**بسم الله ، والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد : فهذه**

**الحلقة السابعة والخمسون بعد المأتين في موضوع (الحفيظ) والتي هي بعنوان : التوصيات:**

**التوسُّع في دراسة نظريّة الأَمن الفِكريّ في الإسلام وربطه بمسألة التحصين العقديّ، والعمل على إيجاد وصف منهجي دقيق لمفهومٍ شامل للأَمن الفِكري يحدّ من سُوء الفهم مع الأخذ بعين الاعتبار بما يلي:**

**التّأسيس على مفهوم التنمية الفِكريّة وتجاوز ردود الأفعال ليكون العمل**

 **بناءً تأصيليًّا شاملًا، لا يعالج المشكلات الآنيّة فحسب، بلْ يُحدِّد مقوِّمات ومتطلبات الأَمن الفِكريّ، وعوامل ترسيخه ونشره بين شرائح المجتمع.**

**تفعيل دور مؤسسات المجتمع الحكوميّة والمدنيّة وبيان مسؤولياتها في هذا المجال.**

**العناية بالجوانب التطبيقيّة وبرامج العمل :**

**أنْ تتبنَّى المؤسسات الحكوميّة ذات الصلة: (وزارات الإرشاد والأوقاف، مجامع الفقه الإسلاميّ، وزارات التربية والتعليم،...) مشروعًا لبناء المفاهيم في ضوء الإسلام، بحسبان أنَّ ضبط المفاهيم والمصطلحات وتحديدها**

**طريقٌ لتحقيق الأَمن الفِكريّ، وذلك عبر الآليات التالية:**

**-حصر المفاهيم الرئيسة، والألفاظ الشرعيّة، والمصطلحات العلميّة ذات الصّلة بالفِكر، مثل: (الوسطية والحرية)، أو الألفاظ الشرعيّة مثل: (الجهاد، الولاء والبراء)، أو المصطلحات العلميّة مثل: (دار الكفر، دار الإسلام).**

**-جمع الدِّراسات المتعلّقة بالمفاهيم على اختلاف توجُّهات أصحابها، لمعرفة أوجه تأثيرها على الفِكر، ودراستها في ضوء تطورها التاريخيّ وأصولها الدينيّة والفلسفيّة والفِكريّة.**

**-البناء العلميّ الرشيد لتلك المفاهيم، والتحديد لمعاني الألفاظ الشرعيّة والمصطلحات العلميّة، تحديدًا علميًا دقيقًا يسدّ أبواب سوء الفهم.**

**-تشجيع ودعم البحوث والدِّراسات في مجال الأَمن الفِكريّ، وترسيخ مقوِّماتها، على أنْ يتم ذلك في ضوء معايير وضوابط تأخذ في الاعتبار:**

**التأكيد على البحث عن العوامل الجوهريّة المعزّزة والمهدّدة للأَمن الفِكريّ بمراعاة العوامل الثقافيّة والاجتماعيّة والإعلاميّة والاقتصاديّة والسياسيّة.**

**-تحديد مقوِّمات ومتطلبات الفِكر الآمن وعوامل ترسيخه ونشره بين**

**شرائح المجتمع.**

**إلى هنا ونكمل في الحلقة التالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .**