#  <br> في سُوسيولوجيـا الدِّين 

كتاب أكسـفورد
1347 مكتبة 1346


تحرير


ARAB NETWORK FOR RESEARCH AND PUBLISHING

$$
\begin{aligned}
& \text { 1346|20~0 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { في سوسيولوجيا الدين } \\
& \text { كتاب أكسفورد } \\
& \text { المجلد الأول }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الهَــرْرجِـــعـع } \\
& \text { في سوسيولوجيا الدين } \\
& \text { كتاب أكسفورد } \\
& \text { المجلد الأول } \\
& \text { 0. } \\
& \text { نحربر } \\
& \text { بيتر كارك } \\
& \text { مراجعة } \\
& \text { تر جمة } \\
& \text { إحسان محسن } \\
& \text { ربيع وهبه }
\end{aligned}
$$




الفهرسة أثناء النشر－إعداد الثبكـة العربيـة للڭبحاث والنشر

المَرْجِع في سوسيولوجيا الدين ：كتاب أكسفورد
 وهبه؛ مراجعة إحسان محسن．


ISBN 978－614－431－201－8
ا．الدين－علوم اجتماعية．أ أ كلاركك؛
بيتر（مـحرر）．ب．بان وهبه، ربـيع（مترجـم）．

t．me／soramnqraa
11923

The Oxford Handbook of
The Sociology of Religion edited by Peter P．Clarke
©Oxford University Press， 2009
All Rights Reserved．

جمِع حقوق التر جمة العربية والنشُر محفوظة حصرأ للشبكة العربية
الطبعة الأولى، بيروت، Y. Y

الشبكة العربية للأبحاث والنشر

بيـروت ـ المـكتب الـرئـيسي：
رأس بيـروت، المنارة،
شارع نجيب العرداتي
ص．ب：اIT＿orA0 حــرا－بيـروت
هr．
－97I lvranvy ：هاتف：
．． 47 IVIY\＆VaミV：محمول：
E－mail：info＠arabiyanetwork．com
بيروت－مكتبة
الـسـولـــــيـر، مــــابـل بـرج الـغـزال،
بناية المركز العربي
هاتف：．9711991へを1
－•971V•79E1or：
القاهـرة－عكتبة


－Y•IYVIVY7ITV：Aعمول：

عمـارة الفرات،


．．r．Ir．or＾97人O ：هعصول
الـدار البـيـناء ـ هعتبـة
 هولاي إدريس الأول
هـاتف：• YIYOYYA• WAAY

تونس－مكتبة
－• نهع تانيت، نوتردام،
قبالة وزارة الخارجية
هاتف：•rITV．．rA•Or

اسطنبول－مكتبـة
حي الفاتع، IV شارع الخرقة الشريفة،
المتفرع من شارع فوزي باشا
A．9．or709voriA ：هعهول

# مـحتويات <br> المـجلد الأول <br> t.me/soramnqraa 

NV مقدمة : نحو مزيد من الفهم التأسيسي للدين ضمن إطار عالمي ... بيتر كلارك or المر اجع

## القسم الأول

## النظرية: الحكلاسيكية، والحديثة، وما بعد الحديثة

الفصل الأول: إعادة تقييم دوركايم
ov وليام إي. بايلن
في إطار دراسة الدين وتلريسه
vV
المر اجع
الفصل الثاني: في استخخدامات ماكس فيبر : التقنين وفقدان الذاكرة
 ديفيد غلنر الأنثروبولوجية
$1 \cdot 1$
المر اجع
الفصل الثالث: ماكس فيبر : الدين والتحديث ...................... هانز جي. كيبنبرغ I•
iro
المر اجع
الفصل الرابع: ماكس فيبر حول الإسـلام والكـونفوشيوسية: النظرية
برايان ترنر 1الeq
الكانطية في العلمنة
10r
المر اجع

الفصل الخامس : الدين في أعمال
إنغر فورست loV هابرماس وبورديو وفوكو
ivo $\qquad$ المراجع

الفصل السادس : نظرية الاختيار العقلاني :
مالكولم هاملتون 1Ar $\qquad$ رؤية نقدية
Y.O
$\qquad$ المراجع

شيان هاوئورن $\qquad$ الفصل السابع : الدين والجندر
ril المراجع

الفصل الثامن : الدين والحداثة على مستوى العالم........................ roo $\qquad$ المراجع
rıo نيكولاي جي. ونزل $\qquad$ الفصل الناسع: ما بعد الحداثة والدين Yq1 $\qquad$ المراجع
ميرتن بي. تير بورغ $\qquad$ الفصل العاشر : الدين والسلطة ryl المراجع

مات واغنر ro $\qquad$ الفصل الحادي عشّ : الثقافة والدين
r$<0$ $\qquad$ المراجع

الثاني
م
القسه
المنهج
الفصل الثاني عشر : المنهجية في سوسيولوجيا الدين ...... أولي بريبن ريس P01 rvi $\qquad$ المراجع الفصل الثالث عشر : النماذج المفاهيمية جrr جب سندينغ جنسن في دراسة الدين
$r 90$ $\qquad$ المراجع

الفصل الرابع عشر : تعريف الدين :
أندري دروجرز مقاربة علوم اجتماعية
\&19
المر اجع
الفصل الخامس عشر : رؤية نقدية لمحاولة العلم المعرفي
كاي. هلموت رايش
تفسير الدين وتطوره
\& \& المر اجع

القسم الثالث
الدين والحدود: الأخلاق، والعلم، واللادين، والفن والتجسل (الغيبوبة)
gor وليام سيمز باينبريدج الفصل السادس عشر : العلم والدين

$$
\varepsilon v r
$$ المراجع

وVV وليام سيمز باينبريدج الفصل السابع عشر : الإلحاد .

ร99 المر اجع

جون ريدر 0.1
الفصل الثامن عشر : الدين والأخلاق
orv المراجع
الفصل التاسع عشر : التلاقي المعاصر بين الفن والدين ................... 009 المراجع
الفصل العثرون: الجذور الاجتماعية
إيوان أم. لويس 071 للغيبوبة والمسَّ ومعناهما الحـا
ova المر اجع

القسم الرابع
الدين والدولة، والأمة، والقانون


$$
7.0
$$

$\qquad$ المر اجع

كريستوف جافرلو 7•9 الفصل الثاني والعشرون: الدين والقومية

Tro المر اجع
الفصل الثالث والعشّرون: الدين والقانون :
TYV جيمس ريتشاردسون رؤية تفاعلية

7をケ المراجع
الفصل الرابع والعشرون: أصول حقوق الإنسان :
إنزو باس 9 7 ج $\qquad$ الثقافية ـ الا جتماعية والدينية ـ الاجتماعية

779 $\qquad$ المر اجع

القسم الخامس
العولمة والأصولية والهجرة والتنوّع الديني
الفصل الخامس والعسرون: العولمة ومناصرة الثيوقراطية TVo رولاند روبرتسون $\qquad$ والديانة المدنية المسبّسة
v.o المراجع
آنسون شوب V10 $\qquad$ الفصل السادس والعشرون: الأصولية الدينية

VrI $\qquad$ المر اجع
Vro كارولين بلوس الفصل السابع والعشرون: الهجرة وعولمة الدين voo $\qquad$ المر اجع
غاري بوما ورود لينغ V09 الفصل الثامن والعشرون: التنوّع الديني vvq $\qquad$ المر اجع

## المساهمون

نانسي ني. أمرمـان (Nancy T. Ammerman) : أستاذة في سوسيولوجيا الدين، جامعة بوسطن، الولايات المتحدة.

إدوارد بايلي (Edward Bailey): شغل منصب كاهن أبرشية ونتربورن (Parish of Winterbourne) وهـو الـمـدير الـمـؤسس لـمـركـز دراسة الـديـن الـضـمـنـي والـروحـانـيـة (Centre for the Study of Implicit Religion and Spirituality) جامعتي ميدلسكس (Middlesex) وستافوردشاير (Staffordshire)، المهملكة المتحدة.
 للحوسبة المتمركزة على الإنسان (Human-Centred Computing) في مؤسسة العلوم الوطنية (National Science Foundation)، ولاية فرجينيا، الولانيات الات المتحدة، وأستاذ غير متفرغ في السوسيولوجيا في جامعة جورج مالون ماسون (George Mason University)، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة.

ميرتن تير بورغ (Meerten ter Borg) : عالم اجتماع الدين وأستاذ في الدين اللامؤسسي (Non-Institutional Religion) في جامعة ليدن (Leiden University)،

غاري دي. بوما (Gary D. Bouma): أستاذ السوسيولوجيا ومسؤول قسم العلاقات بين الأديان والثقافات في هيئة اليونسكو (UNESCO) ـ ـلمنطقة آسيا والباسيفيك، جامعة موناش (Monash University)، ملبورن (Melbourne)، أستراليا .

ديفـيد جي. برومـلي (David G. Bromley): أستـاذ الـدراسـات الـدينية

والسوسيولوجيا في كلية الدراسات العالمية في جامعة فرجينيا كومنولث


فــاري آر. بـونــت (Gary R. Bunt): مـحـاضـر كـبــــر فـي الــراسـات University of Wales Trinity Saint) الإسلامية، جامعة ويلز ترينتي سانت ديفيد الريد (David)، لامبيتر (Lampeter)، المملكة المتحدة.

وندي كايدج (Wendy Cadge) : أستاذة مساعدة في السوسيولو جيا في جامعة برانديز في والثـام في ماساتشوستس (.Brandeis University, Waltham, Mass)، الولايات المتحدة .

بينر بي. كلارك (Peter B. Clarke): أستاذ متمرس (كرسِي) في التاريخ
 اللاهوت، جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة.

بيتر كولينز (Peter Collins): محاضر كبير في قسم الأنتروبولوجيا في جامعة درم (University of Durham)، المملكة المتحدة.
لورن أل. داوسن (Lorne L. Dawson): أستاذ السوسيولوجيا والدراسات الدينية في جامعة واترلو (University of Waterloo)، أونتاريو، كندا .

كــارل دوبـلـــر (Karel Dobbelaere): أســــاذ مـتــــرس (كـرسي) فـي السوسيولوجيا، جامعة لوفن الكاثوليكية (Catholic University of Leuven)، وجامعة أنتويرب (University of Antwerp)، بلجيكا .

أنــريـه دروجـرز (André Droogers) : أسـتـاذ مـتــــرس (كـرسـيرسي) فـي الأنثروبولوجيا الثقافية ومرج جعية خاصة في أنثروبولوجيا الـويا الدين والأنثروبولو جيا الرمزية، الجامعة الحرة (VU)، أمستردام، هولندا .

بني إدغل (Penny Edgell): : أستاذة ومديرة دراسات السوسيولوجيا في جامعة مينيسوتا (University of Minnesota)، الولايات المتحدة.

إنغر فورست (Inger Furseth) : أستاذة وزميلة قسمم البحوث في مركز (اكيفو" للبحوث الكنـية (KIFO Center for Church)، أوسلو، النرويج.

ديفبد أن. غلنر (David N. Gellner) : أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية وزميل في كلية أُول سولز (All Souls)، جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة . كينبت غرانهولم (Kennet Granholm) : زميل بحوث زائر في جامعة أوبو أكاديمي (Åbo Akademi)، توركو (Turku)، فنلندا .
 جامعة درم، الممكلة المتحدة.
إيفا أم. هامبرغ (Eva M. Hamberg): محاضرة في سوسيولوجيا الدين وأستاذة في دراسات الهـجرة في مركز اللاهوت والدراسات الدينينية، في جامعة لوند (Lund University)، السويد.

مالكولم هاملتون (Malcolm Hamilton): محاضر كبير في السوسيولوجيا في كلية السوسيولوجيا والسياسة والعلاقات الدولية، في جامعة ريدينغ (University of Reading)، المملكة المتحلدة.

فيلبب هاموند (Phillip E. Hammond): أستاذ متمرس (كرسي) في مركز
 جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا، الولايات المتحدة.

شبان هاوثورن (Sîan Hawthorne): محاضرة في النظرية النقدية ودراسة الأديان ورئيس مركز الجندر والأبحاث الدينية في كلية الدراسات الـيات الشُرقية والأفريقية، جامعة لندن، المملكة المتحدة.

بـول هـــلاس (Paul Heelas): أستـاذ في اللديـن والـحـدائـة في قســم الدراسات الدينية، جامعة لانكستر (Lancaster University)، المملكة المتحدة.

روبرت هفنـر (Robert W. Hefner): أستـاذ الأنتـروبولوجـيـا والـمـدير
 المتحدة، حيث يدير أيضاً برنامج حول الإسلام والمجتمع المدني.

تيتوس هجلم (Titus Hjelm): محاضر في المجتمع الفنلندي والثقافة في كلية الدراسات السلافية والأوروبية الشُرقية في جامعة كلية لندن (University College London)، المملكة المتحدة.

دبن هودج (Dean R. Hoge): أستاذ متمرس (كرسي) في السوسيولوجيا في جامعة أمريكا الكائوليكية (Catholic University of America)، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة .
سـتـيوارت هـوفر (Stewart M. Hoover): أستـاذ ومـدير مـركـز الإعـلام


كيشن إنابا (Keishin Inaba) : أستاذ مشارك في كلبة التنمية البشرية، جامعة كوب (Kobe University) ـ الیابان.

كريستوف جافرلو (Christophe JaVrelot) : أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات والبحوث (Centre d’Eitudes et de Recherches-CERI)، العلوم السياسية (Sciences-Po)، باريس، فرنسا .

جب سبندبنغ جنسن (Jeppe Sinding Jensen): أستاذ مشُّارك في قسم دراسة الدين، جامعة آرهوس (University of Aarhus)، الدنمارك.
بيرون جونسن (Byron R. Johnson): أستاذ في السوسيولوجيا، ومدير مساعد في معهد دراسات الدين، ومدير برنامج السلوك المؤيد للمجتمع ،(Baylor University) (Program on Prosocial Behavior) واكـو (Waco)، تــكــــاس، وزمــيـل قـديـم فـي مـعهــد ويـنـرسـبـون (Witherspoon Institute)

 جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا، الولايات المتحدة ألماريا

هــنز كـبـبنبرغ (Hans G. Kippenberg): زمــيل كـلية مـاكس فيبر (Max-Weber-Kolleg)
مايكل كيروان (Michael Kirwan, SJ) : قسّ يسوعيٌّ ومحاضر في في علم اللاهوت، في كلية هايثروب (Heythrop College)، جامعة لندن، الـمـمكلة المتحدة.

إيوان أم. لويس (Ioan M. Lewis): زميل الأكاديمية البريطانية وأستـاذ

متمرس (كرسي) في الأنثروبولوجيا في كلية لندن للاقتصاد، المملكة المتحدة.
رود لبنغ (Rod Ling): زميل الدراسات ما بعد الدكتوراه، في كلية البحث السياسي والاجتماعي بجامعة موناش (Monash University)، ملبورن،

كابـت لوينـنـال (Kate Loewenthal) : أستـاذة متقـاعدة، في قسـم عـلم النفس، كلية هولواي الملككية (Royal Holloway College)، جامعـة لندن، المملكة المتحلدة.

ديفيد مانشاسبك (David W. Machacek): المسؤول التنفيذي الرئيس في برنامج الإنسانية في حالة التحرك (Humanity in Action)، نيويورك، الولايات

إليـانور نسبت (Eleanor Nesbitt): أستـاذة الأدبان والـتربيـة، جامعـة وارويك (University of Warwick)، المملكة المتحدة.

إنزو باس (Enzo Pace): أستاذ السوسيولوجيا، وسوسيولوجيا الدين، وحقوق الإنسان في كلية العلوم السياسية، جامعة بادوا (University of Padua)،

وليام إي. بايدن (William E. Paden) : أستاذ في الدين بجامعة فرمونت (University of Vermont) (Burlington) ، برلينغتون الولايات المتحدة.

آن ببرغيتا بسي (Anne Birgitta Pessi): زميلة البحث الأكاديمي وأستاذة (محاضرة) غير متفرغة في كلية الدراسات المتقدمة في جماعة هلسنكي المانكي (University of Helsinki)، فنلندا .

كارولين بلوس (Caroline Plüss) : أستاذة مساعدة في قسم السوسيولوجيا في كلية العلوم الإنسانية والاجتـماعية، جامعة نانيانغ الفنية (Nanyang) Technical University)، سنغافورة.

جون ريدر (John Reeder): أستاذ متمرس (كرسي) في الدراسات الدينية في جامعة براون (Brown University) ـ بروفيدانس آر آي (Providence, RI)، الولايات المتحدة.

كــاي هـــــــــوت رايـــ (K. Helmut Reich): أسـتــاذ فـي جــامـعـة
 وزميل كبار الباحثين متقاعد في فرايبورغ (Fribourg)، جامعة كلية التربية (University School of Education)،

جــــــس تي. ربــــــاردسـن (James T. Richardson): أسـتـاذ في قـــــم السوسيولوجيا والدراسات القضائية ومدير برنامج الدراسات الـات القضائيأية في جامعة نيفادا (University of Nevada)، رينو (Reno)، الولايات المتحدة.
 جامعة آغلر (Agder University)، كريستشينساند "Kristiansand"، النرويج. رولاند روبرتسون (Roland Robertson): أستاذ السوسولوجيا والمجتمع العالمي في جامعة آبردين (University of Aberdeen)، أسكتلندا، الميار المملكة المتحدة، وأستاذ متقاعد بارز في محجال السوسيولونوجيا الميا، جامعة بيتسبرغ (Pitsburgh)، الولايات المتحدة.

ويد كلارك روف (Wade Clark Roof) : أستاذ الدين والمـتـمع في جامعة جي. أف. راوني (J. F. Rowny) ومـدير مركز وارون والتر أتش . كابس فلا Walter) (لـدراسة الأخلاق، والدين، والحيـاة العامة في جامعـة كاليفورنيا، سانتا باربرا، الولايات المّتحدة.

آنسون شوب (Anson Shupe) : أستاذ في قسم السوسيولوجيا، جامعة إنـديـانـا ـ جـامـعـة بـوردو (Indiana University-Purdue University)، إنـديـانـا، الولايات المتحدة.

جيمس سببكارد (James V. Spickard): أستاذ السوسيولوجيا، جامعة ريدلاندز (University of Redlands)، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

ماري إيفلبن تاكر (Mary Evelyn Tucker): محاضرة كبيرة وباحثة في جامعـة يـيل (Yale University)، نيو هفن (New Haven)، وهي أيضـأ مـديرة منتدى ييل حول الدين والبيئة (Yale Forum on Religion and Ecology). برايان ترنر (Bryan S. Turner): أستاذ السوسيولوجيا في معهد البحوث

الآســيـويـة (Asia Research Institute)، جــامـعـة ســـغــافـورة الــوطـنــيـة . (National University of Singapore)

مـات واغونر (Matt Waggoner): أسـتاذ مسـاعد في الفـلسفـة بـكـلـية أليرتوس ماغنوس (Albertus Magnus College)، نيو هفن، الولايات المتحدة. نيكولاي جي. ونزل (Nikolai G. Wenzel) : أستاذ مسـاعد في الاقتصـاد كلية هيلز دال (Hillsdale College)، ميتشيغن، الولايات المتحدة.

روبرت وتـنو (Robert Wuthnow) : أستاذ السـوسيولوجيـا ومـدير مـركز دراسة الدين في جامعة برنستون (Princeton University)، الولايات المتحدة. سـامي زبـيـدة (Sami Zubaida) : أستـاذ متـمـرس (كـرسي) في الـسـيـاسـة والسوسيولوجيا، كلية بيركبيك (Birkbeck College)، جامعة لندن (كر، المملكة المتحدة .

## انفم إلى حكتبة اسسح الكود



## مقّلمة

## نحو مرزيل هـن الفهم التأسيسي للدين ضمن إطار عالمي

بيتر كلارك

t.me/soramnqraa

يتضمن الانخراط الفـّال في تعريف ديناميات الدين وتوضيتريها
وبلورتها، في عصرنا هذا، الطويرَ مفهوم تأسيسي للدين ألكين أكئر منه مؤسسي



 أكثُرُ تعددية وشمولاً لثقافات مختلفة.

ومن مظاهر الاهتمام الملحّة في هذا الشأن أن سوسيولوجيا الدين تضمّ

 والتنوّع الديني، وأثر ذلك في الانسجام الاجتماعي
 والتعبير العام عنها . ومن الأمور التي يزداد الـيا ارتباطها بفهم ديناميات الدين الدين في






بناء أشكال خاصة من الدين المعتدل يمكن من تَم تسخيره لـخلق رأسمال اجتماعي وتقويض سيطرة التطرّف الدسلّح على الدين
وقد حوّلت سوسيولوجيا الدين منذ فترة قصيرة نسبياً اهتمامها ـ بقدر عاد






 ومن بين موضوعات البحث موضوعاتُ الدين والبيئة، والدين والعلوم، وموضوع اللادين (irreligion) التي تعرّضت للإممال ـ على الرغي الـونم من أهميتها

 عالمياً فهو موضوع جوهريّ، ومن تَم، فإِنّ استخدامنا منا منظور آ عالميّاً وإطاراً فيا في
 الرغم من أن الجذور أو الأسس الاجتماعية لن تكون أبداً عالمية حصرياً.

 الدين الناشئة من تطوّرات من مثل ظهور الحيوية الدينية الجديدة الونيا الواضح فير في المجتمع المعاصر، والأشكال الجديدة من التعديدية والتنوّع الديني، والئيد الإدارة
 بمفهوم الدين التأسيسي (organic religion) . وإني لأقترحُ استخدام هذا المفهوم
 إلى خلق انطباع عن الدين بوصفه ثابتاً واستاتيكياً [راكدأَ] (static)، ومركُزاً على الِّى
 تبنّي وجهة نظر أكثر تأسيسية عن الدين تتضمّن تطبيقات عملية في المنهجية
 أوسع للإثنوغرافيا والمناهج النوعية عموماً .

## الحيوية الدينية الجديدة

منذ جيل مضى، انصبّ اهتمام السوسيولوجيا في تِّارها السائد وبصورة

 بارادايم [أنموذج] سوسيولوجيا الدين السائد هو نقدان الدئ الدين الدين دلالته على
 الواسعة على عمليات التمييز التاريخية والسوسيولو جئية التي فُصل بمقتضاهِاها


 اللحظة قد حانت لإعادة التركيز والتشُديد على الحيوية الدينية وعمليات (إعـادة الـضـم" (re-coupling)، و(انزع التـمـيــيز" (de-differentiation)، والنزع العلعمنة) (de-secularization)

غير أن تغير بؤرة التركيز ينبغي أن لا يعني نهاية البحث والجدال الـيال حول مثل هذه الموضوعات المعيارية مثل العلمنة والطائفية؛ لأنها على أية النا حال
 كتابه عصر علماني (Y ( ( Secular Age) (ألن هنا





 خاصة إلى الحداثة والبيئة والدين والثينة وافية، والدين والدن والانحراف، واللادين، وغيرها من القضايا

 جديدة تماماً؛ ولا نسعى أيضاً إلى تثبيط دراسة إضافية للأدب السوسيولوجي

الككلاسيكي المتمحور حول الدين . فالفائدة الوحيدة التي يمكن أن تعمّ هذا
 نحو أوسع و وبينما لم يبدأ الاهتمام السوسيولوجي بقضية الحيوية الدينية إلا من
 إلا أنه ازداد بدرجة ملحوظة منـد ألـد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، ،


 مالياً واجتماعياً، من الوقوع في برائن الجريمة.

والحيوية الدينية المتجددة التي نشهـهها في الوقت الحاضر هي ظاهرة


 للشُعائر الدينية من آسيا، وأفريقيا، وأجزاء من أورأ أوروبا الشُرقية، مئل بولندا

 البروتستانتية الإنجيلية في أمريكا اللاتينية وما تتمتع به من ون دينامية النامية، وكذلك
 ظهور الحركات الدينية الجديدة (New Religious Movements NRMs) بأعداد لان الان الان تحصى في الصين واليابان وغيرها من البلدان الآسيوية، بعضها يضم ملائلايين
 حصرية إلى قوى الحداثة والغربنة (Westernization) . فني كلّ كليّ دليل على
 والاقتصادية والدينية والـسياسية. ولا شـكّ في أنّ هـجرة المـسلمبين أو الهندوس أو البوذيين إلى الغرب من الشرق الأوسط وآسيا قد أسهميت في حيوية الدين في أوروبا الغربية، وفي بعض الحالـالات كان لها تأنأثير العامل
 لها . ويظل" على الرغم من ذلك من الضروري أن نضع في أذهاننا وجود ألنا قدرِ كبير من الارتداد أو التراجُع عن الدين وسط المهاجرين، بمن فيهم الـُبّان

المسلمون، وهو ما كانت له انعكاسات على الدعوة أو الرسالة، وعلى نوعية التعليم الذي تقدّمه المدارس، التي أصبحت في أجزاء ألمّاء كثيرة من العالم أكثر

 الأولويات للحركات الإسلامية الدعوية الكبيرة جيدة التنظيم مئل جمـاعة التبليغ استعادة هؤلاء المرتدين .

ولا شك في أنّ الدينامية والحيوية الدينية والاهتمام المتزايد باستمرار

 اللاتينية، مثلما يوضّح مارتن (Martin, 1990)، يمكن فهُمُه على نحو أفور أفضل
 المخابرات المركزية (CIA) للإنجيليين في أمريكا الشّمالية التي تدفع لهم نظير غسيل أدمغة الشُعوب في أمريكا اللاتينية عبر نشر أشنكال سلمية من ألمن





 (Mitchell, 1969)، إذا نظرنا إليها نظرة صافية بوصفها رداً على النفوذ الغربي في العالم الإسلامي؛ إذ كان الإخنوان المسلمون المان معنيين بقدر ما يعنيهم أي

 اللاتينية، والعالم الإسلامي، يتضح ما لها من أصول في الظروف المحلية والعالمية

وفي هذه النقطة أودُ أن أصف بإيجاز المقصود هنا بالحيوية الدينية؛
 تهمّ بالأحرى دينامية الدين أو (قوّتهه) و(انطاقها) في العالم المعاصر .

## تفنيدُ الحيوية الدينبة

على الرغم من أن العالِم الأنتروبولوجي الأمريكي كلفورد غيرتز يرى

 القوة تخالف فكرة دوركايم (Durkheim, 1915: 209)، مشيراً في ذلك إلك إلى درجة
 فهو مجموعة السياقات الاجتماعية التي تُعتبر الرؤى الدينية في إطارهنا إما إمّا أكثُر ارتباطاً أو أقل . وقد أصبح هذان الجانبان من الدين الـئ أكئر بروزاً في


 باضطراد، ومن تَمّ، يزداد اهتمام الديانة الرسمية بتعريف الحدود بصورة أكثر وضوحاً.

أثار ازدياد قوة المعتقد الديني ونطاقه قدراً ملحوظاً من الاهتمام وسط


 السابق جيمي كارتر (Jimmy Carter)، الذي اقتنع بأن الدين يكافح لكسب
 وفي المقابل، يواصل بعض منظّري العلمنة في الاقتناع بأن نفوذ الدين علم
 بأنّ العالم الآخذ في التنوّع والتعددية والذي يزيد في رؤيته النسبية لمزاعم

 هو مزعوم، كفيل بإثبات ذلك.

 التأسيسية، وديناميته المحتملة، وقدرته على إعادة تعريف نفسه والتآلف مع

أشنكال أخرى كثيرة من الحياة مع قدرته في الوقت نفسه على استعادة تميّزه

 نظر كثيرين في الغرب، مثلما في أماكن أخرى، تظلّ التفسيرات الدير الدينية لمثل
 مثل أنواع أخرى علمانية من التفسير . وهذا فضلاُ عن قدرة الدين على تولى الـيد
 (messianic beliefs) المهلي عند المسلمين الذي سيضمن، كما يُعتفَد، التصار الإنسام الْام واستعادة





 Korean) (بنات براهماً)، وحركة ورن البوذية الكورية (Brahma Kumaris) Chang) (Falun Gong) والحركات الصينية مثل فالون غونغ (Won Buddhist 2004)، وحركة البرق السُرقي (Eastern Lightning) الصينية المـنبئقة عن المسيحية و/أو كنيسة الهّ القدير (Church of Almighty God) . ولا ولا يوجد تقريباً


 أيديولوجية. لقد كان من الشائع عند سوسيولـو

 (القائل إنه من الحكمة التصرف كما لو كان الهّ موجوداً بدلاً من عدم وجوده، إذا ما أخفق الدين في التفسير، وجنحتِ العقيدة إلى التردّد.

يتخذ تأثير الحيوية الدينية الجديدة الاجتماعي أشكالاً كثيرة. فنئي مجتمع الحداثة، والحداثة المتأخرة، وما بعد الحداثة، نرى هذا الأثر موفراً

مقوّمات ظهور ما سلف ذكرُه من تنافس على الساحة السياسية التي أصبحت



 وأذكر أنّنـي في مستهلّل بحـئي في الإسلام في أوروبا الغـربـية في أوائل

 إسالام أوروبي، مئلمـا نتحـدّث عن بوذيـة أوروبيّة، وأخرى أمريكـية في الولايات المتحدة (Queen, 2000; Cadge, 2005). وقد أورا أفسحت هذه التشكيلات


 والصحة، والتعليم، والنياسة، وتشُريعات العمل، والعبادة

في المجتمّع الغربي المعاصر وفي البلدان ذات الأغلبية المسلمة مئل
 إلى حلول أو تسوية، بل على العكس يشَتدّ ويمتدّ للاشتباك الك مع من يعتبرون
 يكون ذلك بالضرورة بالمعنى الثُقافي أو الفكري ـ إلى حدّ أنهـم يرفضون قبول وجود قيود على تطبيقها، ومثال على ذلك أشكال منـ ألـى التيار الإسلامي السياسي التي تهدف إلى تأسيس دولة إسلامية تكون ـ كما يجادلـي بصورة إلزامية. والالتزام بتأسيس دولة إسلامية ليس غير مقبول عند جميع
 الفقه الإسلامي والغربي - مع الديمقراطية فحسب، بل أيضاً مع السلطلطة
(El Fadl, 2004) الدينية)
مسألة أنّ الدين عاد لينظر إليه ثانية كقوة مؤئرة ذات نفوذ في العالـم
المعاصر، أمر يمنحه فرص الانتخراط بمزيد من من الفعالية في الجدالئلدال الدائر في في
 والسياسة والبيئة والعرق والهجرة والصحة. وهو ما يشُخّل تغيّراً ملحوظاً،

ولا سيّما أنّ صوت الدين ـ على الرغم من الإصغاء إليه باحترام من حين
 القرار. بهذا المعنى، يوجد بالفعل عملية لارسمية قيد التنفيذ من نزع العلمنـينة (تخضع فيها العلاقة بين المقَّس والعلماني لعملية إعادة
 السياق لا تمثّل النقاشات الحديثة التي جرت في فرنسا حول مكا مكانة الدني
 أخرى من التعليم العالي سوى مثال واحد على هذه العملية من إعادة ترتيب العلاقة بين المقدّس والعلماني

قد يكون من المفيد لأجندة سوسيولوجيا الدين فيما يتعلّق بالجيل
 الحيوية الدينية على مستوى العالنم، تلك الحيون الحيوية التي تُحتلّ قوتها ونطا ونطاقها





 تزال ماضية في المرور بتغيّرات بمعدّل غير مسبوقي

 راديكالية، طالت حتى الصفة الجوهرية لبعضها وتوجّها وألا بوريا بوفها ديانات تقوم على أساس أخـلاقي، غير تبشـيـرية، إلى ديانات عـالمـية برسالة خلاصية

وعلى الرغم من تزايد قوة الدين ونطاقه، مثلما أوضحنا، فإنه لا


 الوقت الذي نجد فيه انبعاثاً مدوياً على مدار السنوات الخمسينين الماضية

للدين المحافظ من الناحية اللاموتية والأخلاقية والاجتماعية، فإن الدين الليبرالي أيضاً شهد صعوداً، وذلك مع انخراطه في روحانية غير كنسية (Stark [et al.], 2005; Heelas and Woodhead, 2005) . كما أليرأن التعلدية الدينية التي تنتشر في كلّ مكان كما هو واضـح، قد أسهمت في في هذا التنوّع

 ووسعت كذلك من (السوق الروحانية) ونوعت منها (Roof, 1993) وهو ما ما ما أثار مزيداً من النقاشن حول أسئلة مهمّة شُغلت السوسيولوجيا الكيا الكلاسيكية، من بينها سؤال حول العلاقة بين الدين والتماسك الا التمتماعي

ويمكن النجدال بالطبع حول كون الحيوية الدينية والروحانية، اللتين تقودان عملية نزع العلمنة، ظاهرتين عابرتين، وهي وهي صفة تنتج إلى إلى حذّ كبير



 المنهاجية (Methodism)(*) في القرن الثامن عشر في إنكلترا، عندما أقحمتها
 الهياكل في الميئودية مصدراً مَنَحها مرونةٌ لازمةٌ للتنصير في البلدات الات الصناعية الناشئة

إذاً، لا يحيا الدين فقط عند تمأسسه، فعلى الرغم من أنّ البوذية أو الهندوسية أو الإسلام أصبحت هياكل شديدة التعقيد، فإنها لا تحوي مؤسسة
(*) الميثودية أو المنهاجية طائفة مسيحية بروتستانتية ظهرت في القرن الثامن عشـر في المـلكة (المتحدة على يد جون ويسلي (John Wesley)، وجورج وايتفلد (George Whitefield)، وتنـارنز ويسلي وانتشرت في بريطانيا نم في الستعرات البريطانية حتى الولايات المتحدة الأمريكية
 بمسألة الخلاص على اللاموت الأرميني نسبة إلى جاكوب أرمينوس (Jacubus Arminus) القائل
 الميثودية نفسها إلى الصحوة الإنجيلية في بريطانيا في القرن الثامن عـنر وتنتع أعمال جون ويسلي، الني كان رجل دين أنجلبكانيا، ويشكل أتباعها ما يبارب بسبعين ملبوناً في جميع أنحاء العالم. لمزيد

من التفاصيل انظر صفحة ويكييديا مستخدمأ مفردة (Methodism) (المترجم).

مثل الكنيسة، فضلاّ عن ذلك، وبحكم ما يجري حالياً من تحوّل عميق في
 النمو، بينما الحركات ذات الهياكل الهيّّة التي يسهل تفكّكها وتيا وتعتمد على

 الدينية الجديدة، تميل إلى التغيّر في الغالب كلّ عقد من الزمان إن لم ألم يكن

## التعلّدية الدينية الجديدة والانسجام الاجتماعي

لم يسبق قط مواجهة أنماط التعددية الدينية والتنوّع الديني التي ظهرت إبّان السنوات الخمسين الماضية في الغرب أو أو في أي مكان الـي آلخر سواء في


 التعدّدية والتنوّع الديني الجديد الذي يحتاج إلى مناقشة فيما يتعلق بالانسجام الاجتماعي والاندماج
لم يعد التنوّع الديني جديداً على البحث السوسيولوجي؛ فقد كان جزءاءاً مهمّاً من أجندة السوسيولوجيا الأصلية التي سعت إلى فهم التحديّيات التي

 فيما يتعلّق بمعنى طرائق الحياة المختلفة وكيفية تأليرها الما في
 تفسير معنى طرائق الحياة المختلفة، بما في ذلك طرائق التديّن المختلفة المّة،

 قد يسكنها أعضاء تلك المجتمعات بصورة متزامنة.

