# مظاهر الفلال فيّ فقه التديـن ودور النربـية الإسلامية في علاجها 

\author{

* محمد محمود أحمد طلافحة" و عماد عبدالله محمد الشريفين <br> * قسـم الفقه وأصوله ، ** قسم الدراسـات الإسـالمية <br> كلية الشريعة، جامعة اليرموك، اربد، الأردن
}

الملخص:
يتتاول البحث مفهوم فقه التدين، وبيان مظاهر الخلل فيه يفِواقعنا المعاصر، ودور
التربية الإسـلامية يِ علاجها وذلك يِّ ثلاثة مباحث : المبحث الأول: مفهوم فقها التدين،
المبحث الثاني: مظاهر الخلل يٌِ التدين المبحث الثالث: دور التربية الإســلامية يٌ علاج
مظاهر الخلل ٌِِ فقه التدين.
ويخلص البحث إلى أنّ المقصود بفقه التدين هو العلم والفهم للمنهج القائم على

 عالجت التتربية الإسـامية مظاهر الخلل ٌِْ التدين، وذلك من خـلال إدخال الإصـلاح التعليم المتمثلة بالأهداف والمناهـج والمعلم والمتعلم، وكذلك التوجه نحو طلب العلم الشرعي، وفتح باب الحوار وتجديد الدين والبعد عن التقليد والتبعية.

## المقدمة:

الحمد للـه رب العالمين، والصـلاة والسـلام على سيدنا محمد وعلى آله وصتبـه أجمعين وبعد : فتتضـح أهمية هـا البـحث الموسـوم بـ (مظاهر الخلل وِ فقه التدين ودور التربية الإسـلامية پِ علاجها) وِ بيان معنى الدين والتدين ؛لضرورة معرفة ذلك، فالصورة المعروضة عن معنى الدين والتدين عند البعض يعتريها النقص، والتفكك، والتشويه هـا من جهة،ومن جهة أخرى يتتاول البحث بيـان مدى التزام النـاس بالفهم الصـحيح للنصوص، أو هل يعبر المسلم عن الدين بالتدين الحق؟ أو أنه يعبر عن الدين عقيدة وعبادة وخلقاً وسلوكاً بهما يراه هو دون الالتفات إلى الفهم الصـحيح لهذا الدين الذي ميزه الحق سبـحانـه وتعالى عن غيره من الأديان والمذاهب؟.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
الإنسـان المتدين: هو الذي يحافظ على أوامر الله - سبـحانه وتعالى - ، ويبتعد عن كل مـا نهى اللّه تعالى عنه ولا يخرجه عن التدين الحق وقوعه هٌِ الأخطاء بين الحـين والآخر، ولكن هل يعبر هذا المتدين عن الدين بالمنهج الصحيح؟ أو أن هذا التدين يعاني من العديد من مظاهر الخلل والقصور وبحاجة إلى إعادة نظر؟ وعليه فإنّ أسئلة الدراسة تتمثل ِِّ الأسئلة التالية:

1. مـا مفهوم فقه التدين؟



## أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية:
أولاً: بيان مفهوم فقه التدين.
ثانيا : بيان مظاهر الخلل وٌِ فقه التدين.
ثالثاً: الكشف عن بعض الجوانب التطبيقية التي يمكن للتربية الإسـالامية الإسهام بها لعلاج مظاهر الخلل يٌ فقّه التدين.

منهج الدراسة:
تمّ اعتماد المنهج الوصفي التحليلي الذي لا يقف عند مجرد الوصف وجمع المعلومات، بل يتعدى إلى التحليل والتعليل وبيان العـلاقات.

## خطة الدراسة:

المقدمة: وتشمل أهمية الدراسة و مشكلتها وأسئلتها وأهدافها ومنهجها والخطة
التفصيلية.
المبحث الأول: مفهوم فقه التدين وفيه المطالب الأربعة الآتية: المطلب الأول: معنى الدين

المطلب الثاني: معنى التدين

المطلب الثالث: الفرق بين الدين والتدين.
المطلب الرابع: معنى فقه التدين ومحاور تأسيسـه.
المبحث الثاني: مظاهر الخلل يٌْ التدين. وفيه مطلبان:

$$
\begin{aligned}
& \text { المطلب الأول: التفريط پٌِ الدين. } \\
& \text { المطلب الثاني: الغلو وِ الدين. }
\end{aligned}
$$

المبحث الثالث: دور التربية الإسـلامية يٌْ علاج مظاهر الخلل يٌ فقه التدين. وفيه
المطالب الأربعة الآتية:

## المطلب الأول: إدخال الإصـلاح هٌِ التعليم.

المطلب الثاني: التوجه نحو طلب العلم الثرعي.
المطلب الثالث: فتح باب الحوار.
المطلب الرابع: تجديد الدين والبعد عن التقليد والتبعية.
الخاتمة: وفيها خلاصة النتائج التي تم التوصل إليها.

## المبحث الأول: مفهوم فقه التدين

المطلب الأول: معنى الدين
الفرع الأول: المعنى اللفوي للدين
الدين پِ اللغة يطلق على عدة معاني، من أهمها (1) :

 الجزاء، ويٌ المثل: كما تدين تدان: (أي) كمـا تجازي تُجازى: أي تُجازى بفعلك وبحسبهـا عملت،وقيل: كما تفعل يفعل بك. الطاعة: يُقال: دنُتُ له: (أي) أطعته.
العادة والشأن: يُقال: مـا زال ذلك ديني وديدني: (أي) عادتي. ويُقال: دان بالإسـلام ديناً : أي تعبد به.

وقد ذكر الدكتور محمد دراز يِّ كتابه" الدين" المعاني اللغوية الثـلاثة السـابقة،

 فالمعنى الأول: الجزاء والمكافأة، مأخوذ من فعل متعدِّ بنفسـه (دانه ديناً: أي جازاه الـياه وكافأه).
والمعنى الثاني: الطاعة والخضوع، مأخوذ من فعل متعدِّ باللام (دان له: أي أطاعه وخضع له) فالدين هنا الخضوع والطاعة.
 (دان بالشيء: أي اتخذه ديناً ومذهباً، أي اعتقده، أو اعتاده) فالدين هنا يالما يعني الطريق والمنهج التي يسير عليها الإنسـان نظرياً أو عملياً. وبالنظر إلى المعاني اللغوية السابقة يمكن الجهع بينها من خلال أنّ كلمة "الدين الـين"
 بها الطرف الأول كانت خضوعاً وطاعة وانقياداً، وإذا وصفت بها الطرفا الطرف الثاني
 بين الطرفين كانت هي المنهج والمذهب والدستور المنظم لتلك العـلاقة(r).
الفرع الثاني: المعنى الاصطلاحي للدين

أولا: عند علمـاء المسلمـين: ذكـر علماء الماء المسلمـين عدة تعريفات للدين، من أشهرهـا : "وضع إلهي سـائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى الصـلاح پو
الحال، والفـلاح پِّ المآل"(غ).

- ولخّص الدكتور محمد دراز التعريف السـابق للدين بقوله:" الدين وضع إلهي يرشثد إلى الحق يٌ الاعتقادات، وإلى الخير يٌ السلوك والمعامـلات"((). - "ما شرعه الله تعالى من الأحكام" (7) - "التعاليم الإلهية التي خُوطب به الإنسـان على وجه التـكليف"(().

وبالنظر إلى التعريفات السابقة، يمكن تحليل الألفاظ الواردة فيها، وإدراك المضامـين التي ترمي إليها وذلك على النـحو الآتي: وضع إلهي: قيد خرج به كل مـا كـان مصدره البشر اعتماداً على العقل، أو
 جاء وِ قوله تعالى: (وَمَنَ يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْالَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ| آل عمران:
وندرك من هذا القيد مضموناً وهو أن عقل الإنسان لا يستطيع وضع الدين الحق والتشريع ابتداء (1)، فقد ذكر مديد محمد قطب هذا المضمون بقوله: "يحظر الإسـالام على الانى العقل أموراً ثلاثة : التفكير يٌ ذات الله، والتفكير فِّ القدر، والتشريع من دون الله" (9)
سـائق: يعني دافع، ومرشـد (.1).

لذوي العقول السليمة: قيد خرج به الأوضاع الإلهية الطبيعية التي لا تختص بذالوي العقول كالطباع، والإلهامات التي تهتدي بها الحيوانات إلى جلب مصالحها ، ودفع مـا يضر بها باختيارهم: قيد خرج به الأوضاع الجبرية والقسرية ككالوجدانيـات من حب، وصره، ونحوهما. ونأخذ مضموناً من هذا القيد مفاده أن الدين على حقيقته الكاملة
 الصـلاح يٌ الحال: يعني السعادة الدنيوية يٌ العاجل. الصـلاح يٌ المال: يعني السعادة الأخروية يٌ الآجل، حيث الفوز بالجنة والنجاة من النار (r).
مـا شرعهه الله تعالى من الأحكام، التعاليم الإلهية: بيـان لما تم ذكره سـابقاً والمعبّر عنه بالوضع الإلهي، وسيأتي ذكر الأحكام التشريعية التي بعث اللّه تعالى بها الرسل عليهم السـلام فيما بعد؛ وذلك لإرشاد الناس إلى الحق وِّ الاعتقاد، وإلى الخير وِّ
السلوك والمعامـلات، فتحصصل لهم سـعادة الدنيـا والآخرة(1').

ثانيا: عند الباحثين الغربيين: ذكر الباحثون الغربيون عدة تعريفات للدين من

- "الدين هو مجموعة الاعتبارات التي تقف دون ممارسة الأفراد لامتيازاتهم الخاصة"(18).
- "الدين هو محاولة تصور مـا لا يمكن تصوره، والتعبي عما لا يمكن التعبير عنه، هو التطله إلى اللانهائي، هو حب الله" (10). "الدين هو الجانب المثالي ِِْ الحياة الإنسانية"(1)"
وبالنظر إلى التعريفات السـابقة للدين عند الغربيين نلحظ أن الدين عندهم فكرة فلسفية، مثالية، روحية بصفة عامة(1)"، ويؤيد هذا مـا قاله محمد قطب عن "الدين" عند الغرييين:" لم تعرف أوروبا قط دين الله المنزل على حقيقته الريانية إنما عرفت صورة محرفة من صنع الكنيسة الأوروبية لا صلة لها بالأصل المنزل الذي أرسل المسيح ليبلغه لبني إسـرائيل"(1).
ثالثا: وبناءً على مـا تم ذكره من تعريف الدين عند علماء المسلمـين، والباحثين
الغربيين، يتبين لنا ما يأتي:
- أنّ الدين بالمعنى الإسـلامي يراد به منهج للحياة بكاملها ، لا منهاج فرع من فروعها، أو ناحية من نواحيها ، وهو منهج لحياة كـل فرد من البشر على هذه الأرض، فالدين ليس معناه أنه منهاج لحياة قطر معين، أو أمة بعينها ، أو عصر معين، فهو لا يختص بقطر دون قطر، أو أمة دون أمة، أو زمن دون زمن(19)، لقوله تعالى: $\}$ أنّ الدين عند الغربيـين هو روحانيات صرفة مقصورة وٌํ الغالب على شعائر التعبد وقائمة على إبعاد الجانب الذي يحكم فيه الحياة العملية، بل - حتى يِّ الجانب الروحي - فقد مارست الكنيسة طغيانها فأبت إلا أن تكون وحدها الواسطة التي يتصل القلوب عن طريقها باللّه( (r).
أنّ هناك ثمة علاقة بين المعنى اللفوي والاصطلاحي للدين عند علمـاء المسلمـين، فالنقطة السابقة تبين من خلالها أنّ الدين بالمعنى الاصطلاحي عند المسلمـين منهاج للحياة، وسبق أن قلنا أنّ الدين يٌٌ اللغة من معانيه المنهاج، والعادة

والشأن، والمذهب، فجاء المعنى الاصطلاحي مؤكداً على أن الدين عند
 المعنى اللغوي الآخر وهما الخضوع والطاعة المطلقان، وتقييدهمـا ٌِْ المعنى الاصطلاحي للدين عند علماء المسلمـين بأن الخضوع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، ثم يكون الجزاء والحسـاب يوم القيامة(TY)، لقوله تعالى: \}أَئِنَّا لَمَكِينُونَ

الفرع الثالث: عناوين الدين: الإسـلام، الإيمـان، الملة، الثريعة
سبق - وأن بينا - أن الدين الإسـلامي هو المنهج الذي أنزله اللّه تعالى على رسله وأنبيائه عليهم السـلام لتحقيق سعادة الناس وٌِ الدنيا والآخرة، وقد أطلق القرآن الكريم على هذا الدين عدة عناوين، فقد سمّاه إسـلاماً، وإيمـاناً، وملة، وشريعة، فكل واحد من هذه الأسمـاء علم على الدين كله،، ولكن باعتبارات متباينة، فالإسـلام
والإيمـان والشـريعة والملة والدين بهعنى واحد (Tr).

فالدين باعتبار وجوب الاستسـلام لأحكامه إسـام، ومن حيث التصديق بالله عزّ وجل وما جاء من عنده سبحانه إيمان، وباعتبار أنه يملى ويكتب على الناس هو ملة، وباعتبار أن الله تعالى وضعاه وسنّه هو شريعة(٪).
فالإسـام يعني الاستسـلام والخضوع والانقياد، وأسلم للـه فهو مسلم، أي خاضع ومنقاد لطاعته والقبول لأمره سبحانه وتعالى(r0)، وأمّا إطـالق الإسـلام على الدين فيدل

 مِنْهُ وَهُوْ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

 الآيات الكريمة وٌِ القرآن الكريم.

فالإسـام والإيمـان شـامـلان للاعتقاد والأقوال والأعمال والأخلاق، وهذا هو المشهور عند علماء السلف وأهل الحديث وٌٌ معنى الإيمان، حيث أنكروا على من أخرج الأعمال عن الإيمـان إنكارا شديدا ، وكتب عمر بن عبد العزيز"رضي الله عنه" إلى الـى أهل الأمصار :" أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمـان" (TV). والملة عنوان على الدين - كـما ذكرت سـابقاً - باعتبار إملائها على الناس، والشريعة كذلك فهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون، وسميت الثشريعة بهذا الاسم تشبيهاً بشريعة الماء، بحيث إنّ من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روى وتطهر، وهي أيضاً الظاهر المستقيم من المذاهب، ومـا شرع الله تعالى لعباده من الدين ( ${ }^{\text {(1) }}$
وبناءً على ما سبق: فالدين وعناوينه السـابقة، تتضمن مـا جاء باه سيدنا محمد r من أحكام اعتقادية وأخلاقية وعملية لتحقيق السعادة البشرية وٌ الدنيا والآخرة وٌِ هذا المقام يقول الشيخ مصطفى الزرقا - رحمها الله تعالى- :" قام الإسـام على ثلاث دعائم: عقيدة عقلية متحررة من التقليد والخرافات، وعبادة روحية تطهر نفس الإنسان وتضبط سلوكه، وتضمن استمرار رقابته على تفسـه، ومحاسبتـه لها، ثم نظام قانوني قضائي يصون الحقوق الخاصة للأفراد، والحقوق العامة للجماعة وهذا هو المعنى المراد عندمـا يقال اليوم: إن الإسـلام دين ودولة"(ب)

المطلب الثاني: معنى التديّن اللفرع الأول: المعنى اللغوي للتديّن
 به، وتديّن به فهو دين، يعني أخذ ديناً، وصاحبه متدين، فالتدين مأخوذ من الدين، فالدين: مـا يتديّن بها ويتعبّد (•)

# الفرع الثاني: المعنى الاصطلاحي للتديّن <br> أولا : عنـد علمـاء المسـلــين 

ذكر علمـاء المسـلمـين عدة تـعريفات للتدين، مضمونها واحد، وإن اختلفت عبـاراتها ،
ومـن أهـمها :

- "هو الكسـب الإنسـاني پِّ الاستتجابة لتلك التعاليم " الإلهية التي خوطب بها المكلف على وجه التصليف"، وتكييف الحياة بحسبها وِن التصور والسلوك"
- وعرف أيضـاً بـأنه:" الطريقة أو المذهب الذي يسير عليـه المرء نظرياً وعمليـاً، وهو
 للله تعالى" "Y
- وعرف أيضـاً بأنه: "التزام المسلم بعقيدة الإيمان الصـحيح وظهور ذلك على

 السلوك الفردي والاجتمـاعي"(ب)"

وبالنظر إلى التعريفـات السـابقة للتدين وِخ الإسـلام فإنها تتبئ عن الالتزام والتحمل والكسب الإنسـاني الجـامع بـين الاعتقـاد الصحيحع، وظهوره على السلوك قولاً وعمـلاً،

 [19: محمدل] 9

ثانيـا : عند البـاحثين الغريبين
عرف التدين لدى الفربيـين بأنـه:" صفة للشخصصية تعود إلى توجّهات عقلية معرفية عن الحقيقة الواقعة وراء نطاق الخبرة والمعرفة وعن علاقة الفرد بهذه الحقيقة والتوجهات، موجهة ضمناً لكي تؤثر على الحياة الدنيوية اليومية للفرد وذلك بمشـاركته ٌِ تطبيق الشعـائر الدينية" (7٪).

ويفهم من هذا التعرف للتديّن عندهم:بأنه جانب جزئي منفصل عن جوانب الحياة
الأخرى (TV).

الفرع الثالث: التدين المنقوص
مصطلح يعني فصل العبادة عن الحياة، والإيمـان عن السلوك والعمل الصـالح، أو هو ذلك الفهم الشكلي أو الأخروي عن دورة الحياة وهموم الناس، فيعتبر أن الدين علاقة قلبية بين الإنسان وربه حدودها المستجد فـسبب، وبعبارة أخرى، يعتبر أن الدين أمر يخص الخالق ولا شـأن له بالخلق (^).

## المطلب الثالث: الفرق بين الدين والتدين

بادئ ذي بدء، عرف الإنسان الدين منذ أبي البشر آدم U U، ويظهر أثر الدين پِ
 إلى الله تعالى بعدما أزله الثيطان وزين لهه، الأكل من الثجرة التي حرمها الله عليه تعالى (94)، حيث تصور الآيات الكريمة ذلك يِّ قولهَ تعالى:


 عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

سبق وأن عرفنا الدين بأنه التعاليم الإلهية التي خوطب بها الإنسان على وجه التكليف، والتدين هو الكسب الإنساني پٌ الاستجابة لتلك التعاليم، وتكييف الحياة

$$
\begin{aligned}
& \text { وبناءً على ذلك: }
\end{aligned}
$$

فحقيقة الدين تختلف عن حقيقة التدين، فالدين شرع الهي يطلق على جميع ما جاء به سيدنا محمد r من عند اللّه عزوجل من أحكام اعتقادية وأخلاقية وعملية، وأما التدين فهو الالتزام بتلك الأحكام فهي كسب إنساني، وتأسيساً على هذا الفارق بينهما پٌِ الحقيقة، فيترتب عليه التباين يٌِ الخصائص لكل منهها. فالدين من عند الله


تبارك وتعالى، يتصف بالكمـال والعدل، فهو منزّه عن النقائص والظلم والشهوات، ويتصف بالشمول، والواقعية التي بهقدور كل مكلف أن يطبق أحكامـه.وأمـا التدين فهو كسب إنسـاني وِ الاستجابة لشـرع الله تبارك وتعالى، فيتصف بالمحـدودية والنسبيـة، حيث النقص والأهواء، والثهوات والظلم، فالتدين جهاد لانجـاز الدين، فيـ معـاناة يكابدهـا الإنسـان عبر واقعه الذاتي والموضوعي((\&).

## المطلب الرابع: معنى فقه التدين ومحاور تأسيسه

لمّا كان مصطلح (فقه التدين) مركبـا تركيبا إضافيا فـلا بدّ من معرفة معنى كلمة (فقه) وكلمة(التدين) أيضـا ،وقد تمّ بيان معنى التدين ِپْ المطلب السـابق، فبقي بيـان معنى الفقه يٌ اللغة والاصطللح.
فالفقه يِْ اللفة: هو الفهْم والعِلَّم، يُقال: فَقِهَ أي فَهِمَ، وكل علمٍ لشثيء فهو فقته،
 الاصطلاح: خُصَّ بعلم الشـريعة، حيث نُقِل عن أبي حنيفة - رحمـه الله- أنه قال:" الفقه مـرفة النفس مـا لها وما عليها"(¿ّ ثمّ لمّا اسـتقرّ علم الفقه عُرِّف بأنه:"العلم بالأحكام الشـرعية العمليـة من أدلته التفصيلية"(\&) (ع) وبناء على مـا سبق يهكن بيان معنى فقه التدين بأنه العلم والفهم للمنهج القائم على كيفية تحويل حقائق الدين وقيمـه ومقاصده العليا إلى واقع، وبعبارة أخرى العلم

بالمنهج الذي بموجبـه يمكن تتزيل الدين على الواقع (ع).
ينبغي أن يتأسس فقه التدين على ثلاثة محاور، هي: المحور الأول: الفهم: وهو يقوم على المعرفة والعلم بالدين الهادي إلى الحق. المحور الثاني: الصياغة: وهو يقوم على جهع الأحكام الدينية پِ هديها المطلق لتكـون مشروعاً مقدراً على قدر الواقع الزمني.

المحور الثالث: العمل: وهو قائم على التطبيق الفعلي للمشـروع الذي وقعت صياغتـه والوسـائل التي يتم بها، والآداب التي تضمن حسن الأداء، وتوصل بالنهاية إلى أن يؤتي

المشروع أكله يِّ اندراج السلوك الفردي والاجتماعي يخ الهدي الديني وبذلك يتكون فقه التدين الذي بـه يتم فهم المراد الإلهي يْ خطاب الشريعة(٪٪). المبحث الثاني: مظاهر الخلل يِّ التدين
يشتمل هذا المبحث على مطلبـين، المطلب الأول: مظاهر التفريط يِّ الدين، والمطلب
الثاني: مظاهر الغلو ֵِِ الدين.
المطلب الأول: التفريط بِّ الدين
 القيام بواجباتها"8اء، بمعنى أن يتفلت الفرد من أحكام الدين وين ويتهاون بأداء واج واجباته
 والجحود فهو اتباع للهوى والثهوات وحب للدنيا وترك للآخخرة. أما أسباب التفريط يٌٌ الدين، فهي متعددة منها، الكسل واتِّباع الإنسان











التفريط ٌِِ الدين(0.0):

> أولاً : التفريط بٌِ العقائد وشعـائر الدين الأسـاسيـة التفريط يِ العقائد وشعائر الدين الأسـاسية يـكون بجعلها عرضة للتحريف والتبديل أو أن يدخل فيها مـا ليس منها، وعليـه فـلا يجوز التهاون ِ2 عقيدة ثابتة بصفة قطعية كالإيمان باللهه وصفاته ومـلائكته ورسلـه، ولا يجوز التهاون يِ عقيدة يحكم شـرعاً على منـكرهـا بالكفر، كمـا يحـدث يِّ وصف النصـارى بالإيمان، والله سـبحانه وتعالى
 [المائدة: تVY].
ثانياً : التفريط ـِن الأحكام الشبرعية التفريط ِپ الأححكام الشـرعية يكون باستبـاحة الفعل المحرّم، أو ترك مـا أوجب الله سبـحانه والتلاعب بدلالة النص الشرعي للتخفيف من الحكم الشـرعي اتبـاعاً لـلأهواء والشهوات، وكذلك من التفريط إنزال مرتبة الكبائر إلى مستوى الصغائر، ومرتبة الفرائض إلى المندوبات. حالثاً : التحلل من الدين باسـم اليسر المتأمل يِ الواقع المعاصر يلحظ بوضوح أن البعض يدعي التدين ولكن يتحلل من
 ينخلع الإنسـان من الدين باسـم اليسر، فليس من مـعاني اليسـر التحلل من الدين، والوقوع يِ الفواحش والكبائر ولا أن يقر الآخرون على معاصيهم باسـم أن الدين يسـر، وكذلك ليس من الدين التبرج والاختلاط المحرم فالمعنى الحقيقي لليسـر أن تفعل مـا فعله الرسـول r وهذا اليسـر يكون ضمـن دائرة الإباحة، وقد أخبر الصـحابة عن النبي
 يَكُنْ إِتْمًا فَإِذَا كَانَ إِتْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ "(Or)

المطلب الثاني: الغلو يٌ الدين
 المطلوب والمقدر شـرعا وغلا يِ الأمر غلوا جاوز حده (or)، والإســلام يذم الغلو؛ لأن الغلو

يقود إلى الضـلال، لذا جاء النهي عن الغلو يْ قوله تعالى: $\}$ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَ تَفْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرْ الْحَقِّ وَلَ تَتَّبُعُواْ أَهْوَاء قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْ هِن قَبْلُ وَأَضَلُّواً كَثِثِراً [VV 1- الطمع: وهنا ينظر إلى الطمـع من منظور إيجابي، أي طهع الفرد بالوصول إلى غايته وإلى الفوز بالجنـة، فنـلاحظ أنه يتشـدد يٌِ الأحكام الشـرعيـة، وقد يضيف من تلقاء نفسـه ومن هواه وعقله وسـائل جديدة تقريه إلى الله تعالى، وهؤلاء عادة يفهمون فهومـا من النصوص لم تـكن لأسـلافهم.

ץ- الذنوب: فشـعور الفرد بالتقصير الذاتي والندم على مـا مضى من حياته، قـ يؤدي بالفرد إلى الزيادة يخ الدين والتشدد يِّ الأحكام والعبادات بل وهجاوزة الحد

المشثروع.
r- الأععاء: أي سـلوك الأعداء مـع المسلمـين وتقصير بعضهم مـما يدفع إلى التشـدد واللفو، ولا شـك أن أكبر عدو للمسـلهـين هو الشيطان، يقول سبـحانه: $\}$ وَلَاَتَتَّعُواْ خُطُوَاتِ الشَيَّطْانِ إِنَّهُ لَكَمْ عَدُوٌّ مُّبُينٌ

ع- أنصاف المتعلمـين: من أهـم أسبـاب الغلو نصف المتعلم الذي يظن صـاحبـه أنـا دخل به يخ زمرة العلماء وهو يِ حقيقته يجهل الكثير من العلم، فهو يعرف نتفاً من العلم ويجهل الكثير "إن أول أسبـاب الابتداع والاختلاف المذموم المؤدي إلى تفرق الأمـة شيعاً وجعل بـأسهـا بينها شـديداً أن يعتقد الإنسـان وٌ نقسـه أو يعتقد أنـه من الا أهل العلم والاجتهاد يِّ الدين، وهو لم يبلغ تلك الـدرجة.........." (00) وقد يكون الغلو ِپْ الدين بسبب الاندفاع دون بصيرة بغية الظفر بـأعلى الدرجات واحتلال أرفع المنازل، ويرافق هذا الاندفاع حركة متسـرعة واضطراب ٌِ الرؤية وفسـاد يخ التصور، وقد يكون بسبب سـوء فهم حقيقة الدين وأحكامـه وجنوح الفهم عن الرؤية الصـحيحة لحدود الدين والرغبة باحتلال مراكز الاحترام والتقديس لدى العامة الذين يرون أن الغلو یِْ الدين ارتقاء يٌِ مراتبـه ولا يدركون أن كمـال التدين بالتزام حدوده(07)

وقد حرّم الحق سبحانه وتعالى الغلو ِथْ الدين، يقول r: "إياكم والغلو ٌِْ الدين
 كان يقول: "لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فأيمـا قوم شددوا على أنفسهم فشتدد عليهم، فتلك بقاياهم يوْ الصوامع والديارات ورهبانية ابتدعوها مـا كتبناها

عليهـ" (0)
وقد عالج النبي r كل اتجاه ينزع إلى الغلو، وأنكر على من بالغ يٌ التعبد والتقشف مبالغة تخرجه من حد الاعتدال، الذي جاء به الإسـالام وعمل عليه r جاهداً من أجل الموازنة بين المادية والروحية وبين الدين والدنيا وحظ النفس من الحياة، وحق


 فقد أورد ابن كثير يٌِ سبب نزول الآية" أن رهطاً من أصحاب النبي r : "قالوا نقطع r مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح يٌٌ الأرض كـما يفعل الرهبان فبلغ ذلك النبي فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا : نعم، فقال النبي r: لكني أصوموأفطر، وأصلي وأنام وأنكـح النساء...." (•).

وتحريم الغلو جاء لحكم عديدة منها أنه منفر لا تتحمله الطبيعة البشرية ولو صبر عليه قليل الناس لم يصبر عامتهم وجمهورهم، لذا قال U لمعاذ بن جبل Y:":ا لَفَتَّانٌ
 فالإنسـان ملول وطاقاته محدودة وإن صبر عليه يوماً فسرعان مان الانـا يسأم فينتقل عن الإفراط إلى التفريط، لذا كان التوجيه النبوي" عليكم من الأعمال مـا تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا"(†")، ولا يخلو الغلو من جور على حقوق الآخرين، التي يجب أن
 العبادة حتى نسي حقوق أهله، قال يا عبدالله" ألم أخبر بأنك تصوم النهار، وتقوم الليل؟ فقال: قلت: بلى يا رسول الله، فقال r:" فَلَا تَفْعْلْ. نَهْ، وَقُمْ، وَصُهْ، وَأَفْطِرْ، فَاِنَّ

لِجَسَدَكِ حَقَّا، وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقَّا ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقَّا " (Tr).

وقد حدثنا القرآن الكريم عن الذين غالوا يِّ دينهم فكانت نتيجة غلوهم الكفر، يقول سبـحانه: $\}$ [النسـاء: IVI]، وقد يؤدي إلى تحريم مـا أحل الله سبـحانه وتعالى، يقول سبـحانه: \}قُّلْ


 التطرف أي اعتقاد إنسان أو مجموعة أنها تحتكر الحقيقة وهي التي على صواب، وغيرهم على باطل ولذلك تجتهد پِض فرض رأيها ومعتقداتها على الآخرين بجميع الوسـائل وبدون أية ضوابط (70)

مظاهر الغلو يْ الدين:
يمكن تقسيم مظاهر الفلو پِ الدين إلى مجموعتين الأولى: مظاهر غلو خاصة بالشخص نفسـه، والثانية مظاهر غلو يتأثر بها الناس، والتقسيم هنا لأغراض الدراسـا لكون مظاهر الغلو متداخلة مـ بعضها ويؤثر بعضها يٌ بعض. الفرع الأول: مظاهر الغلو المتعلقة بالثـخص المغالي
تتعدد مظاهر الغلو المتعلقة بالشـخص المغالي ومن أهمها : أولاً: التعصب للرأي
يمكن الحديث عن التعصب من وجهين، الأول: التعصب الديني ضد الأديان
 أهلها مـع أن الإسـلام ضمن حرية الاعتقاد وعدم الإكراه يقول سبحـانه وتعالى : \} إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَّنَ الرُّشْنْ مِنَ الْنَيِّ مذموم ولكن لا يعني التحلل من مبادئ الإسـلام والخروج عن أحكـامـه بحـجـة التسـامـح الديني الذي حدد الإسـلام ضوابطه يقول تعالى: \}لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) المجلد الثاني عشر - العدد الأول- Y

يُقَتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمُ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُُ الْمُقْسِطِينَ
أما الوجه الثاني للتعصب فهو التعصب لمذهب معين أو لرأي شخص، والتعصب للرأي لا يكون كهما يظن بعض الناس يٌْ الأمور القطعية التي لا تحتمل التأويل، وإنمـا يكون پٌ الأمور الاجتهادية والمحتملة، وكثيراً مـا يجعل الأمور الاجتهادية يٌ منزلة الأمور القطعية، ويزداد الأمر خطورة عندما يراد فرض الرأي على الآخرين، وهنا لا لا لا لا تكون العصا التي يفرض بها الرأي من حديد أو خشب وإنما اتهام بالابتداع والاستهتار بالدين وبالفكر والمروق من الدين (7). وغالباً مـا يكون التعصب للرأي تعصباً لا يعترف معه للآخرين برأي ولا يسمـح له برؤية واضحة لمصالح الخلق ولا مقاصد الثرع ولا ظروف العصر، ولا يفتح نافذة للحوار مع الآخرين لموازنة ما عندهم بما عنده والأخذ بعد ذلك بمـا يرى أنه أقوى دليـلاً وححجة، والعجيب أن المتعصب يجيز لنفسـه أن يجتهـ أعوص المسائل وأغمض القضايا، ولكن لا يجيز لعلماء العصر المتخصصين منفردين أو مجتمعين أن يجتهدوا يٌِ رأي يخالف مـا ذهب إليه من رأي (TV). والسؤال الذي يثار مـا أسباب التعصب؟ يرى الباحث أن السبب الرئيس وراء التعصب
 العلم، ثم التمسكك بحرفية النص دون التغلغل إلى فهم فخحوى النص ومعرفة مقصده أو قد يكون التعصب بسبب الاندفاع القوي دون بصيرة لنيل مركز الاحترام والتقديس، وثمة أسباب عدة للتعصب للرأي منها أسباب علمية وتربوية ونفسية واجتماعية كلها تدعو الفرد لكي يتعصب لرأيه. ثانياً: الإغراق يٌ الاعتماد على الرؤى والأحلام يغرق بعض الناس ِِْ الاعتماد على الرؤى والأحلام لدرجة تقديمها على القرآن الكريم والسنة المطهرة واعتبارها مصدراً رئيساً للمعرفة الشرعية، والرؤى ما يراه النائم ֵِِ منامه من أحداث وصور ومواقف قد تتعكس ِِّ مستقبل أيامه لما يحب ويكره، أي أنها عامة پٌِ كل نائم من غير تخصيص لها بدين أو مستوى من التدين(17).

والرؤى لها مستويات، المستوى الأول يٌِ حق الأنبياء عليهم السـلام ومن ذلك مـا جاء
 كَوْكَبَاً وَالثشَّهْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ وحي، والمستوى الثاني ِوْ حق عموم المؤمنين وهذا مـا أخبرت به الأحاديث حيث يقول

 وَحَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفٌ مِنْ الثنَّيْطَانِ، فإن رأى أحدكَم مـا يكره فليقم، فليصل ولا
 ليحزن بها ابن آدم، ومنها مـا يهم به الرجل وٌِ يقظته فيراه وٌِ منامـه، ومنها جُزْءٌ مِنْ

فالرؤى بهذه النصوص قد تعد مصدراً ثانوياً للمعرفة بعد القرآن والسنة والوحي والحس، إلا أن المولعين بادعاء تعبير كل ما يراه النائم والإغراق پِ الاعتماد على رؤاهم یٌٌ الحياة، حتى لو خالف ذلك النص الشرعي والعقل السليم والحواس، وهذا

أمر لا يستقيم لعدة أمور منها :
أ) الشرع قد تم فالا مجال للتثريع، والثارع الكريم قد حدد أدلة الأحكام ولم يترك الأمر للناس.

ب) الرؤى والأحلام متعددة منها مـا هو رؤيا حق ومنها مـاهو من الشيطان ولا سبيل للتفريق بين هذا وذاك إلا أن تجد لها سنداً من القرآن والسنة. ج) الرؤى وان كانت صادقة تكون على خلاف ظاهرها وتحتاج إلى تأويل وتكون محتملة لمعان ومقاصد متعددة.

ومن الأمثلة الدالة أن يعظم الثخص المفالي الرسول r ويمجده إلى مـا يزيد على البشرية الكاملة، وهذا مـا وقع به غلاة اليهود من اعتقادهم بشـأن العزير أنه ابن الله، قال اللَه تعالى:

 ومن غلوه ٌِِ الأحكام الثرعية أن يحرم من غير دليل كاضٍ فمن الملاحظ أن البعض يصدر أو يصدرون أحكاماً شرعية يحرمون فيها أعمالاً أو يوجبون أخرى، وهذن الما الأحكام ما انزل الله بها من سلطان أو قد يحرم المكروه أو يوجب السنة ويرى أن هذا التشثدد يخدم الدين والحقيقة أن هذا تجنّ على شرع الله وقد ثبت عن النبي r:":


الفرع الثاني: مظاهر الفلو المتعلقة بالآخرين: تتعدد مظاهر الغلو المتعلقة بالآخرين ومن أهمها: أولاً: التكفير
المسلم وقاف عند حدود الله سبحانه وتعالى يِّ الحكم على الآخرين، فلا يغلو ِِّ الحكم على الناس بالكفر أو الإيمان، ولا يضفي صفة الإيمان على من كفر بالله سبحانه ورسوله وراح يهزأ بالدين، وكذلك لا يضفي صفة الكفر على من آمن بالله ورسوله والتزم أوامر الشرع الحنيف.
ولكن بعضهم يسلك مسلكاً واضحاً وِّ تكفير المسلمين، ولا شكك أن هذا الأمر ٌِْ غاية الخطورة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r:" إذَا قَالَ
 عَلَيْهِ"(8)"، وتكفير المسلم أمر خطير يترتب عليه حل دمـه وماله والتفريق بينـه وبين زوجه، فلا يرث ولا يورث ولا يوالي، وإذا مـات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليهـ. والتكفير يفتح الباب واسعاً لإحداث الفوضى وِّ المجتمع المسلم، ولا كما ولا يفتح الطريق لليأس والقنوط من رحمة اللّه تعالى؛ فلا يسارع عاص إلى التوبة، ولا يبادر إلى الاستغفار بل قد يدفعه إلى المزيد من الابتعاد عن شرع اللّه، وكمـا أن التكفير بحاجة إلى دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. لذا ينبغي أن يكفر من يجاهر بالكفر دون حياء، وأن يكف عمن ظاهره الإسـلام، وإن كـان باطنهم خراباً من الإيمـان ولم تصدق أعمالهم أقوالهم، فلا يحكم إلا بظاهرهم وهو الإسـام، وِوْ الآخرة لهم عذاب الله

سبحانه وتعالى، فالإقرار بالشهادتين مفتاح لأن يعصم الدماء والأموال، وحسـابهم على


الفلظة يٌْ التعامل والخششونة يٌ الأسلوب يٌ الدعوة خلافاً لأوامر اللهَ تعالى وأوامر

 بالْمُهتْدِدِنَ

 والأصل أن الفلظة والخشونة لا تكون إلا عند مواجهة الأعداء، يقول سبحانه



 والخشونة صوراً متعددة منها : †
سوء الظن هو الأصل عند بعض الناس، خلافاً لما تقرره الثرائع السهماوية والفطر النقية والعقول السليمة، فتراهم لا يتلمسون الأعذار للآخرين، بل يفتشون عن العيوب والأخطاء، بل ويجعلون الخطأ خطيئة، وإذا احتمل الأمر وجهين رجحوا احتمال الشر



فسوء الظن يجعل الإنسان لا يرى إلا المثالب ويسكت عن الحسنات وٌِِ أحسن الأحوال يذكر الحسنات ويقلل من شـأنها ، يقول سبحانه وتعالى: $\}$ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمنَّواْ




## ب) إلزام الناس لما لم يلزمهم به الله تعالى:

يقبل من الإنسان أن يشدد على تفساه ويدع الرخص ويأخذ بالعزائم ويحاسب نفسـه على النوافل والسنن، ولكن هذا لا يقبل منه إذا ألزم به عامة الناس وجمهورهم،
 صلى بالناس راعى ظروفهم وأحوالهم بهـا لم يلزمهم، ويوجه المسلمـين إلى ذلك، يقول

 ُالثاً: الإسراف فِّ التحريم يميل بعض المتدينين إلى التضييق والتشثديد والإسراف پٌ القول بالتحريم، وتوسيع دائرة المحرمات مع تحدير القرآن والسنة من ذلك، يقول سبـحانها : وَلَاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفِ
 عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ لأنهها تشريع والتشريع للّه وحده لا لأحد من البشر وإذا ادعى أحد لنفسها حق التشريع فهو مفتر، والذين يفترون على الله ليس لهه إلا المتاع القليل ٌِِ الدنيا والعذاب الأليم والخيبة والخسران(1.)

وقد كان السلف الصالح رضوان اللّه عليهم لا يطلقون الحرام إلا على ما علم تحريمه جزماً، فإذا لم يجزم قالوا نكره كذا أو لا نراه، أما من كان ميالاً إلى الغلو

فهو يسـارع يٌ التحريم دون تحفظ إمّا بدافع التورع أو بدوافع أخرى يعلم حقيقتها الله سبـحانه وتعالى(1)

المبحث الثالث: دور التربية الإسـلامية يٌ علاج مظاهر الخلل يٌ التدين يشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب هي: المطلب الأول: إدخال الإصـلاح هٌِ التعليه، والمطلب الثاني التوجه نحو طلب العلم الثرعي، والمطلب الثالث: فتح باب الحوار،

$$
\begin{aligned}
& \text { والمطلب الرابع: تجديد الدين والبعد عن التقليد والتبعية } \\
& \text { المطلب الأول: إدخال الإصلاح }
\end{aligned}
$$

 العديد من مظاهر الخلل هٌِ التدين، لذا يجب إدخال الإصـلاح ٌٌِ التعليم بشكل عام والتعليم الشرعي بشكل خاص، فليس كل شخلص يصلح مثلاً لأن يشتغل بالنواحي الروحية پِنْ دنيا الناس، فكيف نتصور أن أصحاب الثهوات الطافحة، أو الطوايا
 أولأ: إصلاح الأهداف التربوية التعليمية: إن المتأمل يٌٌ الأهداف التربوية التعليمية يلحظ بوضوح أنها أهداف تقليدية نظرية بعيدة عن الشمول، لذا فينبغي أن تتبثق الأهداف التعليمية من الإسـالام الذي يدين به المسلمون عقيدة وعبادة وخلقاً وشريعة وحكماً ونظاماً متكامـلاً للحياة، وأن تكـون الألا غاية التعليم فهم الإسـلام فهـاً سليماً صحيحاً شامـالًا يزود المتعلم بالقيم والأحكام

> الإســلاميـة.

ثانياً: إصلاح المناهج والخطط الدراسية
تعتهد المناهج الدراسية على الحفظ والاستظهار والتلقين، ولا تعتهد التحليل والفهم، لذا فالمناهـج الدراسية بحاجة إلى إعادة نظر تصل إلى الجذور وقلب الموازين
 الخلل منها أن العلوم الشرعية ليس لها نصيب وافر پٌٌ الجدول الدراسي الأسبوعي، كها جعلت پٌ كثير من البلدان مادة لا تؤثر پِّ نجاح الطلبة ورسوبهم، وكذلك

يتضح عدم الاهتمام بتعليم القرآن الكريم وغالباً مـا تكون حصة التربية الإسـلامية وِ نهاية الجدول الدراسي ويتم تدريسها بطريقة غير علمية وكثيراً ما يتعارض ما هو الا موجود فيها والمناهج الأخرى.
وخلاصة القول إنّ المناهـج والخطط الدراسية لا تسهم بأي شكـل شخصية الإنسان المتدين بشكل سليم وصحيح، بل قد تكون سبباً وِّ ظهور العديد من مظاهر الخلل وِّ التدين، وحتى تتخلص من هذه المظاهر يجب أن تزود المناهـج

والخطط الدراسية المتعلم بهجهموعة من القواعد منها :
أ) تتمية القيم والاتجاهات يٌٌ مختلف المناهج الدراسية، وهذه القيم تعمل على تمكين الفرد من التعامل الإيجابي والواعي و الناقد مع المناهج الوافدة، وأن تكون هذه القيم مستمدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأن تكون ِथِ جميع مجالات الحياة، فثمة قيم عقائدية وفكرية واجتماعية وقائية وصحية. ب) أن تعزز المناهج الدراسية الثقافة الذاتية الإسـالمية للفرد، فأهم دور للمنهج هو إبراز الذات الثقافية الإسـلامية، والتي تعني انتمـاء الأفراد إلى المجتهع الإسـلامي بتقاليده وعاداته وأسـاليب حياته.
ج) أن لا يكون يٌْ المناهج الدراسية مـا يصادم المتعلم پٌ عقيدته وشرعيته فيجب أن تكون جميع المناهـج متجانسة تصب ٌِِ بناء الثـخصية الإسـالامية.

ثالثاً: إصلاح وتأهيل المعلم
المعلم ركنٌ أساسيٌ من أركان العملية التربوية، ونجاح العملية التربوية يتوقف

 تسند إلى غير المتخصصين وخاصة پٌ المراحل الدراسية الأولى، بالإضافة إلى إساءة اختيار مدرسي مادة التربية إسـلامية، حيث لا يهثلون القدوات الصـالحة للطلاب لا پِ سلوكهم ولا پِ تمسكهم بدينهم، وحتى لا يكون المعلم الذي يدرس التربية الإسـلامية سبباً يٌ ظهور العديد من مظاهر الخلل يٌْ التدين لابد للمعلم من الآتي (Ar) :

أ) أن يستتد يٌْ عمله وسلوكه إلى عقيدة تتبثق من الإيمان بالله، و إلى الفهم الحقيقي لـلإسـالام وإلى قاعدة فكـرية متينة، و يضاف إلى ذلك أن يدرك أهـمية الرسـالة التي يحملها وأن الفئة التي يتعامل معها هي نواة التغيير والتقدم. ب) أن يدرك أهمية تطوير نفسـه وإمكاناتاته وقدراته وأنه المصدر الأول للمعرفة. ج) أن يعد المعلم فكرياً ونفسياً بحيث يكون قادراً على فهم مـا يدور حوله من تغيرات وإدامة الاهتمام بتكوينه عن طريق التوجيهات المستمرة والدورات التعليمية.
د) إسناد كل مادة إلى المتخصصـين فيها ، وخاصة مـادة التربية الإسـلامية حتى يؤدي
كل معلم الرسالة التي نيطت به على أتم وجها.
رابعاً: بناء شخخصية المتعلم:
المتعلم العنصر الأساسي ٌِْ العملية التعليمية، وإذا نجح التعليم پٌ صياغة شخصية المتعلم كان أبعد عن جميع مظاهر الخلل يٌْ التدين، وإذا فشل التعليم پٌ صصياغة شخصية المتعلم فإنه بلا شكك سيكون الأقرب إلى الجوانب السلبية پٌِ التدين، ومن

أوجه صياغة شخصية المتعلم:
أ) تربية المتعلم تربية متوازنة:
التربية المتوازنة هي مجموعة المعارف والمهارات والقيم التي تسهم پٌ إعداد أفراد يتصفون بالقصد والاعتدال پِ كافة شؤون حياتهم، وهذه التربيـة هي التربية التي جاء بها الإسـلام الاهتمام الواضح بالتوازن يٌ بناء الثـخصية الإنسانية، فثـمة نصوص تدعو إلى الاهتمام بالعقل، وأخرى تدعو إلى الاهتمام بالجسد والنفس، فالتركيز على جانب دون آخر ينتج شـخصية مبتورة غير متوازنة، وبالتالي الانحراف نحو الخلل وٌ التدين.

ب) تربية المتعلم على البحث العلمي:
كثير من مظاهر الخلل يو التدين تحتاج إلى بحث علمي يسير وينكشف الأمر للباحث؛ لذا يجب بناء شخصية المتعلم على البحث العلمي أي إعداد المتعلم

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) المجلد الثاني عشر - العدد الأول- Y

لإتقان فن التعامل مع المعلومات وفق منهجية علميـة تكون قادرة على التحليل
والاسـتتبـاط.

## المطلب الثاني: التوجيه نحو طلب العلم الشرعي

بيّن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أحكام الدين، وطلب إلى كل مسلم أن يتعلمها، بل جعل طلب العلم فريضة على على كِل مسلم، قَالَ رَسُولُ الله صـلَّى اللّه عَلَيه
 فالعلم الشرعي يبين للإنسـان الحكم الشثرعي لما يفعله، فيعلم مثلاً حرمة مواصلة الصوم لقراءته حديث أبي هريرة y، قال: قال النبي r:" لا تُوَاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ


 والعلم ينفي الجهل بالدين، فالجهل يؤدي إلى الفهم الخاطئ لأحكام الإسـلام، والتأثير بما هو دخيل والتطبيق الخاطئ لأحكام الدين، والأداء الجامد والحرٍِِ والبعد عن مقاصد الدين، والعلم كذلك يبعد عن تمزيق الدين، فالملاحظ أن بعض أنماط التدين صورة لتمزيق الدين فيأخذ بعض أحكام الإسـام ويهمل الأخرى، ويختار من

 بِبَّضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيـلاً


> وتشويه لوظيفة الدين پٌِ الحيـاة.

والعلم يجعل الإنسان يفهم النصوص الشرعية فهماً سليماً، فعدم فهم الكتاب العزيز كان سبباً يِن انحراف بعض الفئات؛ فتمة من حرف اللفظ عن دلالته إلى معاني أخرى من غير دليل، وآخرين اعتمدوا العقل وجعلوا للقرآن ظاهراً وباطناً أو اعتمدوا الرأي المجرد والأهواء، يقول ابن تيمية رحمـه الله:" ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من

القرآن والحـديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ مـاذا عني بها الله ورسولـه، فيعرف بذلك لفة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة يِ كـلامـه، ثم إن كان لذلك نظائر وِّكلام غيره وكانت النظائر كثيرة عرف من تلك العادة واللفة مشتركة عامة لا يختص بها هو r، بل هي لغة قومـه ولا يجوز أن يحمل كـلامـه على عادات حدثت بعده وِ الخطاب لم تكن معروفة يِ خطابه وخطاب أصحابها كمـا يفعله كثير من الناس"(1^).

و العلم يقود إلى الوسطية التي هي "التوازن والتعادل بين طرفين بحيث لا يطغى طرف على آخر، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير، وإنما اتباع للأفضل، والأعدل والأجود والأكمل"(19)، وليس المقصود من الوسطية أن يكون پِ درجة المتوسط ֵِِ عباداته أو عمله أو سلوكهه، ولا أن يكون متوسط العلم أو العمل أو الخلق يعني أنه لا يكون متقدماً ٌِِ أي من هذه الأمور، بل الوسطيـة هي من الأجود والأفضل والأعدل، وقّد وصف الحق سبـحانـه وتعالى أمتـه بـأنها أمة وسطاً يقول سبـحانـه وتعالى:
 شُهِيداً

إن عدم تلقي العلم من أهله المـختصـين بمعرفتـه وتلقيـه من الكتب بشـكل مباشـر من أهم أسبـاب الخلل يٌ التدين، فالمعلم هو الذي يميز للطالب الصتحيح من السقيم، فالعلم المتلقى هو علم مصفى من كل آفات العلم وعيوبه، ولتلقي العلم فائدة أخرى وهي التربية والاقتداء بالمعلم، والأخذ منه، والتأسـي بأقوالـه وأفعاله، فعن أبي الدرداء
 وِّ إصـلاح الأفراد ، فالمربي الصدوق الشـجاع ينشئ شـاباً صدوقاً أميناً خلوقاً كريماً شـجاعاً، فالقدوة من أفضل الوسـائل وأقربها إلى النجـاح، فمن السهل تأليف كتاب أو تصور منهج، ولكنـه غير ذي جدوى مـا لم يتحول إلى حقيقة تتحرك پِ واقع الأرض يترجمـه البشـر بسلوكيـات وتصرفـات حقيقية.

## المطلب الثالث: فتح باب الحوار

الحوار أسلوب يقتضي وجود طرفين يدور بينهم كلام يقصد من ورائه الحكم على

 والتحذير من مظاهر الخلل.

والمتأمل يٌ القرآن الكريم يجد العديد من وثائق الحوار الذي يتعلق بكل مـا يهم الإنسان ابتداءً من فكرة وجود الله تعالى إلى أدق القضايا الأخرى، وكذلك السنة r النبوية فيها من وثائق الحوار الأمر الذي يدعو المسلم إلى تعلم أسـاليب وطرائق النبي



متعددة منها (4):
أ) الحوار التتبيهي الإيضاحي:


 تَقُولُ فَقَدْدْ بَهَتَّهُ ها (19)

ب)الحوار التذكيري:
ويقوم هذا الحوار على التذكير بأحدات حاضرة أو ماضية مضت، كالتذكير بنعم الله تعالى أو بالذنوب أو الانحرافات التي يسلكها شـخص، مـا، ولهذا الحوار أثر عميق وٌِ النفس البشرية، يدل على هذا النوع من الحوار قوله تعالى: $\}$ يَا بَبْي إِسْرَائِيلَ


ج) الحوار التعريضي:
يتضمـن هذا النوع من الحوار إيصـال القناعة بفكرة مـا إلى ذهن السـاهع أو المحاور من غير طريق التلقين المباشـر، وهو أشد تأثيراً يو بعض الأحيان من التلقين المباشر،




$$
\begin{aligned}
& \text { وَفَّى أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرْى } \\
& \text { د ) الحوار الجدلي: }
\end{aligned}
$$

وهو حوار يجري فيـه نقاش غايته إثبات حجـة، ويربي على الحماسـة للحق وتحري الصواب، ويربي العقل على التفكير السليم، وثمـة أنواع أخرى للحوار يمكن استخخدام أيّ منها بشرط الإخـلاص.
 والمتمثلة يِّ كتاب اللّه وسنـة نبيـه $r$ فإناه يعصم الأمة من خطأ تعدد المرجعيات المذهبية والطائفية والشخحصية؛ لأن آراء المذاهب أو الطوائف أو العلمـاء لا تشكل مرجعية لعامة النـاس، يقول الدكتور طه جابر العلواني متحدثاً عن أهميـة المرجع:" لابد من عملية تحديد الإظار المرجعي لهذه الأمة من جديد، بحيـث لا يصبح التراث كلـه وحدة مصدر الأصـالة كلها ، ولا المعاصرة والحداثة كلها - وكمـا هي - إطاراً مرجعياً بحجج مختلفة، فإن الإنسـان لا يمـكن أن يبدع إذا بلفت مصـادره التي يرجع إليها هذا الحد من الكثرة والسعة، وبالتالي فالإطار المرجعي ينبغي أن يتحدد للمسلم المعاصر، بـالقرآن مصدراً مستتداً للفكر والتصور والعقيدة والقيم، وأسس التتظيم وقواعدهـا والسنـة النبوية باعتبـارهـا مصـدراً مبيناً لهذا القرآن بهـختلف أنواع البيـان"(ar). ولابد أن يكون الحوار وفق برنامـج بعيـدٍ عن العشوائية ، فعقلية البرناهـج هي النقطة الفاصلة بين المشروع والعشوائية، وهذا لا يتم إلا بضبط منطلقات توضح بدقة الهدف والوسـائل والطرق وتحدد الخطاب، وبهذا تتطلق العهلية من اتفاق تتقاسـم فيـه الأدوار

كل حسب موقعه، وبقي الإشـارة أنه لابد من التلطف وِّ معاملة المغالين والمفرطين بشـك عام وأثـاء الحوار بشـكل خاص يقول الشيـخ محمد النزالي:" وانطلاق الأفراد أو الجماعات يٌ سبل تخالف الحق، ثم هي ترى - وفق تفكيرهـا الخاص - أنها على الحق، أمر له اعتباره، صحيح أنه لا يقلب البـاطل حقاً، والذواية رشداً، إلا أنـه يوجب على أصحاب الإيمـان النقي، أن يرسموا لدعواتهم أسلوباً يقوم على الأناة والإقنـاع والتلطف، وأن يبنوا السـدود التي وضعتها الأيام أمـامهم، فلا يحاولوا نسفها بالمتفجرات، وأن يقدروا الأحوال التي أحاطت بخصومهم پِ العقيدة أو الرأي، وصاغت عواطفهم وأحكامهم على نحو معين، وأن هذه الأحوال نفسها لو أحاطت بهم لكان هذا الموقف المذكور نفسـه ولعل هذا الملحظ بعض مـا عنته الآية: \} كَذَلِكَ كَنُتُم مِّن


## المطلب الرابع: تجديد الدين والبعد عن التقليد والتبعية

أخطر مـا ابتليت بـه الأمة عقلية العوام، وهي عقلية التقليد وإهـمال النظر والفكر،
فالتقليد داء يؤدي إلى إنكار البدهيات والحقائق، ويؤدي إلى التحيز والتعلق بكل مـا

 بَعْضٍ وَاللَّهُ وَكِيُّ الْمُتَّقِينَ دين جديد، بل هو إعادة فهم الدين كمـا كان السلف يفهمونه، ثم حسن تطبيقه وِ الواقع وفق أصله يوم نشـأته، عن طريق تتقيتـه من المـخالفات والبـلع التي علقت بـه بسبب أهواء البشـر على مر العصور، والتصدي للمستتجدات التي تحدث وٌِ كل عصر بغية بيـان حكم اللّه المعين. والتجديد يكون بهذا صنو الاجتهاد الذي هو بذل الجهد وِ طلب العلم بأححكام الشـريعة، أي استفراغ الفقيـه الوسـع لتحصيل حكم شـرعي(90. إن الابتعاد عن التجديد والاجتهاد وِّ أمر الدين يعد سبياً رئيساً ٌِِ العديد من مظاهر الخلل ِِ التدين، والسؤال الذي يطرح لماذا الابتعاد عن الاجتهاد والتجديد والإســلام يدعو لـذلك يقول سـبحانـه: $\}$ وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرْ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ هـِ وَلَوْ

 والتجديد لا يعني الحداثة فالحداثة خروج عن قواعد الثريعة ونصوصها وهذا الخروج يعتمد على الهوى والمزاج تحت ستار العقل، ولابد أن يصدر الاجتهاد من أصله، يقول
 وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بهعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد، والثاني غير المعتبر، وهو الصادر عمن ليس بعارف بها يفتقر الاجتهاد إليه، لأن حقيقته أنه رأي بهجرد التثهي والأغراض، وضبط ٌِِ حماية، واتباع للهوى، فكل رأي صـادر على هذا

إن الاجتهاد من أهم المواضيع يٌْ الفقه الإسـلامي، حيث يواكب التطور والتجديد
 عنصر التجديد پٌِ عموم المنهج الإسـلامي ومجالاته المتطورة لا الثابتة، ومن خلاله يوصف الإسـلام بصـلاحيتـه لكل زمـان ومكان، فالاجتهاد ينفي الجمود والتحجر عن


الثوابت العقدية التي لا تتغير بالزمان، وبالاجتهاد يتم التوازن بين الثابت والمتغير. إن من الأخطاء التي وقعت بها الأمة يِّ فترات الزمن الماضية إغالاق باب الاجتهاد أي سيادة التقليد والإتباع وغياب العلم وانتشار الجهل، إن العلم والاجتهاد من العوامل التي تؤدي إلى فقه صحيح للتدين، وغيابهها يكرس سيادة روح التقليد وانطفاء العقل المسلم وغياب القدرة على الكشف والابتكار، والمتأمل ٌِِ حياة المسلمـين يرى أنها قد اصطبغت پٌِ كل جوانبها بالصبغة الجاهلية، صبغة الحضارة الغربية ٌٌِ الفكر والتصور والاعتقاد يٌ التربية والتعليم والسياسـة وأنظمة الحكمَ إنّ التقليد والتبعية أمر منهي عنه، فقد نهى القرآن الكريم عن اتباع غيرنا ٌِِ النظم


لا يَعْلَمُنَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَكَكَ مِنَ اللَّهِ شَيَئًاً وإِنَّ الظَّالِْمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَغْضٍ وَاللَّهُ وَكِيُّ الْمُتُقَّحِنَ

 وَالنَّصَارَى ؟ قَالَ: فَمَنْ") (9)

والإسـام يدعو إلى العلم والاجتهاد، فقد أذن النبي r للصتحابة بالاجتهاد ٌِْ حياته






## الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمتهه تتم الصـالحات، والصـلاة والسـلام على سيدنـا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، ، ، فقد توصلت الحـد الدراسة إلى الـى النتائج الآتية وهي: أولا: يقصد بالدين ما شرعهه الله تعالى من الأحكام الاعتقادية والأخلاقية والعملية؛ لتحقيق السعادة للبشرية وِّ الدنيا والآخرة.
ثانيا: الإسـلام دين الرسل، عليهم الصـلاة والسـلام جميعاً، ثم خصّ استعمـاله بالدين

 لَكُمُ الإسْـَامَ دِيناً
ثالثا: الدين باعتبار وجوب الاستسـلام لأحكامـه إسـلام، ومن حيث التصديق بالله عزّ وجل وما جاء من عند هسبحانه إيمان، وباعتبار أنه يملى ويكتب على الناس هو ملة، وباعتبار أن الله تعالى وضعه وسنّه هو شريعة.

رابعا : التدين الحق هو الالتزام بعقيدة الإيمان الصحيح وظهور ذلك على سلوك المرء


خامسـا : الفرق بين مفهوم الدين والتدين يتمثل يِ كـون الدين أحكامـه من عند اللله تعالى، والتدين هو الالتزام بتلك الأحكام من قبل الإنسـان ؛ وتأسيسـاً على هـا الفـارق بينهما يِّ الحقيقة، فيترتب عليه التباين يِّ الخصـائص لكـل منهها.

سـادسـا : يقصد بفقه التدين: العلم بالمنهج الذي بموجبـه يمكن تـزيل الدين على الواقع. سـابعا: لفقه التدين محاور تتمثل وِ فهم الدين والواقع، وصياغة الواقع وفق منهج الدين، وبعد الفهم والصياغة يكون الانجاز من خـلال التطبيق الفعلي بإقامة
 رَحْهْةً لَلْعَالَمَـِينَ
 وكذلك الغلو يِ التدين.
تاسعاً: تتعدد صور التفريط پِ الدين منها ، التفريط پِ العقائد والمفاهيم الأسـاسية والتفريط يِّ الأحكام الشـرعية وكذلك التحلل مـن الدين باسـم اليسـر. عاشـرا : تتعدد أسـباب الغلو يٌِ الدين منها ، الطهع والذنوب والأعداء وأنصـاف المتعلمـين. حادي عشـر: تعددت مظاهر الغلو يِّ الدين ويـهكن تقسيمها إلى قسـمـين: - مظاهـر غلو متعلقة بـالثخخص نفسـه ومن صورها التعصب للرأي، والانحراف وِ

الاعتماد على الرؤى والأحلام، والغلو يٌ العقائد والأحكام الثـرعيـة.

- مظاهر غلو متعلقة بالآخرين، ومن صورهـا التكفير، والغلظة والخشونة ِ2 التعـامل، والإسـراف ِ2ْ التحريم.

شاني عشـر: يمكن للتربية الإسـلامية علاج مظاهر الخلل وِ التدين، وذلك من خـلال إدخال الإصـلاح يِّ التعليم المتمتلة بـالأهـداف والمناهـج والمعلم والمتعلم، وكذلك التوجه نحو طلب العلم الثـرعي، وفتح باب الحوار وتجديد الدين والبعد عن التقليد والتبعية.

## الهو|مش:




「• انظر: دراز، محمد عبد اللّه، الدين، دار القلم، الكويت، (Y)

 (بدون)، سنة النشـر (بـدون)، ص 9، العالم، يوسف، المقاصـد العامـة للشـريعة الإســالامية، المعهـد العـالمي
 دراز، الدين، مرجع سـابق، ص صّ







 (IY) انظر: المصدر السابق، ص Y•V (IY)


 (10) التعريض المـذكور للعـالم الغربي (مـاكس ميلـر) وٌِ كـتابـه "نشـأة الـدين ونمـوه" (نقـلا عن دراز، الـدين، مرجع سـابق، ص ro.
(17) التعريف المذكور للعالم الغربي (سلفان بيريسيه) فٌِ كتابه "العلم والديانات"(نقـلا عن عبد العليم، فاطمة محمد ، أثر الدين يٌٌ النظم القانونية، مرجع سـابق، ص 19 19). r. انظر:المصدر السـابق، ص (IV)
(IN) محمد قطب، مذاهب فكرية معاصرة، مرجع سـابق، ص 9.

 (Y\&) انظـر: زيدان،عبـد الكـريم، المـدخل لدراســة الثــريعة الإســلامية، الرسـالة، بـيروت، ط17، 1999ام،
ص \& ז.
 الصحاح، ص 109.


 . Vr



$$
\text { العربي، بيروت، طا ، 0•غاهـ، ص } 1 \text { V } 1 .
$$

(YQ) الزرقا، مصطفى، روح الشريعة الإســلاميـة، محاضـرة مكتوبـة يٌ الملتقى السـابع للتعـرف على الفكر
الإسـلامي، ص ب.




rصرr

(
(ro) انظر:الصنيع، العلاقة بين مستوى التدين والقلق العام، مرجع السـابق، ص Y (Y)

YII انظر: الصنيع، المرجع السابق، صر (YV)


$$
\begin{aligned}
& \text { (19) انظر: المودودي، أبو الأعلى، الدين القيم، مؤسسة الرسـالة، بيروت، 9VV ام، ص } 7 .
\end{aligned}
$$

(Y) انظر: المودودي، الدين القيم، مرجع سـابق، ص 0.




(گヶ) البخاري، عبد الله بن مسعود، التوضيح شرح التتقيح بحاشية التلويح، بيروت، دار الكتب العلمية،
9^1م، جا، ص•1.
( المصدر السـابق، الصفحة تفسها.

(انظر: الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت، مؤسسة الرسالة، جا، صMVA. (£V)




$$
.1 r \cdot-\lambda v
$$

(01) رواه البـخاري، صحيح البخاري، ج1 ، ص ب٪، حديث رقم (YQ).
(Or) رواه أحمد، المسند ، ج7 ، ص 110، حديث رقم (Y\&^9).
(or) انظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، جا، ص•IV.

(00) الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الاعتصام، تحقيق سـليم الهلالـي، الخبر، دار ابـن عفـان، طا، 199r ام،
.IVr/r
(07) انظر: الفرفور، الوسطية ِيْ الإسـام، مرجع سـابق ص


ص דז.

.


$$
\begin{aligned}
& \text { الرابع، 9171م،، ص IVY. } \\
& \text { (£7) انظر: المصدر السـابق، ص IVr. }
\end{aligned}
$$

(70) انظـر: الترتـوري، محهــد، علـم الإرهــاب الأسـس الفـكريـة والنفسـيـة والاجتمـاعيـة والتربويـة لدراســة

(77) انظـر: حافظ، أســامة، حرمـة الغلـو وِّ الــدين وتكفـير المســلمـين، مكتبـة العبيكـان، الريـاض، ط1،
r...



$$
\begin{aligned}
& \text { (79) رواه البخاري، صحيح البخاري، ج7، ص YOTY، حديث رقم (TONY). }
\end{aligned}
$$

(VY) انظـر: اللويحق، عبـد الـرحمن بـن معـلا ، مشــكلة الغلـو يوْ الــدين، مؤسســة الرسـالة، بـيروت، طب،
ا999، جا، ص ات -
(Vr) رواه البخاري، صحيح البخاري، جا، ص ص^r، حديث رقم (79).


(VT)


(V9) رواه ابن حبان، صحيحابن حبان، ج0، ص 07، ، حديث (•) (1V7).



 .0- -


（ヘ7） بهعنـى علـى النـكـال والنـكايـة والإنتكـار．بتصـرف（ابـن حـــر العسـقـلاني، فتتح البـاري جr٪／صVA
(^V) رواه البخاري، صحيح البخاري، ج7، ص (\77l، حديث رقم (7^9).
（1بن تيميـة، أحمــد بـن عبــد الحليم،، مجهـوع فتاوى شـيخ الإســلام ابـن تيميـة، الربـاط، مـكتبـة المعـارف،

$$
.110 / \mathrm{V}
$$

（9الـنـحـلاوي، عبــد الــرحمن، أصـول التتربيـة الإســلامية، بـيروت، دار الفكـر المعاصـر، طّ، 999ام،
ص Y•Y.
(9Y) رواه مسلم، صحيح مسلم، جع، ص Y Y Y، حديث رقم (YO^Q).
（9ヶ）العلواني، طهه جابر، كيف نفهم متفيرات المستقبل من خـلال ثوابت الماضي، كتاب المعرفـة، السـعودية، ط．
（£）الفزالي، كيف نفهم الإسـلام، مـرجع سـابق، ص 1 （90．




$$
\begin{aligned}
& \text { (^9) هـاشم، أحمد عمر، وسطية الإسـلام، دار الرشـاد، القاهرة، 99^ام، ص } 10 .
\end{aligned}
$$

# The Error Aspects in the Adopting Fiqh and the Role of Islamic Education in Treating Them 

Mohammed Mahmoud Tlafha* and Emad Al-Shrifeen**

*Sharia and Islamic Studies, ${ }^{* *}$ Sharia and Islamic Studies, yarmouk university, Irbid, Jordan


#### Abstract

: The research investigate the concept of adopting figh, and showing the error aspects with it in our recent reality and the role of Islamic education in treating them throng three domains. The concept of adopting fiqh, the error aspects in adopting, and the role of Islamic education in treating the error aspects in adopting fiqh. The research concludes that what is wanted of the adopting fiqh is recognizing and understanding the methodology based on how to change the religion facts, values, high objectives into real, and so, that there are many aspects refer to the error in the adopting fiqh, such as, leaving the religion also, exaggerating in adopting, also, Islamic education treated the error aspects in adopting, through entering maintenance in education represented with goals, curricula, teacher, and learner and tending toward requisting the legislative science, and opening the door of conversation and renewing the relagion, and being far from tradition and fellow.


