# التحليـيات التى تـواجه تحقيق الأمن الفكرى داخل المجتمع المصرى 

## ودور التربيية فى مواجهتها

## ( دراسة تحليلية )

```
إعداد
    د/ / علا عاصه إسماعيل
ملدرس أصول التزبية- كلية التزبية" جامعة المنصورة
```


## ملخص البحث

يعتبر الفكر البشرى ركيزة مهمة فى حياة الشعوب الأمر الذى يتطلب نظامـا تربويا يرسـخ لثقافة الأمن الفكرى داخل المجتمعات العربية بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة، للحفاظ على الهوية العربية، لذا هدفت الدراسة الكشف عن بعض التوجهات الفكريـة التى تحكم مفهوم الأمن الفكرى وأهميته، والوقوف على بعض الأبعاد التى يقوم عليها، وإبراز دور المؤسسـات التربوية فى تحقيق الأمن الفكرى. لذا جاء مفهوم الأمـن الفكرى بأنه شعور الفرد باستقرار الدولة والمحافظة عليها، وعلى وحدتها وعقيدتها، وثقافتها، الأمر الذى يحقق الترابط بـين فئـات المدجتمع بحيث يكون مستقرا ماديا ومعنويا، وحاول البحث معالجة القضايا التالية: مفهوم الأمن الفكرى، التحـديات التى تواجه تحقيق الأمن الفكرى، والرؤيـة التربوية لتحقيق الأمن الفكرى.


#### Abstract

: Thought is an important pillar in people's lives which requires an educational system that establishes culture of intellectual security inside the Arabic societies and Egypt in particular to preserve the Egyptians identity, so the study aimed at detecting some intellectual orientations that govern the concept of intellectual security, and standing on some dimensions on which it is based and highlighting the role of education institution in achieving the intellectual security.

The study defined the intellectual security as it is: the individual's sense of state stability, integrity, unity, creed and culture thus creating a


link between the different groups of society, so that it is financially and morally stable. The study attempted to address. the following issues: the concept of intellectual security- the challenges that facing or confronting the intellectual security- an educational vision to achiev the intellectual security.

## مقدمة

إن أوضـح مـا يــكن أن يـيـز الوضـع الحـالى للتربيـة هو طبيـعة مـخاطر التـحـيـيات
التى يتعرض لها شكل الجيل الحالى وطبيعته،، نظرا لسـرعة التغيرات التى تطرأ على العـالم كلـه، وتتتيجـة للتكنولوجيـا الحديـثة التـى تجعل المجتتمعات العـربية مطالبـة بتطوير نفسـها حتى يـكنـهـا مواكبـة التـحـديات الضـخـــة التى تعوق مسـتقبـل أبنـائهـا ومـا تفرضـه عليـه مـن متـاعب ومصـاعب، الأمـر الذى جـعل عمـليـة التربيـة ليس بـنـأى عن التغيرات العالمية والعـربيـة والمحليـة، بل أصبـحت مطالبـة بـاستيعابهـا والإعداد لمواجهتهها بصفة مسـتمرة، مـن خلال إعداد أفراد مؤهلـين لهلذه المواجهـة ومـزودين بـالكفـاءات الالازمـة، وذلك بـاعتبـار الإنسـان هو مـحور التقـدم داخل المجتتمعات، وهو مـا دعا (Hess\&Fredrick,2016,98) إلى تبنى مقولة :" تتعاظم فى القرن والحادى والعشـريـن التطلعات إلى التعليـم لما يهـكن أن يكون لـديـه من مسـاهمـات فعالة تكمـن فى توظيف المعارف، واستتحداث التقنيات لتشكيل مسـار مسستقبل الأفراد داخل المجتتمعات على مـختلـف الأصعـدة، بحيث تقود طموحات التتـميـة البشـريـة إلى حتتميـة تقدم التربية الجيدة، وإعادة النظر فى كـل مـا يشكلها"

ذلك التشككيل الذى يسـعى إلى تكويـن فرد متعلم يـوظف معـارفه ومهـاراته فى جميـع المجالات إمـا نحو المحافظة والتقليـد، أو نحو اسـتمرار الأوضـاع القائـمـة "سعيـا لمستقبـل متتجدد منشود، وتحقيق أى الوظيفتـين يتـم مـن خلال وفاق اجتمـاعى عام يتتحقق من خـلال حوارات فكريـة تحتشثد لها مؤسسـات المجتهـع الفكـريـة والتععليميـة، ومنتـديات الثقافة، فى مـحاولة لتحـديـل أبعاد التطور العلـمى والتقنى داخل

المجتـمـعات، وتحلـيل أعمـاقها الفكريـة لتقديـم البـدائل التى تسـاعد الأفراد داخل المجتمـعات على التعبير عن حريـة الرأى والتطويـر شـريطة ألا تنـجرف وراء تحقيق
 مـا تقـدمـه مـن الإجـابـه على تسـاؤلات مـن مـثل: مـا الذنى يـجب أن يــرفه هؤلاء الشبـاب عن طبيــة مـجتـمعهم ؟ مـا أنماط السلوك التى يتـعـين عليهـم مـمارستتها مـن أجل خوضهم فى الحيـاة بنـجـاح وفحـاليـة؟ هل السلوك المهذب أسـاس لصنـاعة حـياتهم؟ كيف يستطيع المجتمـع بكل مؤسسـاته أن يسهم فى نجاح مستقبـل الأفراد داخلـه، والحقيقة التى يؤكد عليهـا البـحث الحـالى هى أن المجتـمـع إذا أراد أن يـغير مـن سـلوك الشبـاب و يعـلـل مسـار فكـرهم، فإن عليـه أن يقوم بمههمـة كبـيرة فى التربيـة السـليمـة بتصـحيح مسـارها ومـا أعوج فيهـا حتتى يـكـن أن يؤتى الثمـرة المرجوة منـها وهو مـا يتطلب من التربويـين مـزيــا مـن الإحسـاس بــعنى التربيـة ومسؤوليـاتها، وإدراك طبيـتـهـا، التى تحقق الأمن الفكرى لـلأفراد مـن خلال مؤسســاته التربويـة المختلفة.
 المجتمـع، كمـا تقـع عليهـا مسئوليـة غرس القيم الإيجابيـة، والاتجاهات العقديـة والفكريـة التى تتواءم مـع الفطرة الإسـلاميـة السليـمة، وبخاصة أن المشهل التربوى الآن يؤكد أن السنوات الماضيـة شهـدت داخل معظم البـلاد العـربية أحـداثا متـلاحقة وتطورات سـريــة، تجعل عمليـة تحقيق الأمـن الفكرى أمـرا حتميـيا فى معظم الدول العـربيـ"، بـعـد أن انتاب هذه الدول ذوع مـن القلق والتوتـر لخشيـتها أن تؤدىى بـعض التطورات السيـاسيـة والاقتصـاديـة إلى التأثير على قيـمها ومبـادئهـا وتقاليـدها. ولما كانت مصـر واحـدة من الدول التى مـرت بتغييرات سـريــة شملـت مـطظم جوانب الحيـاة فيها، وتعـرضت لكثير من الضغوطات، مــا أدى إلى ظهور اتجاهـات وقيـم وأنمـاط مـن التفكير تحـذر مـن الأخطار التى تضر بـثوابتها، فإنها تلـجأ كغيرها مـن الدول إلى التربيـة باعتبـارها المسئولة عن إعداد أفرادهـا لمواجهة أعبـاء الحاضر

وتطلعات المستقبل، وكذلك للمـحافظة على القيـم والمبـادئ الأسـاسيـة للمـجتتمع، والتـجاوب مـع الطموحـات والتطلعـات الوطنيـة إدراكا منهـا بـأهميـة التربيـة فى أيـة إصـلاحات تجـرى على أرض الواقع، وبخاصـة بـــد سـيادة "ثقافة العنـف والجـريمـة داخل المجتتمعـات العـربيـة التى تـزايـدت وتنـامـت بعد أحـداث الثورات المتعاقبـة داخل الوطن العربى، والتى يـتمثل بعضها فى ظهور اضطراب القيـم الفرديـة والقيـم المجتمـعيـة، وظهور ثقافة السـسـرة والبلطجـة وتعطيل المصالح، وكثرة الانحـرافات الماديـة


بـلـورها على تحقيق الأمـن الفكرى داخل المجتمععات العـربيـة.
ولما كان الأمن الفكـرى يتضمن كـل مـا يتعلق بـــخزون الذاكرة الإنسـانيـة مـن الثقافات والقيـم والمبـادئ الأخلاقيـة التى يتلتقهـا الإنسـان مـن مـجتـمعه،، بحيث يطمـئن النـاس على مـكونات أصـالتهم وثقافتهم ، ومنظومتـهم الفكريـة، والوقوف بحـزم ضد كل مـا يؤدىى إلى الإخلال بـالأمـن الفكـرى، الأمـر الذى جعلـه يـرتبط بـحق الإنسـان فى التفكير والتعبير، وفى التصرف بــا لا يتعارض مـع حقوق الآخريـن وأخلاقياتهـم ومكتسبـاتهـم من أجل تحقيق الأمـن الفكرى.(العـنزى،و الزيـون، 10•٪، 1٪)

إن قضيـة تحقيق الأمن الفكرىى داخل المجتـمعـات العـربيـة أضـحت مـن الأطروحات المهـمـة للشأن الداخلى العـربى لمجمـوعة مـن الاعتبـارات، أولها : ظهرت بـــد أن طرحت قوى داخليـة تصورات وأطروحات بشأن تحقيق إصـلاحـات كثيرة داخل الوطن العربى، كالثورات التى حـدثت فى معظم أرجاء الوطن العـربى ومـاخلفتته من آثار إيجـابيـة وسـلبيـة داخل المجتتمعات العـربية، وكمشروع الشرق الأوسط الكبير الذى طرحتـه
 بـض القيـم داخلـه، الذى أصبـح يـرى نفسـه بــنظـار غيره، ويـصف نفسـهـ بغير مـافيـه مـن تهرب للمسئوليـة، وإلقاء المسئوليـة على الآخر، وإثارة النـعرات العاليـة، وانتشـار مظاهر

التطرف الفكرى، وإظهار الخلل بـين عنـاصر النظام الاجتتماعى ومـا يحويـه مـن


والاعتبـار الثانى يـتمـثل فى أن الأمـن الفكرى يــثل بـعـا اسـتراتيـجيا كـلأمـن
الوطنى لأنه مـرتبط بثقافة الأمـة وهويتهها واستتقرار قيـهـها التى تـدعو إلى أمـن الأفراد والوطن وتحقيق الترابط والتـواصل الاجتـماعى، ومـا يـهـد تلـك الهويـة مـن تبـنى أفكار هدامـة تنعكس سلبـا على جميع منـاحى الحيـياة السيـاسيـة والاقتصـاديـة والاجتتمـاعيـة، وهو مـا تستتخدمـه الدول الغـربيـة فى الحـرب النفسيـة التى تشنهـا على أبـناء المجتتمـع الإسـلامى.

والاعتبـار الثالث يكمـن فى أن إشكاليـة الوطن العربى الآن أنه يعيش عصرا مـن التطورات والتصاعدات المتناميـة مـن أحداث الصعيـد السـياسى المختلف، هلذه التصـاعدات قـد أفرزت العـديــ مـن المعطيـات الثقافيـة والفكـريـة التى صـاحبتـها، والتى قد تركت آثارها الواضـحـة على أبنـاء المجتـمعـات العربيـة مهـا دعاها إلى البـحث عن دور الأمن الفكـرى للحـد مـن المخاطر السيـاسيـة والاقتصـاديـة كمـا يـهب عمـارة (1999، سه) فى قوله" نحن العـرب نعيث فتره حرجـة مـن تاريخنـا، لما ينـتاب الوطن العربى مـن تخلف فى الأداء العام، ولمواجهتـه مـجموعة مـن التتحـيـات والمتخيرات الإقليميـية والدوليـية التى فرضتتها طبيـعة الصـراعات داخل الأوطان العـربيـ، ومطامـع

الـدول الكبرى ممـا يشكل خطرا على الأمن الفكرى داخل المجـتمعـات العربيـة" والاعتبـار الرابع يتمثل فى كـون الأمـن الفكرى حمـايـة لثوابت المجتتمـع الأصيلـة لأنه يـنبـع مـن ارتبـاط الأمـة بـيـنهـا ومـا يـترتب عليـه مـن سـلامـة الفكر فى أداء العقيـدة وإثبـات الولاء والانتتماء لها، ومـا ينـعكس بـدوره على تقليـل معـلـل الجريمـة والانحـراف الفكـرى بــا يـجـل تعزيز الأمـن الفكرى هو الحصن لتـحقيق الأمن القومى داخل الأوطان. فثقافة الأمـن الفكرى حديث ثقاِيٌ يـدركه الأفراد داخل المجتـمعـات، نتيـجـة

لما أفرزه نشـر الانحـراف الفكرى بـين بعض الشبـاب مـن "اتسـام بـعض أفراد المجتـهـع " بالأنانيـة الفرديـة، والإسـراف فى تقبل بعض القيـم المنـحرفة، وانهيـار فى الممايـير الموجهة للسلوك البشـرى داخل المجتـمعـات الإسـلاميـة، ونشـر ثقافة التهـاون القيـمى" وهو تغيير فى السلـم القيمى إنهـا تعكسـه رؤيـة المجتتمعات العـربيـة لذاتها"
 فى أرجاء الوطن العربى؛ مـنها : تتـامى فشل معظم الدول العـربيـة التى له تسـتطع حمـايـة حقوق مواطنيها أو تلبيـة احتيـاجاتهم، وفشلهـا فى تأمـين احتـيـاجـاتهمر ضد الحاجـة أو ضلد الخوف على حلد سواء، وضعف مـلاءمـة الأوضاع السيـاسيـة لهلذه التغيرات (العـدوى،Y 17، 10)، ممـا يـجـل الشبـاب فى حـالة البـحث المستتمر عن الذات، فى ضوء الإطار الذى تترتب فيـه القيـه، فبـــد أن كان ترتيب القيـم مـن داخل ثوابت المجتـمـع المسلـم أصبـحت تمسـك بخـيـوط ترتيبهـا قوى خارجيـة بـدأت بفرض القوى

وإن سـعى بعض الدول إلى تأمـين نفسهـا بصفة أسـاسيـة فى المجال السيـاسى جعلت مفهوم الأمـن يتلـخص فى أمـن الدولة أو النظام الحاكم فى إطار رؤيـة سيـاسيـة وأمنـيـة ضيقة حتى صـار المواطن يشعر بـأن السيـاسـات الأمنـيـة للـدول تعمـل ضـده، وليس مـن أجل زيـادة الشعور بـالأمن، ومـن ثم أصبــحت عبئـا عليـه، ولعـل شـيوع مـثل هذه التغييرات هو الذى جعل تحقيق الأمـن الفكرى ضرورة ملـحـة فى ظل غيـاب البعـد الأخلاقي، وهو مـايجعل المجتمـعات مطمئنـة على مبـادئ الأفكار، والتتعامـل مـع الأفكار والثقافات الوافـة مـن الخارج، بحيث إذا لم يـتـحقق الأمـن الفكرىى يصنـع حالـة مـن الذعر والصـراع داخل المجتـمعـات.

إن الأمن الفكرى يسعى وراء تحقيق الاطمئنـان على مككونات المجتـمع الشـخصيـة، وتـيـز الثقافة والمنظومـة الفكريـة المنبثقة مـن كتاب ربـنـا سبـحانه

وتعالى- وسنـة نبيـه صلى الله عليـه وسـلم- داخل المجتمـعات العربيـة الإسـلامـيـة، فتستتمد الأمـة هويتهها مـن عقيدتها ومسلـمـاتها، وتراعى مـميزاتها وخصوصيـاتها، وذلك بتـحقيق التـلاحم والوحـدة فى الفكـر والمنهج والهـدف والسلـوك، بـاعتبـار تحقيق سـر البقاء وسبـب النمـاء، فلو أطمـأنت الشعوب على مبـادئها وقيمهـا وأفكارهـا ومـأكلها ومشـربهـا، أمنتت على نفسـها مـن كل الانحرافات الفكريـة، ولم تقبـل تنـازلا

عن أى معتتقد فكرى سليـم داخل المجتتمعات التـى تعيش داخلها.
مشكلة اللدراسة
يعتبر الفكـر البشـرى ركيـزة مهمـة وأسـاسيـة فى حيـاة الشعوب على مـر العصور،
ومقيـاسـا لتقدم حضـارتها، بحيـث أضـحت قضيـة الأمن الفكرى لها مكانة مهـمـة فى أولويـات المجتتهـع المصرى، و أصبـحتت مطالبـة أجهزته الحكومـية والمجتتمعيـة للتـتزر فى تحقيق الأمن الفكرى تجـنبا لتتشتيت الشعور بالأمن الوطنى، أو تغلغل التيـارات الفكريـة المنحرفة داخلـه بـالشكل الذى قد يؤدىى إلى "حـدوث صـراعات وتوترات فكريـة، مهـا يـجـل تحقيق الأمـن الفكرى وتوفيره على الصعيـديـن الداخلى والخـارجى على امتـداد أرجاء الوطن العـربى أصبـح مطلبـا حيويـا يحتـاج إلى الشـمول فى النظر إلى متتطلبـاته وأسسـه، وإلى مـجمـوعة مـن الخطط التربوية الإستراتيـجيـة المتكاملـة التى تبـدأ بـالأسـرة الصغيرة ثم بـبـاقى المؤسسـات التربويـة مـن المدارس والجـامـعات والمسـاجـد
 الحـاليـة تتـمثل فى: أنه على الرغم مـن كون مفهوم الأمـن الفكرى حــيثـا ذسبيـا إلا أنه أصبـح ضـرورة أمنـيـة اليوم تتطلـب مـن المجـتمعـات اتخاذ كافة التـدابير والإجـراءات التى يمـكن مـن خلالها تحقيق الأمـن داخل المجتـمـع، وبخاصـة فى فكر الشبـاب ، والمحافظة عليـه بـزرع الثـوابت الأصيلة مـن تـاريـخ الثقافة العـربيـة، والتى تؤكد على مواكبـة التطورات فى كـل منـاحى الثقافـة والعلوم والفنون وأسـاليـب التربيـة وهـذا مـا
 المنظومـة العقديـة والفكريـة والثقافيـة والأخلاقيـة والتـى كلهـا تعـــ مـن مـكونات الأمـن الفكرى، مهـا يسـتلزمـه من سـلامـة المعتقـد والفكر والثقافة والأخلاق الفرديـة

والاجتتماعيـة، وبــا يـترتب عليـه أيضـا تحقيقا لـلأمـن الوطنى بـهفهومـه الشـامل".

والمشكلـة بصورتهـا الحاليـة لن تتم إلا فى وجود نظام تربوي يـرسـخ لثقافـة الأمـن الفكرى فى فكر الأفراد، بـما يجعل الصورة المجتتمعيـة تتجـه نحو لفت النظر لدور التربيـة فى نشـر الأمن الفكـرى داخل المجتـمعـات العـربيـة، وهى إشكاليـة تؤكـد أن التربيـة لن يكتبب لها التوفيق مـا لم تتـم فى إطار مـن الحفاظ على الذات العربيـة،
 وثانيهمـا الحفاظ على الهويـة التى تتميـز بها فالبعـد الأول تعبير عن الأصـالة التى هى الميراث الثقافى العـربى الذى يعتتبر مـن الركايـز المهـة فى المواجهة التربويـة للمـثالب التى تحـلث على سـاحة الصعيـد العربى حتى تحصن نفسهها، والثانى الحفاظ على الهويـة المميـزة لـلأمـة العـربيـة ، قـ نبـعت هـذه المشكلـة مـن عدة أمور مـنها :

ا- أوراق عمل نـدوة "العالاقة التكاملـيـة بـين الأجهزة الأمنـيـة والتربويـة فى الوطن العـربى التى أقيمـت فى المملكـة العربيـة السـعودية أيام الثلاثاء والأربـاء والخخميس نوفمبر £ Y- ا، والتتى أكـدت ضـرورة وضـع أسس تـربويـة تحقق الأمن الفكرى مـن خلال عقل عربى واع وقادر على نقد مـا يـواجـه مـن مظاهر لتـحــيـث العقل العـربى وقيمـه، فلا يغفل مـا للتـحـيـث مـن إيـجابيـات مضيئة فى مـاضيهـا وحاضـرها وإمـكانيـاتها المسـتقبليـة، فى الوقت الذى لا ينـجـرف فيـه عن ثقافته الأصيلـة أو يقلل مـن شأنهـا فيمتلـك القـدرة على التتجـيـــ والتطوير الذى يحـدث الأمـن داخل البـلاد بـيـدا عن إحلداث البـلاء الذىى قـد يــزق المجتـهـع إذا حـاد وأحــث مـا يطلق عليـه الانحـراف الفكرى. فلـم يعـد مـن المقبول أن تنـعزل

# المؤسسـات التعليميـة عن مـجتمعهها ، أو أن تغض الطرف عن التتحولات 

الاقتصـاديـة والثقافيـة والاجتتمـاعيـة والتقنيـة الحادثة يِ بيئتهها ومـحيطهـا. توصيـات مؤتــر التربيـة العـربيـة وتعزيـز الأمن الفكرى الذى عقـدته كليـة
 على الإحسـاس بوحلدة المصير، وضرورة التعـامل مـع القيمى المشتركة وتـدعيـم الهويـة العربيـة، لأن أخطر مـا تتعـرض لـه المجتتمعات العـربية مـن جـراء مـا يـحققه الانحـراف الفكرى هو تشـويـه صورة الشبـاب المسلـه، وضـرب هويتـه العربيـة الإسـلاميـة حتى يتـم إبعاده عن الجـذور والثوابت الدينيـة التـى تحركهه، والتى فهمهـا وتربى على قيمهـا ومـفاهيمهها، فى مـحاولة لتتزيـيف تاريخهها وتـدمير قوتهـا الفكريـة التى تعمل على صـحوة البـلاد العـربيـة.

ب- يأتى البـحث تأكيـا لما تضمنتته الحلقة النقاشيـة التى نظمتها وزارة التربيـة والتعليـم بالقاهرة حول "تفعيل استراتيـجيـة الأمن الفكرى فى المجتهمع المصرى" يـوم الثثلاثاء عحمـايـة أبنـاء المجتتمـع وطلابـه مـن أنواع الغزو الثقافى الهـدام الذنى قــ يـتـرضـون لـه، وأكدت النقاشـات التى دارت دور التربيـة فى نشـر ثقافة الأمن الفكرى فى المدارس والجـامعـات والنـوادى والمؤسسـات الديـنيـة، وضـرورة تضــنـيهـا فى المناهـج التعليـميـة دعمـا للموواطنـة والانتماء واحترام القانون وحق الاختـلاف فى جو من التتفاهم المشترك.

كمـا يأتـى البـحث استتجـابـة للعديـد مـن نتائج الــراسـات العلميـة؛ ومـنها : ا- دراسـة (Maralinga, 2014, 12): :والتى أتت بــنوان " دور التعليـم التكاملى يِّ تحقيق الأمـن التعليمىى داخل المدارس، وأثره على الطلاب." وهدفت إلى رصد دور التكامل بـين المعـارف فى تفعيل ثقافة الأمـن التعليـمى داخل المدارس

للطلاب، وأفردت توصيفا خاصـا لـدور المناهـج التى تقدمـها المدارس فى تدعيه القيـم الثقافيـة المختلفة لطلابهـا فى ظل عصـر حريـة الـرأى، وتعـدد وجهـات النظر الذى اتتشـر سـريـعا مـع عالم السـمـاوات المفتوحـة، والتى يــكن أن يكون لـه أبلـغ الأثر فى تحقيق الأمـن التعلـيمى أولا، ومـن ثم الأمـن الفكرى وأثره على
طالاب المسـتقبـل.
 فى نشـر الأمـن الفكـرى وتحقيقه بـين الشبـاب الجامعىى، ودور الوسيطة فى إظهـار المنهج والعقيـدة السلـيمـة التى يـتبعها الشبـاب فكـرا وعمـلا وسلوكا، وإبراز دور أعضـاء الهيئـة التـدريسيـة فى تحقـيق هـا الأمر مـن خلال إظهار دورهـم التربوى فى دحض كل مـا يخص الانحـراف الفكرى ونبــنه ورفضـة، وتأييـد حريـة الرأى الآخـروقبوله ومنـاقشته فى سـيـاق تـربوى آمـن.

ץ- دراسـة شلدان (ץ•ץ): والتى أتت تأكيـهها أن الأمـن الفكرى هو الأسـاس لأى أمـن، ودعا البـحث إلى أهميـة صيـانة الفكر مـن الانحـراف، وإظهار دور منـاهـج كليـات التربيـة فى إزاكة كل الأفكار الشـاذه والمنـحرفة مـن عقول طلابها، كمـا أكد أيضا على أهميـة نشـر ثقافة الأمـن الفكرى فى ظل مـا يـعانيـه المجتتهع العـربى مـن التلـوث الثقافى والغلو الدـينى، وضعف الوعى السيـياسى لــى غالبـيـة

شبـاب الوطن العربـ.
६- دراسـة (Owusu\&Akoota,2016) والتى أتت بعنوان "دور الجامعـة ـٌِ تحقيق أمـن وتصورات فكر الطلاب الجامعيـين"، وأكدت الدراسـة أهميـة الجامعـة كإحـدى المؤسسـات التربويـة هٌِ نشـر الأمـن بصفة عامـة والفكـرى بصفة خاصـة بعـد اذتشـار أعمـال العنف والتطرف بـين معظم الشبـاب الجامعىى، الأمـر الذى

يتطلب توعيتهم بخطورة الانحـراف الفكرى وأثره على أسرهم ومـجتمـعاتهم
التى يعيشـون فيـها .

مـن كل مـا سبق يهـكن صيـاغة مشـكلـة البـحث فى التسـاؤل الـرئـيسى: مـا دور التربيـة ֵِِ مواجهـة التهـديـات المجتتمعيـة التى تعوق تحقيق الأمن الفكرى لدى أبـنائهـا، وتتفرع عنـه التسـاؤلات الآتيـة:

1- مـا الإطار المفاهيمى الموجة لثقافة الأمـن الفكرى ؟ مـ الأبـعاد المجتتمعيـة التى تحكم تحقيق الأمن الفكرى داخل المجتـمـعات؟ r- مـ طبيعـة التهـديـدات المجتتمعيـة التى تؤثر على تحقيق الأمـن الفكرى داخل المجتـــع المصـرى؟

؟- مـا المتطلبـات التربويـة الالازمـة لتـحقيق الأمـن الفكرى داخل المجتـمـع المصرى؟

## أهلداف اللدراسة

يستهـلـف البـحث الحـالى صيـاغة رؤيـة مستتقبليـة لدور التربيـة فى مواجهـة
التهـديـات المجتتمعيـة التى تعوق تحقيق الأمن الفكرى لأبنـائها وذلك مـن خلال: ا- الكشف عن بـض التوجهـات الفكريـة التى تحكم مفهوم الأمن الفكرى داخل المجتـمـع العربى بصفة عامـة، ومصـر بصفة خاصـة.
r- الوقوف على بعض الأبعاد التى يقوم عليها تحقيق الأمـن الفكرى داخل المجتـهـع.
r- الكثف عن بعض التـحـديات التى تواجـه تحقيق الأمـن داخل المجتتمع. ؟- إبراز دور المؤسســات التربـويـة فى تحقيق الأمـن الفكرى داخل المجتـهـع المصرى.