ذلك أنه في الوقت الذي يتحتّم على سوسيولوجيا الدين المعاصر الاستمرار في مواجهة التحدّي الذي ينطوي عليه تفسير الاختلاف الديني،

فإنه ينبغي أيضاً أن يهتمَّ بالاندماج كمتغيّر إمبريقي، مهمـا كانت وحدة
 واللاهوتية عرضة للنزاع مع اتسام الحدود بالمسامية أو النفاذ منها وإليها ما







 وينفّذه، إسهام هذا كله في التماسك الاجتماعي وما يرتبط به من حيّز حقوق

## إدارة الدين اللياسية

تأخذ مسألة إدارة الدين السياسية التي أشرنا إليها سابقاً أشكالاَ مختلفة


 الحكومات والتدابير التي هي على استعداد لتبنّها لحفظ النظام والاستقرار . مثلما أشرنا سابقاً، تنخرط الحكومات في أوروبا مباشـرة بصـورة أو


 والاجتماعية التي يئيرها التوسُع الاقتصادي السريع؛ وفي تايلاني البوذية تستخدم في (تمدّن) ما يسمّى قبائل التلال (Hill Tribe) مثل (الأكها" (Akha)، وفي اليابان يسعى العلماء والحكومة لتقييم الإسهامات التان التي قد يشُّلها تعليم الدين داخل المدارس في تقليل معدّلات الانتحار بين الشُباب ومعالجة المشكلات السلوكية مثل التنمُرٌ .

في كلّ مكان تقريباً، تشتبك الحكومات في إدارة الدين والروحانية، بل

 مساحة أكبر للدين داخل الحيّز العام. وعلى الرغم من ذلك، فإنـا فإنّ المبادرات



 التقليل منه

## استنتاجات

أحد الآثار الفكرية الرئيسة لما ذكرناه حول أنـكال الـحيوية الدينية









 والواقع أنه فيما يتعلق بملايين الناس تظل" الأداة الوحيدة المتوفّرة بهذه القوة ولغتهم الوحيدة للخططاب السياسي .لهـذا السببـ يقع الدين في سيـاقات سياسية بعينها تحت سيطرة شديدة.

في الوقت الذي يظلّ فيه البحث في أشكال رأسية ومؤسسية وأنماط

 ولا يمكن بأية حال استنفاد البحث فيها - في الوقت نفسه قد يبدو من

المنطقي التركيز على البحث في الأشكال الأكثر إبداعاً وأفقية من الدين والروحانية. والبحث في هنا النوع من الدين، الني يستمد كثيرآ من محفزاتياته النـي

 نوعية وإثنوغرافية، فضالٌ عن أن نجاحها


 تحديثية، أو حديثة، أو ما بعد حديثة أو حديثة متأخّرة.

## حول الكتاب

يتمثّل اختصاص هنا الكتاب في مدّ الباحثين بفرصة التفكير نقدياً في
 لكنها لم تحظ بالبحث الكافي، مع الأخذ بالاعتبار تضمينات الـات التخصّص المعرفي الفرعي من سوسيولوجيا الدين لقضايا أخرى بدأ بأت في الظهور في
 المعيارية التي شغلت سوسيولوجيا الدين قد خضعت لتنغيّرات ولم ولم تعد هي

 موضوعات (من بين الإسهامات المختلفة في هنا الأمر، انظر فصلي دوبلير (Turner) وترنر (Dobbelaere)

تعدّ بنية الكتاب عشُوائية بعض الشيء؛ إذ وضعنا في عدد من الحالات
 ورقة بايدن (Paden) (القسم الأول) المتمثلّة في إعادة التقييم الإبداعي وابي والمئير فكريّاً لدوركايم في ضوء البحث في في علم الأحياء النـئ النشوئي/الارتقائي عن


 (1970)) (Protestant Ethic)

نظرياتهما حول المعتقد الديني ومممارسته بمزيد من الرؤية العالمية العلمية الحديثة وما بعد الحديئة.

وفي حين أنّ كتاباً بمثل هذا الحجم غير المعتاد لا يُتأمّل منه تناول جميع القضايا التي قد يرغب سوسيولوجيو الدين الدين في الخوض فئ فيها ، فمن الجدير بالذكر أن بعض الموضوعات التي تبدو ظاهريا
 مرات ومرات. ولا يـمكن أن يرتجى من المـلـخص المـتختصر - الآتي لمضمون الفصول أن يكون عادلاً فيما يتعلق بجودنتها

## القسمه الأول

## النظرية: الكالاسيكية، والحديثة، ومـا بعد الحديثة

مئلما توضّح مناقشتنا السابقة حول أهمية فهـم تأسيسي لسوسيولما



 والكيفية التي فسّرت بها المصادر الكلاسيكية، والاستخدامامات التي وُضعت لها (انظر فصول غلنر (Gellner)،، وكيبنبرغ (Kippenberg)، وترنر (Turner)، وبايدن (Paden)).

وتشير هذه المراجعة النقدية لاقتراحات السوسيولوجيا الكلاسيكية ـ وهي الننطة التي أوضحها بقوة كيبنبرغ وبايدن بشُ بـركل خاص - إلى أنها تظل



 على كيفية تحوّل عملية نزع السحر (disenchantment) عند تأنديس أنديس أنظمة
 من التدين لا في انحدار الدين. وتظهر يُيمات العلمنة/نزع الـنـر السحر وإضفاء السحر أو الافتتان مرة أخرى في فصل ترنر عن النـرين سوسيولوجيا الدين المقارن

عند فيبر ومفهومه الكانطي (Kantian) عن العولمة؛ إذ يحاجّ ترنر في هذا الفصل بأنه أياً كانت التقاليد ـ مسيحية أو إسلامية أو كونيا الحياة وسلطة حاملي الدين من المتعلّمّمين والنخبة تواجه تحدّياً خطبراً من
 الرابع والثلاثين). فصورة إعادة إضفاء السحر على العالم هذه، مثلما يحاجّ ترنر، سوف تظهر متناقضة مع أطروحة العلمنة العامة عند فيبر •

يركّز عرض غلنر أيضاً على فيبر، وعلى الاستخدام الانتقائي والمتغير

 الخطاب الكلاسيكي والخطاب العلمي الاجتماعياعي المعاصر، ولا ولا سيّما بين أفكار فيبر وأفكار فوكو (Foucault).

تلمّح فورست (Furseth) إلى أنّ أفكار فوكو وبورديو (Bourdieu) مهمّة في دراسة الدين، ولا سيما بسبب الرؤى الثاقبة التي يقدّمانها فيما يتعلّق بالصلات بين الدين والسلطة، وهي ثيمة تناولها تير بورغ (Ter Borg)، الذئي
 وتشير فورست فضلاً عن ذلك إلى أن هناك كثيراً من الاحتمالات الـات النظرية في ألـي أفكار هابرماس (Habermas) حول الدين في في الحيّز العام وحقوق الألقأليات الدينية وهو موضوع تزداد أهميته مع الوقت.

أمّا فصل هـاملتـون (Hamilton)، فينتقـد واحـدة مـن أكـثـر نظريـات
 الاختيار العقلاني (RCT) (Rational Choice Theory)، تلك النظرية التي ناقشها
 هاملتون إلى أنه من الأفضل النظر إلى نظرية الاختيار العقلاني بوصفها وسيلة إرشادية لفهم المخزون والاستهلاك الداينيين وليس بوصفها نظا نظرية تفسر أفعال الأشخاص وخياراتهم.

أمّا ما تشكّله العولمة من استحالة استمرار سوسيولوجيا الدين الدين في المسار نفسه مثلما كانت في الماضي فهو واحـد منـ من الأمور التي ركّز إسهام هفنر واسع النطاق فيها على الدين والحداثة على مستوى العالم؛ إذ يتضمّن

هذا الفصل أيضاً نقداً لنظرية الاختيار العقلاني، والتفكير الكلاسيكي في

 وجوداً موضوعياً من عدمه، تأتي مقاربة ونزل (Wenzel) للإصرار على الـى أنّ
 التقليدي القائم على الكنيسة يستلزم مزيداً من العلمنة (انظر أيضاً أيضاً فصل
 من الدين (انظر إسهامات بايلي (Bailey)، وهامبرغ (Hamberg)، وهيلاس
 فصل شوب (Shupe)).

يُّكّل موقع الدين في المجتمع الحديث وما بعد الحديث ئيمة أيضاً في


 الملابسات وليس حالة ذهنية، وهو جدال يعود في العلوم الاجتماعية إلى دوركايم وماركس.

إن دراسة الدين عموماً، وليس سوسيولوجيا الدين فحسسب، غالباً ما الْا


 فيما يتعلق بالنظرية النسوية والنوع الاجتماعي/الجندر، التيار التي أصبحت فعلياً

 بالمستقبل، تُّير هاوثورن إلى أخلذ خطوة بعيداً عن ادعاءات المنتين المنمين إلى
 المقاربات النقدية الجندرية لدراسة الدين للانخراط في حوار الدار أكثر إيجابية مع النظرية ما بعد الكولونيالية.

## الـهنهج

ظل الجدال حول المنهج السوسيولوجي (انظر فصل ريس (Riis)) واحداً
 الجدال حول مصطلح الدين نفسه وتعريفه (انظر فصل دروجرز (Droogers))،

 (Wuthnow)) والعلم (فصل باينبريدج (Bainbridge) عن العلم والدين). وقد

 القضايا أكثر فأكثر من واقع صفة المجتمر (انطر المع المعاصر التعددية والعالمية السائدة


 مناقشته القيمة النسبية للمقاربات الكمية ونية والكيفية وعية وعرضه الأسباب الكياب القهرية للتركيبة المنهجية التي تفيد من نوعي المقاربات. وعلى الرغم من ذلك الكا لا لا لا يعني ذلك الانغلاق عندما يكون المنهج هو المعنيُ بيُّ بالاهتمام؛ لأنّ مقترح ريس، مئلما يحذّرنا، يجلب معه صعوباته الخاصة

يسعى فصل جنسن (Jensen) حول طبيعة النماذج المفاهيمية ودورها الذي يتضمن أيضاً تحليلاً لطبيعة الأنماط المثالية ودورها ـ سعياً جريئاً في





 العلمنة (انظر فصل باينبريدج (Bainbridge)، وفصل دوبلير (Dobbelaere)). على عكس أنثروبولوجيا الدين، أولت سوسيولوجيا الدين اهتماماً حتى

يومنا هذا لإسهام العلوم المعرفية في فهمنا لأصول الدين وتطوره. وينظر








 المعاصرة (انظر فصول هامبرغ (Hamberg) وهيلاس (Heelas))، والديانات الشُرقية وبعض ممّا يسمّى الديانات التقليدية

## القسم الثالث

الدين والحدودد: الأخلاق والعلم
واللادين والفن والتجسد /الحلول (الغيبوبة)


 تصبح متمايزة بعضها عن بعض، ولئ وفي هذا الباب من الكتاب يختبر ريدر (العمليات التي انفصلت الأخلاق بمقتضاها عن الدين الين اليس في
 القيمة التفسيرية لأطروحة التحويل الكوني (cosmicization) في تطبيقها على الأخلاق، وذلك في الأساس لأنها تعيق محالواولة ربط المعايير والقيم بالبيئة المدركة. وبالمعنى الذي يمكن به فهم نسقَي الأفكار والسلوكُ في ارتباطهِمها
 بين الإنسانية، مقارنة بالدين الذي يركّز انتباهه على الأسباب الأساسية للرفاهية والمعاناة.

جاءت العلاقة بين الدين والعلم ثيمة بارزة في فترة تشُگّل السوسيولوجيا

كتـخصّص مـرفي، وفي هـذا السياق يبـحث باينبريـدج (Bainbridge) في

 وكذلك نوع العلاقة التي يمكن أن تكون ملائمة . وفي الوقت الذي يوّيّد فيه باينبريدج وجود أسس قوية للتفكير في طبيعة العـلاقة وحتمية التمين اتسامهيا
 أو ليبراليّاً ـ فإنه يشير إلى أن البحث النـي الأخير قد رصد ميلاً بين الشباب إلى إلى الاعتقاد في إمكانية وجود توفيق بين الاثنين
تعاود مسألة العلاقة بين الدين والعلم الظهور محجدداً في إسهام باينبريدج حول العلاقة بين الدين واللادين و/أو الإلحاد، وهي ثيمئ طالـين الما الما أهملتها
 باينبريدج في أن دراسة الإلحاد، على الرغم من أنـيا

 يشير إليه باينبريدج أن مستقبل هذا الموقف الـئ الذي يمثّل أقلية غالباً ما يعتبر

 (انظر مساهمة رايش).

على غرار ما يظهره عرض وثنو (Wuthnow)، وما قد يفاجئ كئيرين،
 في بعض النقاط. وتمتد العلاقة بينهما على متصل ، يمكا يمكن أن نضع على الـى

 وون الككورية (Korean Won Buddhism)، وحركة أشوكا الشاريا السلمية التايلاندية
 أشكالاً من الزهد المسيحي، تتضمن عناصر الصر من التقاليد الرهبانية الغربية
 الهندوسية مثل الهندوسية التعبدية، والشُنتو (Shinto) اليابانية، وكثير الـئير من الديانات الأفريقية أو الناشئة في أفريقيا مثل الأومباندا (Umbanda)،

والكاندومبل (Candomble). وينصبّ تركيز وئنو على الولايات المتحدة،


 البحوث المتوفرة عن إمكانية سدّ الفجوة بين الفضائين
لم تبذل سوسيولوجيا الدين مـجهوداً كبيراً لفهم الأبعاد السوسيولوجية الـانية


 للغيبوبة والمس ومعناهما (انظر كتابه الدين الانتشائي (Ecstatic Religion)،
 حالات الوعي البديلة التي يكثر تعليلها في السلوك عبر الغيبوبة اليبة، التلاؤَمَ بين الديني والتجربة الجنسية التي لم تحظً إلا بدراسات قليلة.

## القسم الرابع

## الدين والدولة والأمـة والقانون

 الغربي وجود حدود واضحة بين الكنيسة والدولة. ولكنـ، مئلما رأينا في في القسم الأول من هذه المقدّمة، بدأ هذا التفكير في التعرض لنوع من من التحدي


 قضية قاصرة على الغرب بل اشتعلت أيضاً مؤخّراً في إندونيسيانيا، والهنـد،
 أثناء الجدال حول دستور الجمهورية الثانية في أواخر السبعينينيات ـ على وشك تمزيق البلاد.

لم تكن العلاقة بين الدين والدولة يوماً علاقة يسيرة متناغمة على مدى ملـي
 وماشـاسك (Machacek)، في عرضهمها التاريخي للعلاقات المتغيرة التي

وُجدت بين الديانات والدولة في الإشارة إلى عدة دول، من بينها الصين،






 للعلاقة بين الدين والقومية، مفسّراً حجته بالإشارة أولاً إلى الهند، ولـيّا ولكن أيضاً مع البحث في حالات أخرى أيضاً.

وعلى الرغم من حضورها في كتابات دوركايم وفيبر السوسيولونيونية

 (Richardson)، التي تركز على أثر الدين في الأنظمة القانونية، وكيفية إفادة




(Richardson, 2004)

يفترض، أحياناً، أنه بمـجرّد توئيقت حقوق الإنسـان في دستور أو
 (Pace)
 بين قانون الدولة الذي يكفل حقوق الإنسان والقانون الديني أو العرف،
 شُريك الحياة. وأهمية هنا المجال من المن البحث يتر يترايد مع ظهور متجتمعات أكثر تنوعاً على المستوى الديني وأشكالاً جديدة من التعددية الدينية على خلفية العولمة.

## القسه الخامس

## العولمـة، والأصولية، والهـجرة، والتنوّع الديني

يتعامل كل مدخل في هذا الكتاب إلى حدٌ ما ما مع مسألة آثار العولمة في في


 مارستها المسيحية الغربية على مدى فترة أطول على الدياناتات الشرقية.

ومئلما يشـير فصل روبرتسـون (Robertson)، ظلّ هنـاك ردٌّ فعل من الإنسانيين من بين آخرين على التطورات العالمية التي طرأت علـي الملى الدين؛ ؛ إذ

 للنزاع - بهويات وطنية بصياغة واضحة، الئر من ناحية، والزيانيادة الإشكاليالية في


 يورد الاستشهاد على سبيل المثال بكل من دون البارينز (Dawkins, 2006)، وهتشنز


 لا فكاك منه، يرى روبرتسون ظهوري بنكهة ثيوقراطية قوية، وهي مفارني الحادي عشّر من أيلول/ سبتمبر على المتطرفين الإسلاميين ممن كان هدفهم إنشاء دولة إسلامية.

يأتي فصل شوب (Shupe) ليربط أشكال المتطرفين من التوجّه الديني

 لتتحدث عن العمليات متعددة الأقطاب للمعتقد والميمارسارسة التي تنتج مع المهاجرين من ذوي التقليد الديني نفسه الذين يـجدون أنفسهم في سياقات

مختلفة يستخدمون عقائدهم لمواجهة أسئلة وجودية مهمة تنبئق عن تجاربهـم الجديدة، وعلى الرغم من ذلك لا يعمل الدين دائماً مثل رابط اجتماعياعي









 لمجتمعات المسلمين في العالم الغربي.

في فصلهما حول التنوّع الديني يتساءل بوما (Bouma) ولينغ (Ling) عن جدوى الدولة الأمة أو القومية (nation-state) كبؤرة أساسية لتحليل الألـيل الأشكال
 طبيعتها التي تزداد تعقيداً، يؤكّد بوما ولينغ أني أن التنوّع الديني يمدّ الباحث بأداة مفاهيمية مفيدة لبحث كيفية تأثير تغيّرات الدين في الحياة الاجتماعياعية وبالعكس

## القسم السادس

## التشكيـلات الدينية الجمـاعية

## ومكانة المهن الدينية (رجال الدين) ودورها

يحاول داوسون في فصله تنقيح تصنيف التشُكيلات الدينية الجماعية إلي
 مفيداً، نراه يقرّ بأنه تصنيف يتمركز حول ولر الصفات العرقية التي التي تقصر بشكل كبير استخدامه على السياق الغربي عن أفكار فيبر وترولتش (Troeltsch) التي يقوم عليها هذا التصنيف، يقترح داوسون أن الباحثين يراجعـان كتاباتهمـا كي يصـلا إلى فهـم أفضل لهـذه

الأفكار قائم على معلومات أفضل، وهو كما يعتقد سيوفر لهم طريقة مقبولة عالمياً لتصنيف المنظمات الدينـينية، التي تقوم أساساً على متغيّر طريقة العضوية/الانتماء.

يبحت سامي زبيدة الانقسام بين الإسلام الـُنْيّي أو التيار الأساس في الإسلام والفروع السُيعية منه؛ إذ توجد فرق كثيرة من الشيعة، أكبرها الإمامية





 وذلـك لأنهـا لا تصنبح ذات دلالـة إلا في أزمـنـة الاضطـراب السـيـاسي والاجتماعي

أما أمرمان (Ammerman)، فتنظر فيما يعتبر - من منظور سوسيولوجيا








 دون دعم من المجتمع الأوسع . وترى أمرمان أن هنا الما التنظيم يزداد أهمي أهمية
 بلوس Plüss)

زادت مراقبة رجال الدين في الحصر الحديث ربما أكثُر من أي مهنة أخرى، وهذا ما يناقشّه هودج (Hoge) إلى جانب القضايا الاجتماعية واعية والدينية

التي أثارت مئل هذا الاهتمام والتمحيص المكئف ـ الميل الـجنسي إلي الأطفال (بيدوفيليا)، وإخضاع النساء، واليمار ولئلية الجنسية، وغيرها ـ وهو أيضاً يكتب عن انحدار سلطة هذه المهنة ومكانـانتها . ومن بين الأسبار الأباب الأهم لهذا

 التدريب الملانئم والأكثر صلة برجال
 الذي بدأ في عدد من المجالات التي يألفها الدارسون ولكا ولكن لا تا توجد عنـا في الوقت نفسه معلومات جوهرية، مثل الكاهنات، والسات السحاقيات منهن، أو الكاهنات من دون أي تسمية.

## القسـم السابع

## العلمنة وإعادة إنتاج الدين ونشره

جدير بالتكرار هنا ما أشرنا إليه سلفاً من أن الدين المعياري يشُهد تغيراً
 الوضع في الغرب، بصورة رئيسة، وخاصة الاتحاد الأوروبي، يحاجنج ألما دوبلير (Dobbelaere) (manifest secularization) ، بحسب إشارته، أو بمصطلحـها المعروف في فرنسا (laicization) توضيح أن هذه العملية ـ لأنها "امن صنع الإنسان الـنا - فهي لا رمنا رجعة فيها .






 الجديدة (NRMs) (انظر فصل بروملي (Bromley))، يأتي الانتشار ما بين الأجيال. ويشدد روف (Roof) في عرضه على أهمية العـلاقة بـين الأجيال

والدين، والدععوات إلى مزيد من البحث حول جميع جوانب مسألة ما بين الأجيال ولا سيما حول المهاجرين من (الجيل الثالئي" عبر البلدان، والذين لا يعرف عنهم سوى أقل القليل.

أما إدغل (Edgell) التي نقّذت بحثياً موسعاً ومعمّقّاً عن الدين والأسرة،

 الدينية التي تصفها كمواقع اجتماعية لنسـر النزعة العائلية (familism) الدينية أو


 في ذاته وزاده تعقيداً ما يتصف به المـجتمع المعاصر من تنوع وتعددية تزداد

يقدم غَست (Guest) نقداً لنظريات إعادة إنتاج الدين ونشُره من كونت (Comte)

 أيضاً مع قضايا إعادة إنتاج الدين ونشره في سياق نظرية العلمنة في مظاهر

 'يجيه (Hervieu-Léger, 2000 (1993]) حول ظارلدهرة (افقدان الذاكرة الثققافية) التي تقوّض آثارها إلى حدّ كبير تمرير المعتقدات والقيم الدينية. كما كما يشير غست اليّ !إلى أن النشر والانتشـار لا يعتمد بالضرورة على الكنائس السائدة، التي يقلّ
(*) تعرف اختصاراً باسم أنفا، وهي دورة أنغليكانية تسعى إلى تقدبم أسس العقيدة المسيحية عبر
 عذه الدورة في الكنائس والمنازل وأماكن العمل والسـجون وغبرها من موافع عديدة متنوعة. بـدأت الندورة في بريطانيا وأصبحت تجري في أنحاء العالم من خلال الطوائف الما المسيجية الكبرى. للمزيد من ا'معلومات حول تكوينها وأنتطتها، انظر موسوعة ويكييديا : <htps://en.wikipedia.org/wiki/Alph_course > . المترجم).

تأثيرها بصورة متزايدة في هذا الصدد. وظهور بُنى مجتمعية بديلة صغيرة




 ولقد ظل الافتراض بأن الطقوس بأبعادها التعبيرية والأدائية والرمنزية هي

 وتعززه (Quaker)

وساطة الدين في السياقين المحلي والعالمي تُعدّ ـ مثيلما يشير هوفر (Hoover) في عرضه حول الإعلام ـ أحد المجالات البحثية الجديدة التي




 للإنترنت والدين قلدرة الإنترنت على تغيير الدين في مـجالاتلات التمئيل
 أنظمة الاعتقاد والممارسات قد تعتمد بالفعل على تقديرات محرك الـو البحث
 وقد تتغير الدوافع - تصبح المنظمات الدينية يوماً بعد يوم أكثر صلة بالإعلام ومقدّمي الخدمات.

يطرح العمل الميداني على الدين في الفضاء المعلوماتي صعوباته

 ونشُره فحسب، بل أيضاً يكمل فصلَي ريس وجنسن حول المنهج.

## التغيـر الـديني: ديـاتات وروحانيـات جـيـدة، <br> النتقاليـلـ الباطنيـة الغـربيـة والـدين المـضمر

لا شُكّ في أنّ المعنى الذي يفهمه المرء لمستوى الأثر الذي تشُحْله
 حول التفكير المعاصر في الدين والروحانية وممارستهما سيختلف باليّا باختلاف

 قد أثرت تأثيراً كبيراً في هذه المناطق (Clarke, 2006).

كذلك أثرت الحركات الدينية والروحانية الجديدة في دراسة الدين وتدريسه (Bromley, 2007)، وهذه هي بعض القضاي التيا التي تناولها بروملي في




 والتدريس لموضوعات كانت قد تعرضت للتهمئن حتى الآن؛ إذ كان التي التركيز على الأشكال الأكثر انتشاراً من الدين والروحانية.

مسألة التفاعل المهـمة بين أشكال الدين والروحانية السائدة والألـأقل انتشاراً منها هو أحد الموضوعات التي يتناولها هيلاس (Heelas) ووودهد
 (Eva Hamberg)




 الدين القائم على الكنيسة مع الروحانية، إلى جانب حذرها في مسألة أصول

القوى الثقافية والاجتماعية وقوتها، التي تسيّر ظاهرة الروحانية غير الكنسية.
 دروجرز(Droogers)) . وهي بعض من القضايا التي تعتقد هامبرغ أنـئ أن البحث فيها يحتاج إلى تحويل الانتباه إلى أسلوب أكثر منهجية وثباتاً.

بتنحية النقاش حول إمكانية وجود علاقة عارضة من أي نوع بين العلمنة

 الأهمية يدفع هيلاس في ورقته ضمن هذا الكتاب إلى اقتى التراح إعادة تسمية

 الضعف في سوسيولوجيا الدين هي أنها ذات مفهوم عن النـون الديانانات يتصف
 لسوسيولوجيا الدين في ضيقها الجغرافي الذي يقتصر تركيزه على الغربا وبي، مع استثناءات ملحوظة، مثل هفنر (Hefner, 1999)، ومارتن (Martin, 1999)، ومن تَتم على شكل واحد أو اثنـين من المسيـيحية في الغربن، في الوقت الون الذي تستهدف فيه بناء مجموعة من المبادئ العامة للسلوك الديني.

يعبّر هيلاس في نقاشه حول "روحانيات الحياة") عن قلقه - من بين عدة
 ببساطة أداة من أدوات الرأسمالية الاستهلاكية، موضحاً ارتباطها في الغالب
 والأصالة. وفي المقابل يقتنع هيلاس فيما يتعلق بئبات الروحانيات، على على
 إدارة مآزق الحياة يفترض أن يضمن لروحانيات أنيات الحياة (امستقبلاٌ وردياًا"). وفيما يتعلق بنوع التحليل لعملية العلمنة وعناصر أنـانـا موقف بروس يمثّلها، يمكن القول إنها تخفي فهماً فيبرياً (Weberian) وضعياً


 فإن الوضع العالمي المعاصر يمثّل بيئة مختلفة كثيراً فيما يتعلق بالاتصال

ونشر الأفكار الدينية والممارسات، من بين أخرى، عن بيئة العالم الحديث التي حاول فيها فيبر أن يقيتّم مستقبل الدين

من بين التطورات الروحانية التي تتداخل مع روحانيات الحياة ويزداد الاهتمام بها هي التقاليد الباطنية الغربية (Esotericism). ولا يلا يقتصر فصل غرانهولم (Granholm) حول هذا الموضوع على مناقششة عناصرها الجا الجوهرية، بل تراه أيضاً يختبر العلاقة المتغيرة بين الباطنية الغربية والمسيحية من المنية القرن
 أصحاب هذه التقاليد الباطنية الغربية أنفسهم في إطارها على ألى أنهم مسيحيون

 أحراراً في التعبير عن أنفسهم في إطار رؤيتهم لأنفسهم مؤهلين للسعي إلى
 بوصفها معرفة (امنحرفة)"

دلالة الديانة المضمرة (implicit) أو الضمنية هي مثال آخر على موضوع




 الروحانية واختلافها عنها . فضلاُ عن ذلك، يشير إلى صلتها الكّا بمسائل تتعلق بمظاهر التضامن الجماعية، والمؤسسات التنظيمية، والسلوك الطقوسي، من بين مسائل أخرى.

## القسم التاسع

## الدين والبيئة، والصحة، والقضايا الا جتماعية والعنف


 متعال من العالم الآخر، ، بل كمصدر مضطرد لـالاطريق أوسع نحو الألأكو الأكوان والأدوار الإنسانية فيها"، مثلما تشُير تاكر (Tucker) في فصلها

يظل دور الديانة فيما يتعلق بالأزمة البيئية محل خلاف واسع؛ إذ تعتمد عدة ديانات رؤية تتمركز على البشر (anthropocentric) بصورة الان حصرية للحقوف
 بوصفها محاولات تقويض للسيطرة على سكان العالم اللذين يُعتقد أن معدل زيادتهم الحالية مسألة ضارّة في بقاء كوكب الأرض الصعوبات تتحايل تاكر في ورقتها جزئياً عليها من خلال الالن النظر إلى الأديان

 المرتبطة ببعض تعاليمها حول موضوعات مثل سيطرة البشر على الطبيعة وأنواع بعينها من تحديد النسل ـ أن تساعد في بناء منظور أخلاقي عالمي
 صفات مثل الصدق، والثقة، والتصورات التي لا غنى عنها في تحقيق الدعم البيئي

أما العلاقة بين الديانة والروحانية والصحة فهي موضوع الورقة التي


 سوسيولوجي تعتبر هذه، في نظر كايدج، انهزامية ذاتية، لأنه لو شملت الونت



 الطبية البديلة ذات التوجه الروحاني، والتدخل الروحاني والطبي في نهاية الحياة.

يركز عرض جونسون (Johnson) على العـلاقة بين الُدين والانحرواف
 السوسيواقتصادية، من السلوك الإجرامي المي والأنسُطة الانحرافية الانية، بما فيها



السلوك المنحرف فحسب، وفق النتائج التي توصّل إليها جونسون، بل تعزز، أيضاً، السلوك الإيجابي و/أو المعياري

يستكشف كل من إنابا (Inaba) ولوينثال (Loewenthal) العلاقة بين الدين




 غموضاً في إشارته إلى احتمال أن يؤدّي الدين دوراً سبيباً في تعزيز الإيثار .
 جانب آخر من الدين منذ الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر . وهي، بلا بلا شكّ،
 من كانوا متردّدين في الاعتقاد بوجود أي صـلات وئيقة بين الدين الدين والعنـف (انظر بروس (Bruce, 1986) حول العنف في أيرلندا الـُمْالية). لقد أطاحت
 والزعماء الدينيون إلى تأكيد أن الدين الصحيح هو المعتدل والمسالمالم، يفكر
 تأكيد أن الديانات لا تدور حول العنف فقط، فهو في مناقشته مفهوم الحرب
 ورمن نقطة الانطلاق هذه فإنه يقدم مفهوم العنف وواقع

أما كيروان (Kirwan)، فيضع تحليله للدين والعنف في إطار مرجعي خاص من الشهادة الحديثة فيما يتعلق بنقد نظرية جيرار (Girard) في الدين الدين والعنف والتي تتحدث عن إلغاء المقدّس العنيف. ويرى كيروان هذا التناول

 على الوجه الصحيح، في أن الفكرة الجيرارية عن الدين وإلغاء الـناء العنف لا تقتضي الإساءة إلى غير المسيحيين. ومن هذا المنطلق يقدم نقائاً مهمأ عن

الطرائق التي يمكن بها تفسير الجهاد المسلّح أو الشهيد أو الشهادة في الإسلام بطريقة تشبه التفسير الجيراري الذي يتحدث عن "انسخ") (abrogation) المقدّس الكاذب والعنيف. وهذا ليس مـجرد تفكير قائم على التمنّي؛ لأن الإسلام ليس مجرداً من الأدوات التفسيرية مثلما يسود الاعتقاد.
وبينما كانت العلاقة بين الدين والقضايا الاجتماعية قد بدأ الأت في جذي
 دون كثير من التوجيه النظري في طريق نظرية المشكلة الاجنيا
 على القضايا الآتية: على المشكلات الاجتماعياعية بوصفها نـشاطانا مخططاً للمطالبات، وكيفية وضع الديانات حلولاً للمشكلات الاجتاتماعياعية، وعلى كيف يُبنى الدين نفسه بوصفه مشكـلة اجتماعية، وعلى كيفية تأثير هذا في طريقة إدراك الدين .
وعلى الرغم من أن إسهام بسي (Pessi) يغطي بعضاً من جوانب الأرضية
 والقضايا الاجتماعية؛ إذ تقدّم الباحثئة عدة انتقادات مهمة للبحّ البحث الإمبريقي



 في حجتها بأن الديانات التي تسعى لحلّ المشكلات الاتِ الاجتماعية تُدرك مع مع


التي يحتاج إليها الخيار الفردي دائماً .

## القسم العاشر

## تدريس سوسيولوجيا الدين

لتعلدية الدين المتزايدة بلا شك تأثير مباشر في تدريس سوسيولو الويا الدين، وقد وضعت نسبت (Nesbitt) هذا في بالها عند تسليطها الضوء على
 والجامعات، وما إلى ذلك ـ كلٌ بمطالبه وما يثيره من أسئلة. ونراها في ذلك

تحدد أنواعاً مختلفة من مدرّسي الدين - على سبيل المثال، القادم من خارِج
 والمتطوع في مدارس الأحد. وفي رأيها يعد أحد أهم ألمطالب التي ألي يقتضيها المجتمع الحديث المتنوع عرقياً والمتعدد دينياً من المدرسين هو ألما أن يكتسبوا







 هذا المجال، بأن يروا فيهم متخصصين محتملين في الإثنوغرافيا

يتولى سبيكارد (Spickard) موضوع التدريس المرتكز علي المعلم - أو النمرتكز على الطالب، في سياق التعليم العالي الأمريكي، بادئنئا بسرد التغيير
 أسئلة عن جودة التربية الموجّهة إلى المدرّس وقيّلي مقاربة مرتكزة على الطالب في التعلّم كانت الأكثئر فعالية في تدريب النـي الناس على التفكير والتحليل والتبنّي الداخلي للمعرفة، وقد الديلى أدركت أنها أيضاً وسيلة

 وجود نموذج ثنائي من التعلم. كذلك الوضع في الكنائسائس، فيما بتعلق بنشّر
 إذ تفضل بعض المؤسسات المقاربة الموجهة من رجا رجال الدين من ألمار أعلى إلى

 المتزايدة من المؤمنين في المعتقدات الدينية وممارستها .
 تخصص سوسيولوجيا الدين. وكان القصد منه أيضاً التشجيع على مزيد من

الـجدال حول المناهج، والتوجيهات النظرية، والتدريس، وأهداف هذا
 الماضي. فضلا عن ذلك، فإن بعض القضايا الرئيسة التي حظيت بتفنيد تاريخي، تشمل الأشكال الجديدة التي أعيدت دراستها ضمـن بعض هـي الانـه
 والعنف الديني، وذلك بإبداع وبصيرة نافذة.

## 2-1

Berger, Peter L. [et al.] (eds.) (1999). The De-secularization of the World. Grand Rapids, MI; Cambridge, MA: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.

Boyer, Pascal (2001). Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought. New York: Basic Books.

Bromley, David (2007). Teaching New Religious Movements. Oxford: Oxford University Press.

Bruce, Steve (1986). God Save Ulster: The Religion and Politics of Paisleyism. Oxford: Oxford University Press.
$\qquad$ (2002). God is Dead: Secularization in the West. Oxford: Blackwell.

Cadge, Wendy (2005). Heartwood: The First Generation of Theravada Buddhism in America. Chicago: University of Chicago Press.

Chang, Maria Hsia (2004). Falun Gong. New Haven, CT; London: Yale University Press.

Clarke, Peter (2006). New Religions in Global Perspective. London: Routledge.
Dawkins, Richard (2006). The God Delusion. London: Bantam.
Durkheim, Émile (1915). The Elementary Forms of Religious Life. London: George Allen and Unwin.

El Fadl, Khalid Abou (2004). ("Islam and the Challenge of Democracy," in: Khalid Abou El Fadl (ed.), Islam and the Challenge of Democracy. Oxford: Oxford University Press, pp. 3-49.

Geertz, Clifford (1968). Islam Observed. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Gibb, H. A. R. (1978). Islam. Oxford: Oxford University Press.
Heelas, Paul, and Linda Woodhead (2005). The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality. Oxford: Blackwell.

Hefner, Robert W. (1999). "Multiple Modernities: Christianity, Islam, and Hinduism in a Globalizing Age." Annual Review of Anthropology: vol. 27, pp. 83-104.

Hervieu-Léger, Danièle (2000 [1993]). Religion as a Chain of Memory. Translaed by Simon Lee. Cambridge, UK: Polity Press.

Hitchens, Christopher (2007). God is Not Great: How Religion Poisons Everything. New York: Hatchette.

Lewis, Ioan M. (1971). Ecstatic Religion. Harmondsworth: Penguin Books.
Martin, David (1990). Tongues of Fire. Oxford: Blackwell.
Mitchell, Richard P. (1969). The Muslim Brothers. London: Oxford University Press.
Queen, Christopher (ed.) (2000). Engaged Buddhism in the West. Boston: Wisdom.
Richardson, James T. (2004). Regulating Religion: Case Studies from around the Globe. New York: Kluwer.

Roof, Wade Clark (1993). A Generation of Seekers: The Spiritual Journeys of the Baby Boom Generation. San Francisco: Harper.

Roof, Wade Clark (1998). "Religious Borderlands: Challenge for Future Study." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 37, no. 1, pp. 1-15.
$\qquad$ (1999). Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion. Princeton, NJ; Oxford: Princeton University Press.

Spickard, James V. (1998). "Rethinking Religious Social Action: What is "Rational" about Rational Choice Theory?." Sociology of Religion: vol. 59, no. 2, pp. 99115.

Stark, Rodney and William Sims Bainbridge (1985). The Future of Religion. Berkeley, CA: University of California Press.

Stark, Rodney, Eva Hamberg and Alan S. Miller (2005). "Exploring Spirituality and Unchurched Religion in America, Sweden and Japan." Journal of Contemporary Religion: vol. 20, no. 1, pp. 3-25.

Taylor, Charles (2007). A Secular Age. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Weber, Max (1965). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Allen and Unwin.

## (القسم (لأورل

## النظريـة : الكالاسيكيـة، والحلـيثلة، وما بعد الحلديثـة

## (للفصل) (لأو)

## إعادة تقييم دوركايم في إطار دراسة الدين وتـدريسه

## وليام إي. بايدن


 (Pickering, 2001) (British Centre for Durkheimian Studies in Oxford) عمل بـكرنغ (Pickering) الـُـامل سوسبولوجبا الدين عنـد دوركابـم
 (Allen, Pickering, and Watts Miller, 1998; حول الدبن خاصة تعـدّماً سربعاً (1)
 سابقاً من دارسي الدين انتقد الاختزالية عند دوركابـم، مثلـما تحتّى
 (Sociology of Religion) الكـلاسبكي سوسبولوجبا الـدبن (Joachim Wach) دوركابم إلا مرتين مروراً - فتط للتحذير من الفلسفة الوضعية في الخلط بين
 لاحقاً في عام 1917، حول تاريخ الدين المقارن، لخص تصوير دوركايم الكلمات الآتية:

على الرغم من قراءته على مستوى واسع، كان دوركايم واقعاً تحت سيطرة الرغبة في تفسير ظاهرة الدين التي لم تمثّل نظرياته حول أصول
 لنظام غير مرئي غيبي - إخغاق كان له فيه أتباع كثر - قاده إلى أخطاء
 أجل تعلم شيء حول صمود هذه النظريات في فرنسا نهاية القرن، إنما

لكسب معرفة سواء فيما يتعلق بطبيعة الدين أو مشكلة أصول الدين
الشُائكة (Sharpe, 1986: 86)
في الوقت نفسه، كانت النظرية الاجتماعية تبدأ في السيطرة، ففي

 وروــويس دومـون (Louis Dumont)، وكــلــــــورد غـــرتـز (Clifford Geertz)، وروبرت بيلّا (Robert Bellah)، وكلود ليفي شتراوس (Claude Lévi-Strauss)، ليرى دارسو الدين أن ما أسهم به هؤلاء من أطر نظرية وتفسيرية يأتيا منزلة التشريع الأكاديمي - وربما، بوصفه منفعة، لا لا يشكّل تهديداً ألآ دينياً.


 (The Elementary Forms of Religious Life)

 قائمة الْقراءات في دورات دراسية حول النظرية والمنهج. وكان الن مؤرخ الدان الدين جوناثان زي . سميث (Jonathan Z. Smith) يواصل المسار الدرا الدوركايمي في اتجاهات نقدية جديدة (Smith, 1978; 1987 and 2005) ، واستطاع أن يكتب أن المـرء قد لا يتقبّل (الإجابات التي وضععها دوركا وكايم عن الأسئلة التـي
 مستمرة في (إرساء أجندتنا)" (Smith, 1987:36)

لم يكن قبول الدوركايمية الجديدة بسبب النظرية التي قدّموها فحسب؛
 للمفاهيم عموماً لم تكن مستخفّة في عديأئها للدين ولا ولا مسيئة في اختزاليتها؛ إذ إنه من وجهة نظر دراسة الدين الألكانيا إرجاء مسألة الواقع المرجعي النهائي للدين أو وضعها بين قوسين، وقند

 يشدّد على طبيعة القوى الدينية الدائمة والفعّالة، وإن كانت ناشئة نشأة

اجتماعية، ضد الرؤى العقلانية التي رفضتها بوصفها مجرد أوهام؟ ولقد أصبحت هذه الفكرة ثيمة رئيسة في المقدّمة الطويلة التي وضعتها التها كارين فيـلـدز (Karen Fields) لتـرجـمتهـها الـجـديـدة لـكتـاب الــــور الأولـبـة




 في الدراسات الدينية كان هناك قبول عام لوجهة النظر المنهجية التي ترى
 يختار بعض ملامح العالم لأغراض التحليل الأساس، متجاهلا أخرى . يركز هذا الفصل في الأساس على الطرائق التي سبق أن قُدّرت بها بعض







 مثل حُرمة الأجنة البشرية، والزواج، والتصنيفات التقليدية القائمة على التمييز

 وضع استراتيجية للـلاعادات)، فإنّ دور القولبة العابرة للثئقافات لا يتوقِّ عن
 الإنسانية. فبينما اعتقد دوركايم أنّ ما ما رآه من صور أولية ضمّا وليّت الدين كلّه، فإننا اليوم أكثر وعياً من الناحية المنهجية وأكثر أهلية للأخذذ بأنماط بنيورية فين فيا

 الدوركايمية حول صور السلوك الديني الاجتماعية.

تمييزُ ما يصنّف مقدّساً
من الانتقادات الرئيسة لعلم ظواهر تقاليد الدين أن مفهومومه الأساس،
 ملائم أبداً كتصنيف أكاديمي. وهنا كانـا غالبآ ما كانت الظواهر الدينينة مقدّمة في
 كمصطلح، قد اختزل وتجسّد في واقع ديني سـابق - واقع جُرِّب بطرائق


 هذا الإطار، هو قيمة موضوعة على الأثشاء، أكثر منه قوة تسطع عبر الألشيأيباء بسبب صفاتها الاستثنائية. ويرتبط قدرُ كبيرٌ من الإمكانات التان التحليلية في نظرية دوركايم عن الدين بقابلية تطبيق الأفكار الأساسية حول التوليد الاجتماعي "(للأثياء المقدّسة".




 لحقل الحياة الجماعي والفردي كذلك - وبدوره كان من المئ المفترض أن ير يرتبط المستوى التمثيلي بأصل المقدّس في الخبرة الاننعالية لتجمّعات الجمان الجماعة
 السوسيولوجية من فكرة الأخلاق الالزلامية المطلقة عند المن الكانطية الجديدة .



 الإلزامية وتضحية تلهمها قيود السلطة الاجتماعية، أم تراهـا لها رمزآ سيميائياً "اموسوماً، طوطمياً، يمثل الهويات المميزة بين بعض الجماعمات المات وبعضها الآخر؟ أهي عالم من المئل، أم مكانة يفترض إحرازمها عبر عملية مقصودة

من التحول الذاتي؟ أهي منزلة تنسب إلى أي شيء من ثقافة ما وفي أي نتطة
 الحياة العادية؟ أهي (قوة)"، نوعٌ من الـامانانا" (mana) [قوة خارقة للطبيعة] تنتشر عبر التداعي المعدي، أم أنها تجسيد لمعيار اجتماعي؟ ونيّ ولتعقيد الأمر أكثر، تقبل دوركايم فكرة روبرتسون سميث أم عن أن أن المقدس يحوي






 الرئيسة من هذه العملية

## ثنائبة المقدّس/ المدنّس أساساً للسلوك الديني

تعرّضت مفردات دوركايم حول (المقدَّس والمدنّس") بوصفهما عالمين
 أسس رفض تصنيف ما هو مقدّس كلّه، ومن الطبيعي أن نتناول هذه القضين القية

 من الثقافات والديانـات (لا تا تفصل بين هذين العالمين، كما كما يبدو أن نظرية دوركايم قد تطلبت. والواضح أنّ لغة دوركايم فيما يتعلق بالدين عـين عموماً تشَّل عالماً (امن قسمين") المقدّس والمدنّس (Durkheim, 1995:38) وهي ما ما



 المدنّس ليست طبقة من الأشياء بل من العلاقات بالألأشياء، هو تميبيز من المن المفترض أن يجعله دوركايم أكثر وضوحاً (Lukes, 1972:27).

ويمكن فهم ثنائية المقدّس/ المدنّس كتمييز عقدي يشير إلى بروتوكولات التفاوض ذي الطابع الطقوسي بين نوعين من المكانة. والملاحظ في هـا
 العبور التي تنطوي على عملية قيّمة من الانتقال من حالة إلى ألى أخرى : طقوس
 الزهد في تحقيق القدسية، بل وظاهرة الانتحار الديني (1) (Durkheim, 1995:37).

 منخفضة المكانة أن تحصل فيها على وسيلة وصول إلى إلى المكا المكانة الأقوى مثلما هو الحال في تَجارب طقوس الـُشروع، وخلع المرء المـا حذاءه قبل دخول الضريح المقدّس، أو في ضرورة الانحناء أمام ملك، وهذه ثنائية اجتماعية وليست ميتافيزيقية
 بامتياز ما يجب أن لا يمسّه المدنّس ولا يمكن أن أن يمسّه من دون إفلات من من
 تصنيف كان روبرتسون وفريزر يربطان بينه وبين مصطلح (المقدّس" باعتّا بانبار أن




 أن تظهر على أنها بوابة الوصول إلى تحقيق القدسية عبر أشياء مشل التنازلات المكلفة عن عالم الارتباطات؛ إذ إنّ (الإنسان لا يمكنه التقرّب إلى ربّه بشّدة بينما يظلِ حاملاٌ علامات حياته المدَنَسَة" (Durkheim, 1995:312)، وهو مانِ ما يأخذ بفكرة المنع إلى ما وراء مفهوم التابو البدائي. وقد بيّن روبرتسون إلان
 مفاهيم عن طهارة الحياة (Smith, 1956:140-141).

## المقدّس مقابل "االإلهي" بوصفه تصنيفاً تنظيمياً عاماً لدراسة الدين

 من الممكن ببساطة أخذ مفهوم القداسة بمعنى أقلّ دينامية وبالإشارةإلى طبقة من الأشياء التي خُلعت عليها القداسة. ومن هنا يحاجّ بيكرنغ (Pickering, 1984: 149-162) في أن مفهوم المقدّس في صورته الأساس عند
 التفرع الثنائي المثير للخلاف الذي ذكره مبكّراً في كتابه الصور الأولية؛ إذ
 مضمونها بلا نهاية عبر الزمن، وعلد وعلى المرء أن يكون حذراراً فيما يتعلق

 من ذلك، فإن افتراض أنّ (المقدّس" يعني أشيّياء تخلقها المكانة الاجتماعية

 لرؤية التاريخ مجرد تعاقب لمعتفدات أو أفكار متغيّيرة حول طبيعة الألوهية
 تتضمّنهم، هي انعكاس لمكانتها في نسق؛ تأتي فيه الْمَّعَعة والحُرمة ظواهر الْاء

 مقدّسة، من بينها تاريخ تقديس فكرة (اشتخص" إنساني، أو مفاهيم أخرى
(Carrithers, Collins, and Lukes 1985; Watts Miller, 2002) عن قداسة علمانية)
والافتراض المنهجي في هذا النموذج السوسيولوجي هو أنَ العالم

 النقاش فيما يأتي، فإنّ مشل هذه المقاربة من شأنها أن تتلاقى في النهاية مع دراسات تطوّر نساط الإنسان الاجتماعيا

## المقدّس علامة على هُوية مشُتركة

 رأسمال الهوية المستركة لجماعة ما . إذ إنّ (الأشياء تصنّف مقدّسة ومدنّسة
 (Durkheim, 1995: 118) . وأياً كانت قابلية بقاء نموذج دوركايـم من الناحية

العرقية الأصلية، فإنه تَمثَّل في أن (العشيرة) هي جماعة تتمتّع بوحدة قائمة







 وبعبارة ماري دوغلاس "لم يكن المقدّس عند دوركايم وموس (Mauss) سوى تصنيفات غامضة أو سحرية أكئر منها تصنيفات كلاسيكية، ارتبطت بعمت المان في الأذهان وتم الدفاع عنها بعنف" (Douglas, 1987: 97) .


 متميزة تميزاً محددداً . والجماعة هي نوع من المركّ المركّب اللغوي الذي يعمل كتمثيل مختزل لتجمعات من الأفراد ومن ثم يصير لهـا تـا تأثير "شيء" أو
 (Anderson, 1991) الشائع (مجتمععات متخيَّلة) يشّير إلى حركا
 الواقع هو مصطلح دوركايم أيضاً الذي استخدمه في العبار ألـارة الآتية: الم تكن
 "ابمجرد تجريدها من الاسم والرمز اللذين يمنحاها شـكالًا حقيقياً، لا يمكن ألا
 زي. سميث (J. Z. Smith) بلوركايم عبر هذه السمة اللغوية التصنيفية من
 الطوطمي - إذ كانت (العلامة)" المـجردة على (الشُورنجا)" (churinga)(*) هي العامل الوحيد الذي منحها صفتها المقدّسة.
 أسترالبا، وتدّلْ عمومأ على أثباء حجرية أو خشبية مفدّسة يمتلكها مَّاكِ خاضّون أو جماعبون مع =

تأتي الـعلامات أو الإنــارات النمطية لتعريف الجمـاعة في أنـكـال مـختلفة. فقد يفكّر المرء في دور قدّيسين شُفعاء مثّل عذراء غوراء الوادالوبي المكـسيكية (Mexican Virgin of Guadalupe)، في بناء هوية وطنية؛ أو دور ختان الإناث كعلامة أساسية على الانتماء إلى المـجتمع في المـجتمـمعات
 الحائط الغربي الأيقوني عند اليهود؛ والعلامة المميزة لأوشحة الرأرأس عنـد النساء المسلمبات أو الْفروق بين الطريقة التي يشبك بـي بها السُّنة والشيعة أذرعهم في الصلاة. وقد كانت فكرة علامات المـرينمي "البدهية") (axiomatic) منطبقة بصورة مثمرة على التشكيلات الخطابية عند الجماعاعات الإنجيلية التي اعتمدت علمى سلططة الكتاب المقـدّس (Malley, 2004) . ويمكـن لمـنـهوم دوركايم حول (اعلامات)" العشيرة أن يتشعّب بلا نهاية في العروض التواصيلية في أي تشكيلات اجتماعية تاريخية.

## النظامُ المقدّس وانتهاكه

تأتي مع تحديد العلامة حدود وحدود دفاعية ضد الانتهاك . ومن تَّم، لا يمكن للقدسية أن تعود إلى شيء واحئ واحد فقط، بل كذلك إلك إلى النظام أو

 تمشيلات عالمها . والتصنيفات الاجتماعية وتمئلاتها الأيديولو جية تصبح نوعان الوان من الملكية، والحفاظ على هذا النطاق ضد الانتهاك أو التو التوافق يعتمد على الغرائز الأعمق للحفاظ على الذات أو البقاء على قيد الحياة.

إذا كان لنا عموماً أن نستخدم مصطلح (المدنّس" هنا، فهو يعني ما
 خارج النظام، إنه شيء معارض . فالمقَّس لا يتميّز لأنه خطير (محرّم)، بل كما يوحي المصطلح اللاتيني (اسانكتوس" (sanctus) (حرمة) ـ لأنه مـحتّم ومضمون بوصفه محرماً أو غير قابل للانتهاك . تشمل المصطلحات الداخلية
= الأساطبر والصبحاتِ والاحتفالات المرتبطة بالمصطلح. للاطلاع على صور ونصص انظر موتع ويكييبيا مستخدمأ مفردة churinga . (المترجم) .

الـخاصة بئقافة معينة (emic) الدالة على هذا الـجانب من النظام المقدّس


 الأخلاقي

تطوّرت ثُنائية النظام وانتهاكه بطرائق عديدة؛ ؛ إذ أسقط نموذج ماري دوغلاس (Mary Douglas) حول الحدود المعرفية (Douglas, 2002)، على سبيل المثال، التمييز بين نُسق النظام البدائية والحديئة، مبيّنة الطريقة التي يمكن




 وذلك بحسب علاقتها مع العالم الخارجي، ووفقاً لما إذا كانت التصا التصنيفات

 الطهر أو النقاء فيما يتعلق بالحفاظ على الانتماء أو العضوية.

وكانت نماذج أخرى من الدوركايميـين الـجلد قد أضافت إلى هذه
 (19^•) (Homo Hierarchicus) كذلك وضع جوناثان سميث تصنيفاً يميّز الأنظمة الدينية المرتبئ


 ما، مثل: الـا(انوموس" (Bomos) (Berger, 1967)، وإضفاء القدسية على الـلى الهوية
 (Paden, 1996)، والتصنيف الرمزي المرتبط بالحيز (Anttonen, 2000; Smith, 1987) () ومن ثم، فإنّ علاقة النظام المقدّس بمفهوم الشُرف ينبغي أن يكون مجالاً بححيّياً مُمراً

## الجيشان، والتجديد، ومناهضة البنية

بيد أنّ البعد البارز في (المقدّس" عند دوركايم يظلّ متميُلاٌ في جيشان (effervescence)


 التناقض بين الإثارة الجماعية العالية والعادة العـادية العادية. والمقدّس يتولّد عبر مشاعر مفعلة في أحداث جماعية ترتبط بالنشوة. وقد أظهر آخرون النـون أن اللحظة الاحتفالية تتضمن بذور السلوكيات المناهضة للبنية التي قد تهدم مؤقتاًاً بنية المقدّس المنظمة والمحددة بصورة مختلفة عنها . وكـسر التابو ، بدلاً من الحفاظ عليه، ويصبح من ثَم بوابة الوصول إلى المقدّس

تبلور الجانب المناهض لبنية المقدس والمجلّد للحياة في الوقت نفسه
 (Georges Bataille) المدرسة الدوركايمية وكلية السوسيولوجيا (Collége de Sociologie) التابعة لها
 المقدَّس، وقد نال تأثيرُه إحياءً (Richman, 2002; Taussig, 1998) . في مؤلَّف كايـوا، الإنسـان والــــــدّس (Man and the Sacred) (Caillois, 1959) ـ الـطبعـة الأولى وكابحة للنظام وإبداعية، متعدية، ومحرّرة، قورة قربانية تنفذ عبر الأشكال

 يخترق النظام المحمي عندما يبلى هنا النا الأخير أو يصبح مقاوماً . وني وفي رأي
 الحديث ـ الظاهرة إجمالية تمـجّد المجتمّمع الحديث وتي وتغيره بكامله، تقطع بتناقض رهيب في روتين السلم الهادئ) (Caillois, 1959:165) . ويقترح كايوا

 (Caillois, 1959: 166) . أمّا باتاي فقد توسّع في طبيعة المقـدّس التـي تتـــم

بالنـوبات بل والعنف، وكـذلك عـلاقتها بالتـدفق الـُـهـواني والتصووّف الانتشـائي، ونكسات الاحتفال، وتفريغ النظام، وحفل توزيع الهبات

 اليسرى" في الإنفاق الاجتماعي.

ويأتي عمل ميشّيل ريتشمان (Michéle Richman) الرئيس حول مفهوم
 مفهوم الاضطرابات التجديدية والخلافات المتأججة (Richman, 2002)، أي الأحداث التي تتناقض مع التنشئة الاجتماعية لحفظ مدنية الوضع القانيأئم
 "المنطق الاجتماعي للجيشان") يمكن تمييزه عن المفاهيم الليمكيكولوجية فية في
 عن المجتمعات غير المنظمة (Turner, 1969)، فقد تولّى سلىّلـى سلفاً جوانب من هذا المغهوم. ومن دون اقتصارها على كونها بائدة وغريبة، تصير هـير المذه اللحظات التجديدية سمة بارزة من سمات التاريخ الاجتمهاعي؛ إذ تسُير

 الليتوانيون عظام القديس كازيمير (St. Casimir) إلى دار الشُعب للئقافة (People's House of Culture)، ثـم أعلنـوهـا كاتدرائيـة فيلنـيوس - أو حتى مسـسرات النـازيـن والكـو كـلوكس كـلان (Ku Klux Klan)، (امع أشـخاص منقادين إلى أن ينسبوا إلى أنفسهم أسساً جوهرية يشُتركون فيها بالورائه

 الإنجيليين، أو مسيرة مليونية في واشنطن، وطقوس الحيدا لانياد الوطني التي تلت


 مشُتركة عبر الأحداث الإعلامية (Chakyo, 2002). وقد اختبر ميشُّال مافيزولي (Maffesoli, 1996)، مفهوم (الْقبائل ما بعد الحديثةه) والتعريفات والهويات

الاجتماعية المؤقتة ـ المتميّيزة عن البنى المؤسسية ـ التي على الرغم من طبيعتها المؤقتة، لا تزال تتمتع بمشاعر أو حماسة جما جماعية، وبعض التعاطف والقوة، وتعالِ (اجوهري") (an "immanent" transcendence).

غير أن نموذج (التجديد) الأوليَ نفسه يثير، في حقيقة الأمر، أسئلة

 الأنتروبولوجي ستانلي تامبياه (Stanley Tambiah) عن النموذي الدراني الدوركايمي "الكيف يلبي المشاركون، في سياق الاضطرابابات العرقية، الدعوة إلى انتهاك الأعداء والتضحية بهم بوصفها أمراً أخلاقياً، وعبر حثّ وتشريع اجتماعي"
.(Tambiah, 1997: 303)
وتبقى حقيقة أنّ المهرجانات والاحتفالات الدورية أو المشاهدات الجماعية ذات وظيفة حافظة تكاملية ذاكرية وهي تشكّل بحدّ ذاتها بنـية الانية أساسية لمعظم الأنظمة الدينية. ويمكن أن نجد عامل الجية الجيشان إما فيما

 أو في فترات مميّزة، مثل شُهر رمضان، حيث العيث العروض الاجتمانماعية القوية للمشاهدات غير المعتادة تكثئف الدافعية والالتزام الجماعياعي. في كلٍ من هذه المظاهر حفظ المقدّس الطوطمي (حياًّ)" وفي الذاكرة، في مواجيهة قوى

 والمثُير الحستي اهتماماً جديداً بهذه الثيمة ومزيداً من التعقِيد أيضاً (Whitehouse, 2004; Connerton, 1989; Hervieu-Leiger 2000)

بعد دوركايم : بعض المسارات
دوركايم والدراسات الدينية
جاء عمل ميرسيا إلياد (Mircea Eliade) (1917 - 19•V) الانتقائي - وهو الشُخصية الرئيسة الكالاسيكية في مجال الدين المقارن الذي الذي وسع مدى وشُروط البيانات المرتبطة بالمقدّس مثلمـا لـم يفعل أحد غيره -

ليباعد بين العالمين المرتبط بالظواهر والدوركايمي الجديد. ويميّز إلياد
 (The Sacred and the Profane) (1909)، حافظ على لغة التغاير بين العالَمين

 وقد طوّر إلياد أيضاً مفاهيم دوركايمية حول المهرجانان الـيات بوصفها ((منافذ) إلى "وقت ممتع" خالد.

ويرى إلياد أنّ المقدّس والمدنس يمثّلان ثنائية أبسط من ثنائية دوركايم:






 (Eliade, 1963: 459) (hierophany)
 على مستوى الفينومينولوجيا الوجودية، فقد تخيّل كلا الرجلين الدين الدينَ كأنظية

 واعتقد كلاهما أن دراسة العوالم الدينية كانت ذات صلة بالئلن بالناس المعاصرين في بحثهم عن القيم الأخلاقية والروحية. والقرألقاءة الدوركائيمية لإلياد، وعلى العكس، من شأنها أن تلقي الضوء بصورة متبادلة ومعينة على إلـي إعادة فهم الصلة الفرنسية في الدراسات الدينية ـ تلك الصنلة التي التي ظلت ضمنية أكثر منها ظاهرة في عمل إلياد (Paden, 1994; 2002).

في الوقت نفسه، نجد جيلاُ من الباحثين في الدين ممّن يمكن أن نطلق
 التي تضبط بها التصنيفات الجماعية أجندات وممارسات سيات سياسية وتسمح بها . ويكتب راسل ماكوتشُيون (Russell McCutcheon) على صعيد آخر پأننا في



 أسطورة للسيطرة على الوسائل التي تم من خلالها اختيار الدلالة اللا الاجتماعية وكذلك للسيطرة على المواقع التي اختتيرت منها وتم ترميزها لـيا فيها ونقلها




 النقدية، للمنظرين الثقافيين بدءأ (امن أنطونيو غرامشُي (Antonio Gramsci) إلى الثى رولان بارت (Roland Barthes)، وبيير بورديو" (Lincoln, 1999:147).

## النزعة الاجتماعية الارتقائية: أهي صلة جديدة مع الأفكار الدوركايمية؟

 ثـمّة تطوّرات حديثة رفعت احتمال تضييق الفـجوة التقلـيدية بين (Dunbar, Knight, and Power 1999; Wilson, 2002) . بـــــر مـا يــــــــم دوركـايـم جدلاً بالصور الاجتماعية الكونية أصبح الفكر الارتقائي اليوم يجري بـري
 مجال جدير بالتقصّي (Schmaus, 2004).

بطبيعة الحال، كانت مهمّة دوركايم، في هذا السياق، هي اقترالِّ استقلالية مستوى سوسيولوجي من الحقائق وعدم قابليتها للاختزا

 "السسعي من دون جدوى" وفق تعبيره أن نفهم النزعة الاجتماعية عند الاعـد الإنسان مـن خلال حياة الححيوان (Durkheim, 1995: 62). غير أنه يقر" أيضاً أنّ أي
(*) نـسبة إلى مارسيل موس (Marcel Mauss) (المترجم) .

نظرية في اللدين لا بدّ من أن تستند إلى العلوم، بما فيها "اعلوم الطبيعة. . . لأنّ الإنسـان والـمـجـتمـع متتصـلان بـالـكون ويـمـكن إخرا اجهـمـا مـنه بـصـورة اصطنـاعيـة فقط" (Durkheim, 1995: 432). والـيوم، فإنْ التقسـيـم اللذي سـبت

 لتعـدـيلات معرفيـة وسلوكية مرتبطة بـالـجـماعة حلّـت محـلّ الرؤيـة الـعـالـمـية اللدوركايمية التي ظهرت أواخخر القرن التاسع عسر ؛ إذ إنّ النزعة الا جتماعية في الجـنس البشــري الحـوهرية الـموروثـة تـشمـل نزعات لتقبّل التـمـيـيلالت
 على المعـاملة بالـمـُل والتعـاون، والإيثار، وكذلك ـ فيما يتعلّق بالـمفهوم اللدوركايـمي عن التـمـيـلات الجـماعية أو الطوطميـة ـ الاستحجابة لإنـارات مرتبطة بجماعات ذوي القربى • يشير هـنا كلُّه إلى احتتمالات جـديـدة في قراءة دور كايـم. عـلى سبـيل
 يـستـنـد عـالـم الأحــياء ديـفـيـل سـلـون ولــــون (D. S. Wilson) إلى دوركـايـم لـلـمساعدة عـلى تفسـير كيفية احتمال عـمـل الانتقاء في بـعضى الـجـماعـات اللدينية، ولا سيما عبر القوة الموحدة للالتزام الأخلاوقي بالرموز الدقدّسةة . لـنتذكّر كـلام دوركايـم حول أنّ "الحـيـاة الاجتمـاعـية في كلّ جوانبـها ولحظاتها التاريـخية تصبح ممكنة الو جود بفضل وجود رمزية هائلة فقط" . . . وهو كالم قد يرجع إلى تسعين سنة خلـت وقد أصبح باللياً في فروع مـختلفة من العلوم الاجتماعية، ولكنه جديد تماماً معابل النظريات التطورية الحديثة حول السلولك الالاجتماعي' بما فيها السلولك الاجتماعي الإنساني • ويبدو في النالـب أنه لو كان دمـج علـم الأحـياء والعلوم الا جتمـاعية في طريق أحادي الاتجاه، فستكون الغلبة لعلم الأحياء على العلوم الاجتماعية أكثر من وجود تبادل للأفكار الخصبة بينها . وهذه هي الحالة حيث يـجب على التأثير فيها أن يتدفق في اتجاه آخر (Wilson, 2002: 226) .

وفي نموذج ولسون، تقتضي الرموز المقدّسة احتراماً وتؤثر في السلوكّ وهو مـا يـمكن نعته بـأنه تبايـن ظاهري، يـمكـن بـدوره أن يؤثر في البقياء والتكاثر .

وقد أعطى الأنثروبولوجي روي رابابورت أهمية ثابتة لعامل القدسية في
 واللغة كضرورة تكييفبة تحافظ بها الجماعاتات على هوياتيا واتها وتستجيب في


 القدسية في التطور الإنساني" مئلمـا كتب رابابورت، (اظلّ دوراً عميقاًا" (Rappaport, 199: 416)؛ فهي ("بـديل وظـيفي لـلتـعريف الـموروث لأنمـاط (Rappaport, 1999:418) (السلوك)

يشُير سلوك القرابة إلى نقطة اتصال أخرى محتملة مع دوركايم ونظرية




 الجماعة الشريكة . وبينما لا يقتصر الانتماء الجماعياعي الإنساني على الأسر المتقاربة بيولوجياً، فإنه يمكن لأيّ جماعة أن تعمل مكافئّاً لعلاقة القرابة الـية ،


 تتطوّر من أجل دفاع في الجماعة ـ سواء عن الموا الموارد أو خطّ التكاثر الثر ـ أو أو في


 سلالة أسرية، أو تقاليد عرقية، أو دين.

كذلك قد نفهم ميزات الهوية الطوطمية - في إطار الرؤية التطورية
 الجماعة. فالحيوانات في العالم الطبيعي التي تشُعر بانتماء عبر أي عدد من (المؤشّرات" مثل الرائحة التي تفرز لجذب الجنس الآخر (pheromonal)، أو

المؤشّرات البصرية أو السلوكية ـ ودلالات الاعتراف بالقرابة، أو التشابه



 من الاعتراف بالقرابة" (Kirkpatrick, 2005:248-251). وكذلكّلك، فإنّ العروض المعزّزة بالطقوس أو (المغالى فيها") ستير مشاعر احترام إضافيّة، تماماماً مثلما




 النوع. كذلك، أوضحت إحدى نظريات التطور أن الإنـارات السلوكية التِّيّمة

 الالتزام عند الآخرين (Sosis and Alcorta, 2003: 266-267).



 (Henrich and Gil-White, 2001) . فالأشخاص من ذوي المـراتب والمـكانـة والأشياء التي تمثّل المرتبة والمكانة، سيستدعون الاهتمام؛ جماعة ما سيميلون إلى الاعتراف بالقيم التي التي يخلعها الألعاء الألى مكانة على
 وقد لاحظ التطوريون أيضاً التحوّل من مركّبات السيطرة الرئيسة إلى مجيء الاء 6

 (Dissanayake, 1992; Mithen, 1999) . واقتصاد قائم على الكماليات سيتيح لزعمـاء القبائل جذب الاحترام وتحقيق عـلاقات تراتبية مـع الـجماعات

المنافسة. ويمكن للأنظمة الدينية أن تصبح مثالاً على (الثقافة الرمزية)"
 للأجناس سيظهر بوصفه تاريـخاً يربط المكانة بأنواع عديدة من الألألأنياء والأعراف، منتجاً في النهاية آلاف الأشياء المقدّسة التي تصطت جنـي جنباً إلى





 الخاصية المقدّسة للملكية وحقوق الملكية (Durkheim, 1958:121-220)، تحتاج إلى تطوير . وبالمئل قدّم موراي ملنر الابن حتّا أنها في غير سياق تطوري، تدخل ويل علاقات المكانة والعلاقات المات المقدّسة في


وفي الوقت نفسه، غالباً ما يشير علماء النفس التطوري إلى دوركايم بوصفه مضرب المثل على نموذج العلم الاجتماعي الذي



 يبدو مسكوناً بقوى موجودة في الواقع فقط في أذهانناه، (Fields, 1995: 228)؛

 (Fields, 1995: 349)؛ (اولا يمكن أن يكون المجتمع موجوداً إلا في الأذهان الفردية، ولا بدّ من أن يدخل فينا ويصبح منظّهاً داخلنا" (Fields, 1995:211)؛ وليست تمثيلات المقدّس/المدنـس في الطبيعة، بل هي قائمة ا"على عداء نفسي" (Fields, 1995: 321)، أو (آلكيات نفسية" (Fields, 1995:325). ويمـكن لأحدهم أن يحاجِج في أن صرح الرمزية الاجتماعية، عند دوركايمه، تحفظه قوة (التمثيلات الفردية التي لا تعلّ ولا تحصى" (Fields, 1995:210)

وحيث ينكر علماء النفس التطوريون أن الثقافة ورؤى العالم الثقافي هي




 بوصفها موضوعية (Plotkin, 2003:248-290). ويمكن (للجماعاتات) باستمرار أن أن
 ولكن وسط هذه الخيالات توجد أيديولوجيات قوية تقيد السلوكيات ويمكن




 إن العقول الفردية هي التي (تنتقي" وتتخذ القترارات حول معلومـاتها

ومن ثَم، فإن المشُروع الدوركايمي لتفسير الصور الأولية من السلوك الديني كصور أولية من السلوكُ الاجتماعي يمكن أن يجد مشروعاعاً مكملاً له
 .(homo sapiens)

## المراجع

Allen, N. J., W. S. F. Pickering, and W. Watts Miller (eds.) (1998). On Durkheim's Elementary Forms of Religious Life. London: Routledge.

Anderson, Benedict (1991). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Rev. ed. London: Verso.

Anttonen, Veikko (2000). "Sacred." in: Willi Braun and Russell T. McCutcheon (eds.). Guide to the Study of Religion. London: Cassell, pp. 271-282.

Barkow, Jerome H. (1989). Darwin, Sex, and Status: Biological Approaches to Mind and Culture. Toronto: University of Toronto Press.

Bataille, Georges (1985). Visions of Excess: Selected Writings, 1927-1939. Translated and edited Allan Stoekl. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Berger, Peter (1967). The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Garden City, NY: Doubleday.

Caillois, Roger (1959). Man and the Sacred. Translated by Meyer Barash. Glencoe, Ill.: Free Press.

Carrithers, Michael, Steven Collins, and Steven Lukes (eds.) (1985). The Category of the Person: Anthropology, Philosophy, History. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Chakyo, Mary (2002). Connecting: How We Form Social Bonds and Communities in the Internet Age. Albany, NY: SUNY Press.

Chase, Philip G. (1999). "Symbolism as Reference and Symbolism as Culture." in: Robin Dunbar, Chris Knight, and Camilla Power (eds.). The Evolution of Culture. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, pp. 34-49.

Connerton, Paul (1989). How Societies Remember. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Dissanayake, Ellen (1992). Homo Aestheticus: Where Art Comes From and Why. New York: Free Press.

Douglas, Mary (1987). How Institutions Think. London: Routledge and Kegan Paul.
$\qquad$ (2002). Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. London: Routledge.

Dumont, Louis (1980). Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications. Translated by Mark Sainsbury, Louis Dumont, and Basia Gulati. Rev. ed. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Dunbar, Robin, Chris Knight and Camilla Power (eds.) (1999). The Evolution of Culture: An Interdisciplinary View. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Durkheim, Émile (1958). Professional Ethics and Civic Morals. Translated by Cornelia BrookWeld. Glencoe, Ill.: Free Press.
(1995). The Elementary Forms of Religious Life. Translated by Karen Fields. New York: Free Press.

Eliade, Mircea (1959). The Sacred and the Profane: The Nature of Religion. Translated by Willard R. Trask. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
___ (1963). Patterns in Comparative Religion. Translated by Rosemary Sheed. New York: World Publishing Co.

Fields, Karen (1995). "Religion as an Eminently Social Thing." Translator's introduction. in: Émile Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life. Translated by Karen Fields. New York: Free Press, pp. xvii-lxxiii.

Godlove, Terry F. (Jr.) (ed.) (2005). Teaching Durkheim. New York: Oxford University Press.

Henrich, Joseph, and Francisco J. Gil-White (2001). "The Evolution of Prestige: Freely Conferred Deference as a Mechanism for Enhancing the Benefits of Cultural Transmission." Evolution and Human Behavior: vol. 22, pp. 165-196.

Hervieu-Léger, Danièle (2000). Religion as a Chain of Memory. Translated by Simon Lee. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Idinopulos, Thomas A. and Brian C. Wilson (eds.) (2002). Reappraising Durkheim for the Study and Teaching of Religion Today. Leiden: Brill.

Isambert, François-André (1982). Le Sens du Sacré: Fête et Religion Populaire. Paris: Les Éditions de Minuit.

Kirkpatrick, Lee A. (2005). Attachment, Evolution, and the Psychology of Religion. New York: Guilford Press.

Lincoln, Bruce (1999). Theorizing Myth: Narrative, Ideology, and Scholarship. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Lukes, Steven (1972). Emile Durkheim: His Life and Work. New York: Harper and Row.

Maffesoli, Michel (1996). The Time of the Tribes. London: Sage.
Malley, Brian (2004). How the Bible Works: An Anthropological Study of Evangelical Biblicism. Walnut Creek, CA: Altamira Press.

McCutcheon, Russell T. (2000). "Myth." in: Willi Braun and Russell T. McCutcheon (eds.). Guide to the Study of Religion. London: Cassell, pp. 190-208.

Milner, Murray Jr. (1994). Status and Sacredness: A General Theory of Status Relations and an Analysis of Indian Culture. New York: Oxford University Press.

Mithen, Stephen (1999). "Symbolism and the Supernatural." in: Dunbar, Robin, Chris Knight and Camilla Power (eds.). The Evolution of Culture: An Interdisciplinary View. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 147-72.

Mol, Hans (1975). Identity and the Sacred: A Sketch for a New Social-Scientific Theory of Religion. Oxford: Basil Blackwell.

Paden, William E. (1994). "Before "The Sacred" Became Theological: Rereading the Durkheimian Legacy." in: Thomas A. Idinopulos and Edward A. Yonan (eds.). Religion and Reductionism: Essays on Eliade, Segal and the Challenge of the Social Sciences for the Study of Religion. Leiden: E. J. Brill, pp. 198-210.

Paden, William E. (1996). "Sacrality as Integrity: "Sacred Order" as a Model for Describing Religious Worlds." in: Thomas A. Idinopulos and Edward A. Yonan, (eds.). The Sacred and its Scholars: Comparative Methodologies for the Study of Primary Religious Data. Leiden: E. J. Brill, pp. 3-18.
___ (2002). "The Creation of Human Behavior: Reconciling Durkheim and the Study of Religion." in: Thomas A. Idinopulos and Brian C. Wilson (eds.). Reappraising Durkheim for the Study and Teaching of Religion Today. Leiden: Brill, pp. 15-26.

Pickering, W. S. F. (1984). Durkheim's Sociology of Religion. London: Routledge and Kegan Paul.
(ed.) (2001). Emile Durkheim: Critical Assessments of Leading Sociologists, Third Series, 1-4. London: Routledge.

Plotkin, Henry (2003). The Imagined World Made Real: Toward a Natural Science of Culture. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Rappaport, Roy (1999). Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Richman, Michèle H. (2002). Sacred Revolutions: Durkheim and the Collége de Sociologie. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. (Contradictions, 14)

Schmaus, Warren (2004). Rethinking Durkheim and his Tradition. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Sharpe, Eric (1986). Comparative Religion: A History. 2nd ed. La Salle, Ill.: Open Court.

Smith, Jonathan Z. (1978). Map is Not Territory: Studies in the History of Religions. Chicago, IL: University of Chicago Press.
$\qquad$ (1987). To Take Place: Toward Theory in Ritual. Chicago: University of Chicago Press.
$\qquad$ (2005). Relating Religion: Essays in the Study of Religion. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Smith, W. Robertson (1956). The Religion of the Semites: The Fundamental Institutions. New York: Meridian Books.

Sosis, Richard and Candace Alcorta (2003). "Signaling, Solidarity, and the Sacred: The Evolution of Religious Behavior." Evolutionary Anthropology: vol. 12, pp. 264-274.

St. John, Graham (ed.) (2003). Rave Culture and Religion. London: Routledge.
Strenski, Ivan (2006). The New Durkheim. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Tambiah, Stanley Jeyaraja (1997). Leveling Crowds: Ethnonationalist Conflicts and Collective Violence in South Asia. Berkeley, CA: University of California Press.

Taussig, Michael (1998). "Transgression." in: Mark C. Taylor (ed.). Critical Terms for Religious Studies. Chicago, IL: University of Chicago Press, 349-364.

Turner, Victor (1969). The Ritual Process: Structure and Anti-structure. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Wach, Joachim (1949). Sociology of Religion. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Watts Miller, W. (2002). "Secularism and the Sacred: Is There Really Something Called "Secular Religion'?." in: Thomas A. Idinopulos and Brian C. Wilson (eds.). Reappraising Durkheim for the Study and Teaching of Religion Today. Leiden: Brill, pp. 27-44.

Whitehouse, Harvey (2004). Modes of Religiosity: A Cognitive Theory of Religious Transmission. Walnut Creek, Calif.: Altamira Press.

Wilson, David Sloan (2002). Darwin's Cathedral: Evolution, Religion, and the Nature of Society. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Wilson, Edward O. (1999). Consilience: The Unity of Knowledge. New York: Random House.

> قر اءات معترحة

The Annual Journal of the British Centre for Durkheimian Studies, Durkheimian Studies, is recommended.

Allen, N. J., W. S. F. Pickering, and W. Watts Miller (eds.) (1998). On Durkheim's Elementary Forms of Religious Life. London: Routledge.

Godlove, Terry F. (Jr.) (ed.) (2005). Teaching Durkheim. New York: Oxford University Press.

Idinopulos, Thomas A. and Brian C. Wilson (eds.). (2002). Reappraising Durkheim for the Study and Teaching of Religion Today. Leiden: Brill.

Pickering, W. S. F. (1984). Durkheim's Sociology of Religion. London: Routledge and Kegan Paul.
$\qquad$ (ed.) (2001). Emile Durkheim: Critical Assessments of Leading Sociologists, Third Series, 1-4. London: Routledge.

Strenski, Ivan (2006). The New Durkheim. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

## (لفصل) (الثاني)

## في استخلدامات ماكس فير

## التقنين وفقدان الذاكرة في دراسة البوذية،

## تاريخ جنوب آسيا، ونظرية الممارسة الأنثروبولوجية

ديغيـب شانـر
في هذه المقالة أسأل عمًا يمكن تعلُّمه بالنظر في الطرائق المختلفة التي استخدمها فيبر أو لم يستخدمها في دي دراسة الدين فين في جنوبا آسيا وسيا وفي الأنثروبولوجيا الاجتماعية بصورة أعمّ. وئمّة تباين مهم في تقبُّل فيبر ؛ إذ
 دارسو البوذية بشكل متكرّر على كتاباته حول البوذية بغرض الإليا لإلهام. وحقيقة أنّ تأثير فيبر غائبّ إلى حدُّ كبير من أعمال حول الهنائنوسية يوازيها الطريقة
 يتعلق بتجسيداته الأنروبولوجية.

## سؤال فيبر الأساس

مثلما هو معروف جيداً، خاض فيبر دراسته الطويلة للأخلاقيات
 العالمية. وكتابه اقتصاديات الديانات العالمبة: الهندوسبي والبوذية (The Economics of the World Religions: Hinduism and Buddhism) الأصل في ألمانيا في عام 1917 ـ 191V (Weber, 1916-1917) صدر بالإنكليزية

 (من الآن فصاعداً الديانة الهندبة (ROI)). مثلما وصف كانتوفسكي
(Kantowsky, 1986: 214-216) قامت الترجمة على مسوَّدة أنجزها دون مارتندال (Don Martindale)، الذي كان آنذاك طالباً قبل التخرّج، بغية ممارسة لغته

 المنشور يحوي كثيراً من عدم التوفيق في التعبير وأخطاء فجّة، فضـلا عنـا عن حقيقة عدم مراجعة الببليوغرافيا أو المصطلحات الجنيا الجنوب آسيوية المستخدمة،
 لأنها جرمانية أو ببساطة خطأ. ومن تُمْ، من الواضح أنر أن إعادة الترجمة،





في الغالب لا يوجد تقدير، ولا سيما من المتخصصين الإقليميين، 'لما حمله فيبر من سؤال خاص في ذهنه. ففي بحثئه عن إجابة، كرّس فتراترات






 التضليل . ولأنّ فيبر لم يكن ساعياً لإثبات إذا كانت ديان ديانات بانيان بعينها ملائمة أو

 غلنر المنقحة (Gellner, 2001a)، قابلت الفقرات المقتبسة مع الأصل الألماني لها تم أعدت العمل عليها عند الضرورة
 أيضاً منهمكاً كثيرآ بتبع مسار الحربب العالمية الأولى ومحاولة التأثير فيه (Weber, 1988: 552)

منتشرة ومعروفة جيّداً . لككنّه بالأحرى كان مهتماً فقط بانبعاث روح رأسمالية

 ينطوي عليها نقل فوائد حركة التصنيع والتحديث إلى أماكن مفتقرة إليها،
 زمن فيبر ولم تكن هي المسُكلات التي واجهها .

غير أن هذا لم يمنع مؤلّفين كُثُرُاً من رؤية دراسات فيبر على أنها ذات

 تايوان وكوريا الجنوبية واليابان . (لا شكّ في أن بعض الباح الباحئين يسعون حاليآ


 هذه الدراسة وغيرها من دراسات فيبر للبلدان التي نصفها اليوم بأنها (انامية") كانت العقبات التي وقفت في طريق حركة التصنيع والتحديث" (ROI,v)

من الجائز تفهّم هذا الخطأ - بل يـجب تفهمه - في سياق تيار التنمية التطوري محدود الرؤية، في الفترة التي تلت الحرب الـي العالمية الثّانية مباشٌ

 لماركس؛ وكانوا أيضاً يحاولون التنظير حول التنمية، وتفسير سبب تقدّم


 التفكير التي ما زالت تزدهر في بلدات تسعى للتقدُّم

ربما انتشُعت مثل هذه التشوّشات حول فيبر في الأكاديمية الغربية ولكن ليس بسبب أنها مفهومة عالمياً . بل إنّ دارسي فيبر ممّن لديهم اليوم كيّير من
 والثيمات الكبرى التي تناولها فيبر أصبحت معروفة بمفكرين آخرين - غِدنز
(Giddens)، وفوكو، وبورديو، وغيرهـم ـ مــتن يــنـي تأثـيرهـم أنّ مـعظم السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين العاملين لا يتجاوزون تعارفهـم الموجز
 مفتتاً، بين جناح بعتقد أن الموضوعات الإنسانية غير التراكمية تبدّد وقتهم

 أو غيرهم من المتخصّصين.

## إجابة فيبر

إذاً ما الذي كان يحاجّ فيه فيبر في كتابه الأخلاق البروتستانتية وروية وروح
 والإسلام؟(T)" في المقام الأول، ومثلما حاولت البرهنة في مقامات أخرى ألخرى
 البروتستانتية (التي انتشرت عبر مذهب الأقدار الكالفيني (Calvinist)) كانت




 أل. ماكي (Mackie, 1965)، الذي حاجّ في أننا وبقلر كبير من أصداء الحـيرّ الحياة
 مجموعة شروط تصبح، مجتمعة، غير ضرورية ولكن كافية لإعطاء النتيجة(2)
(r) حول هذا التفسير وغيره من التفـيرات الأحدث لكامل أعمال فيبر ، انظر : الفصل الرابع من

 Marshall,) : حول فير، انظر (Chalcraft, 2006). ولمتابعة الجدال حول الأخلاق البرونستانتية، انظر (النا

 (أننا في الحياة اليومية نطلت مسـتى لالـببا على ذلك الـُرط (من بين شروط كثيرة) الذي لدينا بعض الـيطرة عليه أو قادرين على تيتيه.

الطريقة التي يطبق فيها هذا الشُرط على ظهور الرأسمالية الأول ربما






 فيبر كانت أن وجود هذه الشُروط الفنية والاقتصادية لـم تكـن كافية. فقـد

 إلى هناك) واضحاً في أن الصين التي زارها كانت قورة مذهلة أكثير تقدّماً ممّا تركه وراءه في أوروبا .




 لديانات العالم بأربعة جوانب رئيسة من البروتستانتية: فعاليتها، وعقلانيتها، أليا


 الذات؛ كانت محلّ تشجيع أو تمكين عند من تعاملوا مع هذه الرسالة معاملة جادة.

تيارات دينية أخرى غالباً مـا عرضت عدداً من هذه الصفات، ولكن
(0) (0) يمكن العثور على تلخيص جيد لهذه الشـروط في (Collins, 1986: 23-24 and 28)
 انظر (Brubaker, 1984) . للاطلاع على مدخل متميّز لفير حول العقلانية. ولإعادة بناء شامل لفكر فيبر فيما يتعلق بالعقلانية، انظر : (Schluchter, 1989).

نادراً ما كانت الأربعة معاً . الكونفوشيوسية، على سبيل المئال، كانت
 ولكن التاجر الناجح كان مِن شـأنه دائماً أن يرغب في في أن أن يصبح ابنه عالماً .
 تطبيقه العقلانية الكاملة في عقيدته الشُخصصية الزاهدة.

كانت البوذية عقلانية، لكنها ليست شديدة الزهد (كانت معادية خاصة
 الأكثر إخلاصاً . وفي سياقات تقلياليدية كانت أخلاقيا قياتها المعتادة أقل من من مسار


 أن التقسيم التراتبي، مثلما الحال في البوذية، بين الرهبان والمبان والعامة أساس في







 والدينية في جنوب آسيا عمل ضد تبنّيها أو أن يكون لها تأتيرٌ مستقلّ


 بل بالأحرى النتيجة المفاجأة وغير المقصودة لتر كيبة من الشروطا

 المعمول بها كاملة ومنتظمة من ديانات التان جنوب آسيا ـ لم يكن لها تبا تبعات فيما يتعلق بـرأأخلاقيات الحياة اليومية" لعامّة الناس :

ظهور مثل هذه [التبعات] في الغرب، أوّلاً ـ في الشُرق الأدنى ـ مع

 أن تأخذ التنمية بسهولة مساراً مطابقًاً لآسيا، خاصة الها ومثلما أثـار آخرون، لا يعدّ اهتمام فوكو بمسُروع البيوريتانية لصناعة الذات إلا إعادة صياغة من السؤال الجوهري عند فيبر حول الئل ظهور نور نوع جديد من الشخصية في تلك الفترة الخاصّة من التاريخ (V)

## فيبر حول الهندوسية والهند

نادراً ما كان المتخصصون في جنوب آسيا مدفوعين برغبة في الإجابة

 وعلى الرغم من ذلك، من المهم في هذا السياق أن يجد بعضهم إلهاماً في جوانب من عمله لا يجدها آخرون .

قليل من دارسي الهند أو الهندوسية الجادين اعتنوا بنظريات فيبر؛ إذ
 حول الطريقة التي غيّر بها البرهمة أسس أولور ألويتهم الدينية على مرّ الـيرّ القرون.
 ودور الكهنة البرهمة في تلك العملية (ROI, 9-21 and 43-44 ).
 (Kshatriyas) كقوة مقابلة وأفسـح المجال لادعاءات البرهمن - وحتى تلك الـك


 الأخيرة، ولكن من دون أن يؤدي هذا إلى أي إحياء ملحوظ للاهتما فتمام بفيبر .
 سلفاً الفرد (ROI, 169)، وهي نقطة ربما تعلّ إرهاصاً لحججج لويس دومون
(^)(Louis Dumont) الذي لم يعبأ على الرغم من ذلك بالاعتراف بفيبر كتأثير


 انطلاقاً من وجهة نظر استخدام اللغة وعلاقتها بالسلطة في فترات مختلفـة الفـة وهو كتاب شديد التعقيد سواء في استخدام المصادر الأصلية أم في تئناول الميل








 أكثر من موضوع في الوقت نفسه.

للأغراض الحالية فإنّ النقطة المهمّة هي أنّ بولوك يتجاهِ ولمل فيبر في ما يتعلق بجنوب آسيا وبالديانة الجنوب آسيوية بشكيل تا تام قُدُماً من دون تعقيب (في كتاب لا يمضي فيه فيه أي شيء تِئ تقريباً من دون تعنيب



 الفجّة، مثلما يراها، التي فسّر بها المؤرّخون انـون انتشار العقائد الهندوسية العليا والطقوس التي يرعاها . الملوك المتبنّون للهندوسية، سواء في شُبه القارة
(^) (Aellner, 1988:86 and 90) : للاطلاع على طرائق أخرى يمثل فيها فيبر إرهاصاً لدومون انظر ()

الهندية. أو جنوب شرق آسيا (ما يسمّيه غيرتز (دولة المسرح")، بوصفها
 والسلطة التي ليست وظيفية ولا ماركسية ـ وعلى الرغي مينم من ذلك ليس من من
 على الأقل فيما يتعلق بأسئلة النظرية السوسيولوبية الرية يؤخذ فيبر بجدية كافية كي يعتبر مستحقاً النقاش معه.

## تأثير فيبر في الدراسات البوذية


 دارسين("(1)، وبقدر ما صارت كتاباته عن البوذية مستخدمة، فإنها نادراً ما ما جاءت في سياق مجموعة أعماله الأوسع (11)
تعدّ الدراسة الأنثروبولوجية للبوذية الثيرافادا (Theravada Buddhism) غنية في الدراسات المتطررة والمركّبة من الناحية النظرية. في المرابـة المقام الأول ثمّة دراسة ملهمة بالتحليل النفسي للبوذية في بورما أجر اهـا سبيرو . (Spiro, 1970)؛ ؛ تم جاءت الدراسة التاريخبة البوبرية) (**) ـ القائمة على النصوص - التي أجراها . غومبريتش (Gombrich, 1971) حول سريلانيانكا، والعمل الأنثروبولوجي البنيوي حول شمال شرق تايلاند عند تامبياه(***)
(9) عـلى الأقل" في تقيـيــات رئيسـة للـمججال؛ ولكـن من الـضـروري الـنظر إلى إبـهـامـات (Santowsky, 1986) (Schluchter, 1984)، وكذلك) (1)
( • ( ) تبلورت هذه النقطة جيَداً على يد (Keyes, 2002: 246-247) .
(11 (1) للاكّلاع على تقييم لتأكيدات فيبر المـحّدّدة فيما يتعلّق بالبوذية في كتابه الديانة الهندية، انظر (Gellner, 1988)
 (Mahayana)


مع ثقافات مختلفة ومجتمعات دينية متنوعة . لمزيد من التفاصيل والمراجع، انظر موسوعة ويكيبيديا : <https://en.wikipedia.org/wiki/Theravada > (المتر جم) ).
(***) نسبة إلى كارل بوبر (Karl Popper) (المترجـم) .
 تخصّص في دراسة تايلاند وسريلانكا والتاميل وكذلك أنثروبولوجيا الدين والسياسة (المترجم) .
(Thailand of Tambiah) أخرى كثيرة، من بينها المقالات العديدة التي كتبها أوبيسكير (Obeyesekere) حول البوذية في سريلانكا، التي ربما اتصفت في بحثئها عن المعنى بأنها
 التحليل النفسي للأنثروبولوجيا التفسيرية والتي ستجعله فيما بعدُ مشُهوراً .
 تامبياه هي التي يمكن وصفها بأنها فيبرية تماماً في مجالها


 كاملاُ "ابوصفها ظاهرة حضارية) (Tambiah, 1976; 1984).

كان أوبيسكيـر أول من سكّ مصطلح "البوذية البـروتسـتـانتـيةه) (Protestant Buddhism) (Ir)(Anagarika Dharmapala) التي روّج لها المصلح أناجاريكا دارمابالا لالا وقد استخدم المصطلح في تحليلات لاحقة أجراها مع غومبريتش (Gombrich and Obeyesekere, 1988; Gombrich, 1988) (Seneviratne, 1999) - لإخفاقه في رؤية ما تحمله البوذية من الحتمالات التا التحديت والعقائلانية ـ فابن هذا، طبعاً، يفوت عليه نقطة أنّ البوذية البروتستانتية في سريلانكا لما لم تظهر

 كان عليه إظهار أنّ البوذية الثهروادية، بعبادتها الآثار، والتراتبية الروحية،
 (LeVine and Gellner, 2005)
(البوذية البروتستانتية) مفضّلين المصطلح الأكثر حيادية هالحدائة البوذيةه (Buddhist Moderism) . (*) مجموعة من الفلـفـات الصوفية وعلم الغيب تسعى لمعرفة أسرار الطبيعة والحياة، ولا سيـا أسرار الألومية وأصل الكون والغرض منه. وتعتبر جزءاً من الباطنية الغربية ـ سـنأتي إليها في هذا
 مساراً للتنورير والخلاص . للمزيد انظر موسوعة ويكييديا الإلكترونية: [htps://en.wikipedia.org/wiki/Theosophy](htps://en.wikipedia.org/wiki/Theosophy) (المترجم).

والنصوص المقدّسة المحفوظة في لغة مقدّسة لا تتوفّر للعامة، قد امتلكت هذه القدرات المحتملة قبل التأثيرات الاستعمارية.
ومثّلما أوضح كيس (Keyes, 2002: 246)، هنـاك طلاب أمريكيون كثر

 (Keyes, 1978; 1983; 1993)، وكيرش (Sirsch, 1975)، وسبيرو (Spiro, 1970)، . وناش (Nash, 1966) . ومن الاهتمام بفيبر الذي أثارته نقاشات مع ستيفن لوكس (Steven Lukes)، ومارك إلفن (Mark Elvin)، حاولت (ألن أنا نفسي تطبيق أفكار الإطار الفيبري على وصف بوذية المالهايانا (Mahayana Buddhism) في نيبال (Gellner 1992; 2001a)

## حالة المنظرِ المفقود:

## فيبر، وأورتنر ونظرية الممارسة

نتتقل في هذه النقطة إلى نوع آخر من التأثير، أو أونير لنقل نتص التأثير ؛ إذ



 يُنظر إليه على أنه المشكلة.

 ضمناً نظريته التفسيرية (تتمثّل رائعته لوكوس كلاسيكوس (locus classicus) في المقدّمة التي وضعها لكتاب تفسير الثقافات (The Interpretation of Cultures (1973) (1) لوني


 استدعى فيبر تبريراً لموقفه، فقد افترض أنّ فيبر أيضاً كان غيرتزيّاً (Geertzian).
(

من المثير للاهتمام في هذا السياق، مقارنة غيرتز مع لويس دومون. كل كل











 نفسها - بل ربّما أكثُر مثلما يجادل بعضهم - تابع لماكس فيبر

بدأت أورتنر مسارها المهني الأكاديمي بدرجة الدكتوراه في

 (صـدرت عام 19VA، وما زالت تطبع) . نشُرت في سلسلة تسمّى (ادراسات








 الوظيفية النمطية . وعلى عكس ما جاء في كتاب فورير هايمندورف النـير الـيربا في نيبال (The Sherpas of Nepal) (Fürer-Haimendorf, 1964)، لم يكن التركيز على

مرح شعب الشيربا وأرواحهم الطيّبة. وبدلاْ من ذلك، قدّمت أورتنر دراسة







 خلال طقوسهم. والشُيء الذي لم يتعرّض للنقاش هو حقيق ميقة أنها ـ بعيداً عن كونها جزءاً من (تقاليد الشُيربا القديمة) ـ ـ قدمت من التيبت فقط في في النصف


 نقلة بعيدة عن الموقف النظري الغريتزي (Geertzian) المحض

أفضـل مـقـاربـة لـمـوقف أورتـنـر هـي مـــالـتها النـــهـيرة (انظريـة في
 (Ortner, 1994 [1984])؛ ؛ إذ تبدؤها بالمطابقة بين فيبر وغيرتز، مثلما يفعل كثير

 تمركزت على الممارسة تستند إلى أساس غيرتزي (أو غيرتزي - فيبري)")




اعترافها، ميئاقاً أسطوريًاً.
ما معنى أن تكون (امنظّراً ممارساًّ؟؟ لقد أقرّت أورتنر بأن لفظ "ممارسة)"

 ماهيته ونقيضه، وهو ما كان بلا شكّ نقطة بناء ديالكتيك تاريخي يمكن

الظهور من خلالها. وقد كان أولأ نقيض تتبع بنى اجتماعية أو تاريخية أو

 الإمساك بما يكافح من أجله فاعلون بعينهم لتحقيقه. ثانياً، كان ألمان المصطلح
 (أليّ شيء: فأكد المفهوم بدلاً من ذلك أن جميع المنظومات (Bongo-Bongo) المفاهيمية، إذا أردتَ، هي أيديولوجيات؛ إذئ إذ إن الاعتقاد فيها عند بعض

 وقد رأينا أن هذا كان في في نظرتها الخاصـا

 رؤيتها استاتيكية أو لا تتغيّر

كان القصـد هنـا هو تصـوير هـذه القضـايا وتـجريبها في كتابها
 (High Religion: A Cultural nd olitical History of Sherpa Buddhism (Ortner, 1989)) وبينما كان هدف الكتاب النظري أن يكون مئالاً على (انظرية الممارسة)، ، فإنّ
 الشيربا في النصف الأول من القرن العشُرين . ومن المفترض ألن الشُ الشيربا قد هاجروا إلى المنطقة التي تقع أسفل جبل إيفرست (Mt . Everest) مباشرة (في



 الشيربا أديرة للرهبان الأعزاب في القرن العشرين فقط أحـئ وتبدأ أورتنر بالعودة


 المتنافسين، وهم في الغالب أخوة، ممّن لا يرثون بصورة متساوية . وكثير

من قصص الشيربا التاريخية الشفهية ترتبط بأحداث للمعارضة، سواء مادية أم

 وينبي له التنازل عن الساحة.

لم تكن أورتنر تسعى لإظهار أن تأسيس المعابد الأولى في القرنين











 للمشُاركة في تأسيس الأديرة كان من الممكن أن أن ينظر إليهـم بأنهم تبعوا المنظومة الثقافية في علاقاتهم بكبار القوم، "اعلى الأقلِ" بالمعنى المجازير" (Ortner, 1989: 167)

تنخرط شيري أورتنر، مثلما وصفت هي نفسها، في (العبة إقناع الزملاء
 لاعبة عالية المهارة، وهي واحدة من أفضل الانيل اللاعبين. وفي مقالتها (النظرية
 التأثير الماركسي في (نظرية الممارسة الأحدث)، تشير :

لكـن الحديث عن تأثير مـاركسي في كل هـذا يعـني فعلياً إضفاء
 الدمج بين الأطر الماركسية والفيرية. ففي الستينيات، كانت المعارضة

بين ماركس وفيبر - بوصف الأول (ماديّاً)" والثاني (مثاليّا") ـ ـد صارت
 ممّن يفسّرون الأعمال الماركسية بطريقة ما لجعلها متوافـة افقة تماماً مع

 ضمّن فيبر الاقتصادي في السياسي، كذلك فعل هؤلاء الكتّاب بتضمين السيطرة السياسية الاستغلال الاققتصادي. ومثلـما كان فيبر مهتماً، بصورة محورية، بالروح الجماعية (ethos) والوعي (consciousness)،


 الـجديدة" الذلي تجيزه أورتنر] يدور حول ما نـدين به للاثنـين معـاً
(Ortner, 1984: 147; 1994 [1984]: 391)
بهذا القول، تمضي أورتنر قدماً برشاقة(!) ". وقد نلاحظ هنا أنّ عدم







 التقدّم النظرية التي تزعمها فيما يتعلّق بـلانظرية الممارسة") نجدها فعليّاً عند
(I!) ألإثـارة الوحيدة الأخرى لفيبر المــابهة في الطول التي انتهت إليها في أعمال أورتنر هي في مقالتها "ميمنة النوع الاجتماعي" (Gender Hegemonies) (Ortner, 1996: 143-145)، نشنرت في الأصل •199. وتبدأ هنا من تميبز نيبر التحليلي الرئبس بين المكانة والسلطة، ملاوِيظة العلاقة



## خاتمة

ربما يكون السبب في ميل علماء الأنثروبولوجيين الاجتماعيين والثقافيين





 رئيس، لأن الأنثروبولوجيين، ببساطة، لا يفكرون بفيبر كثيراً أ

وعلى الرغم من حقيقة أن فيبر، من منظور فكري بحتر، كان كان ليخدم

 (de-Parsonizing Weber)

 حدودي موجود في أغلب السياقات الراسخة التي بجد فيها الأنتروبا الوبولوجيون

 أكثر بكثير من الأنثروبولوجيين، ودائمأ كان لديهـم مطالب أكثر معقولية عند الخزينة العامة مقارنة بالأنثروبولوجيين .

وبقدر توصل الأنثروبولوجيين إلى ثيمات فيبرية، فإنهم اكتسبوها ـ من

 فيبر (مئلمـا أشـار إلى ذلك آلخرون: (Gordon, 1987: 297 ). والرابط بـبـن
 الذات" بخاصة الغربية والحديئة، والطريقة التي تظهر بها الرؤية البرا البروتستانتية
 فنّ الحكم ـ تلك الثيمات الأساسية التي يمكن العثور عليها عند فيبر قبل

حتى أن يستكشفها فوكو(10). ويوضح برايان ترنر (Bryan Turner) هنا أنّ
 (Turner, 1992: 129). وهو في الحقيقة مؤشَّر على قدر النقاط المشتركة بينهما (17)

قصة شبيهة حول الأسلاف المفكرين المهملين والمجمّعينين يمكن سردها حول الدراسة الأكاديمية للبوذية والهندوسية، على الرغم الونم من أنها أقلّ معقولية



 يتعرض للتجاهل أو الرفض، وهي وهو معروف بميول استشراقية بالية. وأصبحت اليتا
 بالسلطة والثقافة والتاريخ والفعالية والتي عالجتها شخصيات رائجة حالية حقيقة منسية.
(The Disciplinary Revolution) استكشف هذا الرابط غورسكي بألمعية في الثورة الانضباطية (10) (
 الصغرى (Gicropolitics) (Gorski, 2001:28) (
(17) يخلص ترنر إلى أنه: "المَ يقدّم فيبر أو فوكو تفــيراً في حُلب فينومينولوجيا الجسـد النـنـيط
 الفينومينولوجيا مطلوب، بصورة جوهرية، في أيت تناول للفعالية إلا أنها مسألة لا يمكن تناولها هنا الها
. (Turner, 1992: 138)

## المراجع

Brubaker, Rogers (1984). The Limits of Rationality: An Essay on the Social and Moral Thought of Max Weber. London: George Allen and Unwin.

Chalcraft, David J. (2006). "Max Weber." in John Scott (ed.). Fifty Key Sociologists: The Formative Theorists. London: Routledge, pp. 203-209.
$\qquad$ and Austin Harrington (eds.) (2001). The Protestant Ethic Debate: Max Weber's Replies to His Critics, 1907-1910. Liverpool: Liverpool University Press.

Collins, Randall (1986). Weberian Social Theory. Cambridge, MA Cambridge University Press.

Fürer-Haimendorf, Christoph von (1964). The Sherpas of Nepal: Buddhist Highlanders. London: John Murray.

Geertz, Clifford (1973). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books.

Gellner, David N. (1982). "Max Weber, Capitalism, and the Religion of India." Sociology: vol. 16, no. 4, Repr. with revisions in: David N. Gellner, The Anthropoiogy of Buddhism and Hinduism: Weberian Themes. Delhi: Oxford University Press, pp. 19-44.
$\qquad$ (1988). "Priesthood and Possession: Newar Religion in the Light of some Weberian Concepts," Pacific Viewpoint: vol. 29, no. 2. Repr. in: David N. Gellner, The Anthropology of Buddhism and Hinduism: Weberian Themes. Delhi: Oxford University Press, pp. 85-105.
(1992). Monk, Householder, and Tantric Priest: Newar Buddhism and its Hierarchy of Ritual. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
(2001a). The Anthropology of Buddhism and Hinduism: Weberian Themes. Delhi: Oxford University Press.
$\qquad$ (2001b). "Introduction," in: David N. Gellner, The Anthropology of Buddhism and Hinduism: Weberian Themes. Delhi: Oxford University Press, pp. 1-16.

Gombrich, Richard F. (1971). Precept and Practice: Traditional Buddhism in the Rural Highlands of Ceylon. Oxford: Oxford University Press. Reissued in 1991 as Buddhist Precept and Practice. Delhi: Motilal Banarsidass.
(1988). Theravada Buddhism: A Social History from Ancient Benares to Modern Colombo. London and New York: Routledge.
and Gananath Obeyesekere (1988). Buddhism Transformed: Religious Change in Sri Lanka. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Gordon, Colin (1987). "The Soul of the Citizen: Max Weber and Michel Foucault on Rationality and Government." in: Sam Whimster and Scott Lash (eds.). Max Weber, Rationality and Modernity. London: Allen and Unwin, pp. 293-316.

Gorski, Philip S. (2001). The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the Modern State in Early Modern Europe. Chicago, IL; London: University of Chicago Press.

Kantowsky, Detlef (ed.) (1986). Recent Research on Max Weber's Studies of Hinduism. Munich: Weltforum Verlag.

Keyes, Charles F. (1978). "Structure and History in the Study of the Relationship between Theravāda Buddhism and Political Order." Numen: vol. 25, no. 2, pp. 156-170.
(1983). "Economic Action and Buddhist Morality in a Thai Village." Journal of Asian Studies: vol. 42, no. 3, pp. 851-868.

Keyes, Charles F. (1993). "Buddhist Economics and Buddhist Fundamentalism in Burma and Thailand." in: M. Marty and S. Appleby (eds.). Remaking the World: Fundamentalist Impact. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 367-409.
(2002). "Weber and Anthropology." Annual Review of Anthropology: vol. 31, pp. 233-255.

Kirsch, A. Thomas (1975). "Economy, Polity, and Religion in Thailand." in: G. William Skinner and A. Thomas Kirsch (eds.), Change and Persistence in Thai Society: Homage to Lauristan Sharp. Ithaca, NY: Cornell University Press, pp. 172-196.

Krieken, Robert van (1990). "The Organisation of the Soul: Elias and Foucault on Discipline and the Self." European Journal of Sociology: vol. 31, no. 2, pp. 353371.

LeVine, Sarah and David N. Gellner (2005). Rebuilding Buddhism: The Theravada Movement in Twentieth-Century Nepal. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Mackie, J. L. (1965). "Causes and Conditions." American Philosophical Quarterly: vol. 2, pp. 245-264.

