في التعبير الكتابي ص 33

الموضوع الأول: قال السيد قُطُب:

"إنّ الدين ليس بديلًا من العلم والحضارة ولا عدوًّا للعلم والحضارة، إنما هو إطار للعلم والحضارة، ومحور للعلم والحضارة،ومنهج للعلم والحضارة في حدود إطاره ومحوره الذي يحكم كلّ شؤون الحياة".

إشرح وناقش هذا القول.

الموضوع الثاني: قال سعد البواردي:

"الحضارة ليست أدوات نستعملها ونستهلكها وإنما هي أخلق سامية نوظفها".

إشرح وناقش هذا القول

الموضوع الأول:

المقدمة:

-قال السيد قُطُب:

- "إنّ الدين ليس بديلًا من العلم والحضارة ولا عدوًّا للعلم والحضارة، إنما هو إطار للعلم والحضارة، ومحور للعلم والحضارة،ومنهج للعلم والحضارة في حدود إطاره ومحوره الذي يحكم كلّ شؤون الحياة".فما هو الدين؟وكيف يمكن أن يوازي الفرد بين المعتقدات الروحية والعقلانية والتمدن الحضاري بما لا يجعل من الدين عدوًا وعائقًا أمام كل تقدم علمي عقلي وحضاري؟

صلب المقالة:

-مفهوم الدين: فقد عرف أحدهم الدين قائلًا :"الدين نظام إجتماعي ثقافي من السلوكيات والممارسات والأخلاق والنصوص والأماكن المقدسة والنبوات التي تربط الإنسانية بالعناصر الخارقة للطبيعة ، أو المتعالية أو الروحانية".

- بالتالي يكتسب الدين أهمية كبرى في وجدان الإنسان ، فهو حاجة ضرورية توازي حاجة الجسم للطعام والشراب، وله آثار إيجابية على الفرد والجماعة على حدٍّ سواء.

-على مستوى الفرد يجعل الدين الإنسا ن أكثر إستقرارًا وطمأنينة ، متصالحًا مع الوجود مستكينًا، بالدين يرتقي الفرد بروحه ويهذب وجدانه ويدرك فلسفة الحياة ،ويعرف قيمتها.

وعلى مستوى الجماعة والمجتمع ،الدين يجعل المجتمع أكثر استقرارًا وتلاحمًا، معه وبه تظهر الوحدة الاجتماعية والاستقرار ، يحسن الدين سلوك العامة ،ويحفز الناس على التعامل بإيجابية .إنطلاقًا من هنا يتقاطع الدين مع كل علم وكل تمدن وتطور لأنه يرسم الأطر الصحيحة السليمة لكليهما.

هكذا هو العلم وهكذا هو التطور والتقدم ، حالات ووقائع تقود الإنسان نحو البناء الجيد ،وهنا يتقاطع الدين والعلم الذي يخدم الإنسان في تفاصيل حياته، يجعله عارفًا مستنيرًا دربه ليصل الى تحقيق ذاته وحفظها في قوالب جميلة ومستويات راقية.

بعد هذا يكون الدين صديقًا للعلم وليس عدوًّا له، رفيقًا للحضارة والتمدن والرقيّ، وداعمًا في كل المجالات، حيث يحول كل العلوم إلى وسائل خيّرة من شأنها خدمة البشرية ،فكل معرفة متفلتة من القيم والدين والتصوّف الروحي. هو علم مدمر لا محالة .فهل يمكن أن ندرك أهمية الدين في رسم الإطار العام والخاص، وفي نسج العلاقات الإنسانية قبل وصل البشرية إلى مكانٍ لا رجوع منه؟