## أهمية الدراسة

تـبرز أهـمـيـة اللـراسـة هـن علـد مـن النـقاط مـنهـا :
ا- هـن طـبيعـة القضيـة المطروحـة التتى يـتـاولها فى الكششف عن بـعض المؤشـرات الإيـجـابيـية لنـشـر ثقافة الأمـن الفـكرى بـين الأفـراد داخـل مـجـتـمعـاتهمه وبـخـاصـة بـين الشبـاب؛ بـاعتبـارهـم انططلوقة حقيقـة فى عاله اللعمـل فى كـل المحـالات، والعـاهـل المؤثر فى رصـل التتخيـيرات السـيـاسـيـة والاقتصـاديـة والاجـتـمـاعيـة داخخل المجـتـمـع المصـرى، وذلكـ فى ظل مـا يـتعرض لـه المحـتـهـع المصـرى مـن بعض العـواهـل التتى أدت إلى الانـحراف الفـكرى فى بـعض سلـوكيـات الحـيـاة.
 ثشـر ثقافـة الأمـن الفـكرى، وتقبـل تحـليـات المسـتقبـل دون اخـتلال فى الفكـر أو الـرؤى، أو زعزعة النـفس العقـائــيـة الإِيهـانيـة، وهـحـاولـة إظهـار قـرتهـم علـى

التتفكـير والعـمـل دون بـغض أو اذتـمـاء فـكرى أو أيـلولوجى.

ץ- إثارتـه علدد مـن أصـالـة المحـتمـع فى مـحـاولّة اسـتـجـلاء الثثوابـت الأسـاسـيـة والقيـم الحاطمـة التى تتطلـق مـنها الجـامعـات المصـريـة لتشـكيـل عقل الشبـاب المصـرى،

وبـخاصـة فى ظل كـثير مـن التتغيرات المعـاصـرة .

## منهج اللدراسة

إن طبيـعـة المشـكلـة هي التتي تحـلـد طريـقة تـنـاولها ومـا يـسـتتخلـم فيـها مـن مـنـاهـج بـحثيـة هـالـُمـة، لذا سـوف تسـير الــراسـة هِ خطواتهـا مـعتـمـلـة على المنهـج الوصـفي،
 المفاهيـم التى تشـكل هـهوم الأمـن الفكـرى، ثمم يـتحلد فی ضوـُها أهـلـافـ، لتتـطلق بـعض ذلكـ فى تـحــيـل مـجموعة مـن الأبـعاد التىى مـن شـأنها تحـقيـق الأمـن الفكـرى، وبـالصـورة التتى تكشف عن بـعض الـتهلديــات المجـتـمعيـة التتى تعوق دون تحقـيق الأهـن

الفكرى فى ظل مـا يتعرض لـه الوطن العربـى مـن تهـديـات، ليـخلص البـحث بعـد ذلك بانتهـاج اسـتراتيـجية تـربويـة قد يـكون من شـأنها إعلاء مفهوم الأمـن الفكرى داخل المجتتمـع.

## مصطلحاتِ اللدراسة"

تعـرف الدراسـة الحاليـة الأمـن الفكـرى بأنه: شعـور الفرد باسـتقرار اللـولـة والمحافظة على وحـدتها وعقيدتهـا وثقافتها مهـا يحقق الترابط بـين فئـات المجتتهع، بحيث يكون الأفراد مستقريـا مـاديا ومعنويـا فى كافة الجوانب السيـاسيـة والاقتصـاديـة والاجـتمـاعيـة والثقافيـة، بـــا يـضمن سـلامـة الأفكار وخلوهـا مـن أى تطرف أو إرهاب فى الفكـر
إجراءات الثدراسة

تحقيقا لأهداف البـحـث سـتقع إجـراءاتـه فى مـعا لجـة القضـايـا الآتيـة: - التوجهـات الفكـريـة لـلأمن الفكـرى - التـحـديات التـى تواجـه تحقيق الأمـن الفكـرى - رؤيـة تـربويـة فى تحقيق الأمـن الفكرى

التوجهات الفكريـة لـأمّن الفكرى
إن المسلـمـين اليـوم يـيـيشون فى عصر تتـمـاوج فيـه الاتجـاهـات الفكريـة وتتبـايـن، ويشهـل معظم أبنـاء الجيل الحالى اختلافا فكريا يـأخـذ مـدى بعيـدا فى توجيههه، بـل إن هنـاك مـحاولات جـادة مـن الـدول المعاديـة لالإسـلام تحـاول أن تـنأى بـه عن الجـادة التى تهـلى إلى الفكر المستقيـه، لذا كان مـن الأهميـة بــكان التـعرض لمفهوم الأمـن الفكرى فى ضوء الميثاق الأخلاقى الحاكم لقـيـم المجتـهـع العـربى الأصيـل وثوابـته.

## (1) تعريف الأمن الفكرى

إن مـحاولات تقديـم مفهوم الأمـن الفكرى وتأثيراته المختلفة على أبـناء الوطن بصفة عامـة، ومـجال التربيـة بصفة خـاصـة لابـد أن ينطلق مـن عرض كل الرؤى المختلفة التى قدمت لـه، وأوجـدت تبـينـا فى الرؤى التى دارت حوله، وحول المعنى الكامـن وارءه مـن ناحـيـة أخرىى. ومـن هـذه الـرؤى:

الذى نظر إليهـا مـن ناحيـة الدلالة الأمنيـة حـين عرفها بأنها" حمـايـة الدولـة ووحـدة أراضيهـا وسيـادتها واستتقلالها واستقرارها، بـحيث تتـعلق بحمـايـة الدولـة ضـد العـدوان، وسـيـاسـة التـوسـع مـن جـيوش وحمـايـة لـلألراضى، وحمـايـة النسيـج الـداخلى لـلأرض حتـى
 الأمنيـة لمفهوم الأمن الفكرى على أنه " توفير الاستقرار لجـيـع أفراد ومؤسســات المجتمـع بصفة عامـة عن طريق إظهار الدور الشرطى بـاعتبـارها إحـى المؤسسـات المسئولة عن تحقيق الأمن بكافة صوره وأشكاله داخل المجتـمـع لتـحقيق الطمـأنيـة وراحـة البـال لكافة المواطنـين داخل المجـتــعـ"

وهنـاك الرؤيـة الثقافيـة لـلأمـن الفكرى التى تحـدد مـجــوعة مـن السـمـات التـى تــيز مفهوم الأمـن الفكـرى مـن غيره مـن المفاهيـ؛؛ مـنهـا أنه:

- تعريف يؤكد على حمـايـة الهويـة الثقافية العربية وصيـانتها مـن الاختراق أو الاححتواء مـن الخارج بــا يضمـن صيـانـة عقول أفراد المجتـــع مـن أى انحـرافات فكـريـة أو عقائـديـة مـخالفة، مـن خلال الحفاظ على مـكونات المجتـهـع الثقافيـة الأصيلـة فى مواجهـة التيـيارات الثقافيـة المشبـوهة أو المنـحرفة، وذلـك بـالـدعوة إلى سـلامـة الفكر مـن الانحـراف الفكرى أو أحـد مقومـاته العقائـديـة والأخـالاقيـة والأمنـيـة.
- تعريف يشير إلى تـرسيخ الانتماء لدى أفراد المجتتمع وتحصينهـم ضد الأفكار
 الثقافيـة الأصيلـة فى مـواجهة التيـيارات الثقافية الوافدة أو الاجـنبيـة المشبـوهـه بحيث يعنى حمـايـة الهويـة الثقافيـة وصيـانتها مـن الاختراق، وصيـانة المؤسسـات
الثقافيـة مـن الانحـراف الفكرىى".
 الأمـن الفكرى هو "تجنيـب الأفراد والجـماعات شوائب عقديـة أو فكريـة أو نفسيـة قد تكون سببـا فى انحـراف السـلوك والأفكار والأخلاق عن جادة الصواب أو تكون سببـا فى الوقوع فى المهالك، وتظهر تمتتع الدولـة والمواطنـين بقدرتهم على حمـايـة مورثهم القيـىى والاجـتمـاعى بعيـدا عن التشويـه بـعل عوامل الغزو الثقافى، وتخليصـه مـن موجات الانحـراف التى قد تكتنفه فى بعض الاحيـان"، وبـلك فإن له دلالة اجتمـاعيـة فى ظل الحفاظ على أواصر ووحدة المجتتمع، حـين عرفه الهمـاش (1N1،r..q9) بـأنه " التـعايش فى سـلام مـع الآخرين على اختلاف مـعتقداتهم وتوجهاتهـم السيـاسيـة والاجتـمـاعيـة، الأمـر الذنى يـنـكس إيجـابيـا على استقـرار المجتـمع والمحافظة على مقدراتـ، بحيـث تحافظ على المكونات الثقافية الأصيلـة للمـجتـمـع فى
مـواجهـه التتيــارات الثقافـية الوافـدة"

أمـا الرؤيـية الإيمـانيـة لـألمـن الفكرى فإنهـا تتطلق مـن أن الأمـن الفكـرى يـحــل فى طيـاته البعـلـ الإيهـانى بـالمحافظة على سـلامـة مـكونـات الأفراد الاعتقاديـة والشـرعيـة على ضوء مـن الفهـم الصـحيح لثوابت الديـن الإسـلامى الصـحيح، صيـانة لفكـر أبنـاء المجتـمـع المسلـم، مـن كل غزو ثقافى وافد لايتفق مـع ثوابت الــيـن الإسـلامى، وهذا مـا
 ومـعتقداتـه من الانحـرافات والأفكار الخاطئـة التى تؤدى إلى الانحـراف الفكرى المتعلق

بالأمور الديـنيـة والدنيويـة لتكويـن رجاحـة الفكـر مـــا يـنعكس بـالاسـتقرار على الفرد والمجتــع" فالأمن هو الطمـأنينـة المقابلـة للخوف والفزع والروع، بحيث يكون الأمـن للـجماعة وللمككان ومـن ثم تحقيق العمـران مصداقا لقولـه تعالى : (كَانُوا يَنْـحِتُونَ

 رأى أن الأمـن الفكرى هو" الحصـانة الفكريـة ضد مـختلف الانحـرافات الفكريـة التى تخالف العقيـدة والهويـة أو القيـم أو مصـالح المجتـمع، وتكون تلـك الحصـاذلة مـن خلال إجـراءات يقوم بها الفرد والمجتـمـع لتحقيق الأمن الفكرى"

وهده الرؤى تؤكـد أن مفهوم الأمن الفكـرى يتعلق بـالعقل بـاعتبـارة آله الفكـر،
وأداة التأمـل والتفكر، والقادر على بنـاء الحضـارات والثقافات والتتمسـك بهـا فى سيـاق أخالاقى نـابع مـن التوجهات الإسـلاميـة حتى يقرب القلوب والأفراد والمنظومـات وفقا لمنظومـة قوامها سـيـادة الأمـن والأمـان داخل الأوطان العـربيـة الاسـلاميـة، والقراءة المتأنيـة لــرؤى السـابقة تبرز أن الاتفاق على مفهوم واحــ لـلأمـن الفكـرى أمـر يصعـب حـدوثه فى العلوم التربويـة، وتؤكـد فى نفس ذات الوقت عـددا مـن الحقائق مـن شـأنها الارتقاء بـفهوم الأمن الفكرى.

وأولى هذه الحقائق توضـح أن ثــة اتفاقا بـين التعـريفات تؤكـد فى مـجملهـا أن الأمـن الفكرى يسـاعد على حفظ الأمن العام الشـامل للمـجتـمـع، بحيـث لايؤدى ذلكا إلى اختتلال منـظومـات الأمـن الفكرى وبحيـث تسـتقر ثوابت المجتـمـع، وذاك الأمـر راجـع إلى الأمـن الفكرى هو لبـ الأمن وركيـزته داخل المجتتمعات، بـاعتبـاره عمليـة مسـتمـرة يمكن مـلاحظتها بـاسـتخلدام مؤشـرات كميـة وكيفية فى مـجالات الثقافة والتربيـة، وتأثيرها على سلوكيات الأفراد داخل المجتهم، فكلمـا كان هنـاك بنـاء للقيـم والحضـارات دل على مــىى تحقق الأمـن الفكـرى داخل المجتتمـع.

وثانى هذه الحقائق يشير إلى أن هناك اتفاق واضـح على أن الأمن الفكرى يشير
إلى مشاعر الانتمـاء الجماعى بحيث يطمئن النـاس على أصول دينهم وثوابتهم وقيمهم بــا يحقق الأمن معنويا، لأن تحقيق الأمن الفكرى أمـر يهم المجتهـع فى الوا المقام الأول لأنه يعبر عن إحساس المجتمـع بأن منظومتة الفكريـة ونظامـه الأخلاقى الانى
 أوضحهه حين يشير إلى أن الأمن الفكرى يحد من تأثير الأفكار الغربية عنه، ويمنعه
 أبناء المجتمـع وقطاعات الدول المختلفة.

وثالث هذه الحقائق يعكس أن الأمن الفكرى مهمـا تعددت تعريفاته فإنها تعرفه من خلال آثارها وجوانبها ويشير إلى أن تحقيق الأمن الفكرى عملية مهمـة داخل المجتمعات لـا له من قدرة على ضبط المتغيرات المجتمعية فى العصر الحالى، والتى تحاول دفع الدول نحو الصراعات وفرض القوة المادية بكل أشكال الصراع والعنف، ممـا يشكل خطورة على بعض الدول الناميـ، الأمـر الدنى يستلزم استمـراريـة تحقيق الأمن الفكرى من خلال إيـلوجيـة معرفية قوية لدى الدول التى تخشى على نفسها الانحراف الفكرى.

أما الحقيقة الرابعة فتؤكد أن الأمن الفكرى يعمل- كمها يؤكـد الفريدى
 الفكرى الشامل للمجتتمـع هى المحور السياسيى بمـا يضمنه من ضرورة الشعور بتوافر الحريـة والديمقراطية كشرط أساسى لأخلاق المجتهـع، والمحور الحضارى بــا يضمنه من أهمية للحوار بين الثقافات والحضارات وتكريس الاهتمام به من قبل الشعوب ، والمحور الاقتصادى بمـا يضمنه من عمليات تنمية شاملـة يستفيد منها باقى أبناء المجتمع.

ويـرف البـحث الحالى الأمـن الفكرى بـأذه شعور الأفراد بـاستقرار الدولـة
والمحافظة على وحـتهها وعقيدتهها وثقافتها مهـا يحقق الترابط بـين فئـات المجتتمع، بحيث يكون الأفراد مسـتقرين مـاديـا ومعنويـا فى كافة الجواذب السيـاسيـة والاقتصـاديـة والاجتتماعيـة والثقافيـة، بـــا يـضمن سـلامـة الأفكار وخلوهـا مـن أى تطرف أو إرهـاب، بالحفـاظ على العقل العـربى وتجـنبيـة الشـوائـب العقديـة والفكريـة والنفسـيـة

التى قد تكون سبـبـا فى انحـرافه، وتحلـيل هـذا المفهوم يؤكـد على :
1- أن الإخلال بأى صـورة مـن صـور الأمـن يسبقـة الإخلال بـالأمن الفكـرى، ومنبـع هذا الأمـر هو مـمارسـات الأفراد الصـادرة مـن أفكارهم، بـحيث تجـرم الانحـرافات وتـتنعها على أسـاس سـلامـة المعتقتـ الديـنى والفكرى.
r- أن الإخلال بـأنواع الأمن الأخرى كالجـنائى والأمنـى والنفسى قد يصيـب فـــة مـحـدة مـن المجتتمـع، ولكن الخلل بـالأمن الفكرى هو داء قد يصيبـ بالمجتمـع ككل لما لـه مـن قدرة فائقة على التأثير بصفـة خاصـة فى نفوس الشبـاب. ץ- أن الأمـن الفكرى يتعلق بـالعقل الذى هو منـاط الفكر وآلته، وأداة التأمل الذى هو أسـاس استتخراج المعـارف وطريق بـنـاء الحضـارات، وبـه يتـحقق الاسـتخلاف فى الأرض ولـذلك وجبـت المحافظة عليـه وحمـايتـه مـن المفاسـل والمحافظة عليه مـن المؤثرات الحسيـة والمعـنويـة، بحـيث لايؤدى الفكـر إلى التشـرذم وتفـريق الأمـة إلى شيـع وأحزاب.

६- توجـيـه عنايـة المجتتمع بضرورة توفير كل أسبـاب حمـايـة اسـتقامـة الفكر مـن العلماء والمفكرين والمثقفـين والإعالاميـين البـارزيـ، لرصـل ودراسـة كـل مـا مـن شـأنه التأثير على سـلامـة الفكر داخل الوطن العـربى فى ضوء مـا يـهـدف إليـه الأمـن الفكرى.

وكل هذه النقاط تؤكد أن الأمـن الفكرى يـنطلق فى ضوء مـجموعة مـن
الأهداف تعكس شـكل القنـاعات الفكريـة للمـجتـمـع لهـنا المفهوم، ومـن هذه الأهداف:
1- الحفاظ على هويـة أى مـجتتهـع ، باعتبـار أن لكل مـجتتمـع ثوابت تــثل القاعدة
التى تبنى عليهـا وتعـد الرابط الذى يـربط حيـاة الأفراد مـع بعضهـ بعض وتحـدد سلـوك أفراده تجـاه الأحـداث، وتجـعل للمـجتـمـع استقـلاله وتميـزه وتضمـن بقاءة فى وسط الأمـم الأخرى.

المداخل الحقيقة للإبـداع والتطويـروالنـمـاء لحضـارة المجتتمـع وثقافتـه .
ץ- مـحاريـه مصـادر الفكر الضـال التى قـ يـأخذ منها الأفراد بعضـا مـن أفكارهـم ومعتقداتهم، بحيث يبعـدهم عن نزعات السوء ومسـالك الجنوح الفكرى والفسـاد العقدى فى التوجهـات الأيـلوجيـة لرسـم سيـاسيـة المجتتـع الفكريـة،


६- تـرسيخ الأفكار التى تــعو إلى وسطيـة الفكر المعتـدل الذى يُفترض أن تبـتى فلسفة الفكر عليـه داخل المجتتمعات الاسـلاميـة، حتى يــكنها مواجهة أفكار النـاشئـة ضـد تيـارات الانحـراض والغزو الفكـرى. (العـنزى والزيـون، 10،r، ror)

0- يهـدف الأمن الفكرى إلى تـرسيخ مبـلأ الإحسـاس بـالمسئوليـة تجاه الوطن، بــا يعكس قدرة الأفراد على حب المجتـمع، والتتمسك بمبـادئه حتى فى أصعب الظروف، وبخـاصـة فى ظل التهديـدات المجتمعيـة التى يتعرض لها الوطن
العـربى فى الوقت الحـاضـر.
(Y)خصائص الأمن الفكرى

تــتـد مظلة تحقيق الأمـن الفكـرى لكل شـرائـح المجتتمـع على اختـلاف مسـتويـاتهـم العمـريـة وتوجهـاتهم الفكـريـة والعقائـديـة دون تعسف، لأنه يـعبر عن إحسـاس المجتـمـع

بـأن منظومتته الفكريـة ونظامـة الأخلاقى الذى يحـدد العلاقات بـين أفراده داخل المجتـمـع غير مهلدد مـن فكر وافد أو بإحالال أفكار وممـارسـات غريبـة عن فكـر المجتتمـع، لأن خصـائص الأمـن الفكـرى تـنطلق مـن عدة ثوابت تـمـيزها مـن غيرهـا مـنها :

أولا : المعاصرة : وهذه الخاصيـة تؤكد أن الأمن الفكرى ينطلق من الفكر الواعى المتجـلدد الذى يسـاعد على مـواكبـة التقدـم والتطور انطلاقا مـن فلسـفة ورؤـيـة كليـه تنبثق من فلسفة المجتتمع ومـعتقداته، وتعـكس مصلـحـة الوطن العليـا، وتستتجيب لاحتيـاجات المستقبـل وتطلعاته، وهو مـا يتطلب مـناهضـة الأفكار والمفاهيـم الخاطئـة وصولا إلى إعمـال العقل وتهيئـة المنـاخ الملائـم للبـحث عن الحقائق فى إطار قواعد الفكر الصـحيـح وفكر المجتتهع وإطاره الديـنىووأن تنطلق خاصيـة المعاصـرة مـن الســـات الجوهريـة للتفكير الصـحيح، الذى يـعكس
 فی:

- استتثمـار الإمـكانيـات المتاحة لتهيئـة القدرات الذهنيـة وتتميـة مهـارات الإبـداع والتجـديـد لدى أبنـاء المجتتمـع العربى بصفة عامـة، والمجتـمـع المصرى خاصـة، وبخاصـة مـن هـم فى المراحل التعليـميـة المختلـفة.
- توظيف مبـادئ الديـن الإسـلامى ومنـطلقاتـه الكبرى فى تحسـين نوعيـة الحيـاة، والارتقاء بـجودتهـا الفكريـة وبـخاصـة لـدى فئلة الشبـاب، مهـا يأصـل فهـم مـقاصـد الإسـلام الحضـاريـة بعهـق وفهـم دقيق.
- استتثمـار القـدرات الذهنيـة مـن خلال تحصـين الأفكار ومنـحها التسلـح الذاتى الذـى به تستطيـع أن تواجـه الدعوات الضالة المنـحرفة والأفكار التى تفسلد أمن المجتتمـع بمسـاعدة الأفراد الذيـن لديهـم القدرة على فلترة فكر الأفراد داخل المجتتمع نحو الأفضل بصورة دائمـة، فالقدرات الذهنيـة فى الوطن العربى


## كثيرة متتوعة، لديهـا القدرة على تنميـة الوعى للتصدىى تجاه الجبهـات الفكريـة المناهضـة لأمـن واسـتقرار المجتـمعـات.

ثانيـا : :الإنسـانيـة التى تعمـل على تــزيز الثقتة بـالنفس، وهو عنصـر مهمر يـتحقق بـه الأمـن الفكرى باعتبـار أن الثقة بالنفس هى ذلك "الشعور الذى يعطى كالإنسـان إحسـاسـا بـعلو قيـمتـه بـين الآخريـن، فيتصرف بكل ثقة بـلا خوف أو تردد وتظهر هلذه الثقة فى طبيعـة تفكيره الذى يـجعلـه مـحل اعتزاز مـن قبل
 شـعوره بتـحمل المسؤوليـلة مـنـن الصغـر،ويـكون مـتقبـلا النقـل مـن الآخريـن بحـيث لا يؤثر سلبيـا على أفكاره ومعتقداته، بل يكون لديـة القدرة على تقبلها وتغييرهـا لـلأفضل و تعـزيز قيم التعـاون بـين أفراد المجتـهـع. بـالإضـافة إلى أن
 وهو أحـد المبـادئ التى تفعل مفهوم الإنسـانيـة، وتقوم تلقائيـا بتـحقيق الأمن الفكرى فى حـالة قيـام حريـة التعبـير عن الرأى على مـجموعلة مـن القيـم والمثل والأهداف النبيلـة، وظهور دور الدولة فى فتح المجال أمـام جميـع أطيـاف الشعبب للتعبير عن آرائهـم بـكافة الوسـائل، وتوفير الضمـانات الالازهـة لممـارسـتهم حرية التعبير عن آرائهـم إزاء القضايا المختلفة، إضـافة إلى أن" المناهـج التعليميـة تلعبـ دورا مهمها إزاء هذا المتغير فى قدرتها على تكـريس احترام آراء الآخـريـ، وتطعيـم المناهـج فى المراحل الأولى مـن التتعليـم الأسـاسى بإطـار مـتكامل مـن المثل والمعتقدات والأفكار والأخلاقيـات" (Yang \& Fang, 2016, 21) التى
تخدم المجتتهـع فى تحقيق الأمن الفكـرى والتسـامـح الاجتـمـاعى.
ثالثا: الصـراع الفكـرى : وهى نسبيـة حسـب طبيعـة المجتـمـع الذى يـعيش داخلـه الأفراد، أى إذـه ليس مطلقا، وتنبـع مـن عـد مـن الأمـور؛ هى:

- حـالة التتحضـر والـرفاهيـة التتى يـحيشـها أى مـجـتهـع مـن المجـتمـعات هى التتى تحـلـد مـلى اهـتمـام أفراده بـتـحقيت الأمـن الفكـرى، بـحـيـث تلـ أخلاقيـات المجتتمـع على مـلى انتشثـار التعصـب المذهبى، أو التعصـب الفكـرى، وكذلك القلـرة على تقبـل الآخـر نتيـجـة مـا أصـاب الفكر مـن تلـوث نتيـجـة الاختلوفات المذهبـيـة والفكـريـة، وضعف وضوح الحـقاــق إزاء مـا يـتعـرض لـه أو يشـاهلـه عبر الـوسـائل المرئـيـة والمسـموعة والمكتوبـة، فيشـعر الأفـراد بـأن الحـقائق مـتفـاوتـة
- التقـلـم السـريـع لإيقـاع الحـيـاة اليوهـيـه وهو أمـر يـؤكد أن الـعـاله يـتحول بـإيقاع سـريـع إمـا للـوصـول إلى القـمـة، أو إلى الانـحـلار بـحـيـث يتـطلـب أفرادا يـتفـاعلون ويتتعامـلون مـع مـعطيـات الحـيـاة وأحـلاثهـا بـطريـقة واقعـيـة تجعلههم يـتقبلـون وضع هـجتتمعهمه، وتـنمى فيههم الاقلـرة على التـفكير فى تغيـيره لـلأفضل والأ حسـن بـاسـتـمـرار .
- انتشـار حـالة مـن البـطء فى هـحـاولـة تطويـر الفـكر المعاصـر والانتتقال بـه إلى تفكير آمـن يسـوده الاسـتـقرار والطمـأنيـة بـصفـة عامـة فى العـالم كلـه، وبـصفة خـاصـة داخلل أبـناء الـوطن الـعـربى بـسبـب حمـلات الـلـمـار المـمنهـجـة داخل غالبـيـة أراضيـه، وبسـبـب أوضناعه الاقتصـاديـة المترديـة التتى تـزداد يـومـا بـعـل يـوم الأمـر الـذى يـجـعل تحقـيـق الأمـن الفكـرى نسـبيـا داخل معـظم أراضـيـه وبـخـاصـة عنـلـمـا يـتعلتق الأمـر بـتراجـع بـعض القيـم والمبـادئ التـى تـوجـه سلـوك الأفـراد على أرضـيـه .عمـارة (1999، 100 )
الصـراع بـين الأ جـيـال النـاتـج مـن اختتلاف فى الـرؤى بـيـن الجـيلـين (جـيل الكبــار-

جـيـل الصـغار) وهو مـا يـتضح جـليـا فى أسـمى أذواع العـلاقـات بـين الآبـاء وأبـنـاءههم والاتهامـات المتبـادلـة بـين سـوء خلـت الأبـناء، وبـين اتهـامـات تطلـق مـن جـاذب

الشبـاب لضغف مـجـاراة أسـرهم بركب التطور والتقدم التكتنولوجى، وغيرهـا وهو مـا يـنشأ عنـه صراع فكـرى يـتمثل فى "انسـلاخ بعض الأبـنـاء مـن القيـم العـربية، وتبنى الفكر المنحـرف أو المضلل الذى تظهر نتائجـه فى بعض السلوكيـات المتمثلـلة فى المالبس الضيقة الفاضـحة، إطالة شعر الأبنـاء الذكـور، ووضـع الأسـاور والسـلاسـل فى أعنـاقهم، والتـزيـن بـالوشـم بــعوى الحـريـة الفكريـة، وأصعب أنواع الصراع بـين الأجيـال ينـشأ مـن الاستتخفاف بـالتعاليـم
 الفكرى نسبى، فمـا يعتبر مههم فى سلوكيـاتى وأفكارى، قد لا يعد مههما
كذلك عنـد الآخرين.