Marshall, Gordon (1982). In Search of the Spirit of Capitalism. London: Hutchinson.
Nash, Manning (ed.) (1966). Anthropological Studies in Theravada Buddhism. New Haven, CT: Yale University Press. (SE Asia Studies)

Ortner, Sherry B. (1978). Sherpas through their Rituals. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
(1994 [1984]). "Theory in Anthropology since the Sixties." Comparative Studies in Society and History: vol. 26, pp. 126-166. Repr. in: Nicholas B. Dirks. Geoff Eley, and Sherry B. Ortner (eds.). A Reader in Contemporary Social Theo$r y$. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 372-411.
(1989). High Religion: A Cultural and Political History of Sherpa Buddhism. Princeton, NJ: Princeton University Press.
(1996). Making Gender: The Politics and Erotics of Culture. Boston: Beacon Press.
(1999a). "Introduction." in: Sherry B. Ortner (ed.). The Fate of "Culture": Geertz and Beyond. Berkeley, CA: University of California Press, pp. 1-29.
(1999b). "Thick Resistance: Death and the Cultural Construction of Agency in Himalayan Mountaineering." in: Sherry B. Ortner (ed.). The Fate of "Culture": Geertz and Beyond. Berkeley, CA: University of California Press, pp. 136-163.

Pollock, Sheldon (2006). The Language of the Gods in the World of Men. Berkeley. CA: University of California Press.

Schluchter, Wolfgang (ed.) (1984). Max Webers Studie über Hinduismus und Buddhismus. Frankfurt: Suhrkamp.
$\qquad$ (1989). Religion, Rationalism, and Domination: A Weberian Perspective. Translated by Neil Solomon. Berkeley, CA: University of California Press.

Schroeder, Ralph (1992). Max Weber and the Sociology of Culture. London: Sage.
Seneviratne, H. L. (1999). The Work of Kings: The New Buddhism in Sri Lanka. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Spiro, Melford E. (1970). Buddhism and Society: A Great Tradition and its Burmese Vicissitudes. $2^{\text {nd }}$ ed. Berkeley, CA: University of California Press, 1982.

Tambiah, Stanley Jeyaraja (1970). Buddhism and the Spirit Cults in North-east Thailand. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
(1976). World Conqueror and World Renouncer. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
$\qquad$ (1984). The Buddhist Saints of the Forest and the Cult of Amulets: A Study in Charisma, Hagiography, Sectarianism, and Millennial Buddhism. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Turner, Bryan L. (1974). Weber and Islam: A Critical Study. London: Routledge and Kegan Paul.

Turner, Bryan L. (1992). Max Weber: From History to Modernity. London and New York: Routledge.

Weber, Marianne (1988). Max Weber: A Biography. Edited and translated Harry Zohn. New Brunswick, NJ; London: Transaction Publishers.

Weber, Max (1916-1917). "Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen (Dritter Artikel): Hinduismus und Buddhismus." Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik: vol. 41, no. 3, pp. 313-744; vol. 42, no. 2, pp. 345-461; vol. 42, no. 3:, pp. 687814. Repr. in: Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, ii. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1921. Reissued 1996 and 1998 in standard edition of Weber's works, ed. H. Schmidt-Glinzter, Mohr-Siebeck.

Weber, Max (1958). The Religion of India: The Sociology of Buddhism and Hinduism. Edited and translated by Hans H. Gerth and Don Martindale. New York: Free Press.

Weber, Max (1976). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Translated by Talcott Parsons, $2^{\text {nd }}$ ed. London: Allen and Unwin.

> قر اءات مقترحة

Gellner, David N. (2001a). The Anthropology of Buddhism and Hinduism: Weberian Themes. Delhi: Oxford University Press.

Gorski, Philip S. (2001). The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the Modern State in Early Modern Europe. Chicago, IL; London: University of Chicago Press.

Kantowsky, Detlef (ed.) (1986). Recent Research on Max Weber's Studies of Hinduism. Munich: Weltforum Verlag.

Keyes, Charles F. (2002). "Weber and Anthropology." Annual Review of Anthropology: vol. 31, pp. 233-255.

Ortner, Sherry B. (1994 [1984]). "Theory in Anthropology since the Sixties." Comparative Studies in Society and History: vol. 26, pp. 126-166. Repr. in: Nicholas B. Dirks, Geoff Eley, and Sherry B. Ortner (eds.). A Reader in Contemporary Social Theory. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 372-411.

Weber, Max (1958). The Religion of India: The Sociology of Buddhism and Hinduism. Edited and translated by Hans H. Gerth and Don Martindale. New York: Free Press.
(لفصل) (الثالث)
مـاكس فيـر
اللين والتحديث
هانز جي. كيبنبرغ

 دراسته في برلين في عام 1 1^^، حيث نـئ نال درجة الدكتوراه في عملِ حول




 لأسباب صحية. وفي عام 1919 قَبِلَ تعيينانٌ في جامعة ميونخ، حيث وا وافته المنية في عام • 19 .

شروط صعود الرأسمالية
 الزراعيين في مزارع تقع في بروسيا الشرقية . وفي تحليل البيانات ميّز فيبر

 قصد الوجود الألماني في المنطقة. ولكن عند عند الالتزام بطريقتهم التقليدية في

 على اهتمامه الشُديد بشُروط التغيّر إلى اقتصاد رأسمالي وتبعاته .

لم ير فيبر ظهور الاقتصاد الرأسمالي بوصفه أمرآ واضحاً بحّلّ ذاته، ،
 قــديـمـةة"The Social Causes of the Decay of Ancient Civilization"، فـي عــام



 انخرطت بقوة في الصناعة والتجارة. بعد القرن الثاني الميلادي، وبيل وبسبب عهد





 سمح بالتدمير الكارئي الني أدت إليه الهجرات الجماعية.

كان مذهب فيبر أنّ هذا النوع من الدمتج الاجتماعي هو ما يحلّد مصير
 الحديث، بدا على نحوِ خاصٍّ خطرآ في رأيه: (إضفاء الطّابع البير البيروقراطي (bureaucratization)
 واستمرّت هذه المشُكلة في إزعاج فيبر : (افي مواجهة الجه هذا التفوّق الذي تنطوي عليه عملية البقرطة، كيف يظلّ ممكنـاً إنقاذ بعض ما مبرّ تبقّى من

(Weber, 1914-1918 [1984]: 465)

## الأخلاق الدينية وروح الرأسمالبة

فيما يتعلّق باقتصاد رأسمالي لا تعدّ الشُروط السياسية وحدها الضا كافية. ومن تَمّه، يمكن إضافة موضوع فيبر الذي أفرد له مقالته الشُهيرة الأخلاق

(Capitalism) Weber, 1904-1905 [1930] and [2002]) إلى الرابط بين الديانات البروتستانتية والرأسمالية، لكنه أول مَن ألـن حاول تقديم
 روح اُلجماعة؛ لأنها أولاً كان عليها إسقاط معارض قوي : (التقليدية")
.(traditionalism)
إنّ الشخص لا يرغب "بطبيعته") في تحقيق مزيد ومزيد من المـال، بل


 من العمالة الاقتصادية ما قبل الرأسمالية (Weber, 1904-1905 [2002]: 16) .

لم تتلاشَ هذه المقاومة العنيدة التي عزاها فيبر إلى الطبيعة البشرية، من



 التأثير، فقد كان فيبر في النهاية مقتنعاً بأنّ حجّته حول النّ الأصول البّا البيوريتانية (لنمط منهجي من سلوكيات الحياة يعزّز تطوّر الرأسمالية الغربية،
 ("تصحيح عزلة هذه الدراسة ووضعها في علاقة مع التطوّر الثقافي بأكمله")
 بعض التفاصيل القيّمة حول هذا التحوّل في فكر فيبر .

عندما استأنف - في عام 1911 تقريباً ـ دراساته حول سوسيولوجيا
 اليهودية والإسلام. أراد إذّاكُ أن يبحث علا


 فنط، وهو تأثير عناصر الوعي الدينية في الحياة الاقتصادية اليومية، فقد

أخذ على عاتقه هنا مهمة أكبر أيضاً - هي البحت في تأثبر الشُروط
 أفكارها الدينية والأخلاقية (Marianne Weber, 1926 [1988]: 331)
 - |9Y| الذي كتبه عام $191 \mathrm{C} \mid$ ولم ينسر إلا في عام
 (The Economic Ethic نشر دراساته حول الأخلاق الاقتصادية للديانات العالمية) بصورة منفصلة، فإنه لـم برهـا قائمة لـذاتها؛ بلا بل
 المنهجي" (ورد هذا الاقتباس في خطاب أرسله إلى بول سيبك (Paul Siebeck)
 الدراسات أول مرة - ديانة الصين (The Religion of China) ـ أوضح فيبر أنـانـا كان مخطّط لها أن تصدر في الوقت نفسه الذي صدر فيه كتاب الاقت الوتصاد


 الأخلاق البروتستانتية وروح الر أسمالية بغية تضمينه خلاصا الات ورات وردت في كتابه
 ( Religions)
 مراراً وتكراراً الطبيعة المنهجية لسوسبولوجيا الدين عنده. ولكن كيف لنا أن نصف ذلك؟

## نزع السحر بوصفه مساراً دينياً خاصاً نحو الحداثة

 والإسلام، وعلاقتها بالأخلاق الاقتصاديادية، حقِّق فيبر اكتشافاً مثيراً، وقد سردته ماريان فيبر على النحو الآتي:

 العلاقة بين حُسن الحظّ والجدارة، تراه يسعى لتبرير المعاناة، والخطيئة
(*)(theodicye) (الثيوديسيا" (الموت تبريراً يرضي عقله خالقاً نوعاً من
 (العقلنة" (rationalization) حلّ المفاهيم السحرية وارية واتنزع السحرر" عن
 وهنا، بعد تفكيك صورة العالم الأولية، يظهر ميلَيْن : ميلاً إلى التمكّن




 تطوّرها على يد الإغريق، وهي الطريقة التي تبنّاها في عصر الإصلا الصا
 [الغربية] الخاصة والدور الذي اتخذنته مع الثقافة الغربية أحد أكثر
 الدين والاقتصاد إلى بححث أكثر شُمولية في الطبيعة الْخاصة التي تميّز كامل الثقافة الغربية (Marianne Weber, 1926 [1988]: 333).
من تلك المرحلة فصاعدلاً، تُصوٌّرت عملية (انزع السحر") في تفكير فيبر بشكل مركزي بأنها تدور حول الدين .
برز مغهوم (انزع السحر) (disenchantment) أول مرة في عام
 السوسيولوجيا التفسيرية). في الوقت نفسه عمل فيبر على جزئية (الميجّ المتمتمعات


 الرغم من أنّ هذا الموقف تغيّر مبكراًٌ مع ظهِور النساحر : (الآن يُمّة دورٌ


 أوغسطينوس، والثيوديسبا الإيرنينية نسبة إلى القديس إيرانيوس (Irenaeus). لمزيد من التفاصيل، انظر موسوعة ويكيبيديا مستخدماً المصطلح بالإنكليزية (المترجم) .

أيضـاً لتجارب معينة، تأتي بترتيب مختلف يجعلها تدل على شيء ما ما . فالسحر يتحوّل من تلاعب مباشر للقوى إلى نشاط رمزي" (Weber, 1978: 403).
 (intellectualism) السحر ، أي تفقد دلالتها السحرية، ومن هنا فهي ببساطة (تكون)" و(تحدثان" لكن من دون أن تدلّ على شيء" (Weber, 1978:506) . وكان هذا التطوّر ، في التي رأي فيبر، هو ما ما سلب العالم معانيه الموروثئة وفي النهاية حوّل الدين إلى عالم منفصل لحاله.

ويرى فيبر أنّ مفهوم نزع السحر يشـير إلى علاقة متبادلة بين الدين والتحديث. فهو متميّز بوضوح عن مفهوم العلمنة، الذي يستخديمه أليّا ألياً، ولكن كمفهوم قانوني. ومفهوم نزع السـحر لا يشير إلى صعود عانير عالم بلا إله (مثلما يبدو أن ميريان فيبر تقترح)، ولكن تحول الدين إلى حيز نظري وعملي لحالهي مرتبط بالتجربة التي لا يمكن تجنبها المتمثلة في عالم خال من المعنى

## بناءُء تاريخٍ دينيٍ

نالت أطروحة فيبر، حول عدم إمكانية ظهور الثقافة الحديثيثة دونما الأخذ في الاعتبار التاريخ الديني، تعضيداً عبر النموذجين الجدين الجيدين اللذين حظيا بالقبول في الدراسات الدينية منذ عام . .19. في بريطانيا العظمى حلّ


 الدينية مساعداً للغاية على محاولة ماكس فيبر تصور تحديثِ فيما يتعلق بالتاريخ الديني، والعكس.
(*) عن اللاتينية (anima) وتعني النفس، الحياة، الروح، وهو اعتماد دينيًّ بأن مـختلف الأثباء

 Alf Hornborg, "Animism, Fetishism, and Objectivism as Strategies for Knowing : من السُعوبا الأصلية (or not Knowing) the World," Ethnos: Journal of Anthropology, vol. 71, no. 1 (2006), pp. 21-32.
(الهترجم)






 العالـم الحديث . وقد تبنّى ماكس فيبر مقاربة مارت مثلما فعل كثير وـيرون غيره من دارسي الديانات في ذالك الوقت.

ثّمة نموذجٌ دراسيٌّ ثانٍ انبّق من المدرسة الألمانية؛ إذ كان المستشرقون
 البريطانيون، بل انخرطوا في المعاني الدينية واستعمالاتها الذاتية. أصبان الصان
 المعاصرة Die Kultur der Gegenwart. وفي عام 19-7، صدر عمان الحان أحدهما عن الديانات الشرقية، والثاني عن المسيحية وكذلك إسرائيل واليهودية وأصبح بعض أبرز المساهمين في هذين العملَين مراجع معتمدة لكتاب فيبر
 (Ignaz Goldziher) في إسرائيل واليهودية، وإغناز غوللزيهر (Julius Wellhausen) في الإسلام، وهرمان أولدنبرغ (Hermann Oldenberg) في الهندوسية والبوذية . تختيّل هؤلاء المستشرقون الألمـان الدياناتِ قوين دافعةً في إرساء مواقف إيجابية أو سلبية تجاه العالم. . وفي إسهامه قدّم يوليوس فلهاوناوزن (191^ - 1^£๕) وكشفت تحليلات نقدية للتوارة أنّ سفر موسى الخامس، سفر الـنـر التثنية، كان هو الكتاب الذي وجد في عام TY TY قبل الميلاد في المعبي في في في



 إرضاءه كان يتطلّب ولاء لوصاياه وطاعة لها. ولكن عندما هُدِّدت مملكة

يهوذا (Judah) فقط بهزيمة عسكرية، قَبِلَ الملك والكهنة هذه الرسالة؛
 الأخلاقُ اليهوديَ الحقيقيَ، ولكن ظهرت الئرت قضية جديدة؛ إذ إنّ المؤمنين
 صعود نوع من الثيوديسيا. وكان لهذا التفسير الذي قدَّمه فلهاوزن تاون تأئير
 رئيسان في بنائه مراحل نزع السحر .

وعندما تناول فيبر التاريخ الإسلامي، اعتمد على إغناز غولدزيهر




 القانوني والسياسي الخالص وأرسوا إنكار العالم باعتباره شكلاً محترماً كثيراً من التقوى الطوعية.



 والأخلاق. وعلى الرغم من ذلك، لم تكن مقاربة هنه الآلهة عبر التضحية

 والسحر ظهر مفهوم البرهمن (Brahman)، المفهوم أنه جوهرٌ ثـابتٌ للكون، جوهرٌ حاضر أيضاً في الفرد (كمبدأ للحياة الروحانية عن الكون (انيان (Atman").
 الكارما (karma) [أي عمل الفرد الذي يحدد مستقبله خيراً أو أو شراً بحسب فعله]، فقد شحّلت مصفوفةً ظهرت على ألى أساسها الجاينية والبوذية بوصفهِما ديانتين لإنكار العالم.

وقد كشُفت الإسهامات في دليل بول هنبرغ عن وجهة نظر خاصة في

 قد كوّنت الركيزة المعلوماتية عند عدد من الفلاسفة . وقد قسّم هرمان سيان الِيبك في أحد المراجع الديانات التاريخية إلى ثلاث فئات : الديانيانات الميات الطبيعية،

 الخلاص، التي تفترض وجود تناقض بين وجود الها وواقع الشرّ في العالم، وعزّزت اتجاهاً نحو إنكار العالم (Siebeck, 1893:49). اعتمد مفهوم سيبك كلّه على فهم للتاريخ الديني ينتهي بـر(إنكار العالم"، .

## الأصولُ الدينيةُ للمؤسّسات الحديئة والاتجاهات

أبتبت هذه المقاربة على نحو خاصرٌ جاذبيتها للدارسين الألمان، ممّن رفضوا معظم الوقت، فكرة أن التاريخ حَخَمَته قوانين طبيعية موضوعية مِية،


 دمجوا التاريخ الديني في تحليلاتهم للتحديث، مقلّلين في ذلك من أثر

وإنْ قراءة محاضر الاجتماع الرسمي الأول للسوسيولوجيين الألمان، ، الذي انعقد في فرانكفورت في عام • 191 (Troeltsch, 1911) ليـدلُّ أفضـل

 الكنيسة، وهي تنظيمٌ يدير وسائل الخلاص النـي (النمط الأكثير قوة في رأي



 في الوقت الذي تمسّكت بالإيمان في العالم الآخر ، تبنّت مذهب الرواقية
(Stoicism)، مميّزةَ قانوناً طبيعياً كاملاً متجسّداً في الإنسان يحكمه العقل عن
 مقابل الكنيسة، رفضت (الطوائف" الرؤية النسبية للقانون الطبيعي ولمي تلمي تعترف إلا بالمقتضيات الأخلاقية الصارمة ليسوع في موعظة الجبلل. وأخيراً أنكر (التصوّف" الصحة المتأصّلة للنظام الطبيعي أساساً واعتمد على نور إلهي
 العملية المختلفة نحو العالم التي ولّدتها المسيحية في مسار التاريخ الغربي وكان لها أثرٌ في الثقافة الحديئة.

في الاجتماع، أثار عرض ترولتش في الحال جدلاً محموماً بين فرديناند



 أولأ: عارض تونيز، الذي حاّج في أن أشكال الميال المسيحية الاجتماعية المختلفة
 هذا التفسير، متمسّكاً بأنّ العداوات الدينا



 المتحدة ـ البلد الذي اعتبره فيبر الأكثير تديّناً من حيث عدد المئ المؤمنين ومستوى






 ضروريةً لإثبات قناعات المرء؛ وهذه الممارسات تمزج جميع أنواع الدين

ببعدٍ اجتماعي. وكانت ملاحظات فيبر هنا إرهاصاً لعمل لاحق يؤكّد الأثر الهائل لديانات رفض العالم في صعود المؤسّسات والاتجاهات الحانـاتلايثة.

## تشريح "الفعل" :

## التحفيز مقابل المعنى، والعقلانية مقابل الصواب





 أعلن فيبر أنه ينوي (افصل المعنى المقصود ذاتياً فصلاً حادّاً عن المعنى



 في التمييز بينهما فقط، بل في الغالب عالنجهما بقصد كما لو كانا منا منسجمين






 جذوراً في البعد اللاعقلاني من أبعاد الحياة البسرية ـ وهو زعمّ محوريّ لما لما




 أن المعنى يختلف عن الدوافع الشخصية، وأنه ينغي استرداده بالملاحظة لا

بالتعاطف. عندما يقدّر المرء هذه الحجّة، عندئذِ فقط يمكنه فهُمُ اهتمام فيبر بالبحث عن معاني تحكّم التفاعلات الاجتماعية. مثل هذه المعاني تتولّد في المجتمعات الدينية.

وفي ارتباط وئيق بالتمييز الأول نجد تمييزاً آخر يضعه فيبر بين الفعل العقلاني والصحيح:

الفعل الأداتي العقلاني الذاتي والفعل الموجّه (ابشُكل صحيح") نحو
 تماماً . الفعل الذي يسعى الباحت لتفسيره قد يظهر له في أعلى درجة عفلانية من الناحية الأداتية، ولكن موجّهاً إلى افتراضات البات عن الفاعل



 ينبغي أن يقبل التدين علاقات للمعنى لاعقلانية (ذاتية) بصورة متزايدة (أخلاقية أو تصوّفية، على سبيل المثال) (Weber, 1913 [1981]: 154-155).

أصبح هذا التمييز نقطة الانطلاق لتحليل الدين في قسم (المـجتمعات الدينيةه| :
(السلوك المحقّز بدافع ديني أو سحري هو سلوك عقلاني نسبياً، ولا

 السلوكيات بين الصفات التي يمكن عزونا
 بوصفها لاعقلانية، ومن تَم توصف الأُفعال المتعلقة بها بأنها (اسحرية") (Weber, 1978: 400)

وبعبارة أخرى، أنه في الوقت الني تستقلّ فيه (اعقلانية) إدارة الحياة عن الدحض أو التصديق بواسطة الدليل الإمبريقي، فهي من نا ناحية أخرى،
 حجم المعرفة بل الاعتراف بالأخلاق والتصوّف كوسـائل ذاتية من تأمين

المرء معنى لحياته. والمكانة الأساسية لننٍ السحر عن العالم لا تكمن في مجال المعرفة، بل في المعنى المتشُّل دينياً.

## الدينُ كفعلٍ جماعي

تصوّر فيبر الدين (انمطاً خاصاً من الفعل الجماعي) (Gemeinschaftshandeln )

 (Lichtblau, 2000) كان فيبر في حاجة إلى مفهوم يوضح صـلاحية العقلانية من دون الرجوع إلى الصواب أو الدوافع السيكولوجية الشخصصية، وقد أدخل هنا
 (Eigengesetzlichkeit)؛ فهي ملحقة بالتفاعلات الاجتماعية باعية بوصفها "اعلاقة






 والصور الملموسة من التنظيم الاقتصادي : سواء في عرقلة الوا أو استبعاد بين بعضها بعضاً ـ سواء أكانت (املائمة) أم (اغير ملائمة) فيما يتعلق بيعضها بيرا بعضاً . وهذا المنظور إنما يفسّر اهتمام فيبر المستمر بالمجتمعات المات الدينية كمصفوفة للمواقف

 العلاقات البينية بين أنماط الأفعال الجماعية والأنظمة الاجتماعية.

في تجنبه المهمة الصعبة من تعريف الدين عموماً، يرى فيبر أنّ فهـم


 دينية وسحرية هي صور موجًّهة إلى هذا العالم"ا . وفي توضيح هذه النقطة

الأخيرة، اقتبس فيبر من الكتاب المقدّس الكي يحسن إليك. . . ولكي تطيل



 السلوك الديني وغير الديني، في نظره، فقط في التوقِعات الذاتية للفاعل، لا في نمط الفعل نفسه.


 مفهوم تاريخي لا يمكن أن تحدّده طريقة التعريف، الا بلّ مدّ من أن يتألّف من من عناصره الفردية المأخوذة من الواقع التاريّاريخي"، . و"هذا في طبيعة ا(تشكّل





 وأداة النمط المثالي تمكّن الباحث من التعر التعرف إلى (المعنى") الذاتي حتى في في
 تبادل المعنى العملي بين الأفراد والطبقات تتخلّل الرؤى والأخلاق الألوا العالمية للمجتمعات الدينية النظم الاجتماعية للقانون والسياسة والاقتصاد أيضاً .

## أنماطُ الجماعات الدينبة

بغية تسليط الضوء على الأنماط المختلفة من الأفعال الجماعية الدينية، يبني فيبر على مفهوم (التمثئل الرمزي" (symbolic representation) الذي قدَّمه

 المقدّس، اسسفر التينةه، الأصحاح \&، الآية • \&] (المترجم).

هيرمان يوزنر (Hermann Userner) في عام 1^97، وقد وبد كان الخيار راسخاً؛
 التعبير الرمزي الإنساني. فالتجربة الإنسانية الأولى بالقوى التي يصعب فهمها الـنـا

 لقد تبلورت هذه القوى إلى كائنات روحية مميّزة لبّت مسعى الإنسـان إلى العيش في (عالم ذي معنى").

وفي رأي فيبر، سار هذا المسعى يداً بيد مع ظهور أنماط مختلفة من


 أتباعهم. وعلى الرغم من تحدّثّه باستمرار عن التنمية، فإنه لا يقدّم بيانـانـات تاريخية بوصفها حالاتِ لتطور خطي بل بو بوصفها دلِيلا على التباين، وذلك التك مثلما يبين في أمثلته المأخوذة من الماضي والحاضر أيضاً.

نقطة البداية هي الساحر، شخخصية تتمثل كاريزمتها في النشوة. ا(ففي نظر
 تحدث في صورة اجتـماعية، المـجون أو طقوس العـربـدة، وهي الصـي الصورة

 صور أكثر اعتياداً . وفي هذا السياق، يشير فيبر إلى الاعتماد المتمتبادل بين

 [اجتماعي] ما أن يكون مضموناً بصفة دائمة، فإنه ينبغي أن يكون لديه الْيه هنا



 (Weber, 1978: 430). وقبول هـذه الـمسلّمة، تاريخياً أثـار انتشــار الأنظمة القانونية والمقتضيات الأخلاقية، في الوقت الذي تستخلص فيها وبصورة

متزامنة الوعي بالصدع بين التوقّع والتجربة الحتمية لواقع خالِ من المعنى.


 تجري أيامه التمييز بين الها الصارم المتع النعالي الذي
 الأول ساد في الشرق الأوسط وكان في صميم سلوك الاني الحياة الغربية العقانلانية،


 ميتافيزيقية)، ، بدافع التفكّر في الأسئلة الأخلاقية والدينية والئلية وافهم العالم كأكوان
 دوراً حيويَّاً في قمع الاعتقاد في السحر وتعزيز نزعه عن العالم.
عندما شُملت هذه المجتمعات ـ حول المتخصصّصين ـ عامةً الناس، كا كان
 (اينبغي أن يقدّمه الدين للطبقات الاجتماعنماعية المختلفةّ) (Weber, 1978:491).
 أخلاقية توافقت مع موقفها الاقتصادي والسياسي. ذلك، أن التنفيّيلات


 وكانت التفضيلات الدينية للطبقة البرجوازية أقل رسمية، معتمدة على الوضع الاقتصادي للبرجوازية وإمكانية وصولها إلى المزايا السياسية.

## الديانات تعمل في عالم منزوع السحر

وجه فيبر مقارنته إلى الديـانـات التي طوّرت تديبناً تتجمّعياً متكامـل

 العالم كوسيلة للخلاص؛ إذ إنْ فيبر يرى أنه كلما أصبحت إحدى ديانات

الخلاص أكثر تطوراً وممنهجة ومتبناة داخليًّاً بوصفها (أخلاقاً من الالتزامه")،
 توتراتِ استخلصت صوراً من التديّن .

وقد رسـم فيبر أول مرة هذا التححليل الـئوري حقّاً للدين في العـالـم

 تأملات متوسطة (Weber, 1915 [1946]). وتنشـأ التوترات بات بالضرورة بين الأخلاق متطلبة حباً أخوياً وفضاءات محايدة أخلاقياً من اقتصاد وسياسة
 التوترات هذه إما بالْفرار من العالـم أو السيطرة عليه، سواء بالتصوّف أو
 بالديانات التي تعمل في العالم منزوع السحر .

لـم يتصوّر فيبر الثقافة الحديثة ثمقافة بلا إله، مئلما تشير مريان فيبر في

 فعندما تخلت الكالفينية (Calvinism) عن تحريم الربا، بسبب قون قوى الاقتصاد المتأصلة، نظمت الصدقة للفقراء والمحتاجين .


 سلمية الفرار من العالم أو توظيف فعال لقوة تحارب قوى الخطيئة . وفي حالة الـة
 ذلك الرفض المنافس للعالم: أصبحت النشوة والفنّ كلاهما وسيلة للفرار ا"يدا الهيكل العظمي الباردتان للأنظمة العقلانية) (Weber, 1915 [1946]:347).

فكلما تناقصت قدرة معمري الثيقافة الحديئة على إيجاد معنى في
 بشكل أكبر . وفي هذا السياق، فإن الديانيات المات المتوارئة من الماضي تتحول إلى مصادر لسلوكَ الحياة، تأسيساً على القرارات الفردية الذاتية. ووْراء هذا



 نضالها الأبدي مرة أخرى مع قوى أخرى" (Weber, 1917: 149).
على مدار سنوات، كانت سوسيولوجيا الدين عند فيبر تُقرأ كنظرية عن
 وصارت المعتقدات والمممارسات الدينية في انحدار وهمّشُت إلى الحيّز الخاص. لكنّ هذه القراءة لا تتـتـق مع العلاقة التي افترضهـا فيبر بين الدين الدين والتحديث. فوفقاً له، تصبح عملية نزع السحر ، عند تأند تأسيس أنظمة علمانية كفضاءات مستقلّة، قوة دافعة لأنماط جديدة من التدين ؛ التدين ؛ االمعنى" يتحرّكُ من


 عند فيبر، إذا كان لها أن تلحظ مفهومه عن نزع السحر .

## المراجع

## أعمال ماكس فيبر

Weber, Max (1892 [1984]). Die Lage der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland. in: Martin Riesebrodt (ed.). Max Weber Gesamtausgabe I/3, 2 vols. Tübingen: Mohr Siebeck. 1984.
(1896 [1924]). «Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur.» in: Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Tübingen: Mohr Siebeck. 289-311. Trans. As "The Social Causes of the Decay of Ancient Civilization" by Christian Mackauer, in: Richard Swedberg (ed.). Max Weber, Essays in Economic Sociology. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999, pp. 138153.
(1904-1905[1930]). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. trans. and introduced by Talcott Parsons. London: G. Allen and Unwin: repr. Routledge, 1992 (Weber's $2^{\text {nd }}$ ed).
(1904-1905 [2002]). The Protestant Ethic and the "Spirit" of Capitalism and other Writings. Trans. and introduced by Peter Baehr and Gordon C. Wells. Harmondsworth: Penguin, (Weber's $1^{\text {st }}$ ed).
(1909 [1976]). The Agrarian Sociology of Ancient Civilizations. Translated by I. R. Frank. London: New Left Books.
(1910 [1978]). "Anti-critical Last Word on The Spirit of Capitalism." Translated by Wallace M. Davis. American Journal of Sociology: vol. 83, pp. 1105-1131.
(1913 [1981]). "Some Categories of Interpretive Sociology." Translated by Edith Graber. Sociological Quarterly: vol. 22, pp. 151-180.
(1913 [2001]). Wirtschaft und Gesellschaft, in: Religiöse Gemeinschaften, ed. Hans G. Kippenberg in cooperation with Petra Schilm and Jutta Niemeier, MWG I/22-2. Tübingen: Mohr Siebeck.
$\qquad$ (1915 [1946]). Zwischenbetrachtung. Trans. as "Religious Rejections of the World and their Directions" by Hans H. Gerth and C. Wright Mills, in From Max Weber: Essays in Sociology. Oxford: Oxford University Press, pp. 323-359.
(1915-20[1989]). Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen: Konfuzianismus und Taoismus, ed. Helwig Schmidt-Glintzer in cooperation with Petra Kolonko, MWG I/19. Tübingen: Mohr Siebeck.
(1916-20-[1996]). Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen: Hinduismus und Buddhismus, ed. Helwig Schmidt-Glintzer in cooperation with Karl Heinz Golzio, MWG I/20. Tübingen: Mohr Siebeck.
(1917/1919 [1992]). Wissenschaft als Beruf; Politik als Beruf, ed. Wolfgang J. Mommsen and Wolfgang Schluchter in cooperation with Brigitte Morgenbrod, MWG I/17. Tübingen: Mohr Siebeck. Trans as "Politics as Vocation" and "Science as Vocation" by Hans H. Gerth and C. Wright Mills, in From Max Weber: Essays in Sociology. Oxford: Oxford University Press, 1946, pp. 77-128 and 129-156.
(1920). Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Tübingen: Mohr Siebeck. 3 vols.
(1921/1922). Wirtschaft und Gesellschaft, Teil i: Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte;Teil ii: Typen der Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung, ed. Marianne Weber, Grundriê der Sozialökonomik III Abtlg., Tübingen.
(1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, ed. Günther Roth and Claus Wittich. Berkeley, CA: University of California Press.
(1914-1918 [1984]). Zur Politik im Weltkrieg: Schriften und Reden 19141918, edited by Wolfgang J. Mommsen in cooperation with Gangolf Hübinger, MWG I/15. Tübingen: Mohr Siebeck.
(2002). Schriften 1894-1922, edited by Dirk Kaesler. Stuttgart: Kröner, 2002.


Hinneberg, Paul (ed.) (1906a). Christliche Religion mit Einschluss der israelitisch-jüdischen Religion, Die Kultur der Gegenwart, ihre Entwicklung und ihre Ziele, Teil 1, Abt. 4. Berlin; Leipzig: B. G. Teubner.
(ed.) (1906b). Die orientalischen Religionen, Die Kultur der Gegenwart, ihre Entwicklung und ihre Ziele, Teil 1, Abt. 3,1. Berlin; Leipzig: B. G. Teubner.

Marett, Robert Ranulph (1900 [1909]). "Pre-animistic Religion." in: Robert Ranulph Marett. The Threshold of Religion. London: Methuen and Co. Ltd., pp. 1-28.

Siebeck, Hermann (1893). Lehrbuch der Religionsphilosophie. Freiburg and Leipzig: Mohr Siebeck.

Troeltsch, Ernst (1911). "Das stoisch-christliche Naturrecht und das moderne profane Naturrecht". In Verhandlungen der Deutschen Soziologentage, I. Band: Verhandlungen des Ersten Deutschen Soziologentages vom 19.-22. Oktober 1910 in Frankfurt am Main. Reden und Vorträge [...] und Debatten. Tübingen: Mohr Siebeck, 166-92; minutes of the debate, pp. 192-214.

Usener, Hermann (1896). Götternamen: Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffsbildung, Bonn: Friedrich Cohen.

Lichtblau, Klaus (2000). ""Vergemeinschaftung" und "Vergesellschaftung" bei Max Weber: Eine Rekonstruktion seines Sprachgebrauchs." Zeitschrift für Soziologie: vol. 29, pp. 423-43.

Weber, Marianne, (1926 [1988]). Max Weber: A Biography. Edited by and translated by Harry Zohn. New Brunswick, NJ; Oxford: Transaction Publishers.
قر اءات مقترحة

Bellah, Robert, (1999). "Max Weber and World-Denying Love: A Look at the Historical Sociology of Religion." Journal of the American Academy of Religion: vol. 67, pp. 277-304

Camic, Charles, Philip Gorski and David Trubek (eds.) (2005). Max Weber's Econo$m y$ and Society: A Critical Companion. Stanford, CA: Stanford University Press.

Gauchet, Marcel (1999). The Disenchantment of the World: A Political History of Religion. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Kippenberg, Hans G. (2005). "Religious Communities and the Path to Disenchantment: The Origins, Sources, and Theoretical Core of the Religion Section." in: Charles Camic, Philip Gorski, and David Trubek (eds.). Max Weber's Economy and Society: A Critical Companion. Stanford, CA: Stanford University Press, 164-182.

Kippenberg, Hans G. and Martin Riesebrodt (eds.) (2001). Max Webers "Religionssystematik'". Tübingen: Mohr Siebeck.

Lehmann, Hartmut, and Roth, Günther (eds.) (1993). Weber's Protestant Ethic: Origins, Evidence, Contexts. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Oexle, Otto Gerhard (2001). "Max Weber-Geschichte als Problemgeschichte." in: Otto Gerhard Oexle (ed.). Das Problem der Problemgeschichte 1880-1932, Göttingen: Wallstein, pp. 9-37.

Radkau, Joachim (2005). Max Weber: die Leidenschaft des Denkens. Munich: Hanser.

Roth, Günther (2001). Max Webers deutsch-englische Familiengeschichte 1800-1950 mit Briefen und Dokumenten. Tübingen: Mohr Siebeck.

