كتبت بوست عن إنّ أحكام الإسلام كلّها مصالح مادّيّة دنيويّة بحتة

ولو كنّا مش مسلمين ومطلوب نختار أفضل نظام إداريّ لإدارة مصالح الناس هيكون النظام الإسلاميّ هو النظام الوحيد الكامل

-

فحدّ علّق وقال إنّه ممكن الإسلام يتعارض مع المصالح الشخصيّة

لكنّه على الوجه العام بيكون بيحقّق المصالح العامّة

-

للأسف عملت له بلوكّ فمش هيقدر يشوف ردّي على هذه النقطة

لكن خلّينا نوضّحها

-

الإسلام لا يتعارض مع المصلحة الشخصيّة لحساب المصلحة العامّة

الإسلام يحقّق المصلحة الشخصيّة والعامّة في وقت واحد

-

مثال

واحد حراميّ

فالإسلام قطع إيده

دي مصلحة شخصيّة ليه - ومصلحة عامّة للمجتمع

مصلحة شخصيّة ليه لإنّه حمى الشخص ده من كلّ حراميّ كان ممكن يسرقه

-

واحد عاوز يزني

فالإسلام بيمنعه

ده لا يتعارض مع مصلحته الشخصيّة

بالعكس

دي صيانة ليه عن إنّ حدّ يزني بأهله

فمصلحتك الشخصيّة هيّا هيّا مصلحة المجتمع العامّة

-

واحد بيرابي

فالإسلام بيمنعه من الربا

هل هوّا كده هيخسر

لا طبعا

دا هوّا لمّا كان بيرابي كان بيخسر أصلا

لإنّه لمّا يكون فيه ربا هيحصل كساد في المجتمع

والأسعار هتغلى على المرابي أصلا

فيبقى كان معاه ألف جنيه يشتروا 100 كيلو رزّ مثلا

تاني سنة بقى معاه 1100 جنيه يشتروا 90 كيلو رزّ فقط

فكده هوّا خسر - مش كسب - وخد ذنب

والمجتمع كلّه خسر معاه

-

تخيّلك إنّ المصلحة الشخصيّة تتعارض مع المصلحة العامّة هو خطأ كبير

-

واحدة جوزها عاوز يتجوّز عليها

مصلحتها الشخصيّة هي إنّه يتجوّز عليها

لإنّها مشاكلها هتقلّ نتيجة لإنّ الكبت اللي عند جوزها هيزول

ولو جوزها مات ممكن هيّا تتجوّز واحد تاني متزوّج أصلا عادي

لإنّ زوجته مش هتعارض جوازهم

لكن لو جوزك مات وإنتي معارضة للتعدّد فعيشي زيّ الكلبة بقى وشوفي هتلبّي رغباتك الجنسيّة الإجباريّة عليكي إزّاي

أو ازني

-

واحدة الإسلام بيمنعها من العمل

دي مصلحتها الشخصيّة

لإنّ وظائف النساء هتوزّع على الرجال

فالرجال تغتني

فبدل ما كانت بتقبض ألف جنيه وجوزها ألف جنيه

جوزها هيقبض ألفين جنيه

فهيبقى البيت عايش في نفس المستوى

بسّ هيّا بقت هانم بعد ما كانت صعلوكة شغّالة عند الناس بيعطوها أوامر وتنفّذها مقابل المرتّب اللي بتاخده آخر الشهر

ده غير الدعك اللي بتتدعكه طول الشهر في المواصلات

والحكّ اللي بيتحكّ فيها في شغلها

-

الإسلام بيقول لها اقعدي هانم في بيتك

ما تاخديش أوامر إلّا من جوزك فقط

وما تخدميش إلّا ولادك

-

لكن الراجل ده ينزل يشقى عادي - ده شغله

اللي الإسلام بيؤمره بعد الشقاء بتاعه يرجع البيت يرفق بيكي

ويسأل عنّك وعن صحّتك ومزاجك وأحوالك

ويلبّي ليكي كلّ طلباتك المادّيّة

وتصوني نفسك من الدعك في الشوارع والحكّ في المكاتب

-

هيّا المصلحة الشخصيّة هيّا هيّا المصلحة العامّة

لو تنازلت عن قصر نظرك