رابعا : الانطلاق مـن الثوابت الدينيـة: إن خاصيـة الثوابت الديـنيـة فى تحقيق الأمن الفكـرى تنطلق مـن أن الديـن يـنظم العلاقة بـين الأفراد على أسس ومبـادئ تنطلق مـن تعـاليـم دينهـم سـواء أكان الدين اليهودى أو المسيـحى أو الإسـلامى على أسـاس مـن المحبــة والتفـاهـم والتـعاون والحوار الهـادف البـنـاء للـحــ مـن آفات التطرف الفكرى ، فتهيئ الثوابت الدينيـة البيئة الخصبـة لتحقيق الأمـن الفكرى من خلال القدرة على التتمسك بالقدوة الصالحـة داخل المجتمـعات، وكذلك وضوح الرؤيـة الفكريـة التى لابـد أن تتطلق مـنها المجتـمعات مـن خلال استتـادهـا إلى المبـادئ العقائديـة التى يؤمـن بهـا أفرادهـا، وتأصيل مفـاهيـم الديـن الإسـلامى الحنيف داخل الـدول العربيـة والاسـلاميـة بـصفـة خاصـة.
(r) أبعاد تحقيق الأمن الفكرى

واجـه الوطن العـربى أزمـات ذات طابـع فكـرى ملمـوس شـملت مـختلف المسـتويـات الثقافيـة والاجتتمـاعيـة والسيـاسيـة، مـثّل الفكـر فيهـا أهميـة خاصـة نظرا لدوره المحورى فيهـا سـواء على صعـيـد صنـع الأزمـة، أو مـحاولـة الخروج منـها، تلك الأهمـيـة التى

جعلت الوطن العربى اليوم أمـام لحظات فارقة أصبـح فيهـا مُطالبـا ببلورة فيها كل عناصر الشـخصيـة المصريـة وإظهار خصـائص الهويـة المصـريـة، وإظهار وجودها مـن عدمها، بل لأنها موجودة داخلـه تحاول تكويـن الرؤيـة الحقيقة والتتحليـل الدقيق للشبـاب العـربى، وهو مـا يجعل قضيـة الأمن الفكرى لاتنطلق مـن فراغ ولكنهـا تقوم مسـتنـلـة على مـجموعة مـن الأبـاد هى على النـحـو التـالى:
أ- البعـد التاريخـى

يعــ هذا البعـد واحـدا مـن أبــاد الأمـن الفكرى بـاعتبـار أن التـاريـخ اليوم هو مـعمل الشبـاب العـربى فى مـحـاولات الكشف عن المضامـين القيميـة فى تاريخ النضـال المصرى وبنـاء حضـارته، بهـا يجعل للتربية دورا كبيرا فى استقطاب أحداث التاريخ للكشف عن مـدى انتشـار الأمـن الفكرى داخل المجتـمعات العـربيـة، والذى يـوضـح أثـره عدد مـن النقاط ؛منهها:

ا. إبراز الدور الإقليمىى للدولة، ذلك الدور الذى يـرتبط بحجـم مـكاذتها فى الإقليـيم الذى تتنتمي إليـه، وتلقـائيـة ذلك الدور الذى تظهر فيـه طبيعـة التوجه العام لسياسيـة الدولة فى مـحيطها الإقليمي، ومـلى ارتبـاطه بأهداف تلـك السيـاسـة، وهو الأمر الذى يتطلب الاعتراف بدعم البيئة الإقليميـة، وتحقيق درجـة مـن التوازن والملأمـة فى العلاقات الدوليـة حتى يستقر ذلك الدور ويكتسـب صفتى الاستتمـراريـة والفعاليـة.
r. إظهـار مـدى قوة الإطار الفكرى والسيـاسـي القائـم على الانتتمـاء للوطن، مـن أجل إظهـار قـرة الدولة على حمـايـة أمـنها الفكرى، ودعم الوجود الحضـاري لـلأمـة العـربيـة على مسـرح السـياسيـة العـالمية وهو مـا جـل مـكروم (؟ . . . 70، يقول: " إن الدور الإقليهىى لمصر يتتعرض للـخطر، مـن خـلال تآكل فى قـدرات مصـر الداخليـة فى الاحتـفاظ بـدورها الإقلـيمى الذنى احتـفظت بـه سنـوات ليسـت قليـلة، وكذلك

$$
\begin{aligned}
& \text { التتغيير فى البـنيـة الإقليميـية لدور مصـر المركزى، ولتـدهور وغيـاب القوة الوطنيـة } \\
& \text { الداعمـة لكل ذلك وهم الشبـاب الأكثر دفاعا عن هذا الدور". }
\end{aligned}
$$

r. إبراز الدوريـين الثقافى والتعليـمي فى بنـاء تاريـخ الأمـم بـاعتبـارهمـا أحـد عناصـر
 مفكريها- بصححافتها- إذاعتهها) مهـا سـاعدها على نشر العلـم والفكر والفلسفة سنوات طويلـة أثرت على تحقيق أمنها الفكري، فظهر دورها التتويرى فى المنطقة العـربيـة على مـلـار سنـوات طويلـة انطلاقا مـن خصوصيـاتها الممـيزة فى الثوابت التاريخيـة والحضـاريـة التى مـكنت مصر من القيـام بــورهـا فى نشـر العلـوم.
 يشـكل الأسـاس الوطنى فى إظهار أهميـة الأمن الفكرى فى تحقيق مشـروع حضـارى تكاملى حيث يقول:" إن للوطن العربى مقومـات عامـة تـمثلـت فى وجود الحـد الأدنى من التتجانس والتـوافق الثقافى والحضـارى فيمـا بـين الوحـدات أو الكيـانات السيـاسيـة، وكذلك درجة التواصل الجغرافى وتواصل الحد الأدنى مـن المصالح المشتركة والتتحديات المتشـابهـة لتأكيـد مـكانة الأمـة العربيـة على طريق القوى السيـياسيـة العـالميـة"، بمـا يسـاعد على تحقيق الأمـن الفكـرى داخل المجتتمـع، الأمـر يسـتلزم تغيـير رؤيـة التـاريـخ حول دور إسـرائيـل وقوتهـا ومرركزيتهـا داخل الشـرق ألأوسط، التى تتـمثل
 فى "طمس القومـية العربيـة وربــا مـحوهـا، وإنكار الهويـة العربيـة القومـيـة والدينيـة داخل الأمـة العـربية، متناسـين دور الأمـة العـربية فى تحقيق اذتصـارات مـتتاليـة، أظهرت أداء الأمـة العربيـة الحضـاريـة فى تحقيق اذتصـارات متتاليـة كان منهـا:

انتصـار أكتوبـر (19Vr) ،) ودور الأزهـر الشـريـف فى إعلاء الصعـيـل الإسـلاهـى للوطن العـربى، ودور العلـمـاء والمفـكريـن الحـاصلـين على ذوبـل السـلام".

إن تزيـيـف البـعـل الـتاريـخى سـاعد على التتغلغـل الصهـيونى فى المـجتـهـع الْـربى
والـذى ظهر تـحت دعاوى التتـوع فى مـصـادر الاقتصـاد، أو مـا يـطلق عليـه اتفـاقيـات التطبـيـع، وهو مـاجعل إسـرائيـل تعهـل على زعزعة الأهـن الفـكرى فى عقول الشـبـاب العـربـى مـن خـلال قــرتهـا على:

نـزع الخصوصـيـات العـربيـة الإسـلامـيـة، وتشـويـه تـاريـخ الإـالم الإسـلامى لاسـتـيــاب
الـحضور الإسـرائيـلى، وأطمـاعه وتقويـض الـذاصـرة التـاريـخيـة العـربيـة، حـتى تبقى
طموحـات الصهيـونيـة وإسـرائيـل قائهـة بـكل وظائفهـا ضلـ مـشـروع النتهوض العـربى. (القتحطـانى، P Y، Y ب)

دمـج إسـرائيـل فى المنطقـة العـربيـة، وتحقيـيق المصـالح المتبـادلـة التى تقود بـالضـرورة إلى وجود علاقات طبـيـحة وتفـاعل إقليـمىى يـنصّب مـن إسـرائيـل القوة، ويـجعلهـا
 فى المنططقة العـربيـة.

ضعف اذتتماء الشبـاب للهويـة القوهـيـة التىى تشـكلـت على مـر العصور، بـحيـث جـعلتهـا المؤهلـة للـعب الـدور الأسـاس فى تـزيـيف التـاريـخ هـن خـلال: هـلـم إرادة العـرب حول أهـلـاف قوميـة واحـلـة، و قصور التـوافق السـيـاسى العـربى الداعم للعمـل المشترك لشـعور الشبـاب بـالمأزق الفكـرى الذى بيمـثل التـحـلى والنـمـوذج التتاريـخى حتى يـصعـب مـعه تحقيـق الأمـن اللفكرى للـى الشبـاب العـربى، و كذلكـ الخوف هـمـا تبـثـه إسـرائيـل هـن قوتهـا وسـطوتهـا، ايــانا هـن الـعرب بـأن الذات اللجخـرافيـة والتتاريـخيـة لن تحقت لهـم الأكـن الفكرى وسـتـجعلهـم مـحـط


الحرب النفسيـة التى تقودهـا التكتتلات الاقتصـاديـة وترسـخهـا فى نفوس الشبـاب بـأنها تـتتلك القوة، ولديها القدرة على إبادة المجتتمعات العربيـة بـامتلاكهـا أسلـحة الـدمـار الشـامل والسـلاح النووى لبـث روح اليـأس والخوف فى نفوس الشبـاب، الأمـر الذى يـزعزع شعورهـم بالأمن الفكرى والاطمـئنـان على أوطانههم.


وهو الأمـر الذى تطلب تـعزيز البـعد التـاريخى للثقافات العـربيـة و تقوم فكرتـه على شعور الشبـاب بـانتصـار حضـاراتهم العـربيـة الإسـلاميـة على الحضـارة الغربيـة، وليس الشـوور العكسى مـن خالال امـتلاك الوطن العربى لوسـائل تقـدم الثقافات الحادث فى وسـائل المواصـات وتكنولوجيـا المعلومـات والتى يمـكن الافادة مننها فى تحقيق رفاهيـة الشعوب العـربيـة، ورفـع المسـتوى المعيشى والارتبـاط بـالاقتصـاد العـلمى.
 وحقوقها وصيـاغة استقلالها وسـيـادتهـا على أراضيهـا، وتــميـة القـرات والإمـكانيـات العـربيـة فى مـختلف المجـالات السيـاسـيـة والاقتصـاديـة والثقافيـة وا لاجتتمـاعيـة مسـتنـدة إلى القدرة الدبلومـاسية والعسـكريـة، آخذة فى الاعتبـار التراث التاريـخى لكل دولّة والامـكانيـات المتاحـة والمتغيرات الداخلـيـة والاقليـيـيـة والدوليـة التى تؤثر على تحقيق الأمـن الفكرى.

ب- البعد الثقافى
إن البعـد الثقافى يعكس فى مفهومـه العام المكون الفكرى فى البـنـاء الاجتتمـاعى للمـجتمـع المتمثل فى الأفكار الأساسيـة المكونة للخلفية السيـاسيـة والاجتمـاعيـة والاقتصادية، والذى يتشـكل مـن ثلاثة عناصر حـددها فى " التراث التاريخى والحضـارى فى المؤثرات الثقافيـة، والمؤشرات الداخليـة المتفاعلة مـع مـكونات البـناء الاجتتمـاعى فى فترة معينـة، والمؤشـرات النـاتجـة عن الاتصـال مـع العالم الخـارجى،

وتحـديـ مـدى القبول العام للمفهوم الخاص للثقافة، ومن تفاعل هذه العنـاصـر
 الذى يــتاز أن لله خصـوصيـاته الثقافيـة المستـتـلده مـن ثقافة المجتتهع والتى تصنعها بالتـاريخ والحضـارة بــا يؤكـد أن خصوصيـة الثقافة مـن خصوصيـة الحضـارة، والتى يــكن أن تعبر عن شـخصيـة الأمـة بثقافتها، والتى تعنى ضـمير الأمـة ونظرتها إلى الكون والحيـاة والمواقف والأحداث مـن حولها حتى يكون لها طابعهـا الثقافى المميـز.

يضاف إلى هذا كون البعد الثقاِيْ لـلأمن الفكرى يهـدف إلى حفظ الفكر
السليـم والمعتقدات والأفكار والقيم والتقاليـد بحيث يـعمل هذا البـعد كمـا يؤكد
 إلى أمن الأفراد وأمـن الوطن، ومـواجهة كل مـا يـهـد الهويـة العـربيـة مـن تبنى أفكار هدامـة تنعكس سلبـا على المجتتمع العـربى"، ممـا يتطلب الاعتمـاد المتبـادل بـين الثقافات، بحيث تسهم فى حل مشكلات البطالة وتفتح الحـدود بـين الدول للعمـالة الحـرة بـأولويـة مقنــة عن غيرها مـن أبـاء الثقافات الأخرى، لأن التـجانس اللغوى والدينى والــرقى يـتوجـه إلى الاهتتمام بـالجوانب المستتقبليـة فى تــميـة المهارات التكنـولوجيـة ودخول عصر التواصل الرقمى بكفاءة واستـيعـاب متطلبـات التـحــيث. وبـحيث يـكون مـن أولويـات هذا التـحــيث أن يـحول الشبـاب العـربى إلى طاقة مـتتجـة للمـعرفة والمعلومـات، بـالشـكل الذى يـجـل البعدل الثقافى ضـرورة حتميـة لتحقيق الأمن الفكرى داخل المجتتمعات، بـاعتبـاره يتناول الجيل الالاحق بتعليمـه وإتقاذه الجواذب الثقافيـة والتراث الاجتتماعى مـن الجيل السـابق، وهو مـا يسـاعد على تطور المجتـمعـات تـماشـيـا مـع الواقـع الاجتتمـاعى فى عالم مفتـوح مـتخير يحقق الأمـن الفكرى فى نفوس الأفراد داخل المجتمـعات العربيـة، و يـكون مـن دلائل الأمن الفكـرى فى هذا البعـد :"تقدم العلم فى كافة المجـالات، وتحقيق التقدم المادى ورفاهيـة الشعوب مـن

جراء هذا التقدم، وزيـادة تحسـين وسـائل المعيشـة والاتصـال، واعتمـاد الأفراد


هذا الخزو أوجـد منـاخا يتسـم بـالصراع الفكرى داخل الوطن العربى، والذى أفضى إلى ظهور بعض النتـائـج التـى كان لها أثرها السلبى على مقومـات الأمـة العربيـة وحضـارتهـا، مـن ظهور الفكر الدخيل على المجتمـعـات العـربيـة، ثم تشتيت المفكريـن بـين مؤيـلـ للغزو الفكرىى، وبـين المحافظة على ثوابت الثقافة الأصيلـة، وهو مـا جعل هذا البـعـد مطالبـا بـألا يفتح البـاب على مصراعيـه فى تبنى الأفكار الغريبـة التى قد تؤدى إلى تـدفق الثقافات الأجنبيـة عبر قنوات الاتصـال المتنوعة، بحيث يـدعم تأصيل الثقافة العـربية ويجـعلهـا أمـة فى فكـرها إزاء الكـم الهائل الوارد مـن ألوان الأفكار المطروحة والثقافات المغايرة، بــا يجعل البـعد الثقاٌِِ يوجـه بـدوره حالات الفرديـة والأنانيـة لدى بعض أفراد المجتتمـع العربى التى تمثلتت فيمـا يطلق عليـه كمـا
 التـى يـيـشهـا الإنسـان العربى جـراء صـخب المدنيـة المتواصل، والذى أفقـد المجتـمعـات ضـرورة إظهار العلاقات الاجتتمـاعية فيمـا بينهم" .

إن البـعلـ الثقاِيٌ بصفة خاصـة لابــ أن يكون مـحققا لـلأمـن الفكرى وذلك بقـدرته على إظهار الفرز والتمـحيص والاختيـار المدرك لما يتتبناه مـن أفكار ورؤى وتصورات تعكس ذاته الثقافيـة، ليستتطيـع الصمـود أمـام مـختلف المؤثرات والانحـرافات الفكريـة والثقافيـة والأخلاقيـة، وأن يظهر البـعـ الثقافى سلوك الأمـة ومعتتقداتها بحيث تنطوى على جانب مـعيـارى، يظهر فى سلـولك الإنسـان الواعى فى تعـامـلاته اليوميـة بعيـدا عن الجمود والتقليـد، بحيث تسـاعد الشعوب على العيش بـاحترام متتبادل فى ظل التعـدد الثقافى داخل المجتتمع الواحد بـها يضفى أمنـا فكريـا على الشـكل العام للمـجتتمـع العـربى المسلـم فى ضوء تعـاليـم الشـريــة الاسـلامـيـة.

ج- البعد الديـنى
إن البـعـل الــيـنى هو الــعامـلة الـرئيسـيــة فى تحـقيـق الأمـن الفـكرى لأن تأثيره فى عقل الأمـة ووجـلـانهـا يـعبر عن طـبـيــة المرجـعيـة الإسـلامـيـة التتى هى مـن المعـايـير المهـمـة
 عمـق الإيهـان هو الملـخل الملائم ثلارتقـاء بـهنظو مـة الأمـن مـن خـالا دوره على إظهـار الهويـة العـريـيـة المتتمـيزة ودوره فى صـنـع مسـتقبـلهـا الحـضارى مـن خـلال قلـرتـه على إظهار دور العقل "إن مـن بـين أبـرز مـقاصـل البـعـل الـديـنى حفظ العقل الـذى يـرتبـط بـه تحقـيق الأمـن الفـكرى داخل المجـتـمـعات، بـاعتبـار العقل مـنـاط التتفكير وأسـاسـه الأمـر الـنى جـعل الإسـلام يـلـعو ثلاهتتمـام بـه والحـث على طلـب العلـم النـافـع المفيـل بـالـوسـطيـة والاعتـلـال فى فكر البـشـريـة، بـالشكـل الـذى يــعـلـ الأفراد عن اذتشــار البـلـع وانـحراف الأمـن.

ولكىى يـتحقق الأمـن الفـكرى مـن خلال البـعلـ الـلـيـنى فإن ثــة مـظاهـر تعكس هـذا
 $:(\varepsilon q-\varepsilon \wedge$

ا- إظهـار وسـطـة الإسـلام واعتـلالـه وقلـرتـه على رفـع الحـرج والمشقة، فالالتـزام والوسطيـة والابـتعـاد عن الإفـراط والـتفـريط مـن أههم الضمـانات الأسـاسـيـة لتتحقيـق الأكـن الـفكرى بـهفهوهـه الشـامـل.

ץ- الابـتعاد عن الانحـراف الفـكرى المتـمـثل فى الخلو والتتطرف فی الديـن بـاعتبـاره مـن أهـم وأخطر مـهـدات الأهـن الفكـرى، والذى يشــجـع على انتشـار البـلـع والأهواء والابـتعـاد عن دور العقـل وإعمـا لاه .
 يـسـل كل شئ داخل المحتتهـع، فالعقل مـنـاط الدتفكير؛ فـإذا زال العقل سـط

التكليف الدنى يـرتبط بـه أسـاسـا لذا حثت غاليبـة سور القرآن الكـريـم على إعمـال العقل والتفكـروالتتـبـر.

६- غرس العقيـة الإيمـانيـة فى النفوس؛ حـيث إن الأمن الفكـرى يصعـب تحقيقه فى ظل غيـاب الايهـان بـالله وإخـلاص العبـادة له، وتطبيق مـا أمر الله بـه واجـتـناب كـل نواهيـه، وهو سبيـل لنـيل الأمـن والاطمئنـان والاستتقرار النفسـى والا جتمـاعى.

وكلها أمور تؤكد أن البعد الدينى لتحقيق الأمـن الفكرى شـرط تحقيقه هو الإيمـان والعمل الصـالح، وإقامـة نظام الاستتخلاف فى عمـارة الأرض لتـحقيق شـروط التـمكين الإنسـانى فى الأرض، وهو تحقيق الأمـن واسـتبـدال الخوف والفزع بـالأمـن



 الدينى فى تحقيق الأمن الفكرى الذى لا يقف أثره فى الإطار الفردى فقط، بل تتـجاوز آثاره لتجعل من الأمـن الفكرى فريضة واجبـة التتحقق داخل المجتـمعات الاسـلامـيـة.
 داخل مصر بصفة خاصـة فى تحقيق الأمن الفكرى بـاعتبـار أن تـوال صور العقائد ظهر منــن مصـر القـديمـة إلى مصر المسيـحيـة حتى مصر الإسـلامـيـة، الأمـر الذنى أدى إلى انتظام الفكـر والسلـوك الدينى فى مصر دائمـا، وظهر ذلك فى رحابـة فكر المصريـين، والبعـد عن التعصب الأعمى للـدين، بــا يــثل قيـما روحيـة إلى جانب العقيـدة"، كان من مظاهره التـحايل على تصـحيـح المفاهيـم والمصطلـحات الشرعيـة، ومـحاولة تتقيتهها مـن المصطلـحات المشبوهـه والمغلوطة بـحيث تــكن الشبـاب المسلـم مـن

التـحاور مـع العـالم بثقة واقتـدار، الأمر الذى يـجـل الأفراد قادريـن على التصلدى لإِرهاب الفكـرى، مـن خلال الاهتمـام بـدعم الحوار الفكـرى القائـم على التأصيل الشـرعى والمبنى على المخاطبـة العقلانيـة، والحـريـة الفكريـة، ويهيئ لهم راحـة البـال مهـا يـترتـب عليـه شعورهـم بـالأمـن الفكـرى والاسـتـقرار المعنـوى.

إن الحفـاظ على البعـد الدينى فى تحقيق الأمن الفكرى وإقامتـه، وتهـذيب النفس ضـرورة ملـحـة بـاعتبـار الإنسـان خليفـة الله فى إعمـار الأرض بـالحفـاظ على النسب والعـرض والمال، مهـا يـوطد مـن أواصـر المحبـة بـين الأفراد ويحقق التكافل داخل الأمـة الــربيـة الاسـلامـيـة، مـن كون أن البـعـد الدينـى فى تحقيق الأمـن الفكرى مطالبـا بإظهار قــرته على الضرورات الخمسس؛ بـالحفـاظ على (الدين- الإنسـان- العقل الإنسـاذى- النسـبـ والعـرض- المال) وهو مـا يـعـل على "تحقيق الأمـن الفكـرى لأنه يضمـن سـلامـة مقومـات الاجتتمـاع البشـرى وأسسس العمـران الإنسـانى الماديـة والمعـنويـة
 إن اذتظام الديـن داخل المجتتمعـات الإسـلاميـة رهن بتـحقيق الأمـن على الضـرورات الخمس، بــا يجعل فهم البـعـ الدينى لـلأمـن الفكرى مـعززا لنظريـة الاسـتخلاف الإلهى لإلإنسـان لاستتعمـار الأرض وعمـرانها بـبـادئ الديـن الإسـلامى التى كلهـا تــعو لـلأمن والأمـان. حتى تتـميـز التربيـة فى المجتتمعات العـربيـة بـأهلدافها ووسـائلهـا وأسـاليبهـا التى" تحث على بـنـاء الإنسـان الصـالح داخل المجـتمـعات، بحيـث تعكس هذه الدلالات كون البـعـد الدينى لـلأمـن الفكـرى هو توجيـه إسـلامى فى المقام الأول لإقامـة علاقات طيبـة وحسنـه بـين الناس وإصلاح ذات بينهـه، وإغاثة للضعيف وإنصاف
 فالمجتمـع لا يستقيم دون الشعور بـاذتشـار الأمـن الفكرى وتحقيقه بـاعتبـار أن الأمـن ونشـره هو غايـة تكاليف الانسـان.

## د- بعد المواطنة

إن تعزيـز قيـم المواطنـة داخل المجتتمـع المصرى أضـحت مـن أهم سبـل مواجهـات القرن المعاصـر؛ حيـث إن التقدم الحقيقى کلوطن فى ظل تحـيـات القرن الحادى والعشريـن ومستتجـداته تصنـعه عقول أبنائه وسواعدهم، لأن تعزيـز المواطنـة يعد الركيـزة الأسـاسيـة للمشـاركة الإيجابيـة والفعالة مـن جانب الشبـاب، ولما كانت المؤسسـات التربويـة هى المصنـع الحقيقى لإعداد الشبـاب وتأهيلهـم لأنها " تحمـل فى طيـاتها جملـة مـن القيـم الإنسـانيـة تسـاعد على تــتـع الإنسـان بكافة حقوقة كجـزء أصيل وأسـاسى فى حيـاته، كونها تهتـم بنشر قيم الديـقـراطيـة وحقوق الانسان، وتبعـده عن الانتـماءات الحزبيـة التى قد تشكل مصلـرا لحـدوث أزمـات وصـراعات يــتـد أثرها السـلبى على حيـاة المجتتمـع وتعيق حـركتـه بـاتجـاهـات النهوض، أو بشكل سـلبى يحقق الانحـراف الفكرى فى سلوكيـات الأفراد مـن خلال تحقيق مسـتويـات المواطنـة"( الشقاقى،

إن مستتويات الشعور بـالمواطنـة لتحقيق الأمن الفكرى تتمـثل فى شعور الفرد بـانتـمائه للـجمـاعة مـن خلال عـد مـن الروابط المشـتركة فيمـا بيـنهـه، بحيث تستـوعب كافة العلاقات بـين الفـرد والمجتـــع فيصبح الشعور بـالأمن فى هذا البـعـ مـرتبطا
 يشـاركه فى الوطن، ويقتسـم مـعه مسئوليـات العمـل وبنـاء مستقبل الأمـة" (ص^هه) بــا يحقق الأمـن الفكرى لـلأفراد مـن خلال كـون المواطنة التـزامـا سيـاسيـا يتتمثل فى تحقيق التوافق الاجتتمـاعى الذى يتتم بهقتضاه اعتبـار المواطنة مصلدر الحقوق ومنـاط الواجبـات لكل مـن يحمل جنسـيـة الدولـة، وهذا مـا جعل العقيل والحيـارى (Y. I£،0Yฯ) يؤكـدان إظهار بــد تعـزيـز المواطنـة فى تحقيق الأمن الفكرى مـن خلال


ا- إن المواطنـة تزود الفرد بفهم طبيعـة الأدوار الاجتتمـاعيـة والسيـاسيـة، ودوره على المستوىىات المحليـة والوطنيـة والإسـلاميـة والقوميـة والإنسـانيـة، بحيث تحقق الأمن الفكرى مـن خلال الاعتراف بحقوقه وواجبـاته الأخلاقيـة والسلوكيـة وتجعلـه مـواطنا آمنـا على نفسـه فى مـجتتمعـة،متشببـا بـالقيـم الروحيـة للمـجتتمعـات التى يـتتمى إليهـا .
r- المواطنة تضع حـدا للصراعات الطائفيـة والمذهبيـة والعرقية، تلك الصراعات التتى تغذنيهـا القوى الرأسمـاليـة الكبرى ضمـن تقسيـم الوطن العربـى إلى دوليـات تحقيقا لمفهوم الشرق أوسطية.

ץ- تطويـر حيـاة الشبـاب كونهـا تحقق مسـاحة للمواطن كى يعمـل على تطوير نوعية الحيـاة فى المجتهـع، إذ تتطور وتتقدم المجتـمعات بجهود أبنـائها بحيث لا يشعرون بالإقصاء والتهميش والتتمييـز، وذلك مـن خالال تعزيـز المرجعيـة الدسـتوريـة والسـيـاسـيـة .
 إذا شتـهلت على ثلاثه أبــاد ؛ المسئوليـة، والثقة، والانتمـاء لتأكيـد أمن الفرد داخل المجتتمع بـالوجود الروحى الذىى يـلـعم قيمـه العـمل المشاركة بـثوابت القيـمـة والقوة فى تـاريـخ المجتتمـع وثوابتـه، والثقـه بـالذات العـربيـة وبقيـمـه ودوره
ومـكانتـه فى المجتـمـع.

ويظهر الأمـن الفكرى مـن خلال تحقيق بعد المواطنـة فى عدد مـن المظاهر تتمـثل كمـا حـدتهـا الشقاقى (r.17،111) فى: حب الوطن والاعتزاز بتـاريخـه، والبعـد عن كافة أشكال التطرف، والتحلى بـالمسئوليـة الوطنية فى الدفاع عن كرامـة الوطن، و التتمسكـ بـالعادات والتقاليـ الموروثه، احترام الأنظمـة السـائـلـة المتمـثلـة فى احترام القانون، واحترام العلـم الوطنى، واحترام الدستتور، و اختتلاف العقائد، وكذلك

تفعيل الوثيقة الدستـورية لوضـع الأسس العامـة للدولة، وتـظيـم طبيعتهها والحكـم فيهـا، وجعل المسـاواة فى الحـريـة والعـدالة الاجتتمـاعيـة أمـرا شـائعابحيث يـأمن الشبـاب على حاضـرة ومسـتقبـلـه.

هـ - البعلد الإعلامى
ينطلق البــد الإعالامى فى تحقيق الأمـن الفكرى مـ كونـه يـوم على التتفاعل المنظم بـين الأفراد داخل المجتتهع وخـارجه، بـاعتبـاره يكشف عن الوجـه الحقيقى عن مـدى تجاوب الأفراد وتعاطفهم تجاه الآراء والمعلومـات التى تعـرض عليهـم بطرق مشوقة ومـختلفة سـواء أكانت مقرؤة أم مكتوبـة أم مسـموعة أم مـرئيـة، مـن خلال امتلاكهه مـجموعة مـن الإمـكانيـات الضـخمـة التـى تحـول هـذا البـعـد إلى قوة لها قــرتها
 بقولّ: " إن البعحد الإعالامى لديـة مـن القـدرات والامـكانيـات الفنيـة التى يمـكن أن تسـتثمـر لنشـر ثقافة الأمـن الفكرى داخل المجتمـعات العـربية، فى ضوء السيـاسيـة

الأمنـيـة لماهو موجود فقطد داخل الوطن العربى الآن مـن خلال وسـائطهـا المتعــددة" إن اسـتغلال الوسـائط التربويـة الحيويـة وتوظيفها يــكنـه أن يحقق للبـدل الإعالامى دوره فى تحقيق الأمن الفكرى بقـدرتـه الفائقة على التـواصـل مـع المؤسســات الاجتتمـاعيـة التربويـة المتعـدده التـى منـها (المدرسـة- الأسـرة- المسـجـد- النـادىرأى الشـارع العام) تجـاه القضـايـا المجتتمعيـة المهمـة التى تربى الضمـير، وتغرس فى النفس حب العمل، وتشـجع على نشـر الأمـن الفكرى لدى أفراد المجتـمـع ضمـان لتـحقيق بعض أهداف وغايات التربية الاعلاميـة.

ولما كان الإعلام هو اتصـال بـين طرفين بقصدل إيصـال مـعنى أو قضية مـن خلال أسـاليـب وجمـع ونقل المعلومـات والأفكار، ويـنطلق مـن منـاهـج بحثيـة فى مـجال الإعلام لها أسـاسها العلمى القوى، فإنه يهــف إلى التعبيـر عن الأفكار داخل المجتتمع،

و مـحاولـة تجسـيـهـا فى صورتها الحـركيـة والفنيـة والبـلاغيـة بحسـب المواهب والقدرات الإبـداعيـة ورجاله القائمـين عليـه، الأمـر الذىى يظهر قنـاعاته الفكريـة التى تبث فى نفوس الأفراد فيـزرع داخلههم إمـا الاحسـاس بـالأمـان، أو الاحسـاس بـالرعب والفزع خوفا على أمـنهـم ومسـتقبلهـه، ومسـتقبـل أبـنائهـ، وهو مـا يـجعل وضوح الرسـالة الإعلامـيـة تتوقف على عده عنـاصـر؛ حـددهـا فى:

1- وضوح الرسـالة الإعلاميـة: ويـتوقف هذا الوضوح على العلاقة الوثيقة بـين المرسل والمستقبل، فالرسـالة الإعالامـيـة دومـا تكون متـجـددة الاتجـاهات والمجالات وهو مـا يستـدعى مـنها أن تـرسـخ لأفكار المجتتمعات العـربيـة بـلا مـن ترسيـخها للثقافة الأمـريكيـة بصفة خاصـة، والأوروبيـة بصفة عامـه، وهو مـايلقى عليهها العبء فى التـرويـج للفكـر العـربى ومنتـتجاته وخـدمـاته، والسـلـع التـى ينتـجهـا، فى إطـار يظهر قدرة العرب على التلاحم والتآزر مـن جـيـلـ، ويظهر قوتهم إذا أرادوا فى تغيـير مسـار التاريـخ بـالعودة بتـاريخ النضـال العربى الاسـلامى بصفـة عامـة. (المسفر،r•10، 17)، والنضال المصرى بصفة خاصدة كمـا كان، فإذا نجـحت الرسـالة فى تحقيق هذا الأمر استطاعت أن تكون آمنـه مستقره فى فكرها ومسـتقبـل أراضهـا وبـلادهـا.
r- الظروف المحيطة بـالرسـالة التى يقـدمها الإعالام والتى أصبـحـت مطالبـة اليوم بتقـديـم تفسـيرات عامـة لما يحـدث على الواقـع بطريقـة قائمـة على الفكـر الواعى المدرك، فى إطار ربطهـا بمعـايير واقـع الثقافة والسيـاسيـة والاقتصـاد لفهم المشكالات المحيطة وتقديـم الإقنـاع الفكرى، بـحيث يقوم هذا العنصر على الإجـابـة دائمـا على السؤال مـاذا يقدم الإعلام مـن أجل اسـتقرار المجتتمـعات؟
r- القيـم والمبـادئ الاجتتمـاعية والثقافية بحيث لاينـحصر البعـد الإعالامى فى تتبـع الحالة الأمـنيـة للمـجتتمعات فقط، أو مشـكلات المجتـمـع الاجتتمـاعيـة إنمـا تتعـدى

كل ذلك لتشهمل توجيه الفكر نحو كل مـاهو مقبول من المجتمـع بـيـدا عن ثقافة العنف والكراهيـة والتصلـع المجتـمعى التى تعتلى الإعلام فى كل دقيقة تـــر عليـه.

والعنـاصـر السـابقة تؤكـد أن البـعد الإععلامى وحـده قـ يكون فعـالا فى تعزيـز الأمن الفكرىى، لأن وظائفة التثقفيـة سهلة الوصول إلى الآلاف مـن الأفراد فى ثفس الوقت، ويـكون تأثيرهـا أكبر فى ثفوسهـم، لأنها تخاطب مـختلف الأعمـار والأجنـاسسس مـن خلال النـمـاذج التى يسـتخلـمهها فى بـث الرسـالة الاعلامـيـة، إن نـماذج القدوة التى يستتخدمـها البـعـ الإعالامى يمـكن لها أن تسـاعد على نشر الأمـن الفكرى مـن خلال قـدرتها التأثيريـة على:

ا. تأصيل العـادات والتقاليـد الاجتمـاعية الأصيلـة المعروفة داخل الوطن العربى، سواء مـن خلال تعلق الأفراد بـالـرامـا الاجتتمـاعية الجيـدة التى تقدم التاريخ والثقافة، وتؤرخ لتاريخ الأمـة العربيـة بـصلـق ونزاهـة، أو من خـلال الإذاعة المسـموعة المثـوقة التـى تبــث فى النفس الشـعور بـالراحـة والأمـان، وتـنمى الوازع الديـنى مـن خـلال القصص التـى تقصله على مســامـع الأفـراد.
r. قـدرتها على زذع القيـم والمبادئ الدينـيـة التى تـزرع مفاهيـم الوسطية والاعتـدال فى الفكـر والسلـوك والأفكار، وبإظهـار دور المؤسسسات الديـنيـة فى قــرتهـا التأثيريـة على نشـر الأمـن الفكرى فى نفوس الشبـاب داخل المجتتمعات العـربيـة الإسـلامـيـة. r. المسـاهمـة فى إظهار عمليـات التتـميـة الشـاملـة داخل البـلاد العربيـة بإظهار كـل الأخبـار الصادقة عن وضـع الوطن العربى، ودوره فى المنطقة، وإظهار طبيــة العالاقات الداخليـة والخارجيـة بشـكل يثير مشـاعر الاحترام والتقديس للوطن ممـا يسـاعد على ذشوء نوع مـن الثقة بـين الإعالام ومؤسســات المجتـــع ككل.


؟. تبـنى مشكالات وقضـايا الوطن على المسـتوى المحلى مـن خـلال بعض البرامـج المرئيـة والمســوعة بشكل جـيد لايبـعث التنـافروالاختـلاف، لمعرفة الواقـع الحقيقى للبـلاد، بـالبعد عن الأرقام الفلكيـة عن تقدم الدول النـاميـة، إو إظهار لدورها الإقليمى بشككل كاذب وغير حقيقى باعتبـارها أمـورا يكشفها التـاريخ، فبـلا مـن أن يـحقق البـــد الإعالامى دوره فى تحقيق الأمن، قد يحقق ذتـائـج عكسـة ويـير


وفى نفس الاتجاه أكدت الاستراتيـجيـة الإعلاميـة العـربيـة لـكافحـة الإرهاب
 الإعالميـة المدريـة والتى تـدرس تخصصـات الإعلام و تظهر إعالامـا مستتنيرا يعمقق الوسطيـة بـكل قيـهـها النبـيلـة، إعالام يــترف بـالآخـر ويـنا قش قضـايـاه بـكل حريـة وأمـانـة، بحـيث يبـتعـد عن الإعلام الحـاقد الذى يضـع السـم فى العسل، وينقل المعلومـات مـن وجهـة نظر لا تخلو فى بعض الأحيـان مـن تزييف الحقائق وتزيـين البـاطل، وأكدت أيضا على ضرورة إعداد برامـج إعلاميـة مـلـروسـة وموجهـة للتتحامل مـع مشـاكل الإرهـاب، وهو مـأكدت عليـه الاسـتراتيـجية مـن توحيـد الجهود العـربيـة التى تنطلق مـن اسـتراتيـجيـة إعلامـيـة عربيـة مشتركة تحقق الأمن والاسـتقرار الفكرى فى الوطن العربـى، وكلها أمور تؤكـد على أن البعـد الإعلامى يستطع بقدراته إظهـار القضـايا التى تمس الأمن الفكرىى من خلال:

- إخلال مـنظومـة الأمن الفكرى وبخاصـة فى بعض الجوانب الجـنائيـة التى يتعرض لها الاعالام بكل أذواعة ليل نهار، وإظهـاره الخلل فى المنظومـة الاقتصـاديـة والتى يـكثر مظاهـرها فى عـد الجـرائـم التى ترتكـب مـن سفل الدمـا، وهتتك الأعراض، بالإضـافة إلى جرائـم السرقة والذهب بشكل يومي.


إظهـاره أثر الجمـاعات المتطرفة على المجتتمعات، والتى تحاول اسـتهـداف الجيش والشـرطة والرأى العام ضد الحكومـات وذلك لإضعـافها والنيـل مـن قدرتها، والعمل على توهـين الولاء والانتمـاء للوطن، وتثويـة الرموز الوطنيـة، وبث الشائعـات ضدهـم.

ابتتكار الأسـاليب الإعلاميـة المناسبـة لمواجهـة الإرهـاب الفكرى والتصلدى لكل أشكاله وأنواعه مـن خلال الاهتمـام بـالقضايـا القومـيـة إعلاميـا، وإظهار المصدقيـة والموضوعيـة فى طبيعـة الموضوعات الوطنيـة المعروضدة على السـاحة العـربيـة بــا يــزز دوره فى تأكيـد حوار الحضـارات، ومبـدأ الحوار بـين أتبـاع الديـانات بـــا يفوت الفرصـة على صنـاعة الفرقة ويــرز مبـدأ النسيـيج المجتتمعى فى القضـايا الفكريـة العقائـديـة بـين المسلـمـين وغيرهـم مـن أصـحـاب الدـيـانات الأخرى.(أبو خطوة والبـاز،
(qu،r-1\&
و- البعد التربوى

يعد البــد التربوى مـن أهم الأبـعاد التى تسهـم فى تحقيق الأمـن الفكـرى نظرا لأنه يعمل على تأمـين التربيـة ضد أيـه أخطار تهددهـا داخليـا وخارجيـا، ولضمـان المحافظة على استتقرارها وتطورها، بهـا يهـكنها مـن تحقيق أهدافها على الصعيـد الفردىى والمجتتمعى، منطلقا فى ذلك مـن الأهداف التربويـة الأسـاسـيـة، ولا يقتصر فى ذلك على المـرفة والخبرة واكتسـاب المفاهيم الأخلاقيـة فقط، إنمـا يتـجـاوز كل ذلك مـن أجل النـزعة الصـادقة نحـو اكتسـاب الحقائق والقيـم المجتتمعـيـة، مـن خلال تـنميـة الأخلاق وتقويهـها وارتبـاطها بـالتربيـة الروحيـة والإيهـانيـة، والتى بها يتتم تتـمـيـة مشـاعر الفرد وتهذيبها، وتعـزيز شفافيـة حواسـه وعواطفـه، وإكسـابـه القدرة على التتأمـل فى أسـرار الكون وهو مـا يستطيع بـه البعد الـتربوى تحقيق أقصى درجات لـلأمـن الفكـرى.

إن البـعـل التـربـوى چلأْمن الفـكرى أصبـح مـن مهـمـة النظـام التربـوى فى المجـتمـع، "الذذى يـجـب أن يسـعى إلى إدمـاج الأفـراد فى كـل واحـل يـطلق عليـه التضـاهـن

 البـعـلـ الـتربـوى فى تحـقيت الأمـن الـفكرى مـن خـلال قـرتـه على:

ا- توفير السـلامـة والطمـأنيـة لـالٔسـر على الطـريـقة التى يـتـم بـها تشـكيـل عقول
 الأامـر يـتطلـب إبـراز دور رجـال التتربيـة الـنين يـجـب أن يـسـعوا جـاهــيـن إلى الأفـراد لصيـانـة حصـانتهم الفكـريـة والثقافيـة التى تــكنهـم مـن التصـلـى لكل المفـاهيـم
 ومسـتقتبلـه. (صـافى، •
 يسـتهـلف الثثقافة العـربـيـة بـصفـة خـاصدة، وهو الأمـر الـذى يـحتتم إعطـاء الأمـن الفكـرى أهــيـة وأولويـة خـاصـة لتتحقيقـه عن طريـق البـعـل التربـوى مـن خـلال تـنميـة عقول الأفـراد بـهـا يـجعلـه عقلا واعيـا وفاهـهـا وناقـا ومبـصـرا، وقادرا علىى وزن الأمـور بــوازبن النتقل الإسـلامـى، واطلاع الأفـراد على بعـض اللقضايـا والمشـكلات والاختلوفات الفـكريـة، وطرق التتصرف فيـها بطريـقة حـكميـة تكفل


ץ- التصـلـى للقضـيايا المجتتمعيـة الكـبرى مـثل مـحـاربـة الفقـر، والتتعصـب الفكرى، والتتخلص هـن الفكـر الإرهـابى الهـلـام، ومـواجهـة الاسـتـبـلـاد، والعنـف الطائفى، ومـعالجـة حـالات التتقليـل الأعمى لبـعض القيـم بـناء على المعايـير التتربـويـة الملتـزمـة بـالـثوابـت الــيـنيـة والمحتتـمـعيـة.

६- أكدت دراسـة الرواشلدة (Y-10،1^) ضرورة إظهار التتسـيق والتكامل والعـمل المشترك بـين جميـع المؤسسسات التربويـة؛ الأسـرة والمسـاجــ والأنديـة والمدارس، وحتى المؤسسـات غير النظاميـة فى إظهـار العـمل المشترك لتتحقيق الأمن الفكرى داخل البـلاد، واعتبـار الأمـن الفكرى مـوضوعا مشـتركا بـين هذه المؤسسـات، بحـيث يـدخل فى نطاق الاهتمـامـات اليوميـة لكل المشتركين فى عمليـة التربيـة، وأن تحتل هذه القضيـة أولويـات البعـد التعليـمى داخل المناهـج التتعليميـة، والأنشطة التربويـة.

وهو الأمـر الذى جعل دراسـة (Hoare au, 2012, 64) تؤكد أن البعـد التربوى فى عصـر العولمة لتـحقيق الأمـن فى التربيـة يـرتكز على مـجـوعة مـن المبـادئ؛ منهها: توفير بيئـة ثقافيـة داخل المؤسسـات التربويـة تفسـح المجال لحريـة التعبـير والحوار وتقبل الآخـر، والمشـاركة المجتتمعيـة لكل المهتمـين بـالشأن التربوى فى تحلـيـد الأسـاليب والوسـائل التى يمكن بهـا تشكيل عقول الأفراد، مـن خلال تعـزيز الذات فى إطار من الهويـة الحضـارية والهويـة الوطنيـة مسـتندة على الدين، والقيم الحضـاريـة والسيـياسيـة داخل البـلد الواحـد التى تتطلق منـها .

وكل الأبعاد سـابقة الذكر مطالبـة بـأن تعمل مـع بعضها بطريقـة متكاملـة لتـحقق الأمن الفكـرى داخل المجتـمـع المصرى تحقق لـه الاسـتقرار وسطـ مـا يتـعرض لـه مـن بعض الاضطرابات والانحـرافات الفكريـة فى معظم أجزائه نتيـجه لتزايــ نطاق التتهـيات المجتتمعيـة والتتى قد تظهر مـلا مـحها فى الحـروب الأهليـه فى معظم الدول العربية، وشيوع الفقر والبطـالة والأمـراض المعضلـه وكذلك الانتهاكات اليوميـة لحقوق الإنسـان، بـالإضافة إلى عدم استتقرار الأوضـاع السياسيـة فى غالبيـة أجزاء الوطن العـربى سـواء بـالنسبـة للصـراع العربى الإسـرائيلى، أم مـا يحــث فى سـوريـا مـن انتهـاكات بشـريـة جـعلت العـالم يلـعب دور المتفرج فقط، أو مـا حــث فى العـراق، أومـا
 يقول: "إن الأمـن الحقيقى للدولة يـنبع مـن مـعرفتها العميقـة للتهـديـدات التى تتعرض لها عنـد تحقيق أمنهها لإعطاء الفرصـة للدولة للـحد مـن مـخاطرها حاضرا

التتحديات وتحقيق الأمـن الفكرى
تحتل قضيـة الأمن الفكرىى مـكانه مههـة فى المجتتمـع الذى تتكاتف وتتآزر فيـه أجهزته الحكومـيـة والمجتتمعيـة لتحقيق مـهوم الأمن الفكرى، وذلك لقهر التيـيارات الفكـريـة المنـحرفة بحـيث يـكون مـن أهداف أى مـجتـمـع الحفاظ على أمـن وسـلامـة أفراده الفكريـة التـى هى بـمثابـة الرابط الذى يـربط بـين أفراداه، ويـحـد السلوكيـات وفقا للثوابت القيميـة بـاعتبـار أن الأمـن الفكـرى هو الذى يحهى العقول مـن الوقوع فى خطأ المعتقدات المنـحرفة ، ويبعـدهم عن العبـث بـالشهوات والأهواء وبخاصـة فى ظل التتهديـدات المجتـمعيـة التى يشهلدها الوطن العـربى والتى تتعـددت وتتوعت ليصبـح بعضها كالاتى:
(1) التحديات السياسية

يحظى البـــد السيـاسى أهـميـة مـتزايـلـة فى مطلـع القـرن الحادى والعشريـن، وهـذا الاهتتمـام نابـع مـن صعوبـة فصل التتهـيــات السـيـاسيـة عن نواحى الحـيـاة الاقتصـاديـة والثقافيـة والمجتـمعيـة لـأفـراد، إلى الحـد الذى جـعل الحيـاة السـياسيـة يـدخل ضــن اهتتمـامها مشكلات الفقر والبطالة وجعلها على قمـة أولويـات أى عمل سيـاسى، وبخاصـة فى المنطقة العربية، وبخاصـة بـعل بروز التهـديـات السيـاسية على حـدود الدـول العـربيـة الذنى نبـع مـن "الاهتـمـام بـعالم المعـرفـة ومـا فرضـه مـن تطورات أثرت على شكل العالاقات بـين الدول، حيـث أصبـح الشبـاب العـربى يـيـش فى بـيئـة عالميـة جـديـدة تتسـم بقيـم مـختلفة عن تلـك التـى كانت سـائـدة فترة التسعـينـات مـن القرن الماضى،

وهى قيـم بـلاشك تؤثر على جـودة الحيـاة السـيـاسيـة فى ظل عالم مـتوتر سيـاسيـا" .

إن بروز عالم التوترات السيـاسيـة وسيطرتهـا على كل أنمـاط السلـوك فى معظم المجتـمعات قد فرضـت بـلورها قيمـا ومتتغيرات جعلت الأفراد بصفة عامـة، والشبـاب بصفة خـاصـة ضـحايا مـا أحــتـته هـذه التوترات مـن صراع فى الألويات: بـين المحلى بــا يوجـد بـه معوقات والعـالمى بـما يوفره مـن فرص، وكذلك مـا فـرضتـه مـن شعور بالقصور فى الآليـات الوطنيـة للتـمكين السيـاسي للشبـاب فى الوطن العربى، وفى نفس الوقت فقـد أشـارت دراسـة طه والأتربى (ץ ( 17 (إلى" أن مصر واحـدة مـن الدول التتى تعـانى مـن التهـديدات السيـاسيـة فى الوطن العـربى نتيـجـة ضعف قدرتها على مـراعاة المتغيرات المحليـة والعالميـة فشكلت مـأزقا فى تفشى البطالة وتضـخم حالات الفقر وسـخط معظم أفراد الشعب المصرى على القـرارات السيـياسيـة التى تنتهـجها الحـكومـة المصـريـة".

كذلك تشـمل التهـديـدات السيـاسيـة استتنزاف طاقات الـدول فى إقرار السـلام والأمـن والوحـدة الداخليـة، حتى تحقق معـادلة الدولـة بحـدودهـا السـيـاسيـة الآمنـة وسـكانها والعـلاقات التى تربط بينهـم بشكل يطيـح بكل التهـديدات السيـاسيـة التى يـكـن أن تحـدث أزمـة فكريـة، فالواقـع يـؤكـد أن هناك مـجموعة مـن التتهــيـدات السـياسيـة التى آثرت على مسـتوى الآمـن الفكـرى داخل معظم الأوطان العـربيـة ظهرت مـلامـحها فى انخفاض نسب مشاركة الشبـاب فى الانتخابات بكافة أشكالها، واستتنار أهميـة وجود المعارضدة بــختلف أطيافها، وهو مـا أطلق عليـه صيـام (r.ب، سץ) " تـهور حـالة الفكر السـياسى، بحيـث أوجـدت هذه الحـالة مـجموعة مـن الأسبـاب لتـدهور الالفكر السيـاسى داخل الوطن العربى، منهـا: اختـلاف طبيعـة الشبـاب فى الفكر السـيـاسي، فهى سيـاسيـة بينيـة تتطلب اشتراك أكثر مـن وزارة وهيئة لصيـاغتها

وإعلـادهـا وتتفـيـذهـا، وضعف ثقة الشبـاب العـربى فى الخـلـمـات السـيـاسـيـة الذتى تقـلـهـها الجهـات السـيـاسـيـة لأفـراد الشعـب"، تـزامـن هـذا مـع وجـود مـجهـوعة مـن التـحـليـات أظهـرت بـعض أسـبـاب التتهـلـيـلـات السـيـاسـيـة بـشكل مـفصل مـنهـا :

ا. ضـعف بـروز نتاءــج سـيـاسـيـات التتمـكين التتى اتبـعتهـا اللدول اللعربيـة فى الفترة الآخـيرة مـع تزايـلـ دعوات الاصصلاح التتى تنـادى بـها المنطقـة العـربيـة والتتى يشـكل الشبـاب أحـلـ أهـم مـحـاورهـا، الأمـر الـذى تـرتـب عليـه تواضـع مسـتـوى تــكـين الشبـاب فى علـيـل مـن هـذه الّلـول، وذلك علـى ضوء اذخفـاض نسـبـة تــثـيـل الشبـاب بـاختالوف فئـاتهم فى المحـالـس النـيـابيـة المنتتخبـة، وفى نسـب توليهـم لمناصـب قيـاديـة فى الأحـزاب السـيـاسـيـة فى الالـول التـى تأخلذ بنـظام التتعـدديـة السـيـياسـيـة،

Y. . ارتبـاط مسـتويـات الـتهـكين السـيـاسى ومـشـاركـة الشبـاب فى الحـيـاة السـيـاسـيـة والعـامـة بظروف الـوضـع الاقتصـادى لكـل دولّة،ب حيـث تظهر مقلـرات الـلـول فى المشـاركة السـيـاسيـة، فاللـول ذات اللـخل الاقتصـادى المنـخفض تكـون نسـبـة

 وحـجم عضويتهـم فى مـؤسـسـات المحـتهـع الملـنى (الأحـزاب- النتقابـات-الجـهعـيـات- الـنوادى الاجـتهـاعيـة) بـهـا يـيـكتهم مـن التتحـليـل الــقيـق لقضـايـاهـم وطرح الحلـول الالازمـة لـذلـك.
 تتـــثل أيضـا فى تقويـض الحـرب النـفسـيـة التى يـسـتـهـل مـنها بـعض اللـول فى اللدعايـة
 التتأثيرات العقلـيـة والنفسـيـلة المختـلفـة بهـلـف تشـجـيـع الـروح العـربـيـة، والتى مـن شـأنهـا

أن تسـاعد على الانشقاق وتشكيـك الجـماهير فى قدرتها السيـاسيـة والاقتصـاديـة، يضـاف إلى كل ذلك التهــيــ بوسـاطة القوة والامـكانيـات العسـكريـة التى تمـتلكهـا الدول الأقوى، منطلقين فى ذلك مـن القضاء على التتجارب الاجـراميـة التى استتخلدمها العـلـو الصهيونى ضلـ العرب مـن عمليـات الذبح العلنـيـة، والتتنكيل بـالنسـاء، واستتخلـام الدعايـة العسكـريـة بقصد التأثير على عقول وعواطف الشبـاب العـربى وإشـعارهم بـموقفهـم الضعيف، مـما يـــجم عنـه ضعف رؤيـة الشبـاب العـربى فى


إن حمـايـة مـكتسبـات الدولـة الـعامـة، تـل على تحقيق الأمـن الفكرى لقدرتـه على حمـايـة العقيدة، وأرض الوطن، والحفـاظ على الأعراض والمكتسبـات الماديـة، إرهـاب الجمـاعات المتطرفـة وسط الظروف الاقتصـاديـة والاجتتمـاعية والثقافيـة التى يعيشهـا أبـناء الوطن العـربى فى الوقت الراهن، مهـايسـئ إلى العقيدة الإسـلاميـة فتكون سبيـلا لنشـر الفتن والبـدع بـين المسلمـين بطريقة فيها الغلو واالانحـراف، وفقدان المجتـمـع للعدالة الاجتتمـاعيـ" وتـزايـل الشعور بـالتهـميـش والاحتكار والاسـتغلال فى كافـة مـناحى الحياة، وتزايـل الشعور بـالظلم والحـرمـان وضعف الاحسـاس بالمسـاواة والاضطهاد بأشـكاله المختلفـة خاصـة السـياسيـة والاقتصاديـة والاجتتمـاعيـة، والنـزعة إلى العداء والانتقام لأن الأعمال الإرهابية يقتتع افرادها على تبرير الغايات والمقاصدل والوصدول إليها بطرق غير مشروعة تخالف العادات والتقاليد مـثل القتل والتفـجير والتـدمير فى كل مـكان وزمـان".(الرواشيـدة، 10-r، 10، ).

يضـاف إلى كل مـاسبق كون النيـة الأمـريـكيـة مبيـتـه العزم على تحقيق مسـتقبل الشـرق أوسطيـة مـن خلال حقن العهليـة السيـاسيـة فى الوطن العربى بفيروس الارهـاب بكل أشكالـه وهو مـا يـعوق تحقيق الأمن فيسهل لها التفككك ومـن ثم السيطرة الجزئيـة على عقول أبناء المنطقة فى ظل الفوضى الفكريـة التى تسود فى

نفوس معظم أبناء الوطن العربى، مـن خلال "سينـاريو التتجزئة التى تهــف لـه أمـريكا،إن سيـنـاريو التـجـزئة يـزيــ مـن تضـاعف العمـليـات الارهابيـة داخل الوطن العـربى، لأن هذا السييناريـو "يضعف مـن تـرابط وتحالف الدول العربيـة كمـا هو ظاهـر فى العـراق التى أصبـحت مهلـدة بفعل الارهـاب إلى الانقسـام إلى (ثلاث) دول، وكذلك سوريـا واليمـن وليبيـا، بـالاضافة إلى مـاهو موجود بـالفعل فى الصومـال
 جليـا فى زيـادة الاختراقات الخارجيـة للوطن العربى.

وهى الأمـور التى تؤكـد أن التهلديـدات السيـياسيـة بــأت تأخـذ طابــا فكريـا يتـجـه إلى تحـريف المفاهيـم والعلاقات السيـاسيـة وكل مـا يـرتبط بهـا مـن التـداعيـات الثقافيـة لدى فئـة معـينـه تشمـل الشبـاب تهـدف إلى إثارة الفـتن والشبهـات والتشكيـك فى كل معتقداته السيـاسـية، وإحالال مبـادئ ومفاهيم سـياسـيـة منـحـرفة واسـتهداف الأمن الوطنى مـن أجل أهداف وغايـات منـحـرفة تتؤدى إلى الانهيار الفكرى، وهو مـادفـع
 المسـاهمـة الفعالة فى صـناعة القرار السيـاسـيى الخارجى وفقا للـرؤيـة الاسـتراتيـجيـة التـى تحلدد أولويـات العمـل ودوائر الاهتتمـام الرئيسيـة ،وإعداد تقديـرات المواقف الاستراتيـجية فيمـا يخص المواقف العليـا للبـلاد وطرح البـدائل والمشـاركة فى التتنفيـ من خلال سيـاسيـة عربيـة مشتركة يـجتمـع حولها الاطار الفكرى الحاكم للسيـاسيـة داخل الوطن العـربى.

إن ظاهرة رسوخ السلطوية فى المجتمـعات العـربية أحد أهم الأسبـاب التى أدت إلى مـرور المجتهـع بــجموعة من التهـديـدات الخارجيـة كان من أهمهـا فى الوقت الحـالى الثثورات المتعاقبـة والمستـهـرة والتى ظهرت نتيـجة مـجموعة مـن التتهـيـدات
 والخضوع والاذلال ثلـمواطن البسـيط، فسـيطر على فكـر هـذه المحـتمـعات فى ظل التتلسـطيـة الشـليـلـه قيـم (الالاعقـلانيـة- الخخضوع السللبى لـلأعلـى- التـواكل-

 حـركة تحول نشطة ومـتحركة تتشـمل مـختلف الجـوانب السـيـاسـيـة والالاقتصـاديـة والاجـتهـاعيـة والثقافيـة، فـأحـلثت حـراكا مـجـتمـعيـا أثر على اللـول والمحـتـمعـات العـربيـة التتى حـلتث بسـبـب الشـعور بـالحـرهـان الاقتصـادى وهو مـاأكلـ ذوبـر عليـيه
 البـطاّاة التتى أدت إلى الفقـر الشـلـيـل فى كثير مـن الأوقات مـن أهـم مـهلـدات الشـعوب الا جـتـمـاعيـة"، الأمـر اللذى يـظهر الأهـلـاف التتى قـامـت مـن أجلهها الثثورات داخـل الـوطن
I. الإطاحـة بـالنظم الالاستبـــاديـة بـكافة شـخـوصها ورموزهـا .
 اقـامـة نظم ديمـثراطيـة تحقق المسـاواة والعـلـالـة الاجحتتمـاعيـة، وتعـزيـز الحـريـات والمشـاركـة السـيـاسـيـة لكـل الأفـراد على أراضيـهـا .

س. إظهـار الفئـة المنـحـرفة مـن السـيـاسـيـين الـتى ارتكبـت مـجـموعة مـن الذـرائم خـالفت الفطـرة الإنســانيـة السـلـيـمـة، ذتتيـجـة لضـحـالـة مـعرفتهمر بـالحقـائق عن المـجتتمعـات التى يـعملـون داخلـها، وتكبيـل عقل الشبـاب بـأفكار هـلـامـه، وقصور فى الفهـم الشلـيـل لمبـادئ الشـريعـة الإلسـلامـية ومـنهـجها اللذى يـحث على تحـقيق الأمـن الفـكرى داخـل المجـتمعـات الالسـلامـيـة ، وهو الأمـر الذى يـؤكـل أن سـبـب قيـام الثورات فى معظم أرجاء الوطن العـربى تـتيـجـة سـيـادة مـشـاعر الالاستبــاد وقهر

الشـعوب بـعيـلا عن تحقيتق قيـم العـلالة فى بـعض الأحـيـان، والشـعور بـالحـرمـان مـن
الـحريـة فى حـالـة ضـعف المسـاواة بـين الفقـراء والأغنـيـاء فى تحـلـيـلـ الـحـل الـلنى لتـأمـين مـتطلبـات الـحـياة،

وقد تـرك هـذا الأمـربـعض السـلـبـيـات على أفكـار ومـعتقــات الأفـراد أدت إلى اذتـشـار

> بعض المظاهـر السـلـبـيـة كـان مـنهـا :

ا. الـكسـبـ السـريـع والسـهـل وليـس العـمـل المتتتج وبـذل الجهـل مهـا أثر على قيـم العـهـل والإنجـاز، واعتـمـاد الشـعوب على ثقـافـة الاسـتهـلاك وليـس على الإلادخار والاسـتتثمـار، مـهـا رسـخ مـن قيـم التتواكل والأنانيـة والبـعلـ عن تعظيـم قيـمـه العـمـل المنتتج. (صسيـامی، r.

انتتشـار الخطـر داخل البـلاد العـربيـة التتى تـمثتلت مـظاهـره فى الفســاد والتسـيـبـ والالامبـالاة والفوضى الأمـنيـة والأخلاقيـة، وغيـاب احـترام القانون، واذتشـار ظاهـرتى الارهـاب والعـنف،مـهـا أشـاع الخـوف داخخل هـذه المحـتـمعـات وأبعلـهـا عن ثقافتها المتـليـنـة فى بـعض الأحـيان بـسـبـب اضطراب المعـايـير الالاجـتمـاعيـة والأخلاقيـة أفقدتـه القلـرة على الشعور بـالأمـن والأمـان.

א. هـروب معظم الشبـاب مـن مواجهـة الواقـع الدحالى، والتتصـلـى لـه بـالـعنف الفـكرى فترتب علـيـه الالاهتـمـام بـالمظهريـة والشـكليـة على حسسـاب الـجـوهروالمضـمون.

ع. الالامبـالاة والسـلـبيـة وليس القــرة على ابـتكار الحلول والإبــاع، فظهر الفسـاد الـخلقى بـجـميـع صوره (النفـاق- الغشش - التتزويـر- الـرشوة)، إعلاء المصلـحـة العـامـة على حســاب المصلـحـة القومـيـة والوطنـيـة وبـخاصـلة هـع اتســاع داــرة الفقـر والبـطـالـة والأمـيـة واذتـشـار الأوبئـه، وخاضـة هـع تـزايـلـ العـلـد السـكانى الذى أدى إلى



مـعظم الدول النـاميـة هذا التتنامى المستتمر يـؤدى إلى زيـادة التهـديـدات الفكريـة داخل هـه المجتـمعـات، وذلك على الرغمم مـن وضوح بعض الأسبـاب التى تعظم شـده اتساع التهديدات الاجتمـاعيـة و تزايـد البطالة التى كانت نتيـجـة رئيسيـة لسيـاسيـة الخصـصصة ، والتتى أطاحت بـأكثر مـن نصف العمـال الذيـن يـعملون بـالمصانـع والشـركات، بــعوى الاعتمـاد على العـمالة الرخيصـة، واسـتخلدام الآلآت والمعـدات بـلا مـن العقول البشـريـة المدربـة.
 التى نجـمـت بعـد الثـورات المتعاقبـة على الوطن العربى تكمـن فى مشـكلة التوظيف بـاعتبـارها الاستقرار الذى يـكفل کلإنسـان تحقيق أمنـه الفكرى بـه، والذى يـنـكس إيجابيـا على مـختلف النواحى الغذائية والصـحية ، والعكس زيـادة عدد العاطلـين التى تشكل تهـديدا على أمن المجتتمعات حيـث زيـاده مـعدلات الاجـرام والعنف وزيـادة الاضطرابـات النفسيـة والمعنويـة داخل المجتمعـات التى تكثر فيهـا هذه الظاهرة . إن تـاعيات مـا يسـىى (ثورات الربيـع العـربى) الذى استتهـف عـددا مـن البلـدان العـربيـة قد أدت إلى التـزايـد فى بعـدها عن تحقيق الأمن الفكرى، وسـاعدت على الاختراق الداخلى كلنظام العربى إقليـميـا وعالميـ، ففى "ليبيـا اسـتمـرت الصـراعات الداخلـيـة بـين القوى المدنيـة وخصومهـا مـن القوى الآخـرى التـى تنسـب نفسـهـا لإِسـلام ( جمـاعة الا خوان المسلـمـين)، بـالإضـافة تعقيـدات الخـريطة القبليـة، بحيث غابت الدوولة اللبيـيـة الواحـدة وتـرضت للـخطر والتفكـك ممـا أدى إلى تأزمهـا الفكـرى حتتى بـات تحقيق الأمـن فى أى بعد مطلبـا جمهريا للشعب الليبيى، وفى مصر أثار الاطاحـة بحكـم الاخخوان المسلـمـين موجـة شـديـدة من الغضب بسبـب الـرأى المعارض للـحكمهم، والرأى المؤييـد مـما أثر على الاقتصـاد المصرى بالسلـب، وزاد تفاقم الأعمـال الإرهابيـة

حتى الآن، فتتعثر المواطن البسـيط والشـركات وأصـحـاب المصـاذـع والموظفيـين وغيرهم
 وفى سـوريـا لم تتـمكن عمليـات الانتفاضـة مـن تحقيق مطالب الشعب السوورى مـن مـحاولات الاطاحـة بـالرئيس (بشـار الأسـد) الذى صـــد هو وجيشـه وقطاع غير هـامشـى مـن شعبـه فى وجـه مـحاولات التتغيـير، الأمـر الذى فتـح البـاب لتـــمـير بــض أجـزاء مـن سوريـا، وسـاعدت على انتشار قوات الأمـن الروسى داخلهـا، وتوالت عليـها كل أعمـال العنف والتخخريبـ والدمـار، وتشريـد الأطفال وبيـع النسـاء، وقهر الرجال مهـا ترتب عليها فوضى عارمـة قضت على كل معـالم سـوريا وصولا إلى الموقف الراهن التى


أمـا يٌِ اليمـن فقـد تكفلتت المبادرة الخليـجيـة بتـحويـل الثورة إلى نصف انتفاضـة، فقـد تـنـازل رئيس الجـمهوريـة لنـائبـة وبقى هـجلس النـواب المولى لــرئيس السـابق على مـاهو عليـه، وشـاركت قوى المعارضـة مـع قوى النظام القديـم فى تشكيل الحكومـة ورغم ذلك لم تستتقر الأوضاع فى اليــن بـل صـارت مـن سئ إلى أسوأ، حتى استتولى الحوثيون على العاصـمـة صنـعاء ومـا تبع ذلك مـن تطورات داخل اليمـن الشرجبى
 المتعاقبـة داخل الوطن العـربى أثرت على تحقيق الأمن الفكـرى داخلها وظهر ذلك مـن خالال تضمـنيـة لثلاثة أبعاد :

الأول: تفاقم الاختراق الداخلى لغالبيـة الدول العربية فى أعقاب الثورات العربيـة وهو مـا أظهر ضعف مبـادرات جامعـة الدول العـربيـة فى حل غالبيـة المشككلات التى ظهرت من جـراء الثورات المتعـاقبـة، واقتصر دورها على التتنـديــ والشـجب والرفض فقط، ولى تستطـع التوصل إلى رادع لكل المثـكالات الناتجة عن الفوضى التى تسببـت فيها هذه الثورات. (نصر الدين وآخرون، 10 10، 1^0)

الثانى: تفاقم الاختراق الخارجى للنظام العـربى فقد حقق المثـروع الإيـرانى ذتـائـج مـحـددة فى كسـب مـواقـع النـفوذ فى كل مـن العـراق وسـوريـا واليـمن، وهو الأمـر الذى جعل (على يـونسى) مسـتشار الرئيس الايرانى (حسـن روحانى) لشؤن القوميـيات والأقليـات المذهبيـة فى إيـران تضمـن نصـه" أن إيـران اليوم أصبـحت امبراطوريـة كمـا كانت عبر تاريخها عاصمتتها بـغداد كمـا كانت فى


الثالث: صعوبـة توحيد الجهود العـربية فى اتخاذ التـابير الوقائية لحمـايـة الوطن العـربى مـن مـخاطر الأمن الفكرى النـاتـج مـن السلبيـات التى خلفتها ثورات الربيـع العربى، بسبب الحـالة الاقتصاديـة والسـياسيـة المتدهورة لمعظم قيـادات الوطن العـربى الآن. (نصر الديـن وآخرون، 10-r، 1^0)

لقد تغير المجتـمـع العربى وحـث بـه انقلاب فى منظومـة القيم الاجتمـاعيـة والأخلاقيـة والاجـتمـاعيـة والأخلاقيـة الايجـابيـة التى صـاغت سلـوك أفراده، وأفسـحت المجال لقيـم سـلبيـة معوقة للسـلوك النـمطى للشـخصيـة العـربية، وقد ظهرت سلبيـات كثيرة أثرت على الشبـاب المصرى، وهو الأمـر الذى يؤكد أن تفاقم المشككلات الاقتصاديـة النتاتـج عن الثثورات المتعاقبـة على معظم أرجـاء الوطن العربى سـاعدت على ظهور الفقر والبطالة وارتفاع الأسعـار بشكل أثر على نهط معظم الأسـر العـربيـة بـالسلـب وانخفاض الدخول وقلـة الخلدمـات وزيـادة مسـتوى المعيشـة والقهر المادى والاستتغـلال الاجتـماعى والعجز عن تـبير أمـور المعيشة، كل ذلك أدى إلى تشكيل أنمـاط سلوكيـة لامـعياريـة أحــثت خلـلا فى المنظومـة القيميـة داخل هذه الدول .

## ( $)$ التححديات الثقافية

يعيش الوطن العربى عمومـا جملـة مـن التغيرات الاجتتماعيـة والاقتصـاديـة والثقافية نتيـجـة التحولات الخـارجية والداخليـة فى منظومـة القيـم والأسـاليب

والسلوكيـات، بـحيث أصبـح يـعيش فى حـالة مـن عدم الرضـا واللاشعور بـواقعـة، ومـع تطور المجتتمعات يـزداد اغتراب الانسـان ويفقد ثقته بنفسـه فى بعض الأحيـان الأمـر الذى قـد يـحـث انحـرافا فكريا يؤثـر على أمـن المجتـهـع،"بحيـث تكون التتحــيـات التى تواجـه الأمـن الفكرى كثيرة ومـتنوعة مـنها الخارجيـة والداخلـيـة، ومننها الخزو الفكرى، والحـروب النفسيـة، وسيطرة التكتلات الاقتصاديـة على الدول الأضعف منهها، نشوء الجـماعات المتطرفة، سوء الأحوال السيـاسيـة والاقتصـادية والاجـتمـاعيـة مـاهى إلا مـعوقا حقيقا لـلأمن الفكرى داخل المجتتمعات العربيـة" (الراوشـدة، 10.ب، £^)، بحـيث تتـمثـل أشـكال التهـديـدات الثقافيـة فى:

1- الجهل بـالعقيدة بـها يـرتب عليـه مـن أفكار مـخالفة للشريعـة الاسـلاميـة ومـناقضـة لأركانها، فتتنتشر البـلـع وتفسـل العقائـد التى تكون أبرز صورهـا كمـا
 مـحاولـة زعزع الأمـن والاستقرار، تشويـه الحضارة الاسـلاميـة، بهـا يشككك فى ثوابت الأمـة مـن خلال الغزو الفكرى والديـنى"، وكذلك التتشكيك فى مبـادئ العقيـدة الاسـلاميـة نفسها والتى وصلت كمـا يـؤكد على نفى الرسـالة عن النبى مـحمـد (ص)، واتهامـه فى دعوته وجهاده، وكذلك هنـاك مـحاولات لوصف القرآن الكريـم بأنه ككلام بشـر ليس مـن عنـل الله وشككوا فى طريقة جمعـة وترتيبـه، وانتقضـوا مـن أحـكام الشـريـــة، واتهـموهـا بـالقسـوه وانتهاك حقوق الانسـان، ودعوا بعـدم صـلاحيتـه لهـلذا الزمـان، وحاربوا اللغـة العربيـة ودعوا لاسـتهدافها بـاللهجـة العاميـة، واتهمـوا الثقافة الاسـلاميـة بـالمحليـة والقصور منهها، وانتقصوا مـن رمـوز الحضـارة الاسـلامـيـة مستتخلدمـين فى ذلك وسـائل الاعالام المختلفـة لزرع ثقافة العنف والتطرف والارهاب وكل مـا شأنه أن يؤدى إلى شيوع الانحراف الفكرى فى المعتقـ بـين أبناء الشبـاب العربى.


ץ- † خعف تعلق الشبـاب بـأوطانهم، فالا شك فى أن حالة التغريب التى يعيشهـا معطم الشبـاب فى الوطن العربى راجـع فى معظمها لانبهارهم بـالثقافات الأخرى والإعجـاب بهـا ومـحاكاتها، مـحدثة نوعا من ضعف تعلق الشبـاب بالوطن العـربى للـدرجة التى تفقدهم هويتتهم العربيـة، ولاشك فى أن هذه الأسبـاب تؤكدها مـجموعة مـن ثلاثه مظاهر سـادت وانتشرت داخل الوطن العربى والتى مـن شأنهـا أن تؤدى إلى الانحراف الفكرى؛ المظهر الأول كمـا يؤكد السعيـد (r.1r/av) يتتمثل فى القدرة على التضليل والخلداع وهو مـا عكستته حالة التـحضر والرفاهية التى يـعيشها المجتمـع، والتى قد ظهرت مـلا مـحها فى الاهتتمام بحـاجات الترف والزيـنـة والإسـراف فى المأكل والماركات العالمية للزى، فانحصـر فكر الأفراد داخل المجتتمعات العـربية بصفة خاصـة على السعى وراء الملذات الظاهـرة متتناسـين القضايا والهمـوم العـربيـة، التى تجـمعهم حول مـوضوعات العقيدة وتحريـر بـلادهم مـن الوجود الاسـتيطانى على أراضهها، فانشغل عقل الشبـاب بـالخداع والترف الفكرى الزائد عن الحـد والمتمـثل فى غالبيـة السلوكيـات اليوميـة. والمظهر الثانى يـتمـثل فى طمس "معـالم الهويـة الديـنيـة التى هى المعيـار الأسـاسى للنهوض بـالدول العـربيـة حتى تؤدى إلى اضمـحـلال الثقافة العـربيـة، وبـالتـالى تضعف قدرتهـا على بـنـاء عقول الشبـاب على مبـادئ الديـن، أمـا المظهر الثالث فيتـمثل فى أحـاديـة الفكـر بـحيث يسلـك الفرد فى التفكير اتجاها واحدا دون وعى منـه معتـملدا على مـالديـه مـن معلومـات مـعتقـدا بـكمـال مـخزوتـه المعلـومـاتى، ويـرى أن للتفكير اتجاهـا واحـلا مـن الزاويـة التـى يؤمـن بها لا ثالث لها، فلا يـريــ الاعتراف بضعف خبرتـه فى الحـيـاة، أو بـأنـ r- إن الغـرب يتتخذ فى تحقيق الانحـراف الفكرى عددا مـ الآليـات تعبر عن


وشـرائـح فى المجتتمـع العـربى الاسـلامى كوكيل مـتـمـد للثقافة الغـربيـة وذلك بتقديـم كافة المسـاعدات الماليـة لمشـاريـع أبحاثها وعقد اللقاءات والندوات التـى تــعم لتـوجهات الثقافة الغربيـة،الثانى تحـريف المفاهيهم الدينـية كى تتفق مـع الأفكار التى يـروج لها عالم الحداثة معتتمـدين على العقلانيـة فى تحقيق أهلدافهـم بـيـدا عن أى تفسـيرات غيبيـة أو حتى الايمـان بهـا، وكذلك إنشـاء مـجموعة مـن المراكز والمؤسسـات التى تلعبـ مبـاشـرة على تهـميش العقل العربى من خلال الاعتتماد على الجامـعات التبشـيريـة، وإحيـاء دور مـراكز اللغات والترجمـة، وإنشاء المدارس الأجنبيـة التى يتتمثل دورهـا جمعيـا فى الانحـراف الفكرى التربوى فى عقول طلاب العلـم والمعرفة، والخطورة هنا تكمـن كمـا يؤكد الكنـدرى (r-.9، 10)على " تخريـج مـجموعة مـن الأجيـال لديهـا فكر تغـريبى، أجـيال ليس لها صلـة بمـاضيها وتراثها وثقافتهها، ولن يكون لها أى ولاء ولا انتـماء لأبـاءها ،تبـدو آثره فى ظاهـرة الاسـتعلاء اللغوى والمبـاهاة بلغـة الغـرب"

## ( ) التـحلديات المجتمعية

تعد التـحـيـات المجتمعـيـة مـن أخطر التـحـيـات التى تواجـه تحقيق الأمن الفكرى باعتبـار أن هذا التتحـىى يعـد مؤثـرا على كل مـا ألوان سلوك الأفراد داخل المجتـمـع ليعرض مـجمـوعة مـن التحـديات التـى يكون مـن بينهـا فكر التبعيـية والاسـتهلاك غبر المضبوط والعنف المتفاقم واتسـام بالأنانيـة والفرديـة، بـالشكل الذى قد يؤثر على شكل القيـم داخل المجتتمـع " فتبـدلت القيـم واعتلى النسقق القيـىى قيـم مـا كان لها أن تعلو، وهبطت بعض القيم الجوهريـة مهـا أدى إلى حلـوث نوع مـن الضعف والوهن فى
 التفكك الاجتتمـاعى، والتى تكفل ثلفرد تحقيق ذاته فقط متتجـاوزا الآخـرين.

إن هناك علددا مـن الدلائل التى تـكسس شكل التـحـيـات المجتتمعيـة التى تحول دون تحقيق الأمـن الفكرى وهى الالامبـالاة، وضعف المسؤوليـة، والتقصير فى أداء الأعمـال نحو الآخـرين، والأنامـالية تجـاه تحقيق المصالح والمركزيـة، ولاسـتمـاته فى الدفاع عن المكاسبـ الذاتيـة، بـالإضـافة إلى ضعف الروابط العاطفيـة، وضعف حركة الفرد فى مـحيط ألوان الصـراعات الفكريـة المختلفة، وكل هله الأمور أفرزت مـا يـكـن أن يسـمى بثقافة الصمـت حتى داخل مـحيط الأسـرة الواحـدة، وهى " ثقافة عديـد مـن أبـناء المجتتهـع المصرى نتيـجـة اسـتسلامهـا لما يفرضـه أصـحاب السلطة مـن النفوذ مـن ناحيـة، وأصـحـاب الفئـات الطفليـة من ناحيـة أخرىى، الأمـر الذى قد يـؤدى إلى ضعف الأمـن الفكرى وهو مـا يطهر فى المجتـهـع المصرى من تفـاوت فى الطبقات الاجـتمـاعيـة شـديـة التبـيـن بـين الفقر المضـجع، والثـراء الفاحش، حتى ظهر ذلك الأمـر فى طبيعـة السلوكيـات للمواطن المصرى "(عدلى،Y- 1Y، 77)، كذلك ازديـاد عدد الفقراء وارتفاع مـعـلات التضـخم فى توزيـع الثـروات مهـا يؤدى إلى ارتفاع نسبـة الفقر نتيـجـة تضآل تـدخل الدولة فى حمـايـة الخـدمـات الأسـاسيـة المنصوص عليهـا فى المواثيق مهـا يسـاعد على اذتشـار معـدلات العنف والجـريمـة، إن حجم الفجوة داخل مصـر قد اتسـع نطاقه حتى نتج عنـه مـا يسمى الفقر الغذائى الذى يهنـع الفرد عن تحقيق احتيـاجـاته الأسـاسـيـة فى أن يجــ طعام اليوم الواحد.
 التسويـق والتجارة، فبـدلت مـن التجـارة المحليـة، أصبـحت التـجارة العالميـة، وبـلا مـن المعامـلات الورقيـة أصبـحت المعامـلات الالكترونيـة الشـائعـة الاسـتعـمـال، حتى انـكست شكل التتحـيـات المجتـمعيـة على القطاع التربوى الذى يـعبر عنـه تنـامى الاستتثمـار المادى داخلـه، فأنتج مؤسسـات تعليميـة هدفها الربح فقط بعيـدا عن تخريـج المنتـج التربوى المالائم للمـجتتهـع المصرى، وهو الأمـر الذى يـعكسـه تعـدد الثقافات المجتتمعيـة داخل هذا المجتتمع فقد ازدادت رقعة التتعليـم الخاص الذى تحتتكره مـا يطلق عليـه

الطبقـة الـراقيـه، فى الوقت الذى أصبـح التـعليـم الـحكومى فيـه يعـانى قصـورا فى خــمـاته، وفى نـوعيـة مـخـرجـاتـه التى لا تـواكب سـوق العهـل، وتـعللـوا فى ذلـك بـأن مـجـانيـة التعحليـم وراء تــنى هـذا النـوع مـن التتعليـمر.

وكلهـا أمور تؤكـل أن التـحـليـات المحـتـمـعيـة قـل طـالت الأسـرة المصـريـة فى طبـيعـة فكـرهـا فقل أكلـ المهلى على ذلـك بـقولـه" إن الأسـرة المصريـة لــيهـا بـعض الخلـل فى طبـيعـة التـوازن الاجـتمـاعى بـين أفـرادهـا، والـتى يـظهر فى الغـريـة التتى تعيـشهـا أفراد العـائلـة الـواحـلـة وهم فى بـيـت واحـلـ، وكل مـنهـم فى حـجـرة ويمســـك بـجهـاز وبتتعامـل هـع الأشـيـاء التتى يـهتلـكهـا مـنفـردا ووحـيـلا" ، وحلهـا تهلـيـلات على الصعـيـل


الفـرد والمـجـتـهـع•

## آليـات تربـويـة لتحقيق الأمن الفكـرى

تعـتبر التربيـة عامـلا مـن عوامـل اسـتقـرار المحتتمـع والجـمـاعة الانسـانيـة كلـهـا،
وعامـلا مـن عوامـل بـنايُه بـاعتبـارهـا تقوم بـلـور مـهم فى تشـكيـل ثقافـة المحـتـهـع، ويـقع عليـها مـسئوليـة عظيـمـة فى غرس القيـم الإيـجـابيـة والاتجـاهـات الفكـريـة والعقائلـيـة التـى تتواءم مـع الفطـرة الإسـلامـيـة السـلـيهـة التتى تتفق مـع قيـم المحتـهـع وتوجهـاته،
 تضـافر جـميع المؤسـسـات التربـويـة لتـحقيت الأمـن الفكرى مـن خالال الأدوات التتى

 مـن خلال السـيـاق الاجـتـمـاعى الذىى يـعيـش داخلـه الفـرد، وتقويـم عملـيـات التغخير
 بـعقل واع ناقـل، ودراسـة أوجـه التـطويـر داخلل المحتتمعـات وآثرها على اسـتقرار

المجتـمعات وتقد مهها، مهـا يؤثر على تــميـة الاتجاهات الإيجابيـة عنـد الأجيـال الجـديدة نحو حب الوطن والانتماء لـه.
 تبلـغ قمـة الحضارة على مستـوى العـالم إلا بتـحقيق أمنها الفكرى بالتربية، وبأخلاقها، واستقامتتها وسلوكهـا واعتـدا لها وتعقلها وتفكيرها وتقديسهـا القيـم الروحيـة" ، وبحـيث يـكون تفعيل هذه الآليـات لتحقيق الأمـن الفكرى مـن خلال إبراز الدور التربوى مـكفول بـــدد مـن الضمـانات التربويـة؛ مـنها :
ا . التسـليـم بـوجود اسـتراتيـجيـة لتطويـر المنظومـة التربويـة ومـن ثم التعلـيـميـة، بـحيـث تستنـد هذه الاسـتراتيـجيـية إلى تصور فكرى عام للوطن والفرد يـكون حولها اتفـاق جمعىى إلى حد كبير فى الطرق التى يتـم بها تشكيل فكر الأفراد، بهـا يشيـع بينهـم ثقافة الأمـن الفكـرى فى ضوء مـعطيـات المجتتمـع المصرى المسلـم.
r. إبراز شكل الهويـة الفكريـة التى يتـحرك فى ضوئهـا المجتتمـع المصرىى والتى يتتحدد بعض أبعادها فى (البـعـ الديـنى- البـعـد العـربى- البـعـ العـالمى)، وهـا بـدوره يـكـن أن يسهم فى تحـيـد إطار عام للفكر الموجـه داخل المجتمـع المصرى، مهـا يسـاعد على تحقيق الأمـن الفكرىى.
r. التأكيـد على أن التربيـة قوة نهوض حضـارى، وأنها جزء مـن المنظومـة المجتتمعيـة مـا يوجبب التنسيق والتـآزر بينهها، وبـين قوة تشكيل الشخصيـة القوميـة ، وهنـا يظهر دور التربيـة فى إظهار قنـاعات الأفرد التى يـنطلق مـنها الفكـر.

إن إحـىى القنـاعات التى يجـب أن تتطلق منهـا التربيـة حـين التأكيد على قضيـة الأمن الفكرى، كونـه ليس مقتصـرا على جوانبـه العسـكريـة والشرطيـة فقط، إنهـا يصبـح مــتـدا ليشمل مـجالات عدة مـن شـأنها بـث دمـاء القوة الحضـاريـة فى عروق المجتتمـع المصرى بــا يـواجـه مـن التـحـديات القانونيـة والسـيـاسيـة والاجتـمـاعيـة، وبهـا

يؤوكد أن تحقيق الأمـن الفكرى عقديـا وفكريـا وسلوكيـا داخل الوطن العـربى بصفـة عامـة، ومصر بصفـة خـاصـة يحتـاج بــد تشـخيص الوضـع الراهن إلى صيـاغة مـجموعة مـن الآليـات تكشف دور التربيـة فى مـحـاولتـها تـحقيق الأمـن الفكـرى من خلال ،و يهـكن تفعيـل آليـات تحقيق الأمـن الفكرى مـن خلال مـايلى: (1) ترسيـخ العقيلدة الاسـلامية الصحيحة

إن تحقيق الأمن الفكرىى واذتشـاره داخل المجتـمعات المسلـمـة هو أمـر أكـده الديـن الإسـلامـى، وجـعل تحقيقـة مفـروضـا على الحـكام والمحكومـين على حـد سواء، مـن خـلال مـا أقره الديـن الإسـلامى مـن أهميـة سـيادة العدل فى الحقوق والواجبـات وانتـشـار الحـريـات السـياسيـة والاجـتمـاعيـة، وأن جمـيـع مـن هـم فى مـواقـع السلطة ليس لههم أى امتيـاز عن المواطن العادى، ولا يـتمتتعون بأى حصـانة تــنـعهم مـن تحقيق العـلدل الذى هو أسـاس صنـاعة تحقيق الأمـن الفكرى الذى يتتحقق فى العقيـدة الإسلامـيـة مـن خـلال أربعـة مـرتكزات أسـاسيـة تــثل جمعيـهـا آليـة تحقيق الأمـن الفكرىى؛ هى إشـراك جميـع الأفراد داخل المجتـمـع المسلـم فى أنظمـة الحـكم، وأسـاليب الحيـاة، و نشـر المودة بين الدولة والمواطن الحاكم- المحكوم، وتفادى انتشــار الظلـم والعنف والفسـاد بكافة أنواعه داخل المجتـمـع المسلـه، والحيلولة دون اسـتبـاد الأنظمـة التى تحكم البـلاد، ووضـع حلول لردعهـا إذا عمـت الفوضى والجهل، وعجزت عن تحقيق الأمن والأمـان للنـاس داخل مـجتتمعـاتهم، وهو الأمـر الذى يتطلب جـعل الآليـه العقائـدية فى تحقيق دورهـا تظهر قـرتها مـن خـال:

ا. بـروز دولة الإنسان القائمـة على الاعتبـارات الانسـانيـة أولا، والتى تتطلب عقدا اجتـمـاعيا يتفق على بنـاء المجتتمـع وفق مبـادئ الشـريــة الإسـلامـيـة التى تكفل تحقيق الأمـن الفكرى والسياسى والاجتتماعى والنفسى لـلأفراد بصفة
 تـرسيخ أدبيات الدعوة الإسلاميـة، ودورها فى تحقيق الأمن الفكرى مـنـذ كانت

الحضـارة الاسـلاميـة مـتألقة من خلال تزويـد الشبـاب بـلمعلومـات الصـحيـحـة والسليـمـة التى تـزرع فى نفوسهم الوعى الثقافى والأمنى، والحيلولة دون الوقوع فى مـخاطر الغزو الفكرى الدافـع إلى الجـريمـة، أو الخروج عن التعـاليـم الدينـيـة والنظامـيـة ، مـتتمـلـين فى ذلك على مـجموع التـدابير التربويـة (الوقائيـية والعلاجية) التى تتخـذها الدولة فى مـحاولة منهـا لصيـانة الأمـن الفكرى انطلاقا مـن المبـادئ التـى لا تتعـارض مـع الديـن الإسـلامى وعاداتـه وتقاليــهـ. r. إبراز دور الدعاة وعلـماء الأمـة على ترسيـخ الديـن الإسـلامى فى نفوس النـاشئـة بججهـل أكبر، ودعمى مـتواصل، وإظهار أعمـا لهم التى تبرز دور العقيـدة فى المجتـهـع، والنـزول إلى مسـتويـات أفكارهم ورغبـاتهم، والوقوف على أوضـاعهم وظروفههى، والقرب مـنهـم ومـحاولة جـذبهم والتأثير عليهـم، بحيث يكون مـن أفضل مـا يتتحقق بـه الأمـن الفكـرى فى نفوس الأفراد هو قيـام ا"لأسـرة بغرس مـحبـة الله ورسـولـه، وتربيتهـم التربيـة الصـحيحـة التى تقوم على وسطيـة الفكـر واعتـداله،، ممـا يكسبهـم طرق الاصـلاح فيمـا اعوج من سـلوكهم، فيبعـدهم عن التطرف والانحراف الفكرى الذى تئن مـنه المجتتمعات العـربية فى عصر التفجر التكنولوجى"

r. إظهـار دور المؤسسـات الديـنيـة فى قـرتهـا التأثيريـة على تحقيق الأمـن الفكرى؛ فالمسـجـد يـربط النـاس بخالقهـم لاستـجالاب الأمـن الفكرى والطمـأنينـة النفسيـة، لذا تعـالت الصيـحات فى العـالم الإسـلامى لإبراز دور المسـجـد فى تحقيق الأمـن الفكرى فى نفوس الأفراد مـن خلال تثبـيت أركان أمن المجتمـع ، وتوحيــ مصدلدر التلقى فى مـجال الدعوة الذى يؤكد أهميـة الوحـدة الفكريـة فى الإسـلام، والتى تبعـل عن فئة الشبـاب بصفة خاصـة عن مصـادر التشتيـت التى تسبـب الهـلدم


فالمسـاجـد تهيئ لروادها التزود بشعور التآخى والترابط النـاشئ مـن ارتبـطهم بـالوحـدة الفكريـة فى أوقات الصـلاة والأعيـاد، والرغبـة الصـادقة فى مـعاونـة بـضهـم البـعض ضلد أى اعتـداء خـارجى، وهو أمـر نابع مـن الخشوع لله أسـاس المعتقد الفكرى الثابت.

؟. تجـديد الخطاب الديـنى الذى أصبـح ضرورة لا مـحيص عنها فى ظل تطور الحيـاة المعاصـرة وتنوعها، لأنه ينطلق فى أصولـه العقـائـديـة مـن الثوابت الديـنيـة وأركان الاسـلام، الأمـر الذنى يتطلبب العنـايـة بتكوين الداعيـة الاسـلاميـة فكـريا ومـرفيـا، وإظهـار فكره المتتوع، بحيث يكون خطابـه قصلى موجـه نـو الاصـلاح والتـهذيب والاسـتقامـة مـن ناحـيـة، ومنتفتـحا على السـيـاق الخارجى مـن ناحيـة آخرى داعمـا للتنـميـة البشـريـة بطريقة مقصودة تحث على الانجاز والعمـل، ولا يكون التـجـيــ الـدينـى دافعا لالإحبـاط وهو مـا يـعلى شـأن الاهتتمـام بـالذات والانفتاح على المجتـمـع الخارجى، ومـراعاة ظروف المجتتمـع وقت الأزمـات المتعـددة، "بالاسـتـنـاد إلى الأدلة الشـرعيـة عنـد توجيـه الدعوة إلى الجـميـع بحيـث ينطلق الداعيـة مـن ثوابت القرآن الكريـم والسنـة النبوية الشـريفة وتفسيرات السـلف الصـالح ومـحـاولة تـنزيلهـا على أرض الواقع المعاصر، مهـا يجعلهـا تتفاعل بإيجـابيـة مـع متتغيرات العصـر بإظهار وسيطة الدعوة وبحيث تؤكد جميـع الخطب التى تحـدث داخل المسـجـ على وسطية الفكر واعتداله بعيـدا عن الخطب التى تبعث الغلو والتطرف والتكفير لبعض فئات المجتـمـع، ومـا يترتب على ذلك مـن إحـداث الطمـأنينـة النفسيـة

ه. إظهـار دور خطبـة الجمعـة فى تحقيق الأمـن الفكرى بصفة خـاصـة ، لما لها مـن أثر قد يكون عظيمـا على نفس المتلقى، بـحيث تنطلق خطبـة الجـمعـة مـن نعمـة الأمـن وخطر عدم تحقيقه والآفات المجتمـعيـة التى قد تحـدث للمـجتتمـع إذا لم يـنشـأ

الأبنـاء على الأمن الفكـرى، بحـيث توضـح خطبـة الجـمعـة دور الأسـرة، والمؤسسـات التعليمـية، والأنديـة الثقافيـة والريـاضيـة وواجبهـا فى تحقيق الأمـن الفكرىى، وأن مـن الآليـات التى تسـاعد على خطبـة الجمعـة فـى تحقيق الأمـن الفكرى مـا ذكره الوداعى (r-r، اء) الذى أكد ضرورة استتخدام الخطيب العبـارات الواضـحـة الصريـحة الحـازمـة فى تحـريـم الديـن الإسـلامى كلأفعال الإجـراميـة، وبأن يتـوجه موضوع خطبـة الجـمعـة إلى الاهتتمـام بـدور الأسـرة فى تشكيل عقول الأبناء مـنـذ صغرهم خـاصـة فى الوقت الذى تتتعـد فيـه قنوات التوجيـه بعيـدا عن قيم الأسـر العـربية ومـعتقداتها، بـالإضـافة إلى شموليـة الدولة لجـميـع جوانب الحيـاة بحيث تعبر عن تكامل الديـن الإسـلامى لما يحتـاجـه الإنسـان فى معاشـه، الأمـر الذى يسـاعد على إبراز خصوصيـة الأمـة وتفردهـا بخصصـائص إيمـانيـه بهـا وحـدهـا، بحـيث لا تغفل الواقع المعاصـر ومـا يـحـث فيه. إن الثقافة الديـنيـة ضـرورة كإحدى آليـات تحقيق الأمن الفكرى؛ لأن المسـجـد بصفـة خـاصلة لـه القـدرة على الحــيـث فى كل القضـايا المجتعيـة، ليس لمن يـتردد عليـه فقط، وإنما يتعـداهم إلى الإفادة لككل مـن يسـمـع صوت المسـجـد ومـا يقـدم فيـه مـن خطب ودروس مـن شأنها القضاء على الشـائعات التـى قد تهـدد المجتـمـع وتضـر بـثوابتـه.

## (

ترتبط المناقشـات الحـاليـة حول هـدف المؤسسـات التـعليـميـة فى تحقيق الأمن الفكرىى للمتتعلمـين داخلها، وتـققد الجهود الراميـة إلى وضـع مـجموعة مـن التصورات التتى تتمتـع بقـدر مـعقول مـن القابليـة للتتنفيذ إزاء زرع وسطيـة الفكـر فى نفوس الأفراد لتحقيق خريـج تعليمى أكثر ثقة فى المعتقدات الفكريـة التى ينطلق منها المجتتمـع الذى يـيشين فيـه، على الـرغم مـن أن أرض الواقع تؤكد " زيـادة ضعف إيمـان المواطنـين بقـدرة المؤسسـات التعليمـيـة فى قدرتها على إعادة تشـكيل عقول الأبناء وجعلهـم قادريـن على مـواجهـة التحـديات الفكريـة التى تـتتج مـن الضغوطات المجتـمعيـة
 النتقل كلـتعليـم فى تلـى الفـجوة الموجودة بـيـن قدرة التحلـيـم على دعم الأمـن الفـكرى، وبـين مـا هو شـائع اليـوم فى المحـتـمـع مـن بـعض مـظاهـر الانـحـراف الفـكرى المسـيطر على فْكر مـعظم الشبـاب اليـوم. حيـث أصبــحت المحـتـمعـات مـطالبـة بـفتح حوار حـول التتعليـم الذى يـحث على التـمـسـك بـتيـم المحـتـهـع وثوابـته، وتـرسـيـخ أهلـافـه، وجـعله مـحـورا رئـيسـيـا فى السـيـياسـيـات التعلـيـميـة، والاقتراحـات المتعلـقة بـمـنـاهـج التتعلـيـم ، الأمـر الذلى تتـطلـب كهـا رأى (Johnoson,2015,36) " ضـرورة وضـع أهـداف ثلـهؤسـسـة التتعليـمـيـة التى ترسـخ التـمـاسـك والانــهـاج الثثقاِِ والاجـتـمـاعى فى ضوء المنظوهـة الفكريـة والثثقافيـة المسـيطـرة علـى المجـتـمـعات"

لـذا فإن آليـات تفعيـل دور المؤسـســات التتعليـميـة فى تحـقيق الأمـن الفـكـرى ، ومـواجهة التتحلـيـات المـجتـهعيـة تتـطلتق مـن بـعض الأمور ذات العـلاقـة بـالعـمليـة
التتحلـيــيـيـة ؛ مـنهـا :

- المنـاهـج التتعليـمية

إن المنهـج التتعليـمى هو إحـلى أدوات التربيـة، التتى يـنبـغى أن تبـنى علىى أسـس واضـحـة هـن الاهـتمـام بـالمجـتهـع وحـاجـاتـه وطبـيــتـه وإمـكاناتـه، وكذلكـ التتلمـيـلذ وخصـائصـه والمادة ومـا يـهيـزهـا مـن سـمـات؛ فقـل رأى نصـر (Y (Y ، \&0 ) ضـرورة أن يـنبـى المنهـج على الحـريـة والـلـيـقراطيـة والعدالـة الا جـتمـاعيـة، والكـرامـة الإذسـانيـة بشـكل يـعكس مـلـى تحـقق الأمـن الفـكرى داخـل المحـتـمـع الذـى تـنطلت مـنـه ثوابت المنهـج ، وأن تـتوافر فى أهـلـاف تلـك المنـاهـج وهـحـتواهـا وأنشطتهـا فـرصـة لاحـترام حـريـة الـرأى الذىى لا يتعـارض هـع القناعات الفـكريـة للـمـجـتمـع، وأن يـكون ثلـتلاهـيـذ اللـور الايـجـابى فى جـميـع المواقف التتعليـمـيـة مـهـا يـؤكل البـعـل عن الانـفراد بـالـرأى والأفكار التتى يـهتـم بـها

المتعلم فى جميـع المراحل التتعليميـة التـى يمر بهـا عنـد تربيتهـم داخل المؤسسـات التعليميـية.

وهذا الأمـر يتطلـب النظر إلى المناهج الدراسيـة على أنها وسـائل لتزويـد المتعلـمـين بـالقناعات الفكريـة لثوابت المجتمـع وقيمـه مـن خـلال الترابط المنطقى بـين أجزائه بحيـث تعكس اتفاقا سيـاسـيـا ومـجتــعـيا حول دور المناهـج فى تحويـل المجتـمعـات إلى مـجتـمعـات آمنـة على مستتقبل أبنائهـا الفكرىى، فإذا كانت المناهـج التتعليمـيـة أداة لتـحقيق الأمن الفكـرى ووسيلتته فى التتعديل والبـناء السليـم لأفكار المتعلمـين فإنهـا تتـخـذ فى سبـيل ذلك عـددا مـن الإجـراءات مـنها :

ا. تعـزيز القيهم والعـادات الإيجـابيـة الجيـلـه تجـاه الوطن وهذا المتطلب "يعكس دور المناهـج التتعليـيـية فى تحقيق الأمـن الفكرى بقـدرتها على تعليم العلوم التى يكون مـن بـين أهدافها التحلى بـالقيـم الإيجابيـة والسلـوكيـات المقبولـه والمتعـارف عليهـا تجـاه الوطن وقدرتها على توضيح الأفكار المنحرفة، واسـتخلاص الإيجابيـات المجتتمعيـة لصـالح المجتهـع، والتععامل بعقلانيـة هـع الأفكار الضالة
 لقيـم ونظم المجتـهـع الأخلاقيـة وتـريـب المتعلـمـين الحفاظ على مــتـلكات الوطن العامـة لصـالح الجـميـع، بحيث يُعلى مـن المصلحـة العـامـة على حسـاب المصالح الشـخصيـة وهو مطلب أسـاس تحقيقه مسـاعدة الأفراد منـذ الصغر على أن يكوذوا منتتجين لصـالح المجتمـع ومسئولين ومهتتمـين بــا حولهم مـن أفراد مشاركين فى بنـاء المجتـمـع وتفهم لحقوق وواجبـات الآخريـن، والنقد الذاتى والمشـاركة فى اتخـاذ القـرارات السلـيمـة.
Y. أن يـكون مـن ضمـن أهلداف المناهـج التتعليميـة إظهار قـرتهـا على تحقيق الأمـن الفكـرى بشكل مـعلن وصريـح، وأن يظهر ذلك الهــف فى بـضض طرق تقيـميهـا

بـوضـع أسئلـلة تعكس مـلـى فهـم لـلأمـن الفـكرى، وتعـطيـة الحـريـة فى التـعبـير عن وجهه نظره إزاء مـا يتـعرض لـه هـن أحـلاث لمعـرفة الاواقـع الحـالى لفـكر بـعض المتعلـمـين وتقتويـم مـا أ عوج فيـه مـن انحـراف أو خخلـل فى المعـتقلـ الفكـرى للـهـجـتـمـع الذى يـعيـش داخلـه، وتسـاعد المتعلـم على إنتـاج فـكر مبـلـع وهو أحـل مـتطلبـات تحقيق الأمـن الفكـرى مـن خلال المنهـج التعليـمى الذى يـعمل على تعـزيـز اسـتعـلـاد المتعلـم للـخـروج مـن التتفكير المألوف إلى التـفكير المبـتكر الذى يـكفل لـه شـعوره بـأهمـيـته، وهـذه الضـرورة أشـار إليـها مـعظم الـتربـويـين المجـتتمعـين فى مـؤتـــر التربيـة العـربيـة وتعـزيز الأمـن الفـكرى (Y ( 17 ) تأكيـلـهم على دور المنـاهـج التتعليـمـيـة على تحققيق مـجـتهـع آمـن فـكريـا، مـن خـلال قـرتهـا علىى إبـراز الهويـة العـربيـة الالسـلامـيـة، وأن تعـكس الـركائز الأسـاسـيـة التتى يـتحـلدد فتى إطـارهـا مـعنى "الخصوصصيـة والتـفرد فى الانكـر"، وإظهار الجـواذب المضـيئـة فى التتاريـخ العـربى، كركايُز داعمـة ثلـهـنـاهـج التـعليـمـيـة يسـتتمـل مـنهـا المتعلـم إطـاره الفـكر الداعم
 وغزو فنكـى يـجـتاح حـيـاته فى خطـوة مـن خطواتـه، والمنـاهـج حـين تطـالـب بـتحقيت الأْمن الفكـرى عليهـا أن تعكس أهلـاف الأمـن الفكـرى فى إطـار الميراث الثثقا
 يتتحلـد فى إطارهـا مـفهوم الاذتتمـاء ثلـوطن فىى تغيراتـه السـيـاسيـة والاجـتهماعيـة، بـحـيث تـبرز عنـاصـر القوة الايـجـابيـة التـى هـن شـأنهـا دعم الأهـن الـفكرىى، وتضـهـين هذا الأمـر يلـعمـه الاحسـاس بـالمواطنـة داخل المناهـج التتعليـهـيـة، بـاعتبـارهـا
مـتطلـب رئـيسـى لأحــاث الأمـن الـفكـرى.
r. إعطـاء الالهتـمـام بـمادة التربيـة القو مـيـة، بـحيـث يـكون تضـمـينهـا فى المناهـج الاعـربيـة يـحمـل اتجـاهـا معـنويـا تشــر المتعلـم بوطنـه، وتؤكلد ارتبـاطه وانتـسـابـه لهـذا الثوطن بوصفـه عضوا فيـه، ويشــر ذـحو بـالفـخر والّولاء، تجـعلـه ملتـزهما بـالمعـايـير

والقوانين، والقيم الايجابية التى تُعلى من شأنه وتنهض به، وتجعله مـحافظا على ثرواته، ومسهمـا فى الأعمال الجماعية، ومتفاعالا مـع الأغلبيـة، بحيث تظهر مادة التربية القوميـة كمـا يؤكد (Suliman,2016,41)على إظهار كل مـا يتعلق بالانتماء ا الوطنى والحرص على أمنه واستقراره والدفاع عنه، وتعريف الطالب بــا لهـم وعليهم من الحقوق والواجبات بصفتهم مواطنـين، وتحقيق الوعى المجتمعى لبناء مجتهـع غير مهدد بالمؤثرات الثقافية، ويهتم بتعريف
 تحـد بدرجة كبيرة عمق ودرجة تحقيق منهج التربية القومية لأهدافه لدئى الانى الانـي المتعلمين، وتدل على مدى ظهور الأمن الفكرى فى سلوك وشخصصية المتعلمين.

إن متطلب تحقيق الأمن الفكرى من خلال المناهج المصرية مطالبة بأن تظهر شكل المصرى الأصيل الذى لا يقف عند حد تأكيد حقوق المواطن المصرى
 على وجه العموم من خلال إتاحة الفرص لظهور النشاطات التى تبنى من
 فعله من مثل: غرس حب النظام واحترام القانون فى نفوس الأبناء منـذ الصغر الصر الوا الوا قص القصص المحفز على حب الوطن وهو الأمـر الذى يعزز الولاء والانتمـاء

 والإيمان بالأخوة الإنسانية، وتنميه الاتجاهات الاجتتماعية نحو الاهتمـام بهشاكل المجتمـع والإيمـان بالتكافل الاجتماعى فى إطار الشعب الواحد.

0. أن تظهر المناهـج التتعليميـية مـدى تـماسـك المجتتمـع العربى مـن الداخل هوقدرتها على إظهـار مـاهيه المواطنـة الراقية، بقـرتها على إفسـاح المجال للـمتعلمـين لابـداء آرائهم فى رسـم السسياسيـة الداخليـة للهـجتتهـع التعليـمى الذى يـيـش داخلـه، ومـن ثم المجتتمع الذى يعيث فيـه مـن خـلال مبـلـأ إقرار الحـريـات، وقـدرتها على توسيـع دائرة المعارف السيـاسـيـة كمـا وكيفا برفـع مسـتوى التتعليـم فى الجانبـين السيـاسى والقاذونى التى تحقق للمـجتـمع قـرا مـن تحقيق الأمـن الفكرىى مـن خالال: فهم المتغيرات السيـاسيـة والتى تعكس قدرة الأفراد على فهم طبيعـة المتغيرات السياسيـة العابرة للحدود الوطنيـة، وبالتالى القدرة على الاختيـار السـليـم للبـدائل السيـياسيـة المطروحـة، ومعـرفة التـحولات السيـاسيـة التـى
 الفكـرى يتـحقق مـن خـلال زيـادة الوعى السـيـاسى لدى الأفراد، الأمـر الذى سـيقلل مـن مـخاطر الصدام والتـدافـع السلبى مـع النظام الحاكم والحكومـة التى تــيـر شئون المجتمـع والدولـة" ، باعتبـار أن نضـج الأفراد السـياسى سيسـاعد على ارتفاع سقف المشـاركة السيـاسيـة وحينهـا يتقاسـم الأفراد حمل وعبء ومسؤوليـة العـديـلـ مـن القرارات مـع الحـكومـة فتــيـر شئون حـيـاتهم بطريقـة تشـاركيـة .
(Y) ( المعلم القدوة

إن المؤسسـات التربويـة وظيفتها إمـداد جمـيـع مؤسسـات المجتهـع على اختـلاف أنواعها بـالمنتـج المناسب؛ مهـا فرض عليهـا العنـايـة الفائقة بجـميع جوانب تكويـن هذا المنتتج، ويعـد المعلمر واحـدا من آليـات تفعيل المنظومـة التربويـة فى إظهار قدرتها على تحقيق الأمن الفكرى وذلك فى ظل مـا تشهلده مؤسسسات المجتـمـع مـ مشكالات أصبـحت مـنتشرة بين فئـة الشبـاب والتـلاميـن، منهـا (مشـاكل العنفـ- تعاطى المخلـرات- التتحرش اللفظى ) وغير ذلك مـن المشكلات حتى أصبـح بعض فئـات

المتعلمـين غير مبـالين بــا يحـدث جراء هله الجـرائم سـواء بـالعواقب النفسيـة أو الصـحيـة أو القاذونيـة.
 التـدين والأخلاق وضعف البـناء الأسـاسى للشـخصيـة السـويـة الأمـر الذى نتج عنـه ضعف تحمل المسؤوليـة الذى قـد يـعود إلى أنهم يـتخرجون للمـجتـهـع غير ناضـجين، وهذا مـا دفـ (Hess\&Frderik,2016,15) إلى القول بأنهـم: " لم يحصلوا على المصل المناسـب ضد الأمـراض الفكـريـة والسلوكيـة التى تـتنعهم مـن التشوه الفكرى والثقافى والأخـالى، وكلهـا أمور جعلت هذه الآفات الفكريـة لا تعـالج إلا بـالقدوة الحسنـة، وهو مـا يؤكـد تعـاظم دور المعلـم كل يوم"، ذلك الدور الذى لم يعـد مقصورا على إيصـال المعـارف والمعلومـات فقط، بل تغير نتيـجة التطورات المختلفة فأصبـح مطالبـا بغـرس القيم مـن خلال تصرفاته التى تعكس مستتوى ثقافته الدينيـة المعتـدلة التتى تتفق مـع وسطية الإسـلام واعتـدالد، بحيـث يكون لـه التأثير على دحض الفكر المتطرف لدى طلابـه،

وهنا يجب التأكيـد على تعـاظم دور المعلم فى تحقيق الأمـن الفكـرى مـن خلال مـحاريـة الدروس الخصوصية بـاعتبـارها ظاهرة سـلبيـة تعوق تحقيق الأمن الفكرى لأنها تظهر الجوانب المادية الجشـعة فى فكـر المعلـم القائـمـة على الجشـع والأطمـاع سـعيا مـنهم لتـحقيق أقصى عائـد مـادى على حسـاب فكر الطالب والأسـرة والمجتـمـع ككل إنها تعوق تحقيق الأمن الفكرى لأنها قائـمـة على إظهـار الفكر الاسـتهـلاكى المتصاعد والمتنامى داخل الوطن العـربى، وبصفة أكثر خصوصيـة داخل المجتمـع المصرى ككل، لأنها تـل على ضعف إشعـار الأبـاء بـسـؤوليـاتهم تجاه تعلـيـم أبنـائهـم بالاعتمـاد على معلـم الدرس الخصوصيـة طوال سنـوات تعليمهـه، ولما كانت الدروس الخصوصيـة أزمـة تربوــة غير مـرئيـة فى الفكر الانسـانى المعاصر فقلد شكلت أعبـاء

مـاديـة أثقلت ككاهل الأسـرة وأدت إلى تسـرب التـلامـيـذ مـن المدارس، وأفقدت المدرسـة هيبـتها وأضـاعت فى ظلهـا هدف المدرسـة فى تخريـج جيل تربوى آمـنا على فكـره وتفسـه من خـلال دعمهـا لأفضل الأسـاليب التربويـة، بـالاضـافة إلى تحويـل العمليـة التعليمـيـة إلى مـجـرد الحصول على أعلى الدرجات فقط، وتعوده على عادات فكريـة سـيئة حلددها فيمـا يطلق عليـه "برشمـة المعلومـات فى ورقيـات صـغيرة تكون عرضـة للنسـيـان بهـجرد خروج الطالب مـن قاعة الامتـحانات فأصبـحت المعلومـات التـى يحصل عليهـا لا تشكل أيـه خلفيـة فكريـة أو مـعرفيـة أو حتى وجـدانيـة يـرتبـط بهـا"

العالم أصبـح لا يستطيـع تنـميـة الأمـن الفكرى لدى طلابه لأنـه على حـد قولـه تعليـيم بـنكى يشبـه مـا يحـدث فى البـنوك؛ إذ تودع الأموال وتسـترد بطريقـة آليـة، فـالمعلـم يضـع المعلومـة فى ذهن الطالب ثم يسـترجعهـا وقت الامتـحان"، مهـا أفقد التعليـم فى العالم العربـى مـكانته لأنه ابتتعـد عن تنمـيـة فكـر المتعلمـين وأبعـدهم عن الابتكار والإبـداع، وتحولهـم إلى حافظى مقررات على يـد التتعليم الموازى الذى يغزو الحـيـاة التعليميـية فى الوطن العـربى، وهنـا يظهر دور المعلمـين فى تحقيق بيئة تعليميـية آمـنة فكريـا مـن

خلال:
ا. تعويـ طلابـه على التعبـير عن أنفسهم، والأهم مـن ذلك تعويـدهم على القيـام بـالأعمـال الخيريـة داخل النطاق الذى يعشون فيـه، بـاعتبـار أن هذا الأمـر مـن شأنه الإحسـاس بـالآخر فيعـدل المعلـم من نطاق فكره عن طبيعـة الحـياة الاجتتماعيـة، بتقـديم بعض المناهـج الدراسـية ذات الصلـة بتعـميق الانتمـاء الوطنى من خلاب السـرد القصصى المحفز على الإعجاب ببعض الشـخصيـات ذات الشأن التـاريخى، والسـعـة الجيـدة مهـا يجعل التواصل بأواصر الماضـى أصلا للفكر المشـجـع على تقـدم الوطن وتطوره.
r. إظهار مـا يسـهى المعلـم العـالم وهو الذى يـتـبـر مـا يـقال لـه، ومـا يـقال عنـه ومـا يقوم بـه مـن نتـائج وأعمـال تكون بـثثابـة الحصـانة الفكـريـة للطالب التـى يتتعلـم منهـا ويستفيـد مـن تصرفاتها، وتفتـح للطالب آفاق التفكير والتأمل المستتنير القائمر على هلـى المجتتهـع وتقاليـده، مـن خلال إبـراز دور المعلـم فى التـوسـع فى عمـل مـجـموعات التقويـة التى تكون تابــة لإشـراف وزارة التربيـة والتـعليـه، والتتى تــعم آمـن الطالب فتحقق له كفـايتـه التتعليميـة والمعنويـة وبصفة خـاصـة الماديـة لمعظم الطالب غير القادريـن والمعثرين دراسـيا بــا يعود للمعلـم هيبتته وكرامـته، وهو الأمـر الذى يـتحقق فى ظلـه جـزء مـن الأمـن الفكرى. وقد أشـارت دراسـة أسيـدو و
 المتعـددة بــا يـعود بـالنفـع على الأسـرة والمجتتمـع ككل ومـحاولـة إرشادهم إلى الطرق التى يسلكونها كى تظهر هلذه المواهبب على سطح المجتتمـع. r. تفعـيل دور المرشـلد داخل بعض المدارس وهو الأمـر الذى يبصرهم بـالأمور التى قد تجهلهـا الأسـرة وتغفل عنهها، وهو مـا يظهر دور القـدرة التأثيريـة للمعـلـم فى نفوس المتعـلمـين باعتبـاره قادرا على الإرشـاد فى الاتجاه الصـحيح، وهو الأمـر الذى يـدعم تفكير المتعلـمـين نحو الاتجاه السـليـم عنـلـ اختيــار القرارات الفكريـة التـى تتعلق بـسستقبلهه،فإذا مـا تولـد هذا الفهـم لدى القائمـين على أمـر المنـاهـج التعليميـة يصبـح مـن الواجبـ على المؤسسـات التتعليميـة كلهـا بـث الروح المجـتمعيـة عنـد المتعلمـين، بإذكاء وبنـاء حب الوطن أولا، بـعـنى أن يصبـح للـحيـاة معنى مـن خـلال استيـعاب المتعلمـين لقيمـة وأهميـة المناهـج التعليمـيـة التى يـدروسونها فى مـختلف التـخصصـات.

## (

تعد الأنشطة التربويـة من أهم الآليات التى أصبـحت المدارس والجامعـات مطالبـة بـالاهتتمـام بها نظرا لكونها تستتوعب عـددا كبيرا مـن الطلاب داخلهها، بـالإضافة إلى قـدرتها على تشـكيل شـخصيـة الشبـاب، وبث مـجموعة مـن الأفكار والقـيـم التـى يهـكنهـا أن تعود بـالنفـع على نفوسهـه، وتعـمل على تقليـل حاجز الاغتراب النفسى بينهـم وبـين المجتـمع، بحيـث تشـمل هـه الأنشطة النــوات والمؤتــرات وورش العمـل والرحالات الثقافية والعلمـيـة، وإحياء المناسبـات الديـنية والوطنيـة وغير ذلك مـن الأنشطة التى بـلـورها تشعر الطالب بأهميـته ودوره كعنصـر فاعل ومـنتج فى المجتـمـع الذنى يـيـيش فيـه، الأمـر الذىى يجعلـه مسـتقرا فى فكـره، لذا كانت هنـاك مـجـموعة مـن

الآليـات التى بـلـورها تفعل مـن الأنشطة التربويـة لتـحقيق الأمن الفكرى؛ مـنها: ا. قـرتها على تحقيق روح الأخوة والتفـاعل بـين الطلاب؛ لإظهـار قدراتهـم الفكـريـة، وتتـمـيـة مواهبهم والاعتراف بهها، ومـحاولـة دعمهها مـن خـلال تبـادل الخبرات والآراء والمهـارات وهو الأمـر الذى يسهم فى تكامل شـخصياتهـم وتوازنها، بـتـنميـه روح المنافسـة المحمودة بـين أصـحـاب المواهب والقدرات، وتشـجيع التفوق والتـمييز المصحوب برجاحة العقل والفكر، بـالإضافة إلى تعويـههم تقبل الخسـائر ، وتقبلهم مـا يتـعرضون لـه مـن نقد، و مـحاولة الإفـادة منـه لإظهـار النـجاح والتفوق، وكذلك مـن خلال تحقيق التفـاعل بـين الطلاب ومـجتمعهـم الخارجى، وتـنمية روح العطاء والبـذل فى اكتشاف دورهم فى العـلاقات الاجتتماعيـة داخل المحيط التربوى الذى يـعيشـون فيـه بـالتركيز على الجوانب الإيجابيـة والعقلانيـة، وفى
 للطلاب نحو مشكالات المجتهـع وقضـاياه المختلفة، وضرورة إلقاء النـدوات والمؤتــرات التى تشـجـع الطلاب على الاهتتمام البـيئى، والوعى بقضايا المجتتمع

المختتلفـ، حتى يشــر بـدوره الفكرى داخل المجتتهـع مـحاولا تطويـره وإصـلاحـه نحو الأفضل"
r. أن توفر المناهـج الأنشطة الفكريـة بكافة أنواعهـا فى جميـع المقررات، ليكتسـب المتعلمـين مهارات التفكير المتعـددة والمتتوعة بشكل إيجابى يهكنـه مـن المشاركة الفكريـة فى كل أبعاد الحيـاة المجتتمعيـة، وهو الأمـر الذى يتطلبب وجود فلسفة واضـحة ومستتقرة لشكل الأنشطة التتعليميـة التى تسهل تبنى تحقيق الأمـن
 مـن الاهتتمام لممارسـة أنشطة فى مـجال التربيـة الديـنيـة سـواء الإسـلاميـة أو المسـيـحيـة بشكل يـرفض التـمييز بـين جميـع المتعلمـين بسـبـب الديـن أو الجـنس، وأن يتـم رفـ الحد الأدنى للنـجاح فى مـواد التربيـة الاسـلاميـة، وإظهـار قـره هذه الأنشطة الدينيـة على إظهار وسطيـة الفكر الانسـانى دون إفراط أو تفريــ (نصر، . 00 ،r.1r

ץ. الاهتتمام بـنـاء وتطوير شكل الأنشطة التربـويـة فى ضوء معطيـات التكـنولوجيـا الحديـثة بشـكل أكثر جاذبيـة للمـتعلمـين فى جميـع المراحل الـدراسـية ابتـداء من مـراحل التعليـم الأسـاسى المختتلفة بصفة خاصـة ، لكونهـا تبرز الاهتتمام بـنشاط المتعلـم واهتمـا مـه بمبـادئ الحـريـة، والمســاواة، والدييـقراطيـة، والعـدالـة الاجتتمـاعيـة، وتـدعيم الأنشطة التى تحقق كـرامـة الانسـان، وتشـجـع على قبـول الآخر، وتطرح فكر التسـامـح والولاء والإنتتماء للوطن، فإشبـاع الأنشطة الريـاضيـة أيضا يمكنـه حقيق الأمـن الفكرى بـاعتبـارها داعمـة للهويـة الثقافية داخل المجتتمعات مـن خلال" قـرتها على زرع روح التواصل والتفاعل مـع الآخريـن، وتقبل روح الهزيـــة بعيدا عن اليـاس الذى قد يـزرع الفكر العـدائى فى النفس، وهو مـا يتطلب توفير الوقت الكافى داخل كافة المؤسـسـات التربويـة لممـارسـة كافة أنواع الريـاضيـات

التى تهـذب النـفس وتضبـط الـفكر بـالشـكل الذى يـلعم الأنشطة التربـويـة التـى
 ( ع ) تعزيـز التـكامـل الأسـرى

إن تحقيـق الأمـن الفكـرى لا يـتصـر تحقتيقه فقط مـن خـلال المؤسـســات التربـويـة النظظامـيـة فقط، رغم أههـيـتهـا فى تحـقيت الأمـن الفـكرى، إلا أن بـقيـة المؤسـسـات المعـنـيـة بـالتتشـئـة التربـويـة كالأسـرة والمسـجـل والمؤسـسـات الاعلامـيـة وغيرهـا، تتحـمـل دورا أسـاسـيـا فى تحقيت الأمـن الفـكرى، ولـلأسـرة دورا كـبـيرا فى تحقيت الأمـن الفكـرى لما

 علىى ضـرورة وجـود درجـة هـن الوعى المـجـتـمعى، واسـتـشـعار المسـئـوليـة، وبنـاء قنـاعة كاملـة بـأهـميـة الأسـرة فى دعمـها لقضيـة الأمـن الفكـرى لوقايـة أبـنائهم، وإظهـار
 مـوا جـهة أى تحـليـات فكـريـة كتلـك التىى يـتعرضون لها فیى عصـر الانفتتاح العـالمى على كافة الثثقافات والتوجهات هـن خلال مـجمـوعة هـن الآليـات تضهـن لـلأسـرة تحقيـق الأْمـن الفكرىى لــى النـا شـئـة؛ وهـنهـا : ا. تـقويـة القيـم الإيـجـابيـة لـألسـرة بـالكشف عن نقـاط القوة والضـفـ التى قلـ تؤثر على العلاقات داخل أفـراد الأسـرة الواحـلـة لمسـاعدتهـا على تقويـة العـلاقات الإيجـابيـة لـالأسـرة، ومـسـاعلتهـا على تلـعيهم قواعلـ الأسـرة لتـحقيت التـوازن والاسـتقـرار فی الاعلاقات داخلـهـا هـن خـلال إطـار فـكرى يـلـعمهـا ويـقوى أواصـر
 توفير المناعة الفكـريـة ضدل كل أشـكال الإذحراف الفكرى وبخـاصـة فى ظل عصر السـهـاوات المفتـوحـة بـالاعتـمـاد على مـنهـج فكـرى داخـل الأسـرة يـجـعل مـن الثثوابـت العـقائــيـة هـى المسـئول عن اعتـلـال الفـكـر واسـتـقـامـتـه قول وففعلا وسـلـوكا .
Y. إظهـار قـرة الأسـرة على اسـتنهـاض الوعى السـياسى الديمقراطى: بـحيـت تسـاعد الفـرد على إدراك واقع مـجتمعـه ومـحيطه الإقليمى والدولى، ومـعرفة طبيـعة الظروف السياسيـة والاجتتمـاعية والاقتصاديـة التى تحيط بـالشبـاب، ومـعرفة مشكالات العصر المتغيرة، ومـلدى وعيها بـالأنظمـة الديهقراطيـة، وكيف تتـحول المجتتمعـات المعاصـرة مـن نظم سـيـاسـيـة للحـكم ديكتاتوريـة إلى نظام ديمقراطى حـر يتتيح للجـميع حريـة المشاركة بإبـاء الرأى. مـن خـلال غرس حب التتنثئـة السيـاسيـة لأبـنائهـا بـناء على أسس أخالاقيـة قوامها التـحرر مـن الخوف مـع القـدرة على ضبط النفس، وتتشيط الثقافة السياسيـة بصورة مسـتمرة لبـناء شـخصيـة إيجـابيـة تشاركيـة داخل المجتـمع.(Williams, 2014, 11). r. إظهار دور الأسـرة على تعزيـز المشـاركة السـياسيـة هو الأسلوب الذىى يسـاعد على استتنهاض الهمـم لدى الأبـنـاء للدفاع عن مقومـات الهويـة الوطنيـة ويعتبر أفضل أسلوب يتـم التتوصل مـن خـلاله إلى تحقيق الغايات والأهداف السيـاسيـة لايجـاد مـنـاخ مـجتمـعى قادر على تجـاوز الصعوبـات، وقد أكدت دراسـة الموشير (7.•V، 70) أن دور الأسـرة فى ذلك يـتحقق مـن خلال الاعتمـاد على لغـة الحوار القائـم بـرفض الأسـاليب الاستتبـاديـة فى التربية، وجعل لغـة الحوار مـن أهـم العوامـل التى تسـاعد على إشـاعة روح المحبـة والتعاون داخل المناخ الأسـرى، وأن يكون مـن مقومـات الحوار نبـذ التعصبب والهوى الشـخصى فى الـرأى الأمـر، الذنى يسـاعد على تتـميـة التفكير العلـمى الهادف والرصـين، ويسـاعد على تقبـل الاختـلافات الفكريـة فى الرأى، مهـا يسـاعد على فحص الحوارات الفكريـة وتقـديـم الدلـيل المقنـع على سـلامـة الفكـر بـالحوار الهادف الذى بـدوره يظهر آثره فى التعامـل مـع المحيط الخارجى، فالإعداد الأخلاقى للنـاشئـة مـن أهم الأدوار التى يجـب أن تقوم بها الأسـرة فى تـربيـة أبـنائهـا وذلك إذا أراد المجتتمـع أن يحقق أمنـه الفكرى الأمـر الذى يتطلبـ توفير النـزعة الصـادقة لـىى الاسـر لتربيـة أبنـائهـا التربيـة السليــة،

وتـتميـة مشـاعر أبـناهـم على حب الوطن، وتـزيـز شفافيـة حواسهـم وعواطفهم وتعريفهـم ببعض القضـايـا المجتـمعيـة والبـعـد عن الخوف المادى
(ه) تعميق مفهوم الأمـن الإنسانى
إن مفهوم الأمن الانسـانى لـم يلق اهتتمـامـا واسـعا فى المجتتمعات العربيـة ، ومـرد هذا الأمر راجـع إلى اهتـمامهها بـالحـديث دومـا على كيفيـة تجنب الحـروب النـوويـة، والقدرة على توفير الأسلـحـة وتأمـين الجـيوش العـربيـة، متـجاهلـين فى ذلك دور الأمـن الإنسـاذى داخل هذه المجتتمعات، واعتبرت السيـاسيـات الحـديث فيـه عبـارة عن ترف فكرى، وليس عن وعى وبصيره بـدور الأمـن الإنسانى فى تحقيق الاستقرار داخل المجتـمعـات العـربيـة، ويــرز الاهتتمام بآلية الأمن الإنسـانى "مـا يشـاهـل اليوم مـن أنمـاط الصـراعات التى تحولت مـن صراع بـين الدول، إلى صـراعات وأنمـاط فكريـة متعـددة داخل الدولـة الواحـدة، ومـا يشـاهد الآن داخل مصر مـن موجات ارتفاع الأسـعار، وضعف استتقرار الأوضـاع الاجتتمـاعيـة، ومـن تطـاحن وقتل بـين بـعض الفئـات، ومـن زيـادة فى أعداد العاطلـين بصفة شبـه يومـيـة" (جول ، rا•ץ، سץ) ، فيـأتى بـروز هذه الآليـة بغيـة تحقيق بيئة اجـتمـاعية آمنـة مـلائمـة للعيش فى مصر؛ إذ الاهتتمام بـالامـن الانسـانى يمـكن أن يتـحقق مـن خلال عده آليات؛ مـنها :

ا. إظهـار مـلى اهتتمام الأفراد بـالقضـايا التى تعكس نبضهـه، وفكـرهم، ومــى تأثير القضـايا البيئئة داخل مـجتمععاتهم على تحقيق أمنهم الفكرى ، بحيث يـعكس التـحرر مـن الغير عدم الخوف مـن الدول ذات التكتـلات الاقتصادية على مسـتقبل أوطانهه، والاهتمـام بكافة القضـايـا التى تهلدد البقاء البشرى وحيـاة الأفراد وكرامتتهم، "كالاهتتمام بقضايا التهـديـدات البيئيـة، وقضايا انتهاك الإنسـان، أو الجـرائم المنظمـة، والاهتمـام بقضايا الالاجئين، وانتشـار المخلـرات، وكذلك انتشـار الأمراض المعدـيـة، وإدراج قضـايا الإرهاب الدولى على قائمـة مصـادر تهـديـ

الأمن الانسـانى، مـــا يجعل الإنسـان مـحور الاهتمـام". (العـدوى، (r.17، ra)، بالتركيز على الأبعاد الإنسـانيـة عند اتخاذ مصر لأية قرارات سيـاسيـة أو اقتصـاديـة أو اجتتماعيـة مـن خلال التركيز على الاصـلاح المؤسسى، وذلك بإصـلاح المؤسسـات الأمنيـة ، ومـحاولـة إنشاء مؤسسـات تأميـنيـة على المستوى المحلى والإقلـيهىى والبـحث عن سبـل تنفيـذ مـا هو قائـم مـن تهـديـات دوليـة تهـلـ إلى تحقيق الأمن الإنسـانى ــلأفراد داخل المجتـمعـات.
r. تقليل حجم التهـديـدات النـاتجـة مـن التصـرفات السيـاسـيـة المباشـرة مـن الدولة ضـد الأفراد داخل المجتـمـع المصرى بــعوى الصـالح العام، والتى قد تتـمثل فى طرد العمـال مـن أمـاكن عملهـم نتيـجـة مـا تـرتب على سـياسـيـة الخصـخصـة، أو قيـام قوات الأمن بحمـاية الدولة عن طريق تهجير بعض الأفراد مـن مسـاكنهه،، إو إظهار قوة العنف ضدههم، أو العنف المؤسسى، أو إظهار قوة الدولـة فى قهر المواطنـين، وهذه الآليـة تتطلـب إظهار دور المؤسسـات الأمنيـة فى تعمـيق مفهوم الأمن البشـرى مـن خلال الكيفيـة التى يحيـا بهـا النـاس داخل مـجتمـعاتهـه، وإظهار مـدى حـريتتهم فى مـمارسـة خيـاراتهم الحيـاتية المتعـددة، والقـرة على إظهـار العيش بسـلام وحـريـة داخل المجتتمعات العـربيـة بصفة عامـة.
r. الاهتتمام بالقضـايا التى تركز على تهـديـات الأمن البشرىى ومصـادرها، وذلك حتى يـتم اكتمـال الدوائر المتعلقة بتتحقيق الأمـن الانسـانى، بتـكريس مفاهيـم الأمن الإنسانى داخل المناهـج التعليميـية، ومـن خلال وسـائل الإعالام، والصحف اليوميـة، فى مـحاولـة منهم لإظهار أبعـاده (الصـحيـة- البيئيـة- الغـذائيـة-الجنـائيـة- الفكريـة- السياسية- الاقتصاديـة) وكلها أبعاد تشير إلى احترام الحـد الأقصى لحقوق الانسـان مــا يــعم الأمن الفكرى فى نفوس الأفراد داخل المجتتمعات العـربيـة بصفة خاصـة، بـالتركيز على أن الأمن الانسـانى لـه مـكونان

أسـاسـيـان همـا "الأمـن مـن الحـاجة، والأمن مـن الخوف بـعنى السـلامـة مـن
التهـديـدات المزمـنة، والحمـايـة من الاختـلالات المفاجئة والمؤملة فى أنمـاط الحـياة الانسـانيـة، مهـا يجعل الأمن النفسى يهتتم بـزاويـتين؛ همـا : التـحول مـن التركيـز الحصرى على الأرض، إلى التركيز أسـاسـا على أمـن الانسـان، وأن يـتحول التسـلـح إلى الأمن عن طريـق التتنميـة البشـريـة المستـدامـة"، (مشرى،، • •، بم).
६. بـنـاء الشخصيـة المتكاملـة، وتعزيـز مفهوم الذات فى إطار الهويـة الحضـاريـة والهويـة الوطنيـة للشعب المصرى والتى تستتند إلى الدين، وقيـم الحضـارة، والنظام السيـاسـي مـن خلال إعادة النظر فى تشكيـل شكل الثقافة التتنظيميـة للمؤسسـات التتحليمـيـة والتـى تستطيـع أن تعمق مفهوم الأمن الانسانى لبـناء الشـخصيـة المصريـة المتزنـه التى تتعـامـل مـع معطيـات الحيـاة بكل اقتـدار الأمـر الذى يعـمل على توفير بيئـة ثقافيـة داخل المجتـمـع المصرى تفسـح المجال لاحترام الإنسـان الآخر، وتقبل الرأى، والمشـاركة الجـمـاعيـة فى صنع القرارات التى تخص
المجتـتمع.

وهو الأمـر الذى جعل (Sulieiman,2016,15) يؤكـد أهميـة مـحاكاة بعض النـمـاذج العالميـة لتـحقيق الأمـن الانسـانى مـثل ( كنـدا، الــرويج،هولنـدا، سلوفينـيـا، التشيلى، النـمسـا ) التى تهتـم بـدور الأمن الإنسـانى فى تحقيق الأمـن الفكـرى داخلهـا، حيث بـاشـرت أعمـالها خلال المفوضيـة العليـا لـلأمن الإنسـانى والتى نتج عنها أن احتلت جميـع المناهـج التتعليميـة فى المراحل الأولى مـن التعليـم إعلاء مفهوم الأمن الانسـانى وأبعادة المختلفة التى تشـمل (الديمقراطيـة، المشاركـة السيـياسيـة، المواطنة، الحـكم الرشيـد، سـيـادة دولـة القانون) وذلك بـصورة عامـة دون الا حاطة بجـوانبـة.

إن التأكيـد على تعـميق مـهوم الأمن الانسـانى يـعـ أمـرا ضـروريـا لتحقيق الأمـن الفكرى لأن يسـاعد على إظهار هويـة المجتـمـع المصرى بصفة خاصـة التى تعكس

الركائز والأسس التى يتتحـد مـعالمها فى إطار الميراث الثقاٌِِ والحضـارى للمـجتتمع، والضـابط لوحـدة مسـيرته التاريخيـة التى يتـحـد فى ضوئهـا شـكل الانسـان المصرى عبر تطور الأزمـان، وكيف كان شـخصـا آمنا فى فكره استطاع أن يحقق عده اذتصـارات فى تاريخيـه الحافل بـالأ مـجاد . (7)حسن توظيف التكنولوجيـا المعاصرة

تعـد مـواقع التتواصل الاجتتمـاعى المعتمـدة على التكنـولوجيـا الحــيـثة الظاهرة الأبرز فى هذا العالم، كونها تستقطب شـريحة كبيرة مـن أبناء المجتتمـع وبخاصـة فئـة الشبـاب، مهـا أدى إلى ظهور مـا يطلق عليـه المجتتمعـات الافتراضيـة والتى تسعى فى
 والأخـاقيـة مـن خـلال إظهار دورهـا فى تبـادل النصـائـح والمواد الدينيـة المسـموعة والمرئيـة والمكتوبـة، أو غايات تجـاريـة تتضـح من خلال التسـويق والاعلان والترويـج للسلـع، أو غايـات سيـاسيـة مـن خـلال الدعايـة والتـحريض وهو مـا يـحـث أثناء بعض الثورات المتتاليـة داخل الوطن العـربى، أو الغايـات التـعليـميـة مـن خالال تبـادل الأفكار والمواد التعليميـية وتبـادل الأفكار والمعلومـات، أو الغايـات الترفيهيـة والأدبيـة مـن خـلال تبـادل الموسيقى والصور والمقاطع، أو الغايات الشبقيـة الوهميـة التى لا حصر لها لراغبى اللـذات الوهمـيـة،"، الأمـر الذى أدى إلى التخفيف مـن بعض القيود والحدود التى كانت تقوم بــميلـة ضبط السلوك المعلومـاتى، وضبـط الفكـر الحاكم لإلنسـان بحـيـث أصبـح مـن السهل تجـاوز القيـم والمعايير الاجتتماعيـة التى قد تـفـع بعض الأفرد إلى ارتكاب بـض الجـرائـم وفـل المحـرمـات بـاعتبـار أن الدافـع القيـمى والفكرى مـذبـذب لا يقوم على أصـول وثوابت ثابتـة، الأمـر الذى يـجـل تحقيق الأمـن الفكرى مـن خـلال المجـال الإعالامى يـتطلـب الأمـر عـددا مـن الآليـات؛ مـنهـا :

ا. تبنى البرامـج التكنولوجية الهادفة التى تسعى إلى تصـحيح الفكر وتسـيلط الضوء على أبرز الشبهـات والمرتكزات التى تقوم عليهـا الدعوات التكفيريـة والعمـل Wrack, 2011, ( على تنفيـنهـا ودحضها بصورة شـرعيـة، وهو مـا يتطلب كمـا يـرى 65) إعادة النظر فى صيـاغة الرسـالة التكنـولوجيـة لتكون أكثر فعاليـة، ووضـع مـعايير مـحلددة تضمن بعدها عن تسـريب ثقافة التطرف الفكرى وذلك مـن خلال خطط تكنولوجيـة مـتكاملـة مـع بـاقى أطراف المجتـــع المسئول عن تـربية الأجيال القادمـة، مـع الالتـزام بـالسيـاسيـة التكتنولوجيـة التى نـنـباهـا المجتتمعات الإسـلامـية والتى تحـث على تحقيق الأمن الفكـرى.

ץ. إشـراك العلمـاء وقادة الفكر وأسـاتـه الجـامعات فى المسـاهمـة فى وضـع البرامـج التى تبث على وسـائط الميـديا الحـديثـة بـحيث تتضمن مـجموعة مـن الجوانب الفكريـة الثقافية فى كافة المجالات من شأنها إعادة ثقة فئة الشبـاب بصفة خاصة فى قدرة مـجتمعـاتهم على التصلدى لأشكال العـدوان بكل صوره، وقـرته على حمـايتـهم، وأنهـم هـم الفئــة الأهـم فـى بـنـاء مستتقبـل الأمـمر والمجتتمـعات، وإظهـار قـرتهم على نشـر الفكـر الوسطى المعتــل والتتمسـك بـه فى سلوكيـــهـم وأفكاره وبعض الألفـاظ المستتخـدمـة بيـنهم، مـن خلال العـنايـة بـالمواقـع الثقافيـة التـى تحـث على دور الأمن الفكـرى فى استقرار المجتتمعات البشـريـة، وهو مـا يسـتلزم" تجـديـ الخطاب الإعلامى عن طريق التكنولوجيا لتصـحيح المفاهيم الخاطئة للجهـاد فى سبـيل الله، والتتميـيز بـين الإرهـاب والمقاومـة المشروعة ضلـ أى احتـلال، وإبراز إعلاء قيم التسـاهـح المشترك مـن خلال إظهار دور البر امـج التـى تبث على الميديـا فى تقـديم قيـم الوطن العـربى فى صورتـه الصـحيـة بــيـدا عن الدرامـا التلـيفزيـونيـة والسينـمـا التى تظهر العملـيـات الإجـراميـة، وسفك الدمـاء، والتطرف فى السلوك متتاسـين أن قيم الوطن العـربى تحث على الحـب والتعاون المشترك فى إطار

وسطى متسـامـح متتســك بكتتاب الله وسنـة نبـيه الكريـم" . (أبو خطوة والبـاز، (19.1r.)
r. إظهار دور التكنولوجيا فى إحداث التكامل بـين كافة المؤسسـات التربويـة فى تحقيق الاتصـال الذى يهـلـف إلى بنـاء عقليـة عربيـة نـاقدة، وهو الأمـر الذى يتتحقق مـن خلال توفير مـختلف وسـائل الاتصـال التى تتـمثل فى نوعيـة المــارف المراد إيصـالها للمتتعلمـين، مـن خلال تــعيـم مفهوم التربيـة التكنـولوجيـة القائـم على إشبـاع حـاجـات الفـرد الإنسـانيـة والمهاريـة التى قـد يعتـهـد عليهـا فى بـنـاء إطاره الفكرىى، النـاقد فى إطـار سـيل المعارف التى تقـدمها الوسـائل التكنولوجيـة مـن معـارف اقتصاديـة وسيـاسيـة وثقافيـة عن الوضـع الـراهن لـلأمن الفكـرى داخل غالبيـة المجتتمعات، وهو مـا يتطلب التعـامل هـع التكنـولوجيـا على أنها ليست ترفا فكريـا، بل أحد الوسائل التى يعتـمد عليهـا الشبـاب بصفة خاصة فى بنـاء مـعظمهـم أفكارهم، وهو الأمـر الذى يستلـزم مـن الدول تحصـين المعارف التـى تبـث عن طريق الميديـا التتكنولّوجية.
६. تكثيف دور البرامـج التوعويـة من خلال الشبكات التكنـولوجيـة، بـاختيـار الشـخصيـات المحبوبـة والمتزنـة فكـريا لإعداد مـجموعة مـن البر امـج تكون مسئولة عن تكويـن فكر الأجـيال القادمـة، والتى تعـمل على توعيـة الجـيل الحـالى بـالمشكلات الاجتتماعية التى يتـعرضون لها داخل المجتمـع الذي يـعيشون فيـه، وضرورة التكاتف بطريقة تكاملـيـة لمحاولة الخخروج منهها بأسلوب سليـم يـراعى احتيـاجات المجتتمع فى الوقت الحاضر، معتمـلدة فى ذلك على عرض مشاهل التاريـخ الإسـلامى الحافل بـالنصـر، وقـدرتـه على تخطى الصـعاب والأزمـات، وهو الأمـر الذـى مـن شـأنه أن يـجعل الأفراد داخل المجتتمعـات واثقـين فى قــرة الإسـلام على غالبيـة مشـاكل الانحـراف الفكرى داخل المجتـمعـات المسلـمـة.

ونهايـة فإن تحقيق الأمـر الفكرى داخل المجتـمـع المصرى أصبـح مـن المتطلبـات
التتى يتتعين على التربيـة الاهتمـام بهها، وأن التتعامل مـع تهديـداته الواقعيـة يسـتلـزم مـواجهـة تـربويـة فعالة، واستتحـداث مـجموعة مـن الأسـاليب التربويـة السـليـمـة لحل بعض التهـلـيـدات التى تعوق تحقيق الأمـن الفكرى داخل المجتـمـع المصـرى، وإن مـثل هذه الموجهـة لا تغلق أبوابهـا إلا بـسسن التربيـة منـذ الصغر على وسطيـة الفكر واعتـداله، وتحـاول أن تأخـذ بنهج وطنى إصـلاحى تتكامل فيـه جهود التربويـين وغيرهم، وفق فلسفة تربويـة توضـح مـا ينبغى أن يتـم عليـة تـربية الأفراد تراعى الأصـول والركائز الإسـلاميـة والفلسفيـة لطبيـعة المجـتمـع الذى يعيـش داخلـه الفرد. إن المتطلبـات التربوية لتـحقيق الامـن الفكرى هى فى الأصل تـتـتمد على حمـايـة الهويـة الثقافيـة والتربويـة للمـجتتمـع المصرى ، ليصبـح شبـابه قادرا على اسـتيعاب مقومـات التطور والبنـاء فى المجتهـع المصـرى مـع المحافظة على القيـم الإسـلامـيـة الأصيلة التى تنبض بـالأمن الفكرى لمسـاعدة الأفراد على الاندمـاج فى الوسط الثقاِيٌ والااجتهماعى والتربوى الذى أصبـح متتغيرا فى الأمـر الذى يتطلب إبراز دور التربيـة فى تعـديل التوجههات الفكريـة لـلأفراد بـمـا يتتقق وأهداف المجتتمـع الذى يعيش داخلـه الشبـاب.

## 


$-1$
تغيير النظم إلى تفكيك الدول، تحرير : على الدين هلال (بيروت، مركز الوحدة العـربيـة) .
 الفكرى الفلسطينى ، دراسـة وصفيـة تحليليـة، رسـالة مـاجسـتير غير منشثورة، فلسطين، كليـة الدراسـات العـليـا، جـامعة النـجاح الوطنيـة.
 الاجتـمـاعى وآثارهـا على الأمـن الفكرى لدى طلبـة التـعليـم الجامـعى بـمـلكة البـحرين"، المجلة العـربيـة لضمـان جودة التعليـم الجامعىى، البـحريـن، المجلـد السـابـع، العـد 10 .
 الأساسيـة للمـنهـج الدراسىى واللغة والمعلمـين" مـجلـة مستقبلـيـات، اليونسكو،المكتبب الـدولى للتربيـة، العـدد ץ، المجلدץ٪، يونية.
 الدراسى للقـرن الحادى والعشريـن،" مـجلـة مستتقبليـات، اليونسكو،المكتب الدولى للتربيـة، العـدد \&، المجلد \&غ، ديسـمبر .
 الأجهزة الأمنـيـة والمؤسسـات التربويـة فى المملـكة العـربيـة السـعوديـة، نـوة العلاقة التكامليـة بـين الأجهزة الأمنيـة والتربويـة فى الوطن العـربى، (المملكة العربيـة
السعوديـة، | ا جـامـعـة نايف الأمنـية،rا نوفمبر ) .
-V الحلولى،مـنـنر السـيد أحمد (Y (Y): الثقافة السيـاسـيـة وآثرها على التحولات -V الديهقراطيـة فى المجتتمـع الفلسطينى، رسـالة مـاجسـتير غير مـنشورة،كليـة الآداب والعلوم الانسـانيـة، جـامعـة غزة.
 الأمن الفكرى لدى طلاب المرحلـة الثانويـة، رسـالة مـاجستـير غير مـنشورة، كلـيـة الدراسات العليـا، جـامعـة نايف العـربيـة للعلوم الأمنيـة .
 مـواجهتها مـن وجـه نظر طلبـة الجـامعـة الأردنيـة لمستوى البـكالوريـوس، رسـالة مـاجستتير غير مـنشـورة، الأردن، كليـة الـدراسـات العلـيـا، الجـامعـة الأردنيـة .

-     - الـرواشـدة، علاء ظهير ( 10 ( 10 : "التطرف الايــلوجى مـن وجهة نظر الشبـاب الأردنى دراسـة سـوسولوجيـة للمظاهر والأسبـاب" المجلـة العـربيـة للـدراسـات الأمنـيـة والتـريـب، الريـاض، العـدد اس

11- الزيـاتى،عثمـان (ץ-10): تجـديد الثقافة السيـاسيـة كمـدخل كلبـناء الديهـراطى فى دول الربيـع العـربى،(قطر، مـركز الجـزيـرة للـدراسـات)
r-ا السعيـد، فؤاد (r-1r): ثورة مصر تفاعالات المرحلـة الانتقاليـة الممتتدة
وسيـناريـوهات المستقبل، الربيـع العربى، كتاب الربيع العـربى ثورات الخلاص من الاستبـداد (بيروت، الشبـكة العـربيـة لـدراسـة الديهقراطـية)
 الفكرى، نــوة تفعـيل رسـالة الأئمـة والخطبـاء ـٌِ ضوء المتتفيرات المعاصرة،( المملكة العـربية السعوديـة، جامعـة طيبـة IV -
§ ا- الشـرجبى،عادل مـجاهلد، الكتتلة التاريخخية لثورة الحـريـة والتتغيير فى اليممن مـن
التشكل إلى التـفكك،كتاب الربيع العربى ثورات الخلاص مـن الاستتبـداد دراسـة حالات (بيروت، الشبـكة العـربيـة لـدراسـة الدييقراطية)

10- الشقاقى، أسمـاء عدنان (Y (17):دور الاعلام التربوى فى تعزيـز قيـم المواطنـة لـى طالاب المرحلـة الثاذويـة بقطاع غزة، رسالة دكتوراه غير منشـورة، كلـيـة
التربيـة ، جـامـعة المنصورة .
 الفكرى، رسـالة مـاجستتير غير منشـور، المملكة العربيـة السـغوديـة،الجامعـة الإسـلاميـة ، كليـة الدعوةوأصول الديـن
-IV العدوىى، مـحمد أحمـد (Y-17): الأمـن الانسـانى ومننظومـة حقوق الانسان، http//www.cu.edu. org /ar /Quick- : دراسـة فى المفاهيـم والعالاقات المتبـادلة

Facts 4-5-2016

فى تـدعيم قيم المواطنة"، المجلة الأردنيـة فى العلوم التربوية، المجلـد • ا، العـدد ع
19- العنزی،عبـدالعزيز عقيل والزبـون، مـحمـد سليـم (ب• (10): " أسس تربويـة مقترحـة لتطويـر مفهوم الأمـن الفكرى لـدى طلبـة المرحلـة الثاذويـة فى المملكـة العـربيـة السعوديـة"، مـجلـة دراسـات فى العلوم التربويـة،جـامعـة اليرمـوك، المجلـد

 طلاب المرحلـة الثانويـة مـن وجهـة نظر المعلمـين والمشـرفين التربويـين بجـدة، رسـالة مـاجستير غير منشثورة، الريـاض، جامعـة أم القرى، كليـة التربيـة.
 الفكرى لـى طلاب المرحلـة الثاذويـة بـنطقة نجـران مـن وجهـة نظر المشرفين والمعلـمـين، رسـالة مـاجستتير غير مـنشورة،المملكة العربيـة السعوديـة، كليـة الدراسـات العليـا، جـامعـة نـايف للعلوم الأمنـية.
 الفـكرى"، مـجلـة كليـة التربيـة، جامــة الأزهر، العـددץ § ا،الجزءء الأول.
 مقترح لبنـاء اسـتراتيـجية وطنيـة شـاملـة لتـحقيق الأمـن الفكرى، مؤتـمر الأمن الفكرى التـحـديات والمفـاهيم، (المملكة العربية السعوديـة، كليـة التربيـة، جـامعـة
الملك سعود، بr-
 نظر المدراء والمعلمـين وأوليـاء الأمور، وسبـل الحد مـن انتشـارها"، مـجلة الفتتح،الجـامعـة المستتصريـة، بـغداد، العـدد • 0

ب- المسفر، مـحمـد (Y-10): " تأثير الرسـالة الاعلامـيـة والفضائـيات على أفكار الشبـاب العـربى، مـجلـة المفكر، http//www.topuniversities.com/ subject rankings/2015
 (المنصورة، دار الوفاء للنشـر)

- المويشـير، مـحمـد بن أحمـد (Y••VV): دور الأسـرة فى تحقيق الأمـن الفكرى دراسـة تطبيقية على مـدينـة سـكاكا، رسـالة مـاجستير غير منشـورة، المملكة العربـيـة السـعوديـة، جـامعـة نايف، كليـة الدراسـات العليـا
 الأمن الفكرى التـحـيـات والمفاهيه، (المملكة العـربية السعوديـة، كليـة التربيـة،

جامعـة الملك سـعود، Y Y Y ج جمـاد الأول)
 مواجهـة الغلو والتطرف، خـدوة مـواجهـة ظواهر الغلو والتتطرف المؤديـة لإرهـاب،( الريـاض، كليـة التـدريـب، فى الفتره مـن 19- Y مـارس)
-ب- اللويحق، عبـدالرحمن معـلا (Y (Y):الأمن الفـرىى فى ضوء السنـة النبويـة (الرياض: مكتتبة الـلألوكة) .
 تعريب : أسـامـة أسير (الريـاض، مـكتبـة العبيـكان)

جr جـ والمفاهيـم (المملكـة العـربيـة السعوديـة، كليـة التربيـة، جـا معـة الملك سـعود. )

بץ- جامعـة اللدول العربيـة (r-ץ): الاستراتيـجيـة الاعلامـيـة العربيـة لمكافحـة الارهـاب ،مـجلس وزراء العرب ( القاهرة، قطاع الاعلام والاتصـال، 19- Ir . (r.1r


هr- جمهوريـة مصر العربيـة (ץ•): تفعـيل استراتيـجيـة الأمن الفكرى داخل مـحافظات جمهوريـة مصـر العـربيـة (القاهرة، وزارة التربيـة والتعلـيمى، ؟- ^).
 ترجمـة: مـحمــد العـربى ( وحـدة الدراسـات المسـتقبـليـة، مكتبـة الاسـكنــريـة) .

سـ س - W الأنجـلو) .
 ودورهمـا ـِض تـعزيـز الأمـن الفـكـرى، المملـكة العـريـيـة، رسـالـة دكتوراه غير مـنشـورة، ا،كليـة الدـراســات العليـا، جـامـعـة نـايـف للـعلـوم الأامـنـيـة.
 الأمـن الفـكرى لـىى طلبـتتها، وسـبـل تعـزيـزه"، مـجـلـة الـجـامـعـة الإسـلاهـيـة للـلـراســات

 قومى مـلـتـلـام، نـلـوة الأمـن التربـوى فِّ فلـسطـين ڤِ ظل العـلـوان الإسـرائيـلى على قطـاع غزة، (فلسطـين، الجـا مـعـة الإسـلامـيـة

ا؟ المسـتقبـل، الـربـيـع العـربى ثورات الخـلاص والاسـتبــلاد دراسـة حـالات (بـيروت، الشبـكـة العـربيـة لـلـراسـة الــيـيــراطيـة) .
 الأمـن الفكـرى لطلابهـا الواقـع والمأمـول، مـؤتــر التربيـة العـربيـة وتعـزيـز الأمـن النفكرى ڤ
أكتـوبر) .

 القومىى للبـحـوث الا جـتمـاعيـة)
§- عوض،مـحمـل أحمـد و عيـد أحمـد نـجم الدين: "سـياسيـات التعليـم مـتعدد الثقافات بـين استتنساخ المضمون وتهجـين المحتوى، دراسـة مقـارنـة بـين مصر وفرنسـا"، مـجلة التربيـة،القاهرة، الجـمعيـة المصريـة للتربيـة المقارنـة والادارة التعليمـيـة، العدـد 10 السنـة
 المطورة فى تنـميـة قيم المواطنـة الصـالحـة لـى طلاب المرحلـة الأسـاسيـة العليـا مـن وجهـة نظر المعلمـين فى تربيـة أريـد الثالثـة،الأردن"، مـجلـة دراسـات فى العلـوم التربويـة، جامعـة اليرموك، المجلد هـب، العـددץ
§V الربيع العربى ثورات الخلاص مـن الاستبـداد دراسـة حالات (بيروت، الشبـكة العربيـة لدراسـة الديمقراطيـة الـرية
§^ - مـحمـود، نصر مـحمـد (Y-11):" فاعليـة برنامـج تـريبي مقترح وِ تنميـة الكفايـات المهنيـة
 المواطنـة"، المجلـة التربويـة بـالوادى الجـديل، جـامــة أسيوط، العـدد •ب،يـوليو .
 كليـة الحقوق، جامـعة فرحـات عبـاس، الجـزائر.

101 مصطفى، نجاء صـالح (Y- (Y) :دور كليـات التربيـة بـجامعـة قناة السـويس فى التتنميـة الثقافيـة لطلابها "دراسـة ميـدانيـة"، رسـالة دكتوراه غير مننثورة، كليـة التربيـة، جامـعة عين شمس.
 - بالمنهـج (عمان: دار المسيرة)
 التحـديـات المعاصـرة رؤيـة تـربويـة (المنصورة، عامـر للطبـاعة والنشـر) .

६- ع- مـنجود، مصطفى مـحمود (1997): الأبـاد السـيـاسيـة لمفهوم الأمـن فى الاسـلام (القاهرة: المعهـد العالمى للفكر الاسـلامى)

00- جامعـة نايف للعلوم الأمنيـة (؟• ): نـووة العلاقة التكامليـة بـين الأجهزة
الأمنيـة والتربويـة فى الوطن العربى (المملكة العربيـة السعوديـة، جامعـة نـايف


 المتغيرات المجتمـعيـة المعاصـرة( جامعـة المنصورة، كليـة التربيـة بـالاشتراك مـع مـركز الدراسـات المعرفيـة بـالقاهرة، • - Y ا فبراير)
 التربويـة، رسـالة دكتوراه غير مـنشورة، كليـة التربيـة، جامـعة أم القرى
-0^ نويـر، عبـدالسـلام على (†-11): "الاتجـاهات المعاصـرة فى دراسـة الثقافة السيـاسيـة" مـجلـة عالم الفكـر،الكويت، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، العـدد ا،سبـتمبر .

والأمن الفكـرى للطلاب دراسـة ميـدانيـة على جـامعـة الأغواط بـالجـزائـر، مـؤتــر
دور الجـامـعات العـربيـة فى تعزيـز الوسطيـة بـين الشبـاب العربى، (المملكة العـربيـة


- •- يسـن، أيــن (Y (Y): قضـايـا تربـويـة مـعاصـرة، سلسلـة طيبـة التربويـة (القاهرة:

مؤسسـة طيبـة للـنشر)
61- Abdul gafoor,K: (2015):"Validation of Scale of Commitment to democratic Values among Secondry students", journal of SocialSciences, V.3,Issu. 1

62- Hess\& Frderik(2016): Puplic Concer about education in 2016, What the Number Say ( New York: American Enterprise institute)

63- Hoareau,Cecile (2012): Globalization and Dual Modes of Higher Education Policymaking In France JeT'am Moinon Plus( Center for Studies in higher Education,Unversity Of California)
64- Mahalingam,Shila (2014) : learner centric in M-lerning: Integration of Security, depend ability and trust, master d, unviristy Teknikal Malaysia.

65- Owusu.G.B \&Akooto.J.S (2016): "Is Our safety and Security Guaranteed on University of Cape Coast Campus, Under Gergradutes Students' Perception", Journal Of Higher Education, v.15,N.4.

66- Sulieman,Zaid (2016):" The Security Education Concept in The Text Books of The National and Civic Education of The primary Stage in Jordan - an Analytid Study", Journal of International Education Studies, V.9,n.8.

67- Warak,Chalermpunt ( 2011) : East Asian Security Intellectual Networks their Emergence,Significance, and Contribution to regional Security,Doctor Of Philosophy, the University of Brimingham.

68- Yang,Yuan\&Fang,Lu (2016):"Cultivating College Student's National Culuture based on English Education English",Journal of Language Teaching,V.9,N. 5

69- William,Paul (2014): Wat Politics go to with it Power astHeres Hold Concept for Under Graduate Business Students, Journal of Adult Learning ,Australion, V. 54, N. 1 April