Schluchter, Wolfgang (1989). Rationalism, Religion, and Domination: A Weberian Perspective. Berkeley, CA: University of California Press.
and Friedrich Wilhelm Graf (eds.) (2005). Asketischer Protestantismus und der "Geist" des modernen Kapitalismus: Max Weber und Ernst Troeltsch. Tübingen: Mohr Siebeck.

Swedberg, Richard (2005). The Max Weber Dictionary: Key Words and Central Concepts. Stanford, CA: Stanford University Press.

Tenbruck, Friedrich H. (1999). Das Werk Max Webers: Gesammelte Aufsätze zu Max Weber. Edited by Harald Homann. Tübingen: Mohr Siebeck.

## (الفصل) (الر(ب)

## ماكس فيبر حول الإسلام والكونفوشيوسية النظريةُ الكانطيةُ في العَلمَنة

برايان ترنر

## مقدّمة

الدينُ "اعتقادٌ يحضُُ على الأخلاق"
 عند ماكس فيبر أو أحياناً أخرى على سوسيوليوليا تحليلاتٌ كثيرةٌ في هذا السياقِ على مفهوم العقلنة ألنَ (rationalization) بوصفه


 ومن بين هذه العمليات المختلفة، شمملت العقلنة التطبيق الممنهج للمنطق العلمي على الحياة اليومية وإضفاء الطابع الفكري أو الثقافي على الأنشُطة


 وكان التفسير المؤثّر لهذه الثيمة من الدين والعقلِّنة قد وضعه فريدريك تـنبروك (Tenbruck, 1975; 1980) في مفـالاته حـول الـوحــدة الـــوضـوعـيـة التي تميّز عمل فيبر

شُكك تنبروك في وصف ماريان فيبر لكتاب الاتتصاد والمجتمع المكوَّن من مجلّدين والمنشور بعد وفاة أبيها بأنّه عمله الرئيس (Hauptwerk). وفي

توجيه الانتباه بعيداً عن الاقتصاد والمحتمع، حاجّ تنبروكُ في أنه لا يوجد
 العناصر المختلفة في طبيعتها والتي لا يمكن أن تشُّلِّل عملاَ رئيساً قابلاً للتمييز . وفي المقابل، عرف تنبروك البعد الأنتروبولو الوني
 متضمّن في بناء معنى الحياة اليومية، ولا سيما ولا فيما فيما يتعلّق بالضرورورة القاسية

 بعملية العقلنة. فالدراسات المختلفة عن اليهودية (Weber, 1952) (Judaism)، والـكـونـنـوشـــــوسـيـة والـطـاويـة (Weber, 1951) (Confucianism and Taoism) ،

 1974)، تمثّل سلسلة من التطبيقات الإمبريقية لئيمة المقرّرات الدات الدينية للسلوكيك الاقتصادي. وتمثّل هذه الأعمال حول الأخلاق الانـلاق الاقتصادية التعزيز الرئيسِ
 هذه الأطروحة ببساطة مكوونآ من مكوّنات التحليل المحوري للا للدين اللاين والاقتصاد
 (Gesammelte Aufsätze zur Religions soziologie)




 (مقدّمة المؤلُفَ") بالفعل في الطباعة. وقد تَرجَم (التَأملاتِ المتوسطةً) هانز غيرث (Hans Gerth)، وسي. رايـت ميلز (C. Wright Mills) في كتـاب مـن
 (مظاهر الرفض الديني للعالم واتجاهاتها" (Religious Rejections of the World) اand their Directions الاقتصادية للأديان العالمية" سيطرت على أنشططة فيبر الفكرية في الفتر ألـرة


سُسلت هذه الفترة الإبداعية من حياة فيبر، فإلنّ هذه النصوص حول الدين والاقتصاد هي التي ينبغي اعتبارها عمله الرئيس، بدلاً من الاقتصـاد

في هذا الإطار التفسيري النقدي (exegetical)، تعدّ الوحدة الموضوعية لهنه النصوص في سوسيولوجيا الدين المقارن هي دراسة الطرائق التي أدت بها التوجّهات الدينية حيـال العـالم أو لـم تؤدٌ إلى أخلا
 وامقدّمة المؤلّف"ل، طور فيبر تصوُّراً عالمياً وتاريخياً لعمليات العقلنة هذه .
 المعنى هذه في الدين هي ما ولّدت رؤى عالمية محذّدة عملت بوصفها للفعل . كذلك يتسق التفسير مع فكرة قلدرية صور العالم في مالما ما وراء النظرية (meta-theory) حلاً عقلانياً لوجودنا في العالم (Turner, 1981).

أسفر اهتمام فيبر بالسعي الديني للخلاص عن أنتروبولوجيا القواعد الحاكمة لسلوك الحياة العملي (Lebensführung)؛ إذ ميّز فيبر في أنتروبولوجيا السلوك هذا بين يُوديسيا الحظّ الحسن (Glück) وثيوديسيا المعاناة (Leid).
 تجربتهم الشخصية إلى ما وراء العالم المادي اليوميم الـمي وتجارب الحظّ والمعاناة هذه هي التي تقوّض التصنيفات العقلانية أو الهادفة للتوجهات
 الثيوديسا قد بلغت، في الأصلر، ذروة ثمارها في إطار الأديان التوحيديد والزاهدة. وكان تطوير مفهوم ربّ عالمي في إطار من التاريخ والخلاص الاص الاني متطلّباً سعي الإنسان للخلاص - قد أنتج ثيوديسيا عقلانية عن الواني الوا باختصار، كان إرث العالم اليهودي ـ المسيحي القائم على مفاهيميم النبوة
 راديكالي للثيوديسيا في ضوء مذاهب الخلاص النا الفكرية العقلانية. على سبيل المثال، كانت عقلانية الطوائف البروتستانتية الفكرية مهمة للغاية في دفي
 صارمة للانضباط الشـخصي والخلاص. وخلاصة القول، كان فيبر في

عملية تطوير سوسيولوجيا شاملة للتقوى كقضية جوهرية في سوسيولوجيا الدين عنده.

تعرّض كثير" من هذه القضايا للتفنيد ومزيد من البلورة على يد فيلهلم هنز (Hennis, 1988) في دراسته المهمّة لفيبر في مقالاته عن إعادة البناء. رأى هنز المسألة المحورية في السوسيولوجيا عند فيبر تتعلق بقضايا النـيا الشخصية والنظم الحياتية. وحاج هنز في هذا الإطار في أن التطور التاريخي للبشرية

 عقلانياً خاضّاً في العيشُ (Lebensführung)، ولا سيما في فكرة الدعوة كجزء
 تناولت السوسيولوجيا عند فيبر الأصول التاريخية لتنظيم الحيّياة كسلوك الـيك عقلاني في تطوّر المهن الحديثة في العالم الاجتماعي الاعي لذا لذا يعلّ تحليل فيبر لتنظيم الحياة القائم على الزهد بعداً من أبعاد تحليل سلوك الحيّ الحياة أو طريقة العيش (Lebensführung)، أو دراسة تأثيرات الشُخصية النابعة من أنواع معينة

 صلة بصور معينة من ترتيب الحياة الاقتصادية . ولم يكن تحالِيلِيله للرأسمالية معنياً كثيراً بتفسير بنيتها الاقتصادية ووظائفها بقدر ماديا ما كان مانيا معنياً بفهم الطرائق



 مختلفة؛ أي أن فيبر سأل سؤالاً وجودياً من منظور قيم ثقافية ألمانية

كان الدافع الفكري وراء تفسير هنز النقدي هو وآخرون مثل كيث ترايب

 أساس الأخلاق والأنطولوجيا . وفي هذا الصيد الصديني ينمي فيبر إلى تقاليد الفلسفة السياسية التي بدأت بأرسطو، بمعنى أنّ سوسيولوجيا الدين عند فيبر سعت

لمقابلة الفضائل والعادات الكامنة وراء الديانات العالمية بعضها ببعض؛ لأنه من خلال هذه البنى الشخصية المختلفة تطوّرت الفضائل (أو مظاهر التقوى) في مختلف الديانات.

سيطرت هذه القضايا التفسيرية النقدية، خاصة في اصطدامهامها بمسألة


 وفي المقابل، كان هنز واضحاً فيما يتعلّق بمحاولة إلعادة إلـا إرساء فيبر ضمن




 والمشكلة المأسوية في السوسيولوجيا الفيبرية هي أنّ شخصية البطل في الزه هد
 الزهد الديني من القفص - ومن يدري إن كان فراراراً نهائيآ؟" ـ ـ مثّلما أعلن في نهاية كتابه الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية (Weber, 1976: 181) .
يتّسق هذا التفسير لأعمال فيبر في حقيقة الأمر مع مقالة كتبها كارل
 und Sozialpolitik

 سعى لوفيت لإظهار أنه بصرف النظر عن الاخختلافات الحقيقيقية بين كارِلر



 الرأسمالية نظاماً اقتصادياً مدمراً، لكنها في الويا فير الوقت نفسه نظام أتاح إمكانات جديدة عبر تغيير التقاليد.

الثيمة المشتركة في هذا التفسير هي الاعتراف بالصفة الأخلاقية العميقة في النظرية الاجتماعية عند فيبر ودعائمها في نظرية أنثروبولوجية الا ونية عن الشنخصية





 التقوى: أي، قواعد النياط التقي في الحِاٍ اليومية اليّان والتقوى تنتج في النهاية
 لاهتمام فيبر بالصلات البينية بين التقوى والأخلاق عبر تمييز الأثر المستدئدام لفلسفة إيمانويل كانط في الدين في السوسيولوجيا عند فيبر عامّة

في دراسته المقارنة، سعى فيبر للحفاظ على وجهة النظر القائلة إنّ


 فكي تعمل أخلاق المسيحية الراديكالية، كان لزامأ فصل الدان الدين عن الدان الدولة، وإلا، لخضعت الأخلاق الدينية لمصالح السلطة العلمانية. وصهر الدين مع السـياسة هو مـا شـكّل مشُكلة (القيصريـة البابويةه (caesaro-papism)، أي السِطرة التسلطية على المجتمع بواقع خلط السلطتين المقدّسة والعلمانية .

 بإرث بسمـارك السياسي والصـراع الثقـافي (Kulturcampf) الذي الـي استطاع المستشار الألماني من خلاله التحگِّم بنجاح في المشُاعر الليبرالية المناهضة



 الليبرالية وعزّز السلبية السياسية في ألمانيا وهو ما كان أيضاً من إرث اللوثرية

التي دافعت عن القانون والنظام على حساب حرية الضمير


 العقلانية على الغرائز بدلا من التجارب العاطفية الإلهية (Mitzman, 1971:29).


 التقوى الكاثوليكية قوةً اجتماعيةً محافظةُ
فضـلا عن ذلك، فإنّ الدين كنشاط أخلاقي من الإبداع الذاتي كان لان لا


 إضفاء الروتين الذي أصبح، في إطاره، الدين الراديكالي ذو اليقين الرواني



 أخلاقية عالمية عاكسة للذات؟ وثاتانياً، هل دين محارب يلا يعتبر نوعاً ما اأكثر صِحّةًا من دين عبيد ـ أعني المسيحية الأولى؟ وإلى ألى أي مدى يعلُّ الإسلام الذي لا يحابي المعاناة وألتوبة ـ أكثرَ صِحّةً (مذهب يقرَ الحياة) من ديانـة يسوع المصلوب؟




 الصيني. ثانياً، بينما كان فيبر مجبراً على الاعتراف بالإليا لإسلام بوصفه منتمياً إلى التعاليم الإبر|هيمية التوحيدية، نقد فسّره في الممارسة كدين محاربـ لـا لم

يكن فيه فصل جوهري بين السلطة العلمانية والدينية. وكانت الكونفوشيوسية ببساطة أخلاق بلاط تمثّلت قيمتها الرئيسة في البِر بالوالدين (filial piety). أمّا

 بتاريخ الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى؛ غير النـير أنّ رسالة الكنيسة البدائية الراديكالية كانت دائماً تنتعشُ على يد الطوائف البـا البروتستانتية التي أنتجت مطالبها الأخلاقية إصلاحاً للشُخصية.

## الإرث الكانطي

لكـلمة (ادين" "religion") (religio) جـذران متميّزان. الأول: (relegere)

 إلى الأسس الدينية لأي جماعة اجتماعية متجمّعة معاً، بينما يشير الجـير الجذر الثاني إلى أنظمة انضباطية أو أخلاق ضرورية للسيطرة على البشُر، وخلق
 الإنسانية، بينما يسُير المعنى الثاني إلى الإطار التنظيمي للممارسات الدينية
 كانط الفلسفي للدين والأخلاق. في كتابه الدين في حدود مجرّد العقل (Kant, 1998) (Religion within the Boundaries of Mere Reason) الدين كعقيدة (des blossen Cultus)، تنشـد أفضال الشه عبر الصـلاة وتقديم القـرابين لـجلب الـصحة والثـروة لـمعتنقيهـا، والـدين كفــلـل أخـلاقي (die Religion des guten Lebenswandels)
 الانعكاسي" الذي يجبر البشُر على الكفاح من أجل الخلاص علاص عبر الإيمان



 (الأخلاقي) ومن ثُم تطالب بتُـديد البشُر على استقاللالهم ومسؤوليتهم. وهذه

المطالب الأخلاقية الأصيلة في الديانات الحقيقية تمثّل النتيض الحاد لتلك الممارسات الشُعبية التي هي في الأساس سحرية في سعيها لتقنية التحكم في في




 الربّ" التراجيدي لأنه يدعو النـاس إلى الحـرية، ومن تُمَّم، فإنّ الإيمان المسيحي هو في نهاية المطاف هزيمة للذات.

إلى جانب هذه المفاهيم عن أنظمة الحياة والـُشصية، طوّر فيبر فكرة فضاءات الحياة المختلفة التي ينقسم إليها العالم؛ إذ ترفع هذه الفضاء الماءات المـتلفة مطالب على المستويين الفردي والاجتماعي، ويمكن أن تتراكب مع
 محاضرتين عن (السياسة كمهنة) و(العلم كمهنة) مزيداً من ألمال التصنيف المتبلور في (تأملات متوسطة) حيث حدد فيبر مـجالآ أوسع من فضاءات الحياة أو فضاءات القيم: الاقتصادية والسياسية والـجمالبية والشهوانية والـية والفكرية والدينية. وتمثّل الديانات العالمية المـختلفة حلولاً مختلفة للمستونويات المختلفة من التعارض بين الدين و والدنيا") . ومن بين الأسئلة المحورية عند


 كان الدين في توتّر مـع الفضـاءات الأخرى (مثلـما هـو الـحال فـل في مفهوم

 صراع جوهري. وكانت مشُكلة المدرسة التاريخية (historicism) قد أفادت




(Gerth and Mills, 1991: 357) . ومحاولة الحفاظ على المكانة أو الكاريزما عبر زرع (أأخوية كونية) لا يمكن أن تكون سوى ردّ أرستقراطي ديني، لا الا يحتمل أن تنجح في عصر الديمقراطيات الجمنا الجماهيرية والبقرطة العقلانية للسياسياسة
 فضاءات الحياة، ونزع السحر عن الواقع، واستيعاب الدين عبر الثقافة.

التزم فيبر بافتراض أنه من الممكن خلق تراتبية أديان فيما يتعلّق باتسا قها


 الطوائف التقية الوجدانية إلى أنبياء اليهودية في العهد القدرانديم
 أديان الشرق : أي الكونفوسيوسية والبوذية. وتتضمن دراسة فيبر للألأخلاقيات



 للتوجّهات الدينية إلى الدنيا لا ينشأ بسهولة في سيا

 المنسُودة، كما أنّ القيم الداعمة لفكرة رسالة علمانية تبلمو جـزا العلماني لدراسة المحتمع عند فيبر ظلّ مرفوضاً من قبل فلاسفة مثل ليو شُتراوس (Strauss, 1953) الذي لم يتقبّل سوسيولوجيا فيبر كأرضية ملائمة لعلم
 أنّ رؤاه قد تكون غير عصرية، يطر حون عديداً من الأسئلة التي تـُّكّل تحدّيّاً

 والاقتصاد؟

ترجم فيبر هذه المبادئ الكانطية فيما وضعه من تمييز بين الديانة الجمماهيرية وديانة العالـم الباحث (virtuoso)، وذلك في كتابه سوسبولوجيا

الدبن (Sociology of Religion) (Web6) . تسعى للراحة من خلال الدين، ولا سيما الشُفاء، فإنّ العالم الباح الباحث ينجز مطالب الدين الأخلاقية في البحث عن الخنلاص الرو الرحاني أو التنوير . وديانة






 يشُّل مفارقة. أولأ: أن المسيحية (على الأقلى النـل البيوريتانية) هي الديانيانة








 الطائفة الويسلية(*) اسمها (الميثودية/ المنهاجية)|(*) من المناهج التي أصبح
(*) المييودية أو المنهاجية طائفة مسيحية بروتستانتية ظهرت في القرن الثامن عشـر في المملكة المتحدة على يد جون ويسلي (John Wesley)، وجورج وايتفيلد (George Whitefield)، ونتشارلن ويسلي (Charles Wesley) ، وانتـترت في بريطانيا ثم ني الدسنعـرات البريطانية حتى الولابات المتحدة
 يتعلق بمساصالة الخلاص على اللاهوت الألأرميني (نسبة إلى جاكوب أرمينوس (Jacubus Arminus) القائل

 الذي كان رجل دين أنجليكانيا، ويشكل أتباعها ما با بارب سبعين مليوناً في جميع أنحاء العالم. لـنزيد من التفاصيل انظر : صفحة ويكييديا مستخذماً مفردة (Methodism) (المتر جم).

عامة الناس ينظمون بها حياتهم، مثل التواضع في الملبس، والانتظام في
 (Thompson, 1963) (أنتجت الـمـمارسة التقية والدراسة الإنجيلية ناسوتاً منضبطاً ومثقفاً، وأصبحوا يمارسون درجة ما من القيادة الـيار السياسية والثقافية


 لعملية أعم من العلمنة.مكتبة سُر مَن قرأ

خلاصة القول، إنّ الديانة الحقيقية هي تلك التي تدفعها النزعات الأخلاقية، وقد سبقت الإثـارة إلى أنه لا يوجد في تفسير كانط حاجة فعليا لاليا

 سمّاه (إيمانآ") - أي، بُنى الدين المؤسسية. ومن ثَم كانت العقائد المختلفة
 (Kant, 1998: 116-117). وعنـدمـا نصف أشـخاصاً مـا بأنهـم بروتستـانـانت أو مسلمون أو بوذيون، فإننا في الواقع نصف عقائذهمr، لا دينهم الحقيقي

 والفنانين المبدعين المتدينين .

## سوسيولوجيا الإسلام

لم يضع فيبر دراسة كاملة في الإسلام، واقتضى الأمر إعادة بناء رؤيته
 لأنماط النبوة . وبمقارنة مع عمله في البروتستانتية و (الدياناتات في آسيا"، ظلّت

 (Rodinson, 1978)، الـذي ظهـر في الأصـل عـام 1977 ، وكـــابِي فـبـبر
 (Wolfgang Schluchter)

مـاكس نيبر والإسـلام (Max Weber and Islam) (Huff and Schluchter, 1999) (م)
 الأعمّ: ألا وهو تبيان سبب ظهور الرأسمالية العقلانية الحديئة، على نحو فريد، في الغرب المسيحي

باسترجاع النظر، أرى الآن نية فيبر في نطاقين أوسع وأضيق . لنبدأ
 أخلاقي، وكيف أنّ النبي أفصح عن مـجموعة من التجلّيّلات والكشف في في


 أبعادها . ورؤية فيبر للنبي، مقارنة بتحليله أنبياء العهـد القديم فيم في كتابه
 انبهاره أكثر بالنبي القائد المقاتل مؤسس الدولة . الدئ وعلى هذا الأساس، أبري


 يستمدون سلطتهم من النبي بل من تأهيلهم والاعتراف التوافقي الذي الـيلـي التقونه من المجتمع؛ حيث تندرج - في الكنيسة الرومانية الكاثوليكيكية ـ السلطـلطة الدينينة
 النعمة) موقعاً في بنية مركزية تراتبية وفي النهاية بيروقراطية.

وفي حالة الإسلام، كان فيبر على وعي بفارق مهم بين السُّيعة والسُّنّة. فبينما يقرّ الشيعة بسلطة نسل النبي [آل البيت ـ المترجمب] متوقّعين في النهاية
 شُرعياً للسلطة. وكان نموذج الاستبداد الكهنوتي الإيراني الاني ما قبل الإسلامي


 الأرستقراطيين والدعاة والفلاحين والتجار، وكان الان نموذجاً وظيفياً وتراتِاتباً فيا في آن معاً، وردَّآ على هذه الأعراف الاستبدادية، التفت الصراع السياسي فيا في

الإسلام، حول نقد طوباوي للتراتبية الحضرية، أي معارضة طوباوية غالبآ ما

 الخميني المقموعين والأبرياء تحت راية دولة إسلامية راديكالية ضدّ أعضاء العاء









 احترامهم كمعلمين دينيين وعلماء. ولا يوجد في اليوني اليهودية ولا الإسلام دور اجتماعي يقارب الكهنوت المقدّس في العالم المسيحي الغربي.

ثانياً، كان فيبر مهتماً بمجموعة ذات صلة من العلاقات ببن الدولة والكنيسة، وهو ما يمكننا تلخيصه تحت مفهوم سوسيولوني الوني جاء ونياء ضمنياً في بنية كتاب الاتتصاد والمجتمع : ومو قضية البابوية القيصرية؛ إذ بوراء بوصفهما
 اللذي يسوده العنف وانعدام المسشاواة والوحشية. والمششكلة مع جميع الـيع
 السياسية، والاقتصاد والبنى الاجتماعية. هذا الصـئلـيا الصراع الذي لا ينتهي بين




 واعقلية قانونية" فتمثل الرفض الديني السائد تاريخياً للعالم الساقط. وهذه

الدينامية من مقدّس - مدنّس تأخذ مكانة مهمة في الإسلام؛ إذ إن مقدّماتها

 لأن الأصولية التوحيدية تستبعد أي تراتبية أنطولوجية سواء في المي المجتمي الإنساني أو الطبيعة؛ ولكنْ ثمّة تناقض دائم بين اللاهو الموت وتاريخ التراتبية وانعدام المساواة في المجتمتمات الواقعية (Marlow, 1997). فبينمينما يتمثّل الغرض الإلهي في إرساء السلام بين البشر، فإنّ تاريخ أوائل الـخلفاء


مباشرة.
 دراسته للسلطة الكاريزمية (في صورة الوحي) والعقلنة . والإسلام دين وحي




 حاجّ سوسيولوجيون غربيون مثل ماكس فيبر في أنّ تصلّب الثقافات الأبر الإسلامية كان نتيجة محاولة حصر التفكير الثيولوجي في إطار ضيق (Turner, 1974) .

 الشُريعة والكتاب والنبي يشكّلون الإسلام. وبصورة أدقّ إنّ الإسلام كدين هو نهج النبي (السُنّة) .

رابعاً، كان فيبر مهتماً بسوسيولوجيا المدينة سواء كمعسكر قتال أو موقع للمؤسسات الديمقراطية. وفي كتابه المدينة (The City) (Weber, 1958a)

 انتماء قبلي؛ ولم تكن ببساطة قاعدة عسكرية، وأخيراً كانت مستقلّة نسبياً
 التطوّرات بخلق رباط اجتماعي قام على الصحابة الدينية لا على الدم.

وحاج فيبر في أن المدينة في الشُرق الأوسط كانت في المقابل معسكر قتال
 الديني. والمدينة في تاريخ الإسلام لم تظهر كأساس لمؤسسات مدنية لتقييد سلطة الدولة.

كان الإسلام، في نشأته، أخوة مساواة افترضت المسترأ الماواة بين المؤمنين



 اجتماعي أكثر وعياً بالمكانة وأكثر تراتبية. وكان الدا الدور الديني البارز الذي

 أصبحت فيها النساء، بعيداً عن النخبة، مختفيات اجتماتياعياً (Ahmed, 1992).
 الدمج الإسلامي للفكر السياسِي اليوناني الذي صاغ مفانِيومه عن المدينـة


 موروناً متلاحقاً وتم تجنيد الطبقة المسيطرة من الإقطاعيين.
 الاهتمام إلى أن السوسيولوجية ينبغي أن تقف على الى الـي اختبار الفروق الأساسية
 رؤية دنيوية قائمة على مفاهيم الاستجابة الشخصصية للحب الافتلدئئي والألفعال
 (Hodgson, 1960). وكان صلب يسوع الحدث المؤسّس لهذا التاريخ الكوني

 وكانت الاهتمامات الأخلاقية للتوحيد الإيرانوسامي (IranoSemitic) مثلما ظهر التعبير عنها عبر أنبيائها الأخلاقيين، متجسّدة في القانون، من ناحية،

وبالبـحث عن فهـم تصوّفي لله من نـاحـية أخرى. وكانت وحـدة الثـقـافة الإسلامية قد تطورت عبر (اعقلية الشُريعة) - قانون أخلا
 والاستبدادية التي غالباً ما ميّزت الإمبراطوريات المغولية والصفوية والعثمانية (Hodgson, 1974: i and 238). وقد طوّر مجتمع الورعين والمتعلمين (العلماء) الأنتشطة الدينية التي زرعت عقلية الـُشريعة هذه كتوجّه ديني رئيس في

تأسست عقلية الشُريعة التي استمرّت لقرون على يد العلماء والصوفيين، ،


 بين الدين الدنيوي الداخلي الزاهد والتو فيّها الآخر في كتابه سوسيولوجيا الدين. وهي أيضاً مرادف لفكرة ا"تكنولوجيا الواليا
 لإنتاج نمط خاص من الشخصية؛ الوعي ـ النُرعي هو تقنية فهم الذات ومفهوم أن الوعي الشُرعي عمل كنتد ديني لتقاليد مجتمع ما قبل الإسلام هو مفهوم مهم، بغية تأكيد فكرة الإسلام في معارضة الديانيانيات النـعبيبة، والنظم الصوفية في المجتمعات العادية. وهذه الرؤية التطهرية/ البيوريتانية للوعي

 الإسلامية، وقضية رئيسة في طفرة الإسلام مجدداً في العالم الحديث.

يعذّ التراث النقدي حول سوسيولوجيا الدين عند فيبر معقولاً، بما يكفي للقول إن رؤية فيبر عن (الأديان الآسيوية") تعرّضت للإداني كين كمثال على الاستشـراق الذي تحدث فيه مقابلة بين غرب (Said, 1978; Turner, 1978) . وبأخذه الملامح الأكثئر جوهرية في تحليليل فيبر للإسلام، يشير البحث إلى أن المدينة كانت سياقاً ازدهرت الـن فير فيه مؤسسات مدنية مثل الروابط الخيرية (الوقف) وأنه في كثير من المراكر المر الحضرية
 أن فيبر بالغ في تقدير أثر المؤسـسـات العــكرية الإمبريالية وقيمها في

الإسلام، وأهمل في الوقت نفسه دور التنظيمات الأنوية الصوفية كقنوات


 والمؤسسات الديمقراطية. والواقع أن (اصلام الحضارً الحـارات" يمكن اعتباره إحياء لتحليل فيبر الحضاري

## سوسيولوجيا الكونفوشيوسية

حظيت دراسة فيبر للكونفوشيوسية والطاوية بقدر معقول من الاهتمام
 (1985; Schluchter, 1983; Sprenkel, 1964) . في تصنيف فيبر للتوجها لألديات الدينية حيال الدنيا، يأتي الإسلام والكونفوشيوسية على طرفي النقيض . المين والواقع أنه

 البوذية، لا تتألف إلا من أخلاقيات وفيا وفي هذا تعد الطاوية مقابلة للدارما
 وفي النهاية مئلت مجرد قانون هائل من الحكم والقواعد السياسية حول الملكية الاجتماعية لمئقّفي العالم".

لاحظ فيبر أنّ الكونفوشيوسية قبلت عدداً من العقائد الشُعبية وحاولت
 قناعة بتعليم تكيف مع الفضاء العلماني. فلإنسان الانسان الراقي أخلاقياً من بين

 يحظى بشُرق أكثر كثيراً من رجل الألعئ الأعمال. ولم يعتقد فيبر عموماً أن السعادة كانت هدفاً حقيقياً للأخلاق؛ لأنه هاجم النفعية (utilitarianism) . وكان بان بالقدر


 للكونفوشيوسية التي لم تكن آلهة الـسماوات الصينية فيها ا"راغبة بوضوح

إلا في سعادة العالم وخصوصاً سعادة الإنسان" (Weber, 1951:153).
بالمقارنة مع الأديان السماوية، هل الكونفوشيوسية دين من الأصل؟ لا



 خلاصي بـحّ ذاته، و االكونفونُوسي لم يكن لديه طمع في الخالاص من
 المعنـى كانت الكـونفوشُوسية نظرية أضفت الطـن الطابع المؤسـسي على البر بالوالدين (filial piety) بوصفه واجب النشاط الديني الـيني الجـوهري. وأجازت الككونفوشيوسية السحر والتصوف، شُريطة أن يكونا أدوات مفيدن التيد للنسيطرة
 فمن أحب الطريقة الكلاسيكية في الحياة لم يكن في حاجية إلى الخوف من من الأرواح؛ وغياب الفضيلة فحسب في أماكن العبادة يعطي قورة للأرواح"
 مختلفة، لأنهما مثّلا تهديداً للنظام الاجتماعي والِير والولاء لعقيدة الإمبراطور ويمكننا بمنطقية أن نعدّ الكونفوشيوسية الْية دين اللامين الدولة اللذي يدين به الأدباء، ونعتبر الطاوية الدين الشعبي الذي يدين به الدهماء.

في سوسيولوجيا الدين عند فيبر، مثّلت الكونفوشيوسية والبيوريتانية


 تراتبية المكانة والدفاع عنها على أساس الفكرة المـرا المثالية عن النبلاء المئقفين،
 وعزّزت البيوريتانية التقوى بوصفها سلوكاً يخدم (ثورة القديسينين") . والمفارقة
 العقلانية في الغرب. وعلى وجه النقيض، حدّد فيبر تنوّعاً من الظروف التا التي
 كانت محل معارضة من جماعات دينبة محافظة؛ إذ وفرت القوة نفسـها في

النسب وعبادة السلف حماية لأعضائها من المحن وئبّطت انضباط العمل
 المؤسسات القانونية الحديثة، وتدوين القوانين، وظهور طبقة المحامين المحترفين

جاء تحليل فيبر للكونفوشيوسية بطبيعة الحال مملوء بنعاط مثيرة
 الصين، في فييتنام واليابان على مبيل المثال ألـيال في الحالة اليابانيانية، غالبآ ما

 الرأسمالية الصينية تأثيرها في البحث، على سبيل المثال، فيما يتما يتعلق بالدور المغامر المكتشف للمجتمعات الصينية وراء البحار في الاقتصاد الماد العالميا (Redding, 1993) . وكان فيبر شديد التأثير في تطوّر البحث السوسيولوجي عند روبرت بــلا (Robert Bellah) عن آسـيا، الذـي خـلص عـلى سبـيل الـمـــال
 كانت خصيصة من خصائص اليابان والصين الكونفوشيوسية، individualism) وأن هذه الصورة من صور الفردية كانت نفسها محصّلة لعملية عقلنة.

كذلك تعرضت رؤى فيبر للهجوم من فلاسفة روّجوا للكونفوشيوسية الجديدة (neoConfucianism) كنسق أخلاقي يمكن أن يسذّ بصورة متزامنة الفجوة الأخلاقية التي تركها انهيار الشيوعية العلمانية والتنافس مع النـو الفردية الغربية كتفسير أو تناول للتطور الشـخصي. وفي كتابه الثورة الثقافبية (Mao Zedong) (The Cultural Revolution) الطلاب على إدانة تقاليد شيوخهم بوصفهم إقطاعيين ويقومون بئورة مضادة . وكانت هذه الخبرة صادمة بعمق لهذا الجيل ؛ لأنها عصفت تمامامَ بالتقاليد

 التعليم في كثير من المجتمعات الآلآسيوية، بوصفها نظرية مياسيا بارية فعالة عن الحكم الرشيد، وإطاراً قِيّماً لإدراك الذات (Bell and Chaibong, 2003). كانت الشخخصية البارزة في هذا التطوّر للكونفوشيوسية الجديدة هور الـدير البروفيسور دو وايمينغ (Tu Wei-Ming) مدير معهـد هـارفارد ـ يانشينغ Harvard-Yenching)
(Institute)، الذي أكد أممية العلاقات الاجتماعية التي تظهر في إطارها الذات تمارس حواراً مستمرأ مع الآخرين، ومن تَمْ ترفض الرؤية الوية الغربية التقليدية
 الكونفوشيوسية (Confucian Analects) ومن بينها قراءة فيبر للنظرية السياسية
 الاجتماعي. رفض دو وايمينغ (Tu Wei-Ming, 1985) رفضاً قاطعاً رأي فيبر بأن الكونفوشيوسية تتطلب من الفرد أن يقدم على ״التكيف مع الدنيا"
(Weber, 1951: 235)
تشُير هذه الانتقادات الموجهة إلى فيبر إلى مستوى واحد من القيود



 واحد في التأئيرات الكـونفوشيوسية في الصين وفيبيتنام وكوريا واليابابان




 المتناقضة.

## خاتمة

## الدين والاتتصاد والسياسة

صار تحليل فيبر للراديكالية المسيحية بالنسبة إلى الإسلام بُعداً مُضمراً لأطروحة صدام الحضارات (Huntington, 1997)، كما أن تحليله للدين الـينامية
 لنظريات عن ظهور الرأسمالية في آسيا الحديثة (Bellah, 1963) . ولما كان
 التقدم للرأسمالية، متقبلين أطروحة العلمنة، فقد وضع فيبر الدين في مركز

العالم الاجتماعي. والواقع أن الدين كان فضاءً للتعريف الجوهري للمعنى . لألمن
 (Huntington)، فإن الصراع بين الأديان من منظور فيبري لا بد من من أن يكون

 بحسب زعمه في محاضرته الافتتاحية في فرايبورغ (Freiburg) في أيار/ا مايو


 المدني متورطة في تبرير أيديولوجي للنمور الرأسمالية الآسيوية.

أخيرآ، ينبغي لنا العودة إلى القضايا المركزية للعلمنة التي كانت مهيمة

 العلمنة، الأولى كانت استفحال العرال الفردية التي ارتبطت بالنيوليبراليبرالية ورواج السلع في السبعينيات. وقد حوّل التحرير العالمي للأسواق المّا المالية والعمّاليّالية اقتصاديات العالم وأرسى مذهب المتعة كإطار أخلا قي لمـجتمع استهلاكيك الما وذلك بحسب ما ورد من تنبّو في مقالة كتبها دانيال بل (Daniel Bell) في شتـاء
 (The Cultural Contradictions of Capitalism) من العلمنة - والتي تعرضت لتجاهل شـد المديد من السوسيولوجيين ـ فكانت انتشـار أيديولوجيا الإلحاد عبر الشيوعية في روسيا وأوروبا الشُرقية وآسيا


 (انزع علمنة" (desecularization) عن العالم (Berger, 1999)، وكان هذا التطور
 و(ججاف الشيوعية") في محاضرته التي ألقاها في هوبها
 شكلِّن . أولاً: يوجد تمرّد عالمي على أصولية الكتاب المقدس في المسيحية

والإسلام واليهودية؛ ولكن ثمة تحوّلات عالمية شبيهة وقعت في البوذية
 التقوى": أي انتشار الانضباط الشتخصي. ثانباً: يوجد انتشار (الروحانية
 (Hunt, 2005) . وتتصف الإحيائية في الإسلام والمسيحية كليهما بالعدائية الواضحة لتسليع روحانية العصر الجّديد الشُعبية، عارضة بدلانِلاً منها تقوى
 وانضباطاً بدلاً من الخبرة والعاطفة بوصفها توجهات حيال الكال الحياة اليومية.





 العالم عبر سوق روحانية عالمية تظهر للمفارقة متناقضة مع أطروحة فيبر العامة حول العلمنة.

## المراجع

Ahmed, Leila (1992). Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate. New Haven, CT; London: Yale University Press.

Bell, Daniel (1976). The Cultural Contradictions of Capitalism. London: Heinemann.
$\qquad$ (1980). The Winding Passage: Essays and Sociological Journeys 1960-1980. New York: Basic Books. and Hahm Chaibong (eds.) (2003). Confucianism for the Modern World. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Bellah, Robert N. (1963). "Reflections on the Protestant Ethic Analogy in Asia." Journal of Social Issues: vol. 19, no. 1, pp. 52-61.
$\qquad$ (2003). Imagining Japan: The Japanese Tradition and its Modern Interpretations. Berkeley, CA: University of California Press.

Berger, Peter L. (ed.) (1999). The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans.

Eisenstadt, Shmuel N. (1985). "This-Worldly Transcendentalism and the Structuring of the World: Weber's Religion of China and the Format of Chinese History and Civilization." Journal of Developing Societies: vols. 1-2, pp. 168-186.

Foucault, Michel (1997). "Technologies of the Self." in: Ethics: The Essential Works, I. London: Allen Lane, pp. 223-251.

Gerth, Hans, and C. Wright Mills (eds.) (1991). From Max Weber. London: Routledge.

Hennis, Wilhelm (1988). Max Weber: Essays in Reconstruction. London: Allen and Unwin.

Hodgson, Marshall G. S. (1960). "A Comparison of Islam and Christianity as Frameworks for Religious Life." Diogenes: vol. 32, pp. 49-74.
$\qquad$ (1974). The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization. Chicago, IL; London: University of Chicago Press.

Huff, Toby, and Wolfgang Schulchter (eds.) (1999). Max Weber and Islam. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Hunt, Stephen (2005). Religion and Everyday Life. London; New York: Routledge.
Huntington, Samuel (1997). The Clash of Civilizations: Remaking of World Order. New York: Touchstone.

Kamali, M. (2001). "Civil Society and Islam: A Sociological Perspective." European Journal of Social Theory: vol. 4, no. 2, pp. 131-152.

Kant, Immanuel (1998). Religion within the Boundaries of Mere Reason. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Löwith, Karl (1993). Max Weber and Karl Marx. London: Routledge.
Marlow, Louise (1997). Hierarchy and Egalitarianism in Islamic Thought. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Mitzman, Arthur (1971). The Iron Cage: An Historical Interpretation of Max Weber. New York: Universal Library.

Oldstone-Moore, Jennifer (2005). "Confucianism." in: Michael D. Coogan (ed.). Eastern Religions. London: Duncan Baird, pp. 314-415.

Parsons, Talcott (1966). "Introduction." in: Max Weber. The Sociology of Religion. London: Methuen, pp. xix-lxvii.

Redding, Gordon (1993). The Spirit of Chinese Capitalism. Berlin: De Gruyter.
Rodinson, Maxime (1978). Islam and Capitalism. Austin, Tex.: University of Texas Press.

Roof, Wade Clark (1999). Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion. Princeton, NJ; Oxford: Princeton University Press.

Roy, Olivier (1994). The Failure of Political Islam. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Said, Edward W. (1978). Orientalism. London: Routledge.
Schluchter, Wolfgang (ed.) (1983). Max Webers Studie über das Konfuzianismus und Taoismus: Interpretation und Kritik. Frankfurt: Suhrkamp.
(ed.) (1987). Max Webers Sicht des Islams: Interpretation und Kritik. Frankfurt: Suhrkamp.

Sprenkel, O. B. van der (1964). "Max Weber on China." History and Theory: vol. 3, no. 3, pp. 348-370.

Stauth, Georg, and Bryan S. Turner (1986). "Nietzsche in Weber oder die Geburt des modernen Genius im professionellen Menschen." Zeitschrift für Soziologie: vol. 15, no. 2, pp. 81-94.

Strauss, Leo (1953). Natural Right and History. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Tenbruck, Friedrich (1975). "Das Werk: Max Webers." Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie: vol. 27: 663-702.
$\qquad$ (1980). "The Problem of the Thematic Unity in the Works of Max Weber." British Journal of Sociology: vol. 31, no. 3, pp. 316-351.

Thompson, Edward Palmer (1963). The Making of the English Working Class. $2^{\text {nd }}$ ed. London: Victor Gollancz.

Tribe, Keith (ed.) (1989). Reading Weber. London; New York: Routledge.
Tu Wei-Ming (1985). Confucian Thought: Selfhood as Creative Transformation. New York: State University of New York Press.

Turner, Bryan S. (1974). Weber and Islam: A Critical Study. London: Routledge and Kegan Paul.
_ (1978). Marx and the End of Orientalism. London: Allen and Unwin.
_ (1983). Religion and Social Theory. London: Heinemann.
$\qquad$ (1993). "Preface." in: Karl Löwith. Max Weber and Karl Marx. London: Routledge, pp. 1-32.
$\qquad$ (1994). Orientalism, Postmodernism and Globalism. London: Routledge.

Weber, Max (1921). Gesammelte Aufsätze zur Religions soziologie. Tübingen: J. C. B. Mohr.
$\qquad$ (1951). The Religion of China: Confucianism and Taoism. New York: Macmillan.
$\qquad$ (1952). Ancient Judaism. Glencoe, Ill.: Free Press.
$\qquad$ (1958a). The City. New York: Free Press.
$\qquad$ (1958b). The Religion of India, the Sociology of Hinduism and Buddhism. New York: Free Press.
$\qquad$ (1965). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Allen and Unwin.
$\qquad$ (1966). The Sociology of Religion. London: Methuen.
$\qquad$ (1968). Economy and Society. New York: Bedminster Press.
(1976). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. $2^{\text {nd }}$ ed. with an introduction by Anthony Giddens. London: Allen and Unwin.
(1989). "The National State and Economic Policy." in: Keith Tribe (ed.). Reading Weber. London; New York: Routledge, pp. 188-209.

## قراءات مقترحة

Gilsenan, Michael (1990). Recognizing Islam: Religion and Society in the Modern Middle East. London: I. B. Tauris.

Hodgson, Marshall G. S. (1993). Rethinking World History. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Ikels, Charlotte (ed.) (2004). Filial Piety: Practice and Discourse in Contemporary China. Stanford, CA: Stanford University Press.

Lehmann, Hartmut, and Jean Martin Ouedraogo (eds.) (2003). Max Webers Religionssoziologie in interkultureller Perspektive. Güttingen: Vandenhoeck and Ruprecht.

Sharot, Stephen (2001). A Comparative Sociology of World Religions: Virtuosos, Priests and Popular Religion. New York: New York University Press.

Turner, Bryan S. (ed.) (2003). Islam: Critical Concepts in Sociology. London and New York: Routledge. 4 vols.

Waley, Arthur (1988). The Analects of Confucius. London: Unwin Hyman.
Yang, Fenggang, and Joseph B. Tamney (eds.) (2005). State, Market and Religions in Chinese Societies. Leiden: Brill.

## (الفصل) (لخاسس)

## الدين في أعمال

## هابرماس وبورديو وفوكو

(\%) انْ


تنصبّ مناقشتنا في هذا الفصل على كيفية تسليط الضوء على دراسات الـدين من منظورات يورغن هـابرماس (Jürgen Habermas)، وبيـير بورديو
 المنظرين السوسيولوجيين المعاصرين لم يكتبوا حول الدين على الـى نطاق واسع،



 الممكنة التي قد توجد في نظرياتهم من أجل فـم الدين في مجتمعنا اليوم

يورغن هابرماس : الدينُ في الحيّز العام



 (Habermas, 1980 [1973]: 117-118). فالتقاليد والقيم والدين تشكّل جزءألاً من عالم الحياة الذي تقوم عليه كفاءة التواصل.
(*) أشكر بيتر كلارك وأولي ريس لتعليقاتهم واقتراحاتهم التي كانت خير معين في إدخال تنيرات مهمة.

يرى هابرماس الدين جزءآ لا يتجزَّأ من التطوّر الاجتماعي، حتى ولو
 (Habermas, 1980 [1973]: 119-20) (Legitimation Crisis) التحديث أسفرت عن وجود حيّز مستقلّ من المعرنة العلمانية حصر الدين
 إلى انتهاكه بواسطة الإعلام غير التواصلي المتمثّل في المال والسـلطة؛ فتتحقق القدرة العقلانية التي ينطوي عليها عالم الـيا الحياة عند مأسسـي العمليات الرسمية للفعل التواصلي والخطابيات. الحيرا وظهور التواصل غير المشوّه في رأي هابرماس هو إنجازُ مثال التنوير؛ إذ إنّ الدين على الـي وشك

 الخطاب الديني (امقيّد بدرجة حريته في التواصل" (Habermas, 1992: 233).
 وظيفة، وهذا في عملية التواصل في عالم الحياة. ففي بعض علم اللاهوت، تتحوّل فكرة الله إلى فكرة مـجرد الـي
 (Habermas, 1980 [1973]: 121)

في كتابه نظربة الفعل التواصلي (The Theory of Communicative Action)
 الدين؛ إذ تستند رؤيته هنا إلى نظرية (الغونة المقدَّس" وهي عـي



 لمجال الذاتية، فإنّ الاتصال الكامل لا بكون مدكن الِّاً في ظلّ شروط الدين
 حول الحقيقة وأحقِّية الدين، لكن الدين لن يخدم فعلاً تواصلياً متحرّراً بأيت


اعترض الدارسون على نظرية هابرماس حول الحيّز العام، بالإشارة إلى
 تعددية من الأحياز العامة (Calhoun, 1992: 34-35; 1995; Herbert, 1996; 2003) . كما أنه يميل إلى المبالغة في تأكيد أهمية التوافق بوصفها محصّلة للخططاب العقلاني بدلاً من الاهتمام بالعلاقة بين الفضاءاءات العامة الما المختلفة والمة والمتباينة. فضلا عن ذلك، فقد أثيرت بعض الحجّج ضد رؤيته عن الدين بوصفه لعنة





 والنصّ المقدّس .
 الخطأ الظن أنه معادي للدين (Mendieta, 2002). فهو يقرُ بالدور الدرِ الذئي أدّاه






 (Habermas, 2006; Habermas and Ratzinger, 2007). فقد كان للدين دور في الفضاء العام في الغرب، وأصبحت المـجتمعـات الغربية الآن - وفق


 (مفهوم للعقل مححدود علمياً") وفكرة أن المذاهب الاندين الـدينية لا بـد من استبعادها من (نششأة العقلانية) (Habermas, 2006:16). ويخلص هان انرماس

إلى أن االفكر مابعد الميتافزيقي على استعداد ليتعلم من الدين، ولكنه في هذه العملية يبقى لاأدرياً (Habermas, 2006:17) (agnostic)"

على الرغم من ذلك، فإن فكـرة هـابرمـاس عن أنّ (السمـة الشُمولية لنموذج ما في الاعتقاد يملأ مسام الحياة اليومية نفسها" (8) (Habermas, 2006) تظهر أنه يرى الدين ظاهرة منفصلة عن العقل العملي، والسياق الاجتماعية الاني، والخخبرات اليومية. وهو يخخِق أيضاً في رؤية أن الهوية الـية الدينية الينية يمكن أن
 الجنسي، والعرق) التي تعارض إحداها الألا الأخرى المقامات، مئلما يحدث الاتي على سبيل المثال مع هُوية رجل أو امرأة مثلية وفي الوقت نفسه مسيحية إنجيلية (Thumma and Gray, 2005; Wilcox, 2003).

أدرج علماء اللاهوت الأوروبيون والأمريكيون هابرماس في نقاشاتهم (Adams, 2006; Arens, 1989; Browning and Fiorenza, 1992; de على مدار عقود Roest, 1998; Garrigan, 2004; Geyer, Janowski, and Schmidt, 1970; Siebert, (1985 وهي حقيقة حيّرت هابرماس (Habermas, 1992:226). بعضهم أثـار
 الـحوار مع المـجتمع المعاصر (Lindhardt, 2006:66-67). وعلى المانى الرغـم من ذلك، تعدّ نظريات هابرماس ذات صلة بالتحليلات السوسيولواتوجية لدور

 الدولة والفضاء العام (Demerath, 2001). ومعظم البلدان الألوان الـوروبية تسعى للتكيف والتنوّع الديني المتنامي وما ينطوي عليه من آثار فيما يتعلّق بدوره في الفضاء العام (Byrnes and Katzenstein, 2006; Cesari and McLoughlin, 2005). وتشير نظريات هابرماس إلى أن هناك مكاناً مبُبتاً للعقل والتحرير والتواصل النقدي العقلاني في المؤسسات الليبرالية الحديثة؛ ؛ إذ تقدّم رؤية تفاؤلية عن قدرة البشُر على التواصل والعمل معاً، حتى في مواقف تنطوي على رؤى
 هابرماس، بطرق كثيرة، صورةَ مفكر يفسر تغير دور الدين في العالم.

## بيير بورديو: المجال الديني الهابيتوس [السجية](*)

 (Dianteill, 2003: 529; Kühle, 2004: 37) . وعلى الرغم من أنّ إسهاماته المباشرة في المجال تعتبر متواضعة نسبياً، فإنّ بعضاً من أهمّ مفاهيمه مثل (المعتقدند") (croyance) و(الحقل" (champ) تطوّرت من دراسته العلمية الاجتماعية للدين
.(Bourdieu, 1994a [1982-1987]: 22 and 49)
 (Bourdieu, 1971a, 1971b))، وسبقت كتاب مخطط نمهيدي لنظرية الممارسة (1) (Bourdieu, 1977 [1972]) (Outline of a Theory of Practice) المبكرة، يستند بورديو بئقل إلى السوسيولوجيا الكلاسيكية، ولا سيما عند (Dianteill, 2003; Kühle, 2004; Swartz, 1996; 1997: 41-45; Verter, مـاركس وفيبر
 المسيطرة في تثبيت سلطتها ومهابتها . ويحلّل بورديو نظرية فيبر في السلطن

 أدى التحضّر وتقسيم العمل إلى تشكّل "احقل" ديني مستقل نسبياً ويتصف
 الأنبياء والقساوسة (Bourdieu, 1971a:301). والتفاعلات الرمزية التي التي وقعت في (الـحقله" الديني هي نتـائج الـمصـالح الدينية الـمشـكـوك في أمرهـا
.(Bourdieu, 1987 [1971]: 122)
للتنافس على السلطة الدينية صلة بالتنافس على الشُرعية الدينية: أي السلطة الشُرعية للمختصين في تعديل ممارسة عامة الناس ورؤيتهم العالمية
(*) مجموعة من التصرُّفات المستفادة اجتماعيَّا، والمهارات وطرق العمل، التي غالباً ما تتَخل
 الراسخة في نظرية بورديو في مجال الأنساق التربوية. وتد تناول مذا المفهوم واستخذيم أول ملو مرة في كتابه نظربة المبارسة (Esquisse d'une théorie de la pratique) في ثمانينيات القرن الماضيا

 ويكييديا مستخدمًا الدعطلح بالإنكليزية (اللترجم)



 المختصّين والعلاقات المتبادلة بين المختصّين وعامة الناس .

وتأسيساً على فكرة فيبر حول الكاريزما والشُرعية، يطوّر بورديو نظرية
 والمعنى في العالم الاجتمماعي (Bourdieu, 1994b [1982]: 166) . ولا يمكاع الا يمكن للأديان أن تنتج سوى الشرعية التي تنتجها بواسطة الإنتاج المتزامن مع ما
 (Bourdieu, 1971a: 310) . وهو مصطلح يشـير إلى (وعي كاذب") أو (إنكار")
 (1996:76-77 . مئال على ذلك المختصين الدينيين ممّن يخفون أنّ لنضالاتهم

.Martin, 1982)
تعكس الشرعية الدينية علاقات السلطة الدينية في ذلك الوقت، وترتبط بالدرجة التي سيطر عليها فاعل ما على ما يسمّيه بورديو ا"أسلحة العنية العنف الديني المـادية والرمزيةه" (Bourdieu, 1987 [1971]: 128)، والحرمان الحمان الكنسي لقسيس أحد تلك الأسلحة. وفي نظر بورديو، للسلطة والسيطرة علاقة بسيطرة فئات الإدراك (Bourdieu, 1971a: 328)، بمعنى أن الثقافة السائدة ترسي تمييزات وتصنيفات للـا(دين الصحيح" مقابل (الهرطقة)، على سنى سبيل المثال،
 تحت السيطرة يميلون إلى الحط من قدر أنفسهم ومن إدراكاتهم الدينية. ونئ وهو شرط يصفه بورديو بـدا(العنف الرمزيّ" (Bourdieu, 197la: 322)، فالعنف الديني صورة أخرى من العنف الرمزي.

تتلوّن سوسيولوجيا الدين عند بورديو في صورتها الأولى بحكم موضعها
 (534; Robertson, 1992: 154 ؛ إذ يركز تعريفه للدين، على سبيل المثال، على
("بضائع الخلاص" (les biens de salud) (Bourdieu 1971a: 299 and 318-19) التي
 للخلاص. وأئـار آخرون إلى أنّ بورديو عنـده رؤبة (أحادية البعـدل) نسبياً

 (التركيبة المتنوعة) (bricolage) الفردية من المعتقدات التي تعمل بطريقة أو بأخرى خارج المؤسسات (Engler, 2003: 455 and 457; Verter, 2003: 151).

قدّم بورديو الدينَ بوصفه واحداً من أنساق رمزية كثيرة للتصنيف (Bourdieu, 197la: 308). وفي التسعينيات الدين بدا أنه قد أدرج عمله على
 سوسيولوجيا الدين في وقتنا الحاضر" (Bourdieu, 1993: 132) . ويجد دارسون ألـون
 التفاعل بين أبعاد الدين الفردية والاجتماعية (Rey, 2007)؛ إذ استخدم مفهوم
 المسلمات من أصول عرقية وخلفيات وطنية مختلفة؛ إذ أظهرت اليات دراسة يغلب عليها النساء المسلمات الصات الآسيويات في بداية مهنهن التعليمية في إنكلترا ألنا أن

 لأن الحوارات التي دارت حول خيـارات الـيات الحياة والغنذاء والأعيـاد وسبل الترفيه كانت مناقضة لأنماط حياة المار المسلمات. وعات وعند مستوى معين، كان في



 والحقل أيضاً في دراسات التنافس في المجال الديني في مجتمعات اتصفت
 (Yadgar, 2003)، فضلاً عن قضايا أوسع عن الصراع على الدين في الولايات المتحلة (Swartz, 1996:83)

في عـام 19Vq نُشُر أكثـر أعمـال بورديو تأثيراً وهـو كتاب التـميُّز
(Distinction). وهو هنا يحلّل الفروق في الذوق بين الطبقات الاجتماعية
 الثقافي هو قضية طبع وليس مجرد اكتساب. ويمكن للدين والروحانية أنية أن

 المال الروحاني، مثل التقوى، بوصفها صورة من صور ومسألة ذوق. في هذا السياق، كان الدئ للذوق الديني وممارسة الأفراد ران رفيعي




 (Verter, 2003). ودراسة أخرى ألهمها بورديو وهي دراسة شـاملة للمساحة الاجتماعية ومساحة أنماط الحياة، تتُمل أنماط ألما الحياة الدينية، في بلدة نرويجية تدعى ستافانغر (Rosenlund, 2000) (Stavanger)؛ ؛ إذ يمكن لتمييزات الات الات بورديو بين رأس المال الثققافي والاقتصادي والاجتماعي والرمزي أن يثمر في تحليلات الطبقة الاجتماعية والدين .

يتناول بورديو طرقاً مختلفة يعدّ فيها الدين أداة للمعرفة والتواصل، ثيمة

 برغر ولوكمان (Beckford, 1987:16). وأدواته المون المفاهيمة مثمرة في فهم كيف يمكن لتشكل المعنى والهوية أن يتكون بواسطة السلطة، وكيف يمكن للدين أن يوظّف كـل(الميّز") في المجتمع المعاصر .

## ميشيل فوكو : الدين والحاكمية والجسد


 في التاريخ الغربي، وئمّة أسئلة دينية أساسية خفية في كثير من أعماله (Carrette, 1999; 2000; Pinto, 2002). في معظم الأحيان، يقدّم فوكو الدين

في نقده بمعانٍ سلبية، وعلى الرغم من ذلك، فإن عمله أيضاً يكشف عن رؤية أكثر إيجابية أو غموضاً حول الخطاب الديني (McCall, 2004: 7)

يقدم فوكو نقداً للدين بعدة طرائق مختلفة . ففي أعماله الأولى التي
 التمئيلية، وانخرط في خطاب (اموت الإله)" (Foucault, 1999) (85-86). فهو في عملـه الجنون والحضارة (Foucault, 1967 [1961]) (Madness and Civilization)، وكذلك ولادة الـعـيادة (The Birth of the Clinic) (Foucault, 1973 (1963]) يــــدّم



 [النظام المعرفي] (epistèmè)، والتي يعني بها مجموعة من الافتراضات التي التي

 (Discipline and Punish: The Birth ففي كتابه المراقبة والمعاقبة: ولادة اللسجن (Foucault, 1977 [1975]) of the Prison)
 لها أساس ديني، ولا سيما في تطوير الاهتمام بلروح وتحسينها

يركّز نقد فوكو للدين على السلطة الدينية، ففي كتابه، متعلّد الأجزاء؛ تاريخ الجنسانبية (History of Sexuality) (Foucault, 1976-1984)، ينخرط فئر في
 بورديو، يؤثر تراث فوكو الكاثوليكي الفرنسي في أعماله، وهو ما ما يعترف به

 الروماني من النشاط الجنسي عدلتها المسيحية من خلا


 والطبّ النفسي وفنّ التربية (Schuld, 2003: 145 and 148).
 (Foucault, 2000a [1994])، يبّن فوكو كيف توّيّي (القولبة الرعوية للسلطة") المسيحية إلى ممارسات في المـجتمع الحديث تسـى لحكم جميع جوانب
 الممارسات الرعوية المسيحية طوّرت فكرة أنّ كلّ فرد (اينبغي أن يُحكم وأن
 يرتبط به بكامل الطاعة (Foucault, 1996:383). وبهذه الطريقة، فإن الدين الدين هو مجموعة من الخطابات والممارسات التي تسعى لحكم الأفراد والجماعات.

بحسب جيريمي كاريت يعمل نقد فوكو للدين على أساس خمسة عوامل




 الدين هو نظام للسلطة، وذلك في تنظيمه الحياة عبر مجموعة من العلاقات الجبرية. وأخيراً: يسعى الدين لحكم الذات ول وفي المجتمع الحديث، يضبر يضب
 من التحرّر المتزايد حتى لو تمّ التخلّي عن الدين (Herbert, 2003:87). ونقده للدين يتضمن نقداً لجميع أنظمة المعرفة.

على الرغم من هذه الرؤية السلبية نسبياً عن الدين، ثـمة رؤية مترين متزامنة أكثر إيجابية عنه حاضرة في أعمال فوكو . وهي ترئر وريز على قدرة الدين الدين على


 في هذا يرى أن النقد يمكن أن يكون وسيلة لأن يمارس الفرد استقلالاً

 الإكليروسي وممارسته. والمثال الثاني نجده في تحليل فوكو للثورة الإيرانية (Leezenberg, 2004; McCall, 2004: 8) . وفــي "الا جــــوى فــي أن تـــــور؟؟"
(Foucault, 2000b [1994]) "Useless to Revolt?"

 الإصلاح الديني إلى اتجاه نحو الفردية، تعبُّر الثورة الإيرانية عن صورة
 في النهاية إلى التشكيك في جميع أشُكال السلطة، وهو ما ما جعل منها منالًا مهماً للنقد، ومن تَم مثالاً للاستقلالية الذاتية الفردية.

إجمالًا ، تعدّ التأمّلات في دور الحركات الدات الدينية مهمّة لأنها تؤثّثر في التفكير حول دور الدين في المجتمع والعلاقات بين الدين الدين والدولة الدولة . ويمكن



 حيث يكون الاعتراف محورياً في التأثير في الذاتية الإنسانية والفعل، غير النير أنّ
 خطاب مناهض للعقيدة، مثل إضفاء الطابع الطبي على مشُكلة (العقيدة") (Beckford, 2003: 184)

يحتفظ فوكو بمكانة شخصية مهمة راسخة في الجدال الدائر حول الجسد والنشـاط الجنسي ومن تُم حول الدين والنسُـاط الجنسي والجسـد (Carrette, 2004; Jordan, 2004; Mahon, 2004) . وتعـدّ أعمـاله مفيدة في فهـم الطريقة التي انطبقت بها الممارسات الدينية على نظام ضبط الجنّ الجسد وكيفية ارتباطها بالسِلطة. وقد دعا بعض الدارسين أيضاً، بإلهام من فوكو إلـو إلى
 والفوكوية (Bernauer and Carrette, 2004; Carrette and King, 1998: 131).

تعرّض فوكو للنقد لتركيزه على تقاليد الذكر الأبيض الغربية مخفقاً في

 والنشاط الجنسـي، والدين ينظر إليه بوصفه تحليلاً ذكورياً. فضلاً عن

ذلك، فإن مفهومه عن السلطة فضفاض، ويجعل من المقاومة مستحيلة
 بتحليلات الدين والسلطة، والدين والثقافة، والدين والجسد.

## السلطة والدين

الثيمة المشتـركة في نظريات هابرماس وبورديو وفوكو هي السلطة

 يعد رمزاً دينياً محل خلا خلاف وغالبّاً ما دار حوله الجدال الين فيما يتعلق بالسلطة في المجتمعات الغربية المعاصرة وبعض المجتمعات المسلمة المـة

أحد أكثر المفاهيم جوهرية في نظرية هابرماس عن السلطة هو مفهوم
 بحث مشترك لتصحيح المعايير من أجل تفاعل اجتماعي
 أعمال هابرماس المبكرة، كان للدين صلة قليلة أو لم يكن لـ له صلة بالة بالحيّز

 المفاهيم على قضية الحجاب، فسنجد أنه لا يوجد الها له مكان إلا إلا في الفضاء الخاص من حياة النساء المسلمات، وقد يكون عائقاً للتواصل العقلاني في الفضاء العام، لأن هذا الفضاء يتصف بالمعرفة العلمانية.

على الرغم من ذلك، فإن أحد جوانب الفضاء العام الرئيسة ما يمكن

 احترام اختلافها . ففي بداية التسعينيات تناول تشاريارلز تايلور (Charles Taylor)
 (اسياسة الاعتراف" (the politics of recognition) (Taylor, 1992; 2003) . وقد أقرّ هـابرمـاس بأن (اسيـاسة الاعتراف" أصبـحت هـمـا رئيساً من هـموم الثقـافـة العامة. والسؤال الذي أثاره تايلور كان حول إمكانية تنظيم مجتمع حون ألـون تعريف جماعي قوي من دون الحدّ من حقوق الناس الأسـاسية ممّمن لـم

يشـاركوا في هـذا التـعريف. وكـان ردّ هـابرماس علـى تـايـلور أنّ الرباط الاجتماعي في المجتمعات المعقِّدة كان قائماً على توافق شـرعية السـلطة الـسياسيـة ومـمـارستـها (Habermas, 1994: 139) . حتى في في المجتمعات المتنوعة دينياً، يقع على عاتق المؤمنين عبء (استمرار علمنة المعرفة وتعددية صور العالم بصرف النظر عن الحقائق الدينية التي يعتنقونها" (Habermas 2002: 151)

في أعمال هابرماس اللاحقة، احتل" الدين مكاناً في الخطاب، ولكن على أسـاس منطق العقلانية فقط. فعند تقديم أقوال دينية في الفضاء الفاء العام،
 هذا المنطق، فإن الأقوال الدينية مشروعة في الفضاء الـناء العام، ويمكن للدين أن
 يمكن استخدام الحجاب رمزأ وتعبيراً دينياً في الفضاء العاء العام، ولكن ذلك الك فحسب إذا حاجّت النساء اللائي يرتدينه في استخأ ديندا المعايير العالمية للجدال العقلاني. ويقرّ هابرماس أن ا(المواطنين العنين العلمانيين أو من لديهم قناعات دينية أخرى يمكنهم تحت ظروف معينة مينة أن يتعلموا شُييناً
 بيانات تقدّمها المسلمات المحجبات. وعلى هذا النحو، يمكن للحجاب ألن يخرج إلى الفضاء العام.

يجنح هابرماس إلى مناقشة الهيمنة الشُرعية بوصفها مسـألة مرجعيات

 مهمة، فإنه يرى الصورة الأكثر تأثيرأ للهيمنة على ألى أنها غير مبرّرة على على

 جزءءاً مـن الـمـمارسات والأفكـار والـخطـابـات الأكئر سطحـية وتفـاهـة (Danielsen and Hansen, 1999: 53-54 and 63-64)

من بين الأهداف العامة في السوسيولوجيا عند بورديو رصد السلطة الخفية والآليات التي تخلق انعدام المساواة الاجتماعية. وترتبط السلطة

الدينية بمواقع في الحقل الديني، وبنية العلاقات القائمة وسط الفئات



 والحديث (الأدب المتعلق بالنبي وأقواله وأفعاله). وهؤلاء الزا الزعماء الدينيون يعالجون أيضاً رأس المال الثقافي في صورة التعليم والمعرفة المقدّسة. وانـي وقد

 دينية ذكورية. والنمو الحديث في أعداد الدارسـات المسلـمـات يعني أنهنّ قادرات الآن على كسب (المعرفة السرية) التي هي حتى اليوم اليوم حكرأ على الـى
 يملكن السلطة نفسها ولا يحتلّين المواقع نفسها مثل الزعماء الذيا الذكور .

يرغب كثير من الزعماء الدينيين فرض (سجية دينية) على النساء أو لنقل






 باحترام. ومن تَمْ، يوجد تبادل في هذا الحقل الديني مبنيّ على فهم مشُترك للحقل والسجية.

على الرغم من ذلك، فإن التمايزات بين المرأة المحجبة وغير المحججبة

 الظروف الحقيقية والدنيوية مخفية: أي أن السلطات الدينية الذكيرية الدية (حتى لو
 أن النساء يجب أن يتحجبن إنما تصب في مصلحة الرجال في السلطة، حيث

النساء الواقعات تحت الهيمنة يحططن من قدر أنفسهن وإدراكاتهن بالانضواء تحت هذه الفكرة. وباستخدام مصطلحات بورديو، يصبح الحجاب النـراب صورة من صور العنف الرمزي.

بحكم ما يمتلكه هابرماس من تركيز قوي على التواصل، فهو لا يشـدّد على الجسد بوصفه مهماً في الفهم العلماني أو الديني

 في الدراسات المعاصرة في السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا حول النوين الجسد

 السلوك التي هي علامات على واقع أكثر جوهرية للبنى الاجتماعية الـية . وعندما

 والواضح أنه من المهم وجود مزيد من البحث عن الصـلات برت بين التعبيرات
 والاقتصادي. إلى أيّ مدى يرتبط استخدام الحجاب بصور ألخرى منر من رأس


 البيضاوات ومن مكانة اقتصادية اجتماعية أدنى؟

يحلر بورديو أيضاً الطرائق المـختلفة التي تمارس بها السلطة عبر التصنيفات والتسمية، والتي تحتل مكانة الطرئ في الطقوس ذات الطابع الرسمي
 الطقوس ما يعني أنها ممارسة اجتماعية، مؤكداً في ذلك الـا الجسـد؛ ؛ إذ تبني
 تصنيفات وقيم تبنياً داخلياً . وظلت مقاربته مهمة في درا الامبات الطات الطقوس، التي تشمل الطقوس الدينية وممارسة الطقوس (Bell, 1990; 1992; 1997:77-79). ومن تَمّ من الأهمية بمكان استخدام منظور بورديو في دراسة تتحدث فيها الميا المسلمات المحجبات عن دلالة الحجاب كممارسة طقوسية جسدية في حياتهن وإيمانهن .

لم يطور فوكو قط نظرية صريحة في السلطة، لكنها ثيمة أساسية في معظم
 الأفراد. وعلى الرغم من اتهامه بإعادة إنتاج التمييز الجنسي (sexism) لمعاملته
 المرأة والرجل، فقد استخدمت نظريته في تحليل الممارسات المات الانضباطية التي
 وصفاً للسلطة تبنته بعض النسويات بوصفه يمكن أن يكون مفيداً عند التفكير
 وباستخدام منظور فوكو، ، فإن المفاهيم الإسلامية عن عفّة المرأة أة، والحشمار الحمة،

 الحجاب تسهم النساء في إعادة إنتاج خضوعهـن . ويفترض هذا المنظور أنـئن النساء المسلمات واقعات تحت قمع اللباس الديني


 الحجاب) يشُّل خطاباً للهيمنة التي تظهر فيه النساء المسلمنمات (أجساداً


 الذكر . وهي فكرة عارضتها صبا محمود (Mahmood, 2005) فيما أجرته إيانه من تحليل لحركة مسجد النساء في مصر، وهي الدير حركة إحياء إسلامية محافظة تمكن النساء من تدريس الممارسات الإسلامية للفضيلة وتعلمها . وتسا وتستند صبا
 تتخلّل الحياة، وأن الفرد لا يسبق علاقات سلطة في صورة وعي فردي، بل بل تـنتج عبر هـذه الــلاقات (Foucault, 2005:17-18). وفي المحافظات في حركة المسجد المصرية، تنظر صبا في تشكيلات السات السلطة التي

 كمرادف لمقاومة علاقات الهيمنة. فممارستهن الجسـدية تجري وفق معايِر

تقليدية لا تمثل بالضرورة خضوعاً بلا فكر للمعايير القمعية. وفي الميا المقابل تحاول صبا إظهار أن ثمة صورأ عديدة من الفعالية التي تشكل بالير بصورة هادفة حياة النساء.

فضلاً عن ذلك، يمكن لمنظور فوكو عن دور الدين في ضبط الجسد أن
 حيث تستمر الجماعات الدينية في الانخراط في في "اسياسة الجسدل) والجدال الجال

 من (اسياسة الجسد) التي لها صلة وتبعات فيما يتعلق بقضايا الِيا سياسية رئيسة في مجتمعات متعددة الثقافات، مثل حرية الدين ودور الدين في الفضاء العام.

## خاتمة

بالنظر إلى رؤية الدـدن والــلطة في أعمـال هـابرمـاس وبـورديويو وفوكو

 العام في المجتمعات الديمقراطية الحديئة . أما فوكو الا فلا فلا يعني الدين الدين عنده



توجد بعض التشـابهات بـين بورديو وفوكو في رؤيتهمها عن اللدين والسلطة؛ إذ يحاول فوكو إماطة اللثام عن الطريقة التي لا تمثّل فيها السلطة
 والممارسات والأفكار التافهة. كذلك يركز بور بورديو على السيانياتيات المحانيلية





 الأقليات الدينية، ويقوده إلى المهارسات الدينينة في الفضاء العام ومسـاهمتها

في الجدال العام. والنتيجة، هي أنه يأخذ الـمزاعم والمطالب التي ترفعها النساء المسلمات ممن يرتدين الحجاب على الحى أنه خيار حر على محمل الجّ الجد، وأنه يحوي تعددية من المعاني. وبهذا يصبح للنساء المـحجبات دور في الفضاء العام

على الرغم من ذلك، توجد فروق بين بورديو وفوكو فيٍ هنه النقطة


 ما ظهر في عدد من العلاقات غير المتناسقة التي تشكل الطرائق التي تـر التر التـر بها المعرفة. وبهذا يمكن أن لا تكون مقاربة فوكو في التحليل كيف يمكن
 يمكن أن يكون الخطاب النسوي الغربي قمعياً تجاه النساء المسلمات








 زعماء المجتمعات الدينية والرموز الدينية والتقاليد واللاهوتي
 تعطي رؤى نافذة في الصلة بين الدين والسلطة الدير والطرائق المختلفة التي
 على سوسيولوجيي الدين أيضاً أخذ هابرماس في الاعنا

 لديناميات المجتمعات المعاصرة المتنوعة دينياً.

## المراجع

Adams, Nicholas (2006). Habermas and Theology. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Arens, Edmund (ed.) (1989). Habermas und die Theologie: Beiträge zur theologischen Rezeption, Diskussion und Kritik der Theorie kommunikativen Handelns. Düsseldorf: Patmos.

Bartky, Sandra (1999). "Foucault, Femininity and the Modernization of Patriarchal Power." in: Marilyn Pearsall (ed.). Women and Values: Readings in Recent Feminist Philosophy. Belmont, CA: Wadsworth, pp. 160-173.

Beckford, James A. (1987). "The Restoration of Power to the Sociology of Religion." in: Thomas Robbins and Roland Robertson (eds.). Church-State Relations. New Brunswick, NJ; Oxford: Transaction Books, pp. 13-37.
___ (2003). Social Theory and Religion. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Bell, Catherine. (1990). "The Ritual Body and the Dynamics of Ritual Power." Journal of Ritual Studies: vol. 4, no. 2, pp. 299-313.
$\qquad$ (1992). Ritual Theory, Ritual Practice. New York: Oxford University Press. (1997). Ritual: Perspectives and Dimensions. New York: Oxford University Press.

Benn, Tansin (2003). "Muslim Women Talking: Experiences of their Early Teaching Careers." in: Haifaa Jawad and Tansin Benn (eds.). Muslim Women in the United Kingdom and Beyond. Leiden: Brill, pp. 131-150.

Berger, Peter L. and Thomas Luckmann (1981). The Social Construction of Reality. Harmondsworth: Penguin.

Bernauer, James and Jeremy R. Carrette (eds.) (2004). Michel Foucault and Theology: The Politics of Religious Experience. Aldershot: Ashgate.

Bourdieu, Pierre (1971a). «Genèse et structure du champ religieux.» Revue franfaise de sociologie: vol. 12, no. 3, pp. 295-334.
(1971b). «Un interprétation de la théorie de la religion selon Max Weber.» Archives européennes de sociologie: vol. 12, pp. 3-21.
(1977 [1972]). Outline of a Theory of Practice. Translated Richard Nice. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
(1986 [1979]). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Translated by Richard Nice. London; New York: Routledge and Kegan Paul.
(1987 [1971]). "Legitimation and Structured Interests in Weber's Sociology of Religion." in: Sam Lash and Scott Whimster (eds.). Max Weber, Rationality and Modernity. London: Allen and Unwin, pp. 119-136.
(1991 [1971]). "Genesis and Structure of the Religious Field." Comparative Social Research: vol. 13, pp. 1-44.
$\qquad$ (1993). Sociology in Question. Translated by Richard Nice. London: Sage.
(1994a [1982-1987]). In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology. Translated by Matthew Adamson. Cambridge, UK: Polity Press.
(1994b [1982]). Language and Symbolic Power. Translated by Gino Raymond and Matthew Adamson. Cambridge, UK: Polity Press.
(2000/1997). Pascalian Meditations. Translated by Richard Nice. Cambridge, UK: Polity Press.
and Monique de Saint Martin (1982). «La Sainte famille: L'épiscopat français dans le champ du pouvoir." Actes de la recherche en sciences socials: vols. 44-45, pp. 2-53.

Browning, Don S. and Françis S. Fiorenza (eds.) (1992). Habermas, Modernity, and Public Theology. New York: Crossroad.

Butler, Judith (1993). Bodies that Matter: On the Discursive Limits of "Sex". New York: Routledge.

Byrnes, Timothy A. and Peter J. Katzenstein (eds.) (2006). Religion in an Expanding Europe. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Calhoun, Craig (1992). "Introduction: Habermas and the Public Sphere." in: Craig Calhoun (ed.). Habermas and the Public Sphere. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 1-48.
(1995). Critical Social Theory: Culture, History, and the Challenge of Difference. Cambridge, MA: Blackwell.

Carrette, Jeremy R. (1999). "Prologue to a Confession of the Flesh." in: Michel Foucault, Religion and Culture. Selected and edited by Jeremy R. Carrette. Manchester: Manchester University Press, pp. 1-47.
(2000). Foucault and Religion: Spiritual Corporality and Political Spirituality. London; New York: Routledge.
$\qquad$ (2004). "Beyond Theology and Sexuality: Foucault, the Self and the Que(e)rying of Monotheistic Truth." in: in: James Bernauer and Jeremy R. Carrette (eds.). Michel Foucault and Theology: The Politics of Religious Experience. Aldershot: Ashgate, pp. 217-232.
and Richard King (1998). "Giving Birth to Theory: Critical Perspectives on Religion and the Body." Scottish Journal of Religious Studies (special edition): vol. 19, no. 1, pp. 123-143.

Cesari, Jocelyne and Sean McLoughlin (eds.) (2005). European Muslims and the Secular State. Aldershot: Ashgate.

Danielsen, Arild and Marianne Nordli Hansen (1999). «Makt i Pierre Bourdieus sosiologi» ([Power in Pierre Bourdieu's sociology]). in: Fredrik Engelstad (ed.), Om makt: Teori og kritikk. Oslo: Gyldendal, pp. 43-78.

Demerath, Nicholas J. III (2001). Crossing the Gods: World Religions and Worldly Politics. New Brunswick, NJ; London: Rutgers University Press.

De Roest, Henk (1998). Communicative Identity: Habermas' Perspectives of Discourse as a Support for Practical Theology. Kampen: Kok.

Dianteill, Erwan (2003). "Pierre Bourdieu and the Sociology of Religion: A Central and Peripheral Concern." Theory and Society: vol. 32, nos. 5-6, pp. 529-549.

Dillon, Michele (1999). "The Authority of the Holy Revisited: Habermas, Religion, and Emancipatory Possibilities." Sociological Theory: vol. 17, no. 3, pp. 290-306.

Engler, Steven (2003). "Modern Times: Religion, Consecration and the State in Bourdieu." Cultural Studies: vol. 17, nos. 3-4, pp. 445-467.

Fiorenza, Françis Schüssler (1992). "The Church as a Community of Interpretation: Political Theology between Discourse Ethics and Hermeneutical Reconstruction." in: Don S. Browning and Françis S. Fiorenza (eds.). Habermas, Modernity, and Public Theology. New York: Crossroad, pp. 66-91.

Foucault, Michel (1967 [1961]). Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. Translated Richard Howard. London: Tavistock.
(1970 [1966]). The Order of Things. London: Tavistock.


#### Abstract

Translated by A. M. Sheridan Smith. London: Tavistock.


(1977 [1975]). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Translated by Alan Sheridan. London: Allen Lane.
(1986 [1976]). The History of Sexuality, vol. 1. An Introduction. Translated by Robert Hurley. New York: Viking.
(1988 [1984]). The History of Sexuality, vol. III: The Care of the Self. Translated by Robert Hurley. New York: Vintage.
(1996). "What is Critique?." in: James Schmidt (ed.). What Is Enlightenment? Eighteenth Century Answers and Twentieth-Century Questions. Berkeley, CA: University of California Press, 382-398.
(1997 [1994]). "The Masked Philosopher." in: Paul Rabinow (ed.). The Essential Works of Foucault, 1954-1984, vol. I: Ethics. Translated by Robert Hurley [et al.]. London: Penguin, 320-328.
(1999). Religion and Culture. Selected and edited by Jeremy R. Carrette. Manchester: Manchester University Press.
(2000a [1994]). "Omnes et Singulatim": Toward a Critique of Political Reason." in: The Essential Works of Foucault, 1954-1984, vol. III. Power. Edited by James D. Fabuion; Translated by Robert Hurley [et al.]. New York: New Press, pp. 298-325.
$\qquad$ (2000b [1994]). "Useless to Revolt?." in: The Essential Works of Foucault, 1954-1984, vol. III. Power. Edited by James D. Fabuion; Translated by Robert Hurley [et al.]. New York: New Press, 449-453.

Garrigan, Siobhán (2004). Beyond Ritual: Sacramental Theology after Habermas. Aldershot: Ashgate.

Geyer, Hans-Georg, Hans-Norbet Janowski, and Alfred Schmidt (1970). Theologie und Soziologie. Stuttgart: Kohlhammer.

Habermas, Jürgen (1980 [1973]). Legitimation Crisis. Translated by Thomas McCarthy. London: Heinemann.
$\qquad$ (1982). "A Reply to My Critics." in: John B. Thompson and David Held (eds.). Habermas: Critical Debates. London: Macmillan, 219-283.
$\qquad$ (1984 [1981]). The Theory of Communicative Action, vol. I: Reason and the Rationalization of Society. Translated Thomas McCarthy. London: Heinemann.
$\qquad$ (1987 [1981]). The Theory of Communicative Action, vol. II: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason. Translated by Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press.
(1992). "Transcendence from Within, Transcendence in This World." in:

Don S. Browning and Françis S. Fiorenza (eds.). Habermas, Modernity, and Public Theology. New York: Crossroad, pp. 226-250.
(1994). "Struggles for Recognition in the Democratic Constitutional State." in: Charles Taylor, Multiculturalism: Examining the Politics of Difference. Edited with an introduction by Amy Gutman. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 107-148.
$\qquad$ (2002). Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity. Edited with an introduction by Eduarto Mendieta. Cambridge, UK: Polity Press.
$\qquad$ (2006). "Religion in the Public Sphere." European Journal of Philosophy: vol. 14, no. 1, pp. 1-25.
and Joseph Ratzinger (2007). The Dialectic of Secularization: On Reason and Religion. San Francisco: Ignatius Press.

Herbert, David (1996). "Religious Traditions in the Public Sphere: Habermas, MacIntyre and the Representation of Religious Minorities." in: W. A. R. Shadid and P. S. van Kongingsveld (eds.). Muslims in the Margin. Kampen: Kok Pharos, pp. 66-79.

Herbert, David (2003). Religion and Civil Society: Rethinking Public Religion in the Contemporary World. Aldershot: Ashgate.

H3ibraaten, Helge (1999). "Kommunikativ makt og sanksjonsbasert makt hos Jürgen Habermas" [Communicative Power and Power Based Sanctions in Jürgen Habermas]. in: Fredik Engelstad (ed.). Om makt: Teori og kritikk. Oslo: Gyldendal, pp. 223-261.

Jordan, Mark D. (2004). "Sodomites and Churchmen: The Theological Invention of Homosexuality." in: James Bernauer and Jeremy R. Carrette (eds.). Michel Foucault and Theology: The Politics of Religious Experience. Aldershot: Ashgate, pp. 233-244.

Kühle, Lene (2004). "Bourdieu og religionssociologien" [Bourdieu and the Sociology of Religion]. in: A. Geertz, H. J. Lundager Jensen, and J. P. Schjødt (eds.). Det brede og det skarpe. Fredriksberg: Anis, pp. 37-45.

Leezenberg, Michiel (2004). "Power and Political Spirituality: Michel Foucault on the Islamic Revolution in Iran." in: James Bernauer and Jeremy R. Carrette (eds.). Michel Foucault and Theology: The Politics of Religious Experience. Aldershot: Ashgate, pp. 99-115.

Lindhardt, Jan (2006). "Efterord" [Postscript]. in: Jürgen Habermas and Joseph Ratzinger, Fornuft og religion: Sekulariseringens dialektik. Højbjerg: Hovedland, pp. 63-70.

Lyon, David (2006). "New Media, Niche Markets, and the Body: Excarnate and Hypercarnate Challenges for Theory and Theology." in: John A. Beckford and James Walliss (eds.). Theorising Religion: Classical and Contemporary Debates. Aldershot: Ashgate, pp. 197-210.

Mahmood, Saba (2005). Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject. Princeton, NJ; Oxford: Princeton University Press.

Mahon, Michael. (2004). "Catholic Sex." in: James Bernauer and Jeremy R. Carrette (eds.). Michel Foucault and Theology: The Politics of Religious Experience. Aldershot: Ashgate, pp. 245-266.

McCall, Corey (2004). "Autonomy, Religion, and Revolt in Foucault." Journal of Philosophy and Scripture: vol. 2, no. 1, pp. 7-14.

Mendieta, Eduardo (2002). "Introduction." in: Jürgen Habermas. Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity. Edited with an introduction by Eduarto Mendieta. Cambridge, UK: Polity Press, pp. 1-36.
$\qquad$ (2005). "Introduction: Religion as Critique: Theology as Social Critique and Enlightened Reason." in: Eduardo Mendieta (ed.). The Frankfurt School on Religion: Key Writings by the Major Thinkers. New York: Routledge, 1-17.

Pinto, Henrique (2002). Foucault, Christianity and Interfaith Dialogue. London; New York: Routledge.

Rey, Terry (2004). "Marketing the Goods of Salvation: Bourdieu on Religion." Religion: vol. 34, pp. 331-343.
(2007). Bourdieu on Religion: Imposing Faith and Legitimacy. London: Equinox Publishing.

Robertson, Roland (1992). "The Economization of Religion? Reflections on the Promise and Limitations of the Economic Approach." Social Compass: vol. 39, no. 1, pp. 147-157.

Rosenlund, Lennart (2000). Social Structures and Change: Applying Pierre Bourdieu's Approach and Analytic Framework. Stavanger: Stavanger University College. (Working Papers; 85)

Sandmo, Erling (1999). "Michel Foucault som maktteoretiker" [Michel Foucault as a Theorist on Power]. in: Fredrik Engelstad (ed.). Om makt: Teori og kritikk. Oslo: Gyldendal, pp. 79-96.

Schuld, J. Joyce (2003). Foucault and Augustine: Reconsidering Power and Love. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.

Sheik, C. S. (2004). "Dress and Discipline: A Foucauldian Analysis of the Hijab Controversy." Paper read at Association for the Sociology of Religion's 66th Annual Meeting, San Francisco.

Siebert, Rudolf J. (1985). The Critical Theory of Religion: The Frankfurt School. Berlin; New York; Amsterdam: Mouton.

Swartz, David (1996). "Bridging the Study of Culture and Religion: Pierre Bourdieu's Political Economy of Symbolic Power." Sociology of Religion: vol. 57, no. 1, pp. 71-85.
(1997). Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu. Chicago, IL; London: University of Chicago Press.

Taylor, Charles (1992). Multiculturalism and "The Politics of Recognition". Princeton, NJ: Princeton University Press.
(2003). "The Politics of Recognition." in: John Stone and Rutledge M. Dennis (eds.). Race and Ethnicity: Comparative and Theoretical Approaches. Oxford: Blackwell, pp. 373-381.

Thumma, Scott and Edward R. Gray (eds.) (2005). Gay Religion. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Ulland, Dagfinn (2007). Guds karneval: En religionspsykologisk studie av Toronto-vekkelsens ekstatiske spiritualitet [God's Carnival: A Study in the Psychology of Religion of the Ecstatic Spirituality in the Toronto Revival]. Lund: Lunds Universitet. (Lund Studies in Psychology of Religion; 9)

Verter, Bradford (2003). "Spiritual Capital: Theorizing Religion with Bourdieu against Bourdieu." Sociological Theory: vol. 21, no. 2, pp. 150-174.

Warner, Michael David (1992). "The Mass Public and the Mass Subject." in: Craig Calhoun (ed.). Habermas and the Public Sphere. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 377-401.

Wilcox, Melissa M. (2003). Coming Out in Christianity: Religion, Identity, and Community. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Yadgar, Yaacov (2003). "SHAS as a Struggle to Create a New Field: A Bourdieuan Perspective of an Israeli Phenomenon." Sociology of Religion: vol. 64, no. 2, pp. 223-246.

Bernauer, James and Jeremy R. Carrette (eds.) (2004). Michel Foucault and Theology: The Politics of Religious Experience. Aldershot: Ashgate.

Bourdieu, Pierre (1971a). «Genèse et structure du champ religieux.» Revue franccaise de sociologie: vol. 12, no. 3, pp. 295-334.
(1987 [1971]). "Legitimation and Structured Interests in Weber's Sociology of Religion." in: Sam Lash and Scott Whimster (eds.). Max Weber, Rationality and Modernity. London: Allen and Unwin, pp. 119-136.

Carrette, Jeremy R. (2000). Foucault and Religion: Spiritual Corporality and Political Spirituality. London; New York: Routledge.

Dianteill, Erwan (2003). "Pierre Bourdieu and the Sociology of Religion: A Central and Peripheral Concern." Theory and Society: vol. 32, nos. 5-6, pp. 529-549.

Foucault, Michel (1999). Religion and Culture. Selected and edited by Jeremy R. Carrette. Manchester: Manchester University Press.

Habermas, Jürgen (2002). Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity. Edited with an introduction by Eduarto Mendieta. Cambridge, UK: Polity Press.
(2006). "Religion in the Public Sphere." European Journal of Philosophy: vol. 14, no. 1, pp. 1-25.
and Joseph Ratzinger (2007). The Dialectic of Secularization: On Reason and Religion. San Francisco: Ignatius Press.

Rey, Terry (2007). Bourdieu on Religion: Imposing Faith and Legitimacy. London: Equinox Publishing.

## (لفصل) (لساوس)

## نظرية الاختيار العقلاني رؤيةٌ نقدية

مالكولم هاملتون

## مقدّمة

(Rational Choice Theory من بـن تطبيقات نظرية الاختيار الـعقلاني (RCT))
 الإنسـاني الأقل قابلية لتطبيق الاختيار فيار العقلاني، والونيا والواء لصورة معيّنة من الدين لا يعني ببساطة شيئاً مختاراً على أساس جدول الكلفة والفائدة.

وتجادل نظرية الاختيار العقلاني، بحكم انبثاقها عن نظرية اقتصادية،
 بالرغبة في الحصول على أعلى الفوائد بأقل كلفة (ألفي (Becker, 1986). وبتعبير
 الاقتصادي؛ إذ إنه في اختيار الزواج
 الفوائد على الكلفة الموجودة هي ألا لألما ما تحلدد نتيجة الاختيار . على هذا النحو يمكن تحليل ائتلافات الزواج والصداقة وفهمها .
طالما كانت نظرية الاختيار العقلاني محل خلاف في السوسيولوجيا ،
 محتدماً؛ ؛ إذ إنها تدعي طرح مسألة التخصص المعرفي الفرعي على أساس
 ادعت أنها تقدم رؤى جديدة في دراسة الطائفية والحركات الدينية.

## مبادئ نظرية الاختيار العقلاني في الدين

الأسس
كان أول من طبّق نظرية الاختيار العقلاني منهجياً على الدين رودني ستـارك (Rodney Stark) ووليام سيممز باينبريدج (William Sims Bainbridge)،
 (Bainbridge, 1980; 1985; 1987) ولا سيما ستارك وعدداً من الزملاء والتابعين، وبخاصة لورنس إياناكون (Laurence Iannaccone)، وروجر فينك (Roger Finke) (Finke, 1997; Finke and Iannaccone, 1993; Iannaccone, 1992a; 1992b; 1997; (Stark and Finke, 2000). وسـوف نوضّح في هـذا الـجزء الـمبادئ الرئيسـة لأحدث الرؤى في نظرية الاختيار العقلاني في الدين، مع تخصيص الجزء التالي لتقديم الحجاج الرئيسة لأهم ناقديها .

قدّم ستـارك وباينبريدج في الأصل مـا اعتبراه نظرية استدلالية للدين
 صيغ حديثة (Stark, 1999a; Stark and Finke, 2000) . وهما يستخانلصان نظريتهما عن الدين من نظرية عامة عن الطبيعة الإنسانية والعمل تتصف بعلدد محدود من البدهيات الأساسية معاً وسلسلة من الافتراضيات البات التي إما تنبع من هذه
 على نظرية تبادل قائمة على مبدأ أن جميع التفاعلات الإنسانيانية أو معظمها
 نفسها حالة خاصة من نظرية الاختيار العقلاني وذلك فيانيما تقرّه الأخيرة من من أنَ الفاعلين في سياق التبادل دائماً يسعون لزيادة المنافيانع الصافية إلى حدها

يشُير الافتراض النذي يبدأ من الحّجّة الواردة في أحدث تصريحات


 المكافآت المتوقعة مقابل التكلفات، بما فيها فيها تكلفة إمكانية عدم الحصول على مسار آخر للفعل . وهم أيضاً يضعون تفسيرات لكيفية الحصول على

المكافآت والتقليل من التكلفات. وتُقتيَّم التفسيرات على أساس النتائج التي بحققونها، فمن يثبت فعالية أكبر يبق، ويُستبعد الآخرون.

تُعرّف المكافآت على أنها أي شيء يرغب به البشُر ويكونون على

 عامة، فهي دائماً تكون محدلودة كمّاً . بعض المكافافآت، وفي الغالب تلك الك


 الحصول في الحياة الآخرة أو في سياق ما غير قابل للإبثّبات، ومن هنا يظهر

الدين هو محاولة تأمين المكافآت المرغوبة في غياب مزي




 التي لا تحيل إلى قوة خارقة للطبيعة لا تعتبر ديانات، فإلـي الحاد باد بوذية تيرافادادا
 التي تعتقد بوجود كائنات خارقة للطبيعة مختلفة، ولذا فهي تعتبر دينية بشكل

أضف إلى ذلك أن أنساق التفسيرات ليست دينية كلية وفقاً لرؤية ستارك وفينك لنظرية الاختيار العقلاني في الدين ما لم تكن تفترض وجود آلهة،
(1) في الصياغة الأصلية، تحدّث ستارك وباينبريدج (Stark and Bainbridge, 1985; 1987) عن


 كلية في الصياغات الأحدث

وهـم ما يعرفون بأنهـم كيانات لـديها وعي ورغبات. ولا تعـدّ المفـاهيـم
 مثل الطاوية أو (أساس الكينونة) غير غير مؤهلة آلهة حقيقية

في هذه المرحلة يأتي عنصر نظرية التّبادل. ففي سعيهم وراء المكافآت


 ستارك وفينك (Stark and Finke, 2000: 91) من صياغة تعريف للدين : (ايتألّف







 عن مدى تحقيقها ذلك من عدمه وملابسات ذلك فتعتبر مسألة إمبريقية يحتاج الوقوف عليها إلى بحث وتحقيق

إن الصفات التي تُعزى إلى الآلهة تتنوّع تنوّعاً هائلاً؛ إذ ترى الآلهة


 طويلة المدى وذات دلالة عميقة وإقصائية

وفي مجتمعات أكثر تعقيداً تظهر فيها درجة من تقسيم العمل، تصبح
 ليس معنيأ بالآلهة، بل بالمفاهيم غير الشخخصية عن القوة الخأرة للطبيعة. ولا هو معني بالتفسيرات والمكافآت من النوع شديد المهومية أيضاًا . ومثلما حانج دوركايم وبـبـب مذه الخصائص، فانانه لا يودير !!لى تظبم ديني بل يتضسَن ممارسين وعملاء أفراد نحسبـ.

المعاملات مع الآلهة مسؤولية متخصصين نُقافيين محدّدين، وهو ما يتطوّر إلى نسق ثقافي محدّد تشگّله تنظيمات معنية بالأمور الدينية.

وضع الثقة في التفسيرات الدينية مسألة خطرة، هكذا يفسر ستارك وفينك (Stark and Finke 2000). وهي تفسيرات صعبة التقييم والتحديد، إن


 في صور الطقوس والاحتفالات المجتمعية، كذلك تغرس الطـئ الطقوس الثقة. فأُحد جوانب الصانلاة، وهي صورة من طقس خاص، يتمثل في أنها تولّد
 والتجارب الصوفية.

قد يظهر عدد من التنظيمات الدينية في مجتمع مـا لتقَدَّم تنوعاً من



 للمنافع الصافية التي يمكن جنيها عند حساب المـكافآت مقابل تكلفة
المشاركة .

لأن افتراضات الدين غالباً ما تكون غير قابلة للإبُبات، فبمجرد ظهور المختصين الدينيين، فإنهم يميلون إلى التجمع في تنظي تعرض مكافآت تبدو أقل يقيناً، وفقاً لستارك وفينك (Stark and Finke, 2000). لهذا السبب، تميل التنظيمات الدينة إلى استبعاد متعلّدي الولاء.

غير أن تفضيلات الناس، تتنوّع تنوّعاً ملحوظاً فيما يتعلّق بما عند

 يفضل نمطاً من العبادة يشدد على الحما ضالتهم في التأمل الهادئ. ومن مبادئ نظرية الاختيار العقلاني أن تكيون التفضيلات الأساسية مستقرة أو ثابتة نسبياً؛ إذ يريد البشُر عموماً الأشياء

نفسها : الأمن والراحة والرفاهية المادية والترفيه إلى غير ذلك. وتميل نظرية الاختيار العقلاني إلى تجاهل طريقة تحديد مثل هذه التفضيلات ؛لا


 الدينية عن المسائل الأبدية فيما يخص الـحياة البشرية دائماً ما تكون مطلوبة

الميول الفردية نحو نمط معين أو آخر من الإجابة تعد أيضاً عنصراً ثابتاً


 هذا الصدد؛ أو، مثلما يعبر منظرو الاختبار العقلاني، تلك التي تكون التي في

 جميع من في هذا المدى. ويرى ستارك وفينك (Stark and Finke, 2000) هذا


 عادية، وفي الغالب لا تكون شديدة الصرامة ولا شديدة التحرر، لكنها تألأخذ موقعاً نحو المركز ، حيث تقع معظم التفضيلات الفردية

تشدّد نظرية الاختيار العقلاني في الدين بشُدة على جانب العـرض في
 وظهور (امؤسسات" جديدة تعرض (امنتجات" دينية جديدة لا يسوقها تغيرّ في


 والمقاولون ليقدّموا عرضاً لشيء يروق لهم.

كلما كانت السوق الدينية أكثر تعددية، عظم احتمال وجود شيء ما في

العـرض يروق لزبون محتملـ. بـمعنـى آخر، إن الـخيارات الواسعـة من المنتجات الدينية والتنافس بين العروض تضمن تلبية طلبية البـبات معظم الزبائن وتعني المنافسة أن أصحاب العرض ينجب أن يسعوا بنشاط لتجنيد أعضاء، متبنين مدى من الاستراتيجيات لجذبهـم .

في اتخاذها هذا الموقف تقلب نظرية الاختيار العقلاني في الدين

 للعلمنة. والعكس صحيح، فالبنية التعددية القوية التي توفّرها كنيسة واحنرا واحدة خارج المنافسة ومجموعة من المذاهب تضمن صعوبة الانتشقاق والانحر الانـ وعدم شيوعه (Berger, 1973)
وفي المقابل، ترى نظرية الاختيار العقلاني في الدين أنّ العرض أحادي
 كذلك يعدّ المختصين والموظفين الدينيين آمنين في مواقعهم سواء جـنـي







 عدد من التنظيمات الدينية. وقد سعت عدة درا دراسات إمبريقية لاختبار الديار هذه المزاعم في سياقات متنوّعة. بعضها جاء فياء في مصلحتها، وبعضها الآخر أسفر عن نتائج مضادة، أو جاء بعيوب في المناهج التي التي استخدمها منظرو الاختيار العقلاني، مئلما سنبيّن لاحقآ(r)

اختيار الانتماء الديني، مثلما يعي منظر الاختيار العقلاني، لا يشبه
(
(Chavez and Gorski, 2001).

تماماً اختيار منتج من منتجات الحياة اليومية. فهناك عوامل شديلا الا

 الاختيار العقلاني في ضوء رأس المال الاجتماعي والديني. ورأس المال
 أن يتمتع بها الفرد مع أعضاء آخرين من تنظيمها الديني، وهذه الشالشبكة لا

 المتراكم من المعرفة الدينية والكفاءات التي يتكوّن منها تقليداً معتبراً عادةً
 رضى الفرد عن أي نشُاط ديني ناتج . ومن هذا يمكننا التنبؤ بأنّ المرتدين


 (Iannaccone, 1990) هذه التنبؤات مع تحليل للبيانات الإمبريقية.

## تطبيت إمبريقي

العلمنة والتعددية

 الاختيار العقلاني. فهم يرون فكرة أن العلمنة عملية حتمية في المـجتمعات

 حاطّة من قيمة الدليل المضاد أو متغاضية عنه، ومفترضة والية خطأ أن العملية، أينما وقعت، فإنها لا رجعة فيها (Stark, 1996).

ومئلما رأينا، فإن نقص الحميوية الـدينية، وعدم الاكتراث بالدين،
 منظرو الاختيار العقلاني، نتيجة الاحتكار والتأميم ونقص المنافسة في

السوق الدينية، فأينما وجدت سوق حرة، وتعدّدية وتنافس، ازدهر الدين.







 حرة بل كانت تتصف بالاحتكار والرقابة

سعى منظرو الاختيار العقلاني لتدعيم هذه المزاعم بتنظيم وترتيب
 (Finke and Stark, 1992)

 ارتياد الكنيسة من مستويات غير ملحوظة ومتواضعة إلى مستويات مرتفعة.

وحلل إياناكون (Iannaccone, 1991) البيانات حول تُماني عشرة دولة،

 وعلى عكس الولايات المتحدة، تعرض الدولا الدول الإسكندنانيفية أحد أوضح
 ـ دعم الكنيسة اللوثُرية الراسخة من الدولد
 بالمشروع. كذلك يشيع التدخل التشريعي والإداري في شؤون الكنيسن، مئلما
 المؤشرات حول الحيوية الدينية في تلك البلدان تظهرانر هـا وبالمئل، كانت الإعاقة البيروقراطية لأديان جديدة في ألمانيا، مثُبطاً لنموها وتطورها.

تزعم نظرية الاختيار العقلاني قدرتها على دمـج كئير من نتائج أعمال
 عرّف ستـارك وباينبريـج (Stark and Bainbridge, 1979; 1985; 1987) ، وستـارك وفينك (Stark and Finke 2000) الطوائف والعقائد بوصفها تنظيمات دينية منحرفة . ويستخدمون مصطلح (طائفة) (sect) للإشارة إلى تنظيم ديني منحرف
 للإشـارة إلى تنظيم ديني منـحرف جـي وكلاهما يمثل علاقة توتر مرتفع نسبياً مع البيئة الاجتماعية ـ الثقافية المحيطة .

ينبثق الميل نحو الانشُقاق الطائفي عند منظري الاختيار العقلاني من حقيقة أن العضوية في أي تنظيم ديني لا بد من أن تكون متباينة على الصعيد الداخلي (Stark and Bainbridge, 1987; Stark and Finke, 2000) . والشئيء المهم




 التكلفة. وكلما زادت درجة التـُعب في تنظيمات دينية، أصبح من المرجح أن يسود هذا الحال.

ثمة أربع نتائج ممكنة للصراعات، والتوقّعات المتنوعة داخل التنظيمات الدينية، بحسب ستارك وباينبريدج (Stark and Bainbridge, 1987). أولأ: قد


 الكنيسة والأخرى في الاتجاه الطائفي. نالثاً: الأقوى نسبياً قد يسود، ومن

 الطائفي، وهو أمر نادر الحدوت يتطلب ظروفاً أكثر خصوصية.

أولى مـنظرو الاختيـار الـعــلاني، ولا سـيـما ستـارك وباينـبريـدج
(Stark and Bainbridge, 1987) ، وستارك وفينك (Stark and Finke, 2000) قـدراً


 تقوله فيما يتعلق بالصفات المحدددة للحركات الطائفية الانسقاقية التئي التي تتفرع مباشُرة من تطبيق أسسها النظرية التي هي اقتصادية في الأساس .
 الصدد، وأدمجت أعماله إلى حد كبير في نظرية الاختيار العقلاني في الديا (Stark, 1996; Stark and Finke, 2000) ؛ ! إذ نراه يتوسع في المقاربة إلى حد فهم مثل هذه الصفات النمطية للطوائف مثل: تشـددها، ومذهبها المار المحافظه، ومستوياتها العالية في المشـاركة، وقاعدتها الاجتمـاعية ذات الـات المستوى الاقتصـادي ـ الاجتماعي المتدني نسبياً، وكذلك فهـم سبب توافق هذه الصفات معاً.

الشيء المحوري في هذا العمل هو تأكيد المشكلة الدائمة التي تواجه (*)(free-rider) جميع التظظيمات التطوعية: ألا وهي مشكلة الراكب المجان الماني

 يحفظ توليدُ المنافع. وبغية منع هذه الظاهرة، تميل الجماعنات الطاء الطائفية إلى


 وأنماط عيش منعزلة، ومعايير سلوكية منظمة بصرامة - بمعنى آخر أخر، أشياء تميّز أعضاء الطائفة عن الآخرين وعن المـجتمع المحيط. ومن يقـدرون

ون (*) مصطلح يستخدم ني الاتمصاد للدلالة على من بنتغع من الموارد أو الــلع أو الخامات من

 Hardin, "The Free Rider Problem," The Stanford Encyclopedia of Philosophy (21 May 2003).

المنافع الدينية التي تعرضها الطائفة تقديراً عالياً بما يكفي، هم وحدهم من
 عالية، وأقل احتمالألا أن يحاولوا الركوب مجانِاً .

نظراً إلى ما تؤديه مئل هذه المطالب من تحوّل الطائفة إلى جماعة
 الاندماج في المجتمع الأوسع، مثل التفاعل الاجتماعي يرجح وجود مستوى مرتفع من المشُـاركة في حيـاة الطائفة من جانب

## انتقادات نظرية الاختيار العقلاني في الدين

تتعلّد انتقادات نظرية الاختيار العقلاني في الدين وتتنوع؛ إذ تعدّ جميع
 والحركات الطائفية

بدءاً من المبادئ الأساسية، يشكّك نقّاد كثيرون في المفهوم الجوهري الذي يقول إنّ الانتماء الديني مسألة اختيار في المطلق، أو أو أن الأنشطة التي
 يسـدّد بروس (Bruce, 1993) على الفارق الـج

 الإنسان على الإطلاق إذا تحدثنا من الناحية المثالية؛ لأنّ الالتزام، على

 والحقيقة شيء ليس للمرء أيّ خيار في قبولها (Bankston, 2002).

ما يعتبره الناس حقيقة يحدّده إلى حذّ كبير - بطبيعة الحال ـ ما يعتبره آخرون من حولهم أنه كذلك. فمعتقداتهم يحتّدها التفاعل الاجيّا التماعياعي والبيئة الثقافية التي يجدون أنفسهم فيها . ونظرية الاختيار العقلاني في الدينين، مثلما يشير نقّادها، تتجاهل مثل هذه العوامل الاجتماعية والثقافية وكذلك التقليدية

والتاريخية. ومن تمr، ينصبّ التركيز على صناعة القرار الفردي، من دون

 العلاقات الالجتماعية، ولا سيما الأسواق الدينية ويذكرنا أيضاً ألنا النا الخيار النارات لا يمكن أن تتناسب ببساطة مع التفضيلات. فنحا الانحن لا نختار دومأ ما نفضّله؛
 وتوقعاتنا لردود فعلهم على سلوكنا وأثرهم فيه.

أضف إلى ذلك، إن تأكيد نظرية الاختيار العقلاني في الدين بوصفها

 تلك الافتراضات التي تتعامل مع الوسائل التي يمكن استين استخدامها لتحقيق
 الأثياء على الطريقة التي تسبر بها ، وما يعنيه ذلك لنا ألنا وكيف تكون الـين صلتنا


 أهداف ملموسة بأنسب الوسائل الممكنة، مع العقفلانية الأداتية الواتية أو ما اصطلح
 صورة من العقلانية معنية أكثر بالمعنى وبجـعل الأشياء ذات قيمة، وهور ماليا ما


 وليس إذا كانت تؤدي إلى النتائج المرجوة . ