طيب عايزين نركز برده على كتابة اهمية تخصصات التقنية للشاب وليه هي اصبحت واجبه

وان سبيل هو ليس فقط لمن يدرس تخصصات تقنية او يعمل بها لان اليوم من الفهم لواقع التقنية مثلا يستطيع التقني ان يعمل على مشروع في مجال التعليم ولكن اخذه ووجود معلم ولمسه للمجال هي الكنز الحقيقي والتوجيه الصحيح فكل الجهود مقدره وبطبع كلن له مهاره يمتاز بها او يستطيع المساعده والمشاركة بها وان كانت في توليد الافكار و الاقتراح والوصول للفئة مستحقة المساعدة

وكل من له مهارة في التعامل مع ادوات التقنية ايضا بدأ من ادوات الاوفس والاكسل او استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي كلها ستكون جهود تساعد في العمل الكامل

سيكون نظام العمال الانسب في سبيل بان المشاريع سوف تكون مع مجموعات توزع بناء على توافر المهارات وسوف يكون لكل مجموعة مشرف يكون في الغالب له خلفية قوية سواء تقنية او في مجال عمل المشروع وسوف يتم بالطبع تقسيم المجتمع لعربي وانجليزي وعام للعمل المشترك

نريد ان نضيف فالكتاب بعض الصفحات للاشخاص الذين يعملون في مجالات مختلفة وكيف لهم ان يساعدوا ويساهمو في مشروع سبيل الامه

بالطبع الفترة الاولى سوف تكون للتقسيم والتوضيح ومعرفة المهارات المتاحة في الفريق ومن ثم بالطبع ستكون الفترة الاولى لها مدة جيدة لا داعي للاسعجال اليوم فمشوار الاف ميل يبدا بخطوة ولا نريد ان يكون المشروع وهي ليس في ابهى صوره ايضا عبئ على وقت المشاركين وهو تطوع في نهاية الامر

فهناك بالطبع مشاريع لمجموعات من اعداد صغيره ومشاريع على مستوى الفريق كامل

وبالطبع التواصل بين الدعاة والمشايخ والعاملين على المشاريع هو ركيزة اساسية للقيام العمل بالطريقة التي نريد ان تقوم بها ثورتنا وبصمتنا في العالم اليوم التقنية تصاغ بمنظورنا و رأينا و وجدنا لان اليوم وان لم يعمل الغرب على توجية ادوات الذكاء الاصطناعي لتكون موجهة ضدنا كا امه بشكل مباشر فاحب ان اوضح لكم واحده من اساسيات تعلم الاله التي يغفل عنا كثير من الناس هو ان الانسان وان كانت نيته حسنه (وهذا ما لا نظنه في الغرب ) فيظل نموذج الذكاء الاصطناعي متحيز وان كانت هذه الادوات لم تحرض على قتل معنى في حياة المسلم او التأثير عليه رغم ذلك تكون الاداة او نموذج الذكاء الاصطناعي والذي يقوم على التدرب على قدر من المعلومات التي يغذيه بها مبرمحها

فأجريت دراسات من قبل وجدت انه حتى ان لم يكن واضع البيانات متحيز الا انه اختياره البيانات بشكل لا واعي سوف يكون متحيز شاء ام ابى

وهذ الواقع فان كان عنصري تجاه السود بشكل لاواعي اختياره للبيانات وطريقة بحثة سوف تكون متحيزة

فما بالك لم يكن حسن النية هل سنسجرب حظنا في الدنيا لنعتمد على ادوات ولدها الغرب

وفي نفس الوقت رأينا كيف استخدمت ضدنا في الحرب على غزة

فاليوم لا مجال لتفويت الفرصة

وايضا نقطة اخرى ان في السابق من اراد ان يفعل اي شيء من انشطة العمل الاسلامي كان مراقب والقوة الغربية بطبيعة الحال في حال رؤية هذا التغير القادم بالطبع لن تسمح بشيء مثل هذا ولكن اليوم بثورة الذكاء الاصطناعي اصبح من الصعب بل المستحيل تتبعهم لاي عمل وقول هذا يساعد في نهضة المسلمين ام لا

فهنا لدينا الفرصة ومن هنا ينبع قوة المجال ايضا والفرصة الثورية الجديدة

فالمفاهيم اليوم تغيرت وهذا ايضا ما نريد ايضاحه ونريد عمل الندوات للنقاش عنه

واريد ايضا ايضاح وتوضيح والتذكير ان اليوم النهضة التي نحلم بها لن يسهر لها غيرنا

ولن يشقى عليها سوانا فنحن دورنا سوف يكون مابين الدفاع والهجوم

دفاع عن تحريف,تزوير استعمال خاطئ للتقنية الحديثة بسبب عتمة الجو وعدم اطباق الواقع الجديد على احكام الاسلام التليد

وهذا ما يؤرقني بعيدا عن مابيدنا فعله لتعزيز العمل الاسلامي ماعلينا فعله للحفاظ على الاسلام بأسره في حين ظن العامه ورأيتهم للذكاء الاصطناعي والتقنية الجديده بنظرة اله وحاشى لله سبحانه

لكن المقصد انهم بفهمهم البسيط لواقع التقنية الحديثة التأثيرالعكسي على اسلامنا باستخداما وتعلاعب الغرب بنا بها اصبح مرعب

وان كان من ملاحضتي الى الان لازال الادوات الكبيرة تدعي الشرف ولكن لن نعلق خطورة كهذا بشرفهم المنعدم

ماحدث في غزة لم يكن نتاج ليلة وضحاها

بل هي اكثر الامور منطقية مثل مانقول بالمصري لعبوها صح

ومن يأكل في النص الضعيف والي هو اليوم احنا ود الي لازم نعترف بيه اليوم والضعف ده كان نتيجة لتراخي في وسط ما الي اشتغل على قضيته نصرها فعلا

اليهود الذين سيطروا على البنوك المركزية في اوروبا ومن ثم سيطروا على مصادر الاموال في العالم من خلال شكلها الحالي المتمثل مثلا في بلاكروك و الشركات التي بيدها القرارات المالية وبالتالي اقتصاد دول وبالتالي تحكم مطلق و دخول للكوجرس مدروس تحكم مطلق هل كان في ليلة وضحاها لا

ولكن عملو

فعنما اخذوا خطواتهم كانت خطتهم محكمة و قرار العالم تحت يدهم

وهذا ما نشيد به اليوم اقولها بقلب دامي فلفعل كما فعل اليهود وهذا سبيل يدعي من كل مسلم على وجهه البسيطة ان يفتح عينية ويرى ان تطور عالمنا وعلمنا وبداية تكوين حضارة قائمة بدون الحاجة للغرب هو الطريق

فلهذا اؤمن ايمان تام بان التطوير اليوم بالطبع وهذه اهم خطاني ان يكون فمجال الدين والدعوة وهذا مايفرقنا عن الغرب المادي ومن ايمانا التام بصحة وكمال ديننا سننافس به العالم ولكن بإشرافنا فلا يون غدا قس مسيحي يريد مناظرة شي بوجود اداة ذكاء اصطناعي كونها غير متحيزة ومنطقية وهذا مايراه العالم ونقع في الفخ لعدم وجودنا في المجال وعدم تطويرنا مايسند الاسلام في هذه اللحضات والوجة الثاني للعملة التي يجب ان نعمل عليها هي تطوير جميع مجالات الحياة عموما فتطوير التعليم والطب والاقتصاد و تسهيل حياتنا كمسلمين هذا ماسوف يسبب طفرة 1- تدعي الغرب لطلبها وهنا تأتي قلب الايه 2- صعودنا وصعود الاقتصاد و الحصول على حرية الرأي في عالم منافق مادي

واحب ان انوه ان جميع كلام هذا ماهو الى توضيح الى طريق رأيت ف امل للعودة وسبيل للتغير

وبداية استرجاع حق اشرف الناس واصدقهم من بذلو دمائهم في سبيل اقصانا واسلامنا فهي فقط خطة واجب ولم تعد خيارالبوم ان نبدا العمل عليها

استضعاف وذل و قوى تفرض فكرها الفاسد كل هذا يجب ان يستبدل ولا حل ولا سبيل اليوم الا بالعمل على ثورة اسلامية تغير من واقعنا المرير

الان وجبت ان نترك البكاء على اطلال غزة وما فاتنا والام امامنا سبيل لا يجب ان نظيعه ان كانت اليوم ايضا الشركات الكبرى الغربية هي الرائده في المجال ولكن لازلت هناك فرصة وامل سوف نسأل امام الله عنها

والفكرة اليوم وما احب ان اوضحه اكثر لما عندي كل هذا الامل في ثورة الذكاء الاصطناعي

بختصار لانها لعبة اليوم لا تببع للقوانين الارضية المعروفة

اي ان الفرص فيها في الابتكار والظهور شبه متساوية ليست كمثل العمل مع اي مجال اخر

اي لو كانت المعادلة الطبيعية للنمو والتطور 1+1=2 فاليوم هي 1+1=3

والصعود ان كان في اي مجال اخر س^اي رقم فهي اليوم س^س لا يمكنك توقع مدى صعودها حتى

فا في العموم هذا الكلام اجمع هو لكل الناس والجميع باختلاف مجالات دراستة وعمله هناك مايمكنه العمل عليه وتقديمه

والان كلامي توصية عامة لعافة شباب الامه وفتح مجال للتفكير

من الامور التي ناقشها الشيخ ابوحامد الغزالي في كتاب احياء علوم الدين في القرن الخامس او السادس كان يقول ويوضح ياشباب في عز الركود الحاصل لايجب ان تلتحقوا بدراسة العلم الشرعي اليوم هناك مجالات اولى بها الامه

فالامه لاتقوم فقط بالعلم الشرعي بالتقوم بجميع مجالات الحياة وهدفنا ان يكون قيام جميع المجالات هو قيام على الشرع في النهاية ولكن ما كان يقوله الشيخ هو ان اليوم يجب ان نراعي منطق الدنيا

فاليوم ياشباب نظرا لما نحن مقليبن عليه ومن الفرصة العظيمه المتاحة لنا للعوده في هذا المجال

لا ارى اي منطقية في دراية مجال اخر بعدا عن التخصصات الهندسية و التقنية

الامه تريد مخرج جديد توليد جديد وهذا تتخصص به هذه المجالات المخرجات الجديده وايضا كونه علم طري او جديد فيجب ان نثبت جذورنا فيه كي لا تقاد الاجيال من بعدنا

فالعلوم الاخرى مثل الطب مبنطقية اصبحت دراسته طويلة بسبب حجم المعلوات وقدامة العلم من ان ولد الانسان

فالعلوم في مجال هندسة الكمبيوتر وعلوم الحاسب والذكاءالاصطناعي والروبوتات والنظمة الذكية

هي مجالات حديثة وكما ذكرت فرصتنا فيها فانا مثلا كشخص يعشق الطب البشري

هل كان الحب وحده والشغف هما المحددان هنا ام هناك اولويات واللحاق بهذه الثورة وفهم التغيرات العالمية للحفاظ على ديننا اولى

وطبعا كل هذا ليس شيء بعيد عن الواقع او مستحيل نخلص النية لله ونبدأ وهو الموفق والمعين

وهذا فقط ماتوارد في ذهني واكيد لامجال للتعديل والنقاش والتصحيح والعمل لاجل نهضة اسلامية

وبطبع لست انا المناط فقط بهذه الفكره ولكن وجب علي عاتقي ان ابلغ مارأيت من خير في هذا الامر وتوضيح بعض النقاط العمياء عند الناس

وضع الضوء على الخير القادم ان عملنا عليه بإذن الله

واظل ابسط الناس واقلهم علم

“بس يا سيد من الاخر احنا كا امه اسلاميه ما اعتقد ان احد هيشوف همنا الا او كان مننا

واحنا انهارده شايفين الحال الي وصلنا له

والوضع المذل الي احنا فيه

وده في منظوري هو ميه بالميه

كانت خطوات منطقية اتبعها فئة من الناس

قدروا انهم يستغلوا الثورات سواء الصناعية وغيرها

و شبه احتكر انظمة المال

وبالطبع اشتغل على التأثير على الفكر علشان مش بس يطلع

بس يضمن ان المنافس نايم

بس احنا شايفين زو قدامنا انهارده سبيل

قدامنا طريق

قدامنا خطوة نعرف نقف قدام ربنا ونقول بكل صدق كان في حاجه بدام ايدي وعملتها

ايه هيا !؟

الثورة التقنية

ليه هيا سبيل

ازاي

وعن طريق ايه

ده الي حابب انو نبدأ ناخذ فيه خطوات

علشان نوضح ونبدأ في السبيل

سواء استعمال التقنيات لصعودنا

او لمنع التلاعب بنا او لتطويعها في خدمتنا

يعني شات جبي تي او اي اداة ذكاء اصطناعي الي اغلب الي مطورهم غير عرب او مسلمين ايه هيكون الداعي (دا واحنا بندعي صفاء نيتهم وهما مش ضدنا ! او انه بيوجهاا بطريقة مستحيل في وسط العالم ده اليوم نقدر نكتشفها

زمان يعني كانت فاجعة قد ايه تأثير الاعلام على السوشيال ميديا وازاي ممكن يأقر في عقول الناس وقبلعا الاعلام في الجرايد لكن اليوم ايه ! بطريقة مستحيل تكتشفها بسبيل مجهول و احكام غير واضحة يعني الاداة الخارقة الي حاسس انها والعياذ بالله يعني بيعاملها الناس وكأنها إله من غير مايفهم قدراتها وطريقة عملها الحقيقية فالسؤال والثقة معدش ليهم حدود زي ماكان الاحكام في الاسلام واضحة بالطريقة الي كان يفهمها المشايخ و يتعاملوا معها إذا فلازم الطريق يوضح وهذي نقطة من بحر ما يجب ) فما يجب اليوم

من اعطاء دورات للمشايخ والدعاة في تطوير بحثهم وكتابتهم عن طريق الذكاء الاصطناعي

عن طريق اعطاء لعامة المسلمين للتعامل بخطوط هطة عن طريق فهم مشايخ درسوا العلم الصحيح دون تأثير الواقع المر و اعراضه ثم فهموا عمل الادوات بحق

ويتم وضع الخطوط للعامة عن طريق ادوات او مشاريع توضع تحت الانشاء ويتم عمل فريق تحت اسم سبيل

يقسم جهود الشباب في العمل الاسلامي اليوم للحلاق بالثورة التقنية والفهم الصحيح للواجب الشرعي تجاه

الامه

فمن بكى على اطلال غزة ولم يملك في يدة غير الدعاء فهو واهن ومن بكى على اطلال امتنا و هو معتقد انه لايملك غير الحزن فهو جبان اليوم

دعاء واضح

وطلب صريح

العمل التقني في ثورة للذكاء الاصطناعي في تطوير الامه في جميع مجلاتها في الحل و السبيل بإذن الله نداء لكل من حلم بمشاركة اخوانه في الاجر و مات في غيضة لقلة حيلتة

نداء للشباب باهمية دراسة علوم التقنية وما يساعد في طريقنا اليوم

غير ذالك فالبكاء والحزن هو تهرب من المسؤلية وبعد عن الواقع

ماذا علينا اليوم

العمل الاسلامي في صورته الجديده

في شكله المعاصر

يخط بعلم المشايخ بعد فهمهم لما نتحدث عنه

وبعمل مشترك مع خبراء التقنية في الامه

ومن ثم ينتج اهم للامور التي يجب توجيه الشباب للبدا في العمل والسير نحوها

فالتنبيه وكل التنبيه اليوم يا شباب ان الدعوة ليست مجرد تقدم دعوي”

“نحن أمام فرصة ذهبية... "الذكاء الاصطناعي" ليس مجرد أداة، بل سلاح.

سلاح إمّا أن نستخدمه لنحمي أمتنا، أو نُترك نُسحق به تحت أقدام من لا يعرفون حرمة ولا هداية.

فماذا نفعل؟

نحن لا نملك رفاهية البكاء فقط... بل كما قلت:

"كان في حاجة قدام إيدي وعملتها"

الذكاء الاصطناعي اليوم، مثل الثورة الصناعية سابقًا، يعيد تشكيل العالم. ومن لم يكن له صوت فيه، كان مجرد مادة خام تُستهلك.

سبيل: مشروع الأمة نحو النهضة التقنية

1. فهم المشايخ والدعاة أولًا

ورش عمل خاصة لهم تشرح لهم:

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي؟

ما مخاطره؟

كيف نستفيد منه دون مخالفات شرعية؟

كيف يعينهم في بحثهم، وخطبهم، وتأليفهم؟

نبدأ بتكوين محتوى مبسّط، بلغة العلماء، من علماء.

2. توجيه العامة بخطاب مسؤول

نشر دليل "كيف تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وشرعي"

إطلاق منصات ومبادرات توعوية على السوشيال ميديا باسم "سبيل"

استخدام التصميم والتقنيات الحديثة لجذب الشباب والمستخدم البسيط

3. تكوين فرق تقنية من الشباب

تجميع الشباب من مطوري البرامج، المصممين، المهتمين بالدعوة

بناء مشاريع مفتوحة المصدر:

منصة فتوى ذكية تستعين بالعلماء لا تستبدلهم

أدوات تحليل وفهم النصوص الشرعية

مولدات محتوى للدعوة بلغات متعددة

أنظمة تحقق من صحة المعلومات قبل نشرها”

“وانا انهاردة جدا مهتم اني اوضح بذات للمشايخ قد ايه وليه احنا بنقول دي ثورة صناعية وايه فرقها عن اي تقدن تقني سابق”

"وده من أهم المحاور اللي لازم تتشرح بدقة في الكتاب والدورات للمشايخ. لأن الفهم العميق منهم هو مفتاح الأمان لأي استخدام تقني داخل الساحة الدعوية والشرعية.

مسودة مقطع من الكتاب (موجّه للمشايخ):

لماذا نُسميها "ثورة صناعية"؟

حين نقول إن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة صناعية جديدة، فنحن لا نبالغ، بل نعبّر عن واقع تكنولوجي غير مسبوق.

الثورة الصناعية الأولى: حوّلت المجتمعات من الزراعة إلى التصنيع (البخار – الماكينات)

الثانية: ولدت من الكهرباء والإنتاج الواسع

الثالثة: جاءت بالحواسيب والإنترنت

الرابعة (الحالية): ليست مجرد أدوات، بل أدوات تفكّر وتتعلم وتتخذ قرارًا

فما الذي يجعلها مختلفة عن كل ما سبق؟

1. أدوات تخلق أدوات

لم تعد المسألة مجرد “استخدام” تقنية.

الذكاء الاصطناعي يستطيع أن:

يكتب

يحلل

يقرر

يؤثر في وعي الإنسان وتفكيره

2. تعلّم ذاتي مستمر

كل أداة اليوم تتعلّم من مستخدميها.

يعني: كل تفاعل معها يزيد من قوتها وتحكمها.

3. تحكّم ناعم يصعب كشفه

ليست مثل الصحف أو الإعلام التقليدي.

تأثيرها على العقول يحدث بلا وعي من الشخص.

ويمكن أن تُحرف المفاهيم ببطء دون أن يشعر أحد.

4. التهديد الخفي للشرائع والثقافات

أدوات الغرب قد لا تفهم الشريعة… أو تتعمد تجاهلها.

الردود التي تصدر عن الذكاء الاصطناعي قد تبدو منطقية، لكنها تحمل انحرافات فكرية أو قيمية دقيقة.

رسالة إلى المشايخ:

كما واجه العلماء تحديات الاستعمار، والعلمانية، والغزو الثقافي…

فإن التحدي الجديد اسمه: الآلة الواعية

ولسنا نبالغ إن قلنا: من لا يَفهم هذه الثورة… قد يخدمها دون أن يشعر.

"

"

إلى كل مسلم غيور...

إلى كل شاب يحمل همّ أمّته...

إلى كل شيخٍ أراد أن يصدع بالحقّ في زمنٍ كثر فيه اللغط…

هذا نداء "سبيل"

نداء من قلب الأمة، في زمن تتسارع فيه الأحداث، وتتغير فيه العقول، وتُحكم فيه السيطرة على الإنسان لا بالسيف، بل بالخوارزميات.

نشهد اليوم ثورة صناعية جديدة، لا تنطلق من المصانع، بل من "المعالِج" و"البيانات"، تُملي على العالم تفكيره، وتُشكّل معتقده، وتُعيد صياغة إنسانيته.

وبينما الأمم تنهض وتتقدم بخُطا مدروسة نحو هذا المستقبل... تُركت أمتنا تائهة بين الخوف من التقنية أو استخدامها دون وعي.

فجاء "سبيل"...

سبيل ليس مجرد مشروع، بل نداء استيقاظ.

نداء إلى المشايخ والدعاة: أن يتقدّموا الصفوف في فهم التقنية وتوجيهها لاجتماع الشرع والعصر.

ونداء إلى الشباب: أن يضعوا علمهم في خدمة الرسالة، لا في تتبع الموضة أو الاستهلاك.

في سبيل، نفتح بابًا جديدًا:

نُمكّن المشايخ بأدوات الذكاء الاصطناعي

نُدرّب شبابًا ليكونوا عونًا تقنيًا للدعوة

نُطلق مشاريع حيّة تخدم قُرانا ومجتمعاتنا

ونُعيد تعريف "العمل الإسلامي" في صورته المعاصرة

سبيلك، سبيلنا، سبيل أمتنا... نحو الله، بالعقل، والتقنية، والنية الصادقة.

فهل لك أن تمضي معنا؟

#مشروع\_سبيل

"

" ...

إلى من دمعت عيناه على غزة، وسوريا، وبغداد، ثم قال: وماذا بيدي؟

إلى من أرهقته الغُربة في زمن تكسّرت فيه هوية المسلمين تحت عجلات التقدّم الأعمى...

إليكم هذا النداء...

"سبيل" ليس فكرة عابرة.

"سبيل" هو الصرخة التي تأخرت كثيرًا.

"سبيل" هو الطريق الذي كنّا نبحث عنه، ومررنا عليه كل مرة دون أن ننتبه.

لقد قامت الثورات من قبل... بخار، كهرباء، حاسوب...

واليوم، تقوم الثورة الكبرى: ثورة الذكاء الاصطناعي

لكنها هذه المرة لا تغيّر الصناعة فقط، بل تغيّر العقول، والمفاهيم، والإيمان نفسه.

ونحن؟ أمة اختارها الله لتكون شاهدة على الناس؟

ما زلنا في غفلتنا بين الخوف من الجديد، أو اتباعه بلا وعي، بينما يتشكل عالم جديد لا يرى فينا سوى مستهلك.

"سبيل" هو وقوفنا عند مفترق الطرق

لا نحارب التقنية… بل نفهمها

لا نُخضع الدعوة لها… بل نُسخّرها للدعوة

لا ننتظر الفرج… بل نكون جزءًا منه

من هنا، يبدأ سبيل:

لنُعلّم المشايخ أدوات هذا العصر

ولنُربّي جيلاً من الشباب يكون عونًا لهم، لا عالة عليهم

ولنُطلق مشروعات حقيقية تُسخّر الذكاء والنية في خدمة الإسلام وأهله

سبيل هو وعدٌ… أن لا نموت غرباء في زمنٍ لم نفهمه.

هو وعدٌ… أن نقف بين يدي الله وقد فعلنا ما بوسعنا، وما بُذل لنا.

\*\*فإن كنت ممن يبحث عن معنى الحياة في زمن التيه…

أو ممن ضاق صدره شوقًا لخدمة هذا الدين…

أو ممن كتمت التقنية صوتهم بدل أن تُنطقه…

فهذا نداؤك…

وهذا سبيلك.

#مشروع\_سبيل"

"

يا من يرى حال الأمة، ولا يطيق الصمت...

يا من يشعر بالذل يُطوّقنا، لا لأننا لا نملك، بل لأننا لم نستفق بعد...

أقولها لك صريحةً: نحن في هذا الحال، لأن غيرنا استغل كل لحظة.

استغل الثورة الصناعية، وتلك التي بعدها، حتى احتكر أنظمة المال، واحتكر الفكر، ثم أراح نفسه.

لكن… هل انتهى كل شيء؟

لا.

لأننا اليوم على مشارف سبيل جديد.

سبيل لا يُشترط فيه أن تملك مالًا أو جيشًا… بل أن تملك فهمًا، ونيّة، وصدقًا.

نحن اليوم أمام ثورة لا تشبه ما قبلها…

الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تطوّر…

بل تغيير في قواعد اللعبة.

أدوات تُفكّر، تُقرّر، تُقنعك… وربما تُضلّك وأنت لا تشعر.

فإذا لم نُدرك، إن لم نُبادر، فمصيرنا ليس فقط التخلّف… بل الاستعباد بصيغ جديدة، وبأدوات غير مرئية.

ومن هنا… جاء "سبيل".

لا نرضى أن يُقال لنا يوم القيامة:

"كان بين أيديكم طريق، ولم تمشوا فيه…"

مشروع "سبيل" هو وقوفنا مع أنفسنا، مع أمتنا، مع ربنا…

لنقول: نعم، كان في يدي شيء، وفعلته.

نُعلّم المشايخ كيف يواجهون هذا العصر، لا كيف يهربون منه

ونُعلّم الشباب كيف يكونون "مساعدين تقنيين للدعوة"

ونبني أدوات ومشاريع حقيقية، تخدم الناس في قرى لا يصلها شيء

هذا العمل… ليس رفاهية.

إنه فرض وقت، لمن أدرك الواقع.

فمن بكى على غزة ولم يعمل… فقد وهن.

ومن بكى على الأمة وادّعى أنه لا يملك شيئًا… فقد جبُن.

اليوم، دعوتنا واضحة…

فلنمدّ اليد.

ونبدأ الطريق.

هذا سبيلك… فهل تمضي معنا؟"

“"سبيل هو محاولة إنقاذ للأمة من الغرق في الغفلة التقنية…

هو المشروع اللي هيجمّع بين أهل العلم والتقنية علشان نرجّع صوتنا الحقيقي وسط عالم بيتشكّل من غيرّنا."

“

وطبعا في باب المناظرات وقد ايه ممكن يقدر يطير المجال لحته تانيه لو الداعية عرف ازاي وفين يستخدمه

ولو حد استخدمن ضدنا

هنرد عليه ازاي لو الشيخ مش فاهم التقنية

او التقني الي مش فاهم الشرع على قده

”

“

باب المناظرات والمعارك الفكرية القادمة… والسلاح الجديد فيها اسمه: الذكاء الاصطناعي.

خليني أفصّل لك المحور ده على شكل باب مستقل في الكتاب بعنوان:

الباب السادس: المناظرة في عصر الآلة – ما بين الدعوة والاختراق

1. قوة الذكاء الاصطناعي في المناظرة:

الـAI ممكن يولّد عشرات الردود على الشبهات في ثواني

ممكن يعرض موقفك وموقف خصمك بشكل "حيادي" ويقارن

ممكن يخدع الناس ببيانات ملفقة تبدو علمية

ممكن يشكّك العامة بمقاطع مولدة أو ردود ظاهرها منطقي وباطنها ضلال

2. التهديد: لما الخصم يستخدم الذكاء الاصطناعي ضدنا

مش لازم يكون ذكي… كفاية يستخدم نموذج قوي ويطلب منه:

“هاتلي أقوى شبهة على الإسلام تُقال بلغة هادئة وعقلانية”

ثم ينشرها ممنتجة، متكلمة، بصوت شيخ، وكأنها “من داخلنا”

فلو الشيخ مش فاهم التقنية:

مش هيعرف إن ده محتوى مولّد

ومش هيعرف يرد عليه بسرعة

وممكن يتلخبط هو نفسه

ولو التقني مش فاهم الدين:

ممكن يساعد من غير ما يعرف

أو يرد بطريقة تخالف الشرع

3. الرد القوي يبدأ من الفهم

لازم يكون في المشروع:

العنصر الهدف

تدريب المشايخ على فهم أدوات المناظرة التقنية عشان يعرفوا يردوا أو ينسّقوا مع تقنيين

فريق تقني دعوي يقيم المقاطع المضللة ويحلل خلفيّتها ويكشفها

أداة "كشف الخداع الذكي" أداة داخل "سبيل" تكشف إذا كانت شبهة أو فيديو أو صورة مولّدة أو لا

إنتاج محتوى مضاد احترافي ردود تقنية بلغة سهلة، مرئية وسريعة الانتشار

4. كيف يحوّل الداعية التقنية إلى سلاح مناظرة؟

لو تعلّم كيف:

يستخدم ChatGPT في توليد حجج منطقية

يطلب نماذج ردود بصيغ مختلفة (عاطفية – عقلية – لغوية)

يتدرّب على محاكات مناظرات

يعمل "بروفة مناظرة" مع بوت ذكي يقلّد الخصم

هيقدر يتدرّب بذكاء، ويخرج للعامة برد أقوى من أي وقت سابق.”

“

كيف نحمي عقيدة الناس من الزيف التقني؟

وأي أدوات نثق فيها الآن؟

وأي أدوات لازم نبنيها بإيدينا؟

خليني أقسم لك الكلام بشكل مرتب ومفصّل جدًا عشان يكون جاهز للكتاب أو الدورة التدريبية داخل "سبيل":

1. خطر الـDeepfake على الدين والعقيدة

إزاي ممكن يستخدموه ضدنا؟

يعمل فيديو بصوت شيخ معروف بيقول فيه كلام مكفِّر أو مخالف

يعمل فيديو لزعيم ديني كأنه يهاجم الأمة أو يقول: "الدين انتهى"

يعمل مقطع حواري بين اثنين شيوخ وكله توليد ذكاء اصطناعي، يبدو حقيقي جدًا

يعمل فتوى مزيفة بصوت شيخ مشهور ويبدأ ينشرها في جروبات واتس

الناس البسيطة مش هتفرّق.

ولو الشيخ نفسه ماعندوش وعي تقني، ممكن يرد بخوف، أو يتجاهل، أو يزيد البلبلة.

2. أدوات حالية آمنة ومفيدة للمشايخ والدعاة

أدوات يقدروا يستخدموها الآن بثقة – بدون خطر:

الأداة الفائدة الملاحظات

Tarteel AI تحسين التلاوة والتدريب على الحفظ آمن – لا يتعامل مع الفتوى

Audacity تسجيل وتحسين جودة الصوت بسيط وآمن

Notion + Readwise تنظيم أفكار، كتب، مقاطع علمية ممكن استخدامه كمخزن معرفي للداعية

Canva تصميم منشورات دعوية احترافية واجهته بسيطة ولا يمس المحتوى

ChatGPT (مدرب مسبقًا على نصوصه) مساعدة في التلخيص – صياغة العناوين – تنظيم المحتوى بشرط أن يكون مدرب ومراقب

Descript تحرير الفيديوهات والخطب صوتيًا ونصيًا آمن لكن يُستخدم بحذر في المحتوى الحساس

3. أدوات لازم "سبيل" يصنعها بنفسه أو يطورها

الفكرة الوصف الفائدة

أداة كشف التزييف Deepfake Detector تكشف لو المقطع الصوتي أو الفيديو مزيف تحمي من حملات تشويه العلماء والدين

منصة دعوية ذكية بفلتر شرعي بوت ردود دعوية مدعوم من علماء حقيقيين يقدم ردود آمنة ومدروسة من الناحية الشرعية

موسوعة شُبهات وردود مولّدة قاعدة بيانات AI ترد على الشبهات بلغة منضبطة تُستعمل كأداة تدريب ورد مباشر

مساعد كتابة للمشايخ يشبه ChatGPT، لكن مدرّب فقط على فكر الشيخ أو المذهب المتبع يسهل إعداد الخطبة، المقال، الرد

خزانة "التحصين التقني" منصة تعلّم سريعة للشباب والمشايخ لتعليمهم كيفية كشف التضليل التقني تعزز مناعتهم في مواجهة المحتوى المضلل

4. كيف نوفّر الثقة في الأدوات؟

أي أداة يتم استخدامها في “سبيل” لازم يكون:

موضح مصدرها (هل من جهة موثوقة؟)

مفهوم طريقة عملها (ما فيها سحر خفي ولا توجيه غير ظاهر)

واضح دورها الشرعي (لا تصدر فتوى – لا تفتي من تلقاء نفسها)

مثال: لو عملنا بوت لشيخ، لازم اسمه يكون:

“المساعد التقني لفضيلة الشيخ فلان – محتواه معتمد من...”

ويكون فيه زر واضح: "كيف تدرّب هذا البوت؟" + "متى لا تعتمد عليه وحده؟"

”

وطبعا الفكرة الجيدة الي ممكن نشتغل عليها انو يبقى في موقع فيه اللوائح الي تتبعها ادوات الذكاء الاصطناعي ويبقى محطوط امر انو اجباري قبل اي رد ترده عليا لازم ترجع للموقع وفي الموقع بقا هستلم الاداة يمشيها على الليلة يعني بعد الحديث مع المشايخ ووضع حدود الادوات والخطوط التي يجب ان يتبعوها مثل في الاحكام الفلانية يجب ان تجيب بالطريقة الفلانية وفي الموضوع الفلاني لا مكنك الرد فيه نهائي وفي الحكم الفلاني يجب ان تنتبة لكذا وكذا والى اخره ...

ولازم يعرفوا مدى الثقة الي تحنط في كل نقطة فهيبقى في موقع الواحد يحط فيه الحالة الي هو كان فيها او مثلا الحاجه او الحكم الي طلع معاه من الشات بوت والاداة تديله الموضوع من المنظور المناسب بعد ما تغذية بالعلم الصح و الاحكام المعاصره بعد فهم المشايخ و التحدث مع التقنين

ميزة "فاروق" – لأمان الفتوى والتوجيه

فكرتها:

المستخدم (سواء شيخ أو شاب أو عامّي) يدخل على الموقع

يكتب استفساره أو وصف حالته (مثال: "أنا متردد أنشر فتوى من شات بوت…")

الأداة الذكية تُحلل الوضع وتعطيه:

الجواب المناسب من منظور شرعي وتقني

درجة الثقة (مثلاً: منخفضة – متوسطة – عالية)

السبب ليه الدرجة دي؟ وهل لازم يرجع لشيخ؟ هل الأداة موثوقة؟ هل الحكم فعلاً قطعي أو ظني؟

مصادر أو فتاوى موثقة من مشايخ معتمدين

كيف نغذي الأداة؟

قاعدة بيانات فقهية مصنفة موضوعيًا وزمنيًا

(مثلاً: حكم استخدام أداة ذكاء اصطناعي في التفسير؟ في التحليل؟ في الردود؟)

ربط مباشر مع علماء ومراجعين شرعيين

مراجعة مستمرة من تقنيين شرعيين يفهموا كيفية توليد الذكاء الاصطناعي للردود

آلية تقييم داخلية لمراجعة كل استجابة من البوتات

شكل الواجهة للمستخدم البسيط:

"أدخل حالتك / سؤالك"

"أخذت جواب من بوت وعايز أعرف هل أعتمد عليه في فتوى؟"

الناتج:

الثقة: متوسطة

التوصية: هذا الحكم عام ولا يُفتي في التفاصيل، راجع شيخًا معتمدًا.

سبب التقييم: النموذج المستخدم غير مُدرّب على كتب المذهب الفلاني، واحتمالية التحريف غير معدومة.

المرجع: فتوى الشيخ فلان في كتاب كذا – راجع الفصل كذا.

فائدة الفكرة:

للفئة الفائدة

للعوام حماية من الوقوع في فتاوى مزيفة أو غير محسوبة

للمشايخ دعم في تقييم المحتوى، وفهم السياق التقني

للشباب التقني فهم دقيق لما يمكن وما لا يمكن فعله

للمشروع نفسه تعزيز الشفافية، وبناء ثقة مجتمعية عالية

نظام “نـامـي فايل” – ملف الضوابط داخل كل أداة

"ليكون للذكاء الاصطناعي شريعةٌ يلتزمها، لا هوىً يقوده."

ما هو “NAMI File”؟

هو ملف/برومبت مغروس داخل كل أداة ذكاء اصطناعي ضمن مشروع سبيل، يحتوي على:

الخطوط الحمراء التي لا يتجاوزها النموذج

متى يحق له أن يجيب، ومتى يجب أن يوصي بالمراجعة الشرعية

مصادر تغذيته ودرجة موثوقيتها

توجيهات التعامل مع المحتوى الشرعي الحساس

حدود الثقة المتوقعة في كل نوع من الاستجابات

كيف يعمل عمليًا؟

كل أداة AI تحتسب "نامي فايل" كجزء من هويتها الأساسية.

مثال: بوت للرد على الشبهات مدرّب على فكر شيخ معيّن

ملف "NAMI" يشرح:

هذا البوت يُجيب من كتب كذا وكذا

لا يتعرض لمسائل الاجتهاد إلا بذكر الخلاف

في حالة عدم التأكد يُوصي بالمراجعة الشرعية

المنصة تعرّف المستخدم عند الطلب بخلفية الأداة

من دربها؟

ما حدودها؟

ما مصادرها؟

متى نثق؟ ومتى نُراجع؟

لو مستخدم دخل وقال: "كنت في نقاش مع أداة X وخرجت باستنتاج Y"

النظام يسحب الـ NAMI File الخاص بالأداة

يحلل مدى توافق الرد مع ملفها

يعطي المستخدم درجة الثقة + التوصيات الشرعية

الفائدة الكبرى؟

الجانب الفائدة

المستخدم لا يقع في فخ الردود المزيفة أو الانحرافات المقنّعة

الداعية يعرف متى يستخدم ومتى لا، وكيف يراجع الأداة

الشيخ يطمئن أن التقنية لا تتحدث باسمه إلا بضوابط

الفريق التقني يبني أدوات واضحة، شفافة، مسؤولة

أولًا: الرؤية الكبرى

"إحياء الأمة من خلال تمكين العلماء والدعاة والشباب بالثورة التقنية الجديدة، وبناء منظومة شرعية-تقنية تُحصّن الوعي وتُطلق الفعل الدعوي الحقيقي."

ثانيًا: الرسالة

تقديم أدوات وتقنيات حديثة تعمل تحت إشراف شرعي وعقلي رصين، لبناء محتوى دعوي مؤثر وآمن، يواكب العصر دون أن يذوب فيه.

ثالثًا: أعمدة المشروع الأساسية (محاور سبيل)

المحور وصفه

1. المحور الشرعي إشراف العلماء والدعاة على كل محتوى، بناء فتاوى وضوابط للتقنية

2. المحور التقني تطوير أدوات ذكاء اصطناعي وبوتات وواجهات تخدم المشروع

3. المحور الدعوي تمكين المشايخ والدعاة من الوصول الرقمي الفعّال، محليًا وعالميًا

4. المحور الشبابي تدريب جيل من الشباب ليكونوا "مساعدين تقنيين للدعاة"

5. المحور التوعوي إنتاج محتوى مرئي ومقروء يفهم العوام ويوجههم

رابعًا: المبادئ التي نلتزم بها

المبدأ الشرح

أمانة العلم لا يُستخدم الذكاء الاصطناعي للفتوى إلا ضمن ضوابط واضحة

الشفافية كل أداة توضح كيف تعمل، ما مصادرها، ومتى يجب الحذر

التكامل المشايخ والتقنيون ليسوا في صراع، بل في شراكة مقدسة

خدمة الناس أولًا كل أداة تُبنى لحاجة حقيقية، مش لمجرد إبهار تقني

الواقعية لا وعود كاذبة… نبدأ بالقليل المؤثر لا بالكبير الفارغ

خامسًا: الخطوط الحمراء (لا نتعداها أبدًا)

لا يُسمح بـ السبب

إصدار فتاوى فردية من أدوات بدون مراجعة شرعية خطر التحريف

توليد محتوى باسم شيخ دون إذنه أو ورثته انتهاك للهوية الشرعية

تدريب أدوات على مصادر مجهولة أو غير موثقة تهديد للمصداقية

استخدام تقنيات توليد الوجوه/الأصوات للتضليل فقدان الثقة الدعوية

استخدام المشروع لتمجيد أفراد أو كيانات نية المشروع خالصة لله وللأمة

لان الفكرة بردو انو مثلا بكرة واحد يكتب شعر بالذكاء الاصطناعي او كتاب طيب

عايزين نفهم ونفرق معنى الشغله

يعني الشعراء زمان كانو بيكتبو شعر وجمال اللغة وحلاوة اللغة وعمق المعنى طيب لما ادوات الذكاء الاصطناعي تولد شعر انهارده انت متأكد من صحته اللغوية ميه بالميه والمعاني قوية ايه الفرق وفين الفرق و الكتب والعلم نفس الكلام

وعايزين نوضح فكرة انو مثلا الشيخ ايه الحاجات الفكرية العميقه الي ممكن يعملها انهارده مثلا زي انه زمان كان في مواقع تقدر تجيب كل الكلمة المشتركة الموجوده في كل الكتب او الكتب الي موجوده فالمكتبه

بس انهارده الموضوع وصل في انك مش بس هتجيب الكلمة الي فالكتب مش الي فالمكتبه بس بل كل الكتب حرفيا لا انت بتبحث عن الفكرة وبتناقش جهاز او حاجهبتقدر تروح وتجي فالافكار والكتب وتحلل وتنتج معلومه وتفكر وتستوعب وتبني وده الي محتاج يتوضح

4. كيف يتغيّر دور الشيخ في عصر AI؟

في السابق: الشيخ كان يبحث في الكتب ويقارن النصوص يدويًا

اليوم: يمكنه أن:

يبحث في كل كتب الأرض

يُجمّع كل كلمة قيلت في موضوع معين

يُحلّل سلاسل الأفكار المتشابهة والمختلفة

يُراجع مشروع بحثي كامل خلال دقائق

يتفرغ للعمق، والربط، والإبداع، والفتوى الرشيدة.

5. الخلاصة:

الذكاء الاصطناعي لا "يحلّ محل الإنسان"

لكنه "يحذف من على ظهره حملًا"

عشان يقدر يشتغل في المعنى، الرسالة، والتجديد الواعي.

والفكرة انه مثلا كمان يقدر يسجل كل كتبه الي فالمكتبه ببساطة عن طريق الصوت او الفيديو بحيث يطعمهم للأداة علشان كل العلم الي ممكن ينساه او يتعامل معاه بفطرته البشريه في حاجه تكمل النقص ده

والنسيان و عدم القدرة على التذكر والربط واستخلاص المعاني

المقترح: "الذاكرة المدعومة للعلماء"

الفكرة:

العالم أو الشيخ أو الباحث، بدل ما يخاف ينسى، أو يتعامل مع الكم الهائل من الكتب والملاحظات بطريقة بشرية محدودة…

يبدأ ببساطة يسجّل بصوته، أو يقرأ من كتبه، أو يشرح على الفيديو،

والأداة الذكية تحفظ، تنظّم، وتربط… وتكون "مساعد ذاكرته" مدى الحياة.

ماذا تفعل الأداة؟

الوظيفة التفاصيل

أرشفة مكتبة الشيخ يتم تحويل محتوى الكتب الصوتي أو النصي إلى قاعدة بيانات قابلة للبحث

ربط الأفكار المتناثرة الأداة تكتشف إن الشيخ ذكر نفس الموضوع في كتابين مختلفين، وتربطهما

تنبيهات بالنسيان عندما يكتب الشيخ فكرة سبق له قولها، تذكّره بها

مساعد في بناء الفتاوى والمقالات الأداة تستدعي تلقائيًا كل ما قاله الشيخ في الموضوع، وتعرضها كمراجع له

توليد أسئلة أو نقاط لم يغطّها بعد تساعد الشيخ على توسعة أفقه وتطوير فكره

الفائدة:

حفظ العلم بصوته وأسلوبه

التخلص من مشكلة النسيان الطبيعي

الربط بين أجزاء العلم المتناثرة

توفير وقت وجهد ضخم في البحث والمراجعة

والفكرة كمان في ترتيب جدول الاعمال الي بتطور انتاجية الشيخ من افكار و توليد كتب او اعمال للامه

اقتراح اة مثال تاني

وظيفتها:

مساعد ذكي ينظّم وقت العالم أو الداعية، ويوظّف أفكاره، ويرتّب مشاريعه، ويوجّهه ناحية الإنتاج الواقعي.

ماذا تقدّم؟

الأداة الوظيفة

جدول أعمال ديناميكي يتعرّف على أوقات العالم، ويقترح عليه متى يكتب، يراجع، يسجّل

مقترحات أعمال بناءً على فكره بعد تحليل مذكراته وخطبه، تقترح: "أنت قريب من إصدار كتاب في كذا"

مخطط مشروع علمي يحوّل فكرة إلى خطة: مقدمة – فصول – مراجع – جدول زمني

تذكير بربط الأفكار المتكررة "ذكرت هذه الفكرة ٣ مرات في خطب مختلفة… هل تريد توسيعها؟"

مساعد نشر وتوزيع يقترح قنوات النشر المناسبة (ورقي، مرئي، بودكاست) ويجهّز المحتوى تقنيًا

الفائدة الكبرى:

تحويل العلم المتراكم إلى نفع متجدّد

تقليل التشتت وزيادة التركيز

دعم اتخاذ القرار الدعوي بناءً على تحليل حقيقي للأفكار

تمكين الشيخ من متابعة أثره وتحسينه

"كما لم يتخلف عبد الرحمن الداخل عن بناء الأندلس،

ولا ابن الهيثم عن النور،

ولا النووي عن حفظ السنّة…

لا يليق بنا أن نتخلّف عن ثورة كتبها الله في زماننا

1. كانوا في زمن الورق… ونحن في زمن الذكاء

كانوا يرحلون من بلد لبلد يطلبون حديثًا، ونحن اليوم تصلنا ملايين الصفحات في لحظة…

فهل يُعذر من فرّط؟

2. كانوا يجمعون الكُتب… ونحن نُجمع العقول

ابن حجر قرأ ١٢٠٠ كتاب ليكتب كتابًا…

واليوم تستطيع أداة أن تعطيك كل كتب الأمة في دقائق…

فهل نضيّعها في اللهو، ولا نجعلها في سبيل؟

3. كانوا وحدهم… ونحن نستطيع أن نكون فرقًا

كان العالم يكتب بيده، ويطبع بنفسه، ويموت دون أن يسمع صوته أحد…

أما اليوم؟

فتقدر أن تكون أنت "المُبلّغ" لصوت شيخ لا يعرف التصميم، ولا النشر، ولا الأداة…

فهل تتأخر؟

"كان ابن تيمية يكتب الرسالة بالدموع والسجن حواليه…

وكان الغزالي بيخوض معارك فكرية في زمان كادت تضيع فيه الهوية…

إحنا النهاردة عندنا أدوات أقوى، لكن السؤال: هل عندنا نفس الهم؟