**المملكة الأردنية الهاشمية
مؤسسة محافظتي التطوعية مبادرة أسبوع الوئام الأردني ( سلام الأجيال )
الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان))

الوئام والعيش المشترك**
**المكان** : العاصمة عمان نادي الفيحاء
**الزمان** : يوم السبت الساعة 11:00 صباحاً
**التاريخ** : 13/2/2016
**المتحدثين** :
الأستاذ الدكتور حمدي مراد / أستاذ الشريعة في جامعة العلوم الإسلامية
الأب نبيل حداد / راعي كنيسة الكاثوليك في منطقة اللويبده ومدير عام مركز التعايش الديني في الأردن
**الحضور : 80 شخص**

**عنوان الندوة : الوئام والعيش المشترك**

 في رحاب العاصمة عمان بين جنبات قاعة نادي الفيحاء كان النشاط الأول الذي يعقد خارج محافظة اربــد نشاطـاً مباركـاً حامل ما حملته الأنشطة السابقة من محبة ووئام وتألف بين أبناء المجتمع المحلي والناشطين فــي محافظـة العاصمة حيث أدار الحوار الإعلامي الأردني الكبير الأستاذ عصام الزواوي والمعـروف على المستوى العربي والعالمي في اهتمامه البالغ في ملف الشباب وهو الذي يشكل إضافــة نوعيــة لهــذه الجلســة التوعويــة حـيث رحب الأستاذ عصام الزواوي بالحضور قائلاً ا ناول ما نزل في القرآن الكريم كلمة (أقرأ) التــي تحــث علــى العلم والتدبر لتكون منهج عمل وطريق مستقيم للباحث عن الدين الحق.

 وقد أشار الأستاذ عصام الزواوي إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها مؤسسة محافظتي التطوعية والتي تتمثل بالأسبوع الأردني للوئــام بيــن الأديـان (سلام الأجيال) شاكرا الشباب المتطوعين الذين يوصلـون الليـل بالنهـار لرفعـة الوطــن الغالـي، وأضاف أن الأردن كــان ومـا زال بلــد المهاجرين والأنصـار مـأوى الأحـرار حيـث نـيش في هذه الأيام مئوية الثورة العربية الكبرى التي وحدت جهود العرب تحت مظلة قائد واحد هاشمي النسب هو الحسين بعلي ليرفع الراية خفاقة لتصل كابر عن كابر إلى سليل دوحة هاشم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

 وتحدث الداعية الإسلامي العلامة الشيخ حمدي مراد مؤكدا أن سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله هي المنهج السليم الذي يوصل إلى طريــق الحـق الواضح والمتميز... وقد استعرض التاريخ الإسلامي حيث أن الإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمــان الــراسخة مستشهـدا بقـوله تعالى(لا نفرق بين أحد من رسله ) فكل الأنبياء هم رسل الله للبشر والإنسانية فيها أخوة تجمع كل البشر تحت ظلالها وليس فقط الدين وقد استعرض الشيخ حمدي مراد تعامل النبـي محمــد صلى الله عليه وسلم مع جاره اليهودي الذي كان يرمي القاذورات عند بيته وعندما توقف عن رميها ذهب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزاره ليطمئن عليـه فـي مرضـه ، وتــحدث عن نماذج متميزة للعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين تدلل على عمق العلاقة الوطيدة بينهم.

 وقد تحدث الأب نبيل حداد مؤكدا أن الديانة المسيحية لا تعرف الكراهية وتحترم كرامة الإنسان بغض النظر عن عرقه أو دينه أو لونه ، وقد قال أن جلالة الملك عبد الله الثاني أطلق عدة مبادرات للعالم من بينها رسالة عمان وهي رسالة الإسلام السمحة وكلمة سواء التي تحث على محبة الله والجــار بالإضــافة إلــى مبادرته التي نلتقي تحت ظلالها وهي مبادرة الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان الذي أطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون أسبوعا عالميا بين جميع الأديان في العالم.

وحول النموذج الأردني أكد الأب نبيل حداد أن الحديث عن التعايش أصبــح مـن الماضي فقد تعديناه بحمد الله وهمة الهواشم لنصل إلى العيــش المشتـرك الذي يعتبر نموذجـا ينقطع نظيره فتتداخل الأحياء والأزقة معا حاملة في جنباتها المسلمين والمسيحيين فيشاركوا بعضهم البعض بالأفراح والأتراح والمناسبات يجمعهم حب الوطن.وشهــد اللقـاء عـدة مداخلات مـن الناشطين وأبناء المجتمع المحلي حيث تحدث السيد علاء البشيتي سفير منظمة السلام العالمية في الأردن مشيرا إلى أهمية مبادرة أسبوع الوئام الأردني سلام الأجيال والذي أطلقته مؤسســة محافظتــي التطوعية ليكون رسالة محبة وسلام من الشباب المنتمـي لوطنـه وقيادتـه والـذي يحمـل مبـادئ الثورة الكبرى ويتبنى فكر وريثها جلالة الملـك عبـد الله الثانـي بـن الحسيـن المعظـم حفظـه الله ورعاه.
**ملاحظة :

. هذه الفعالية تأتي ضمن 10 فعاليات لمبادرة اسبوع الوئام الأردني سلام الأجيال لعام مؤسسة محافظتي التطوعية 2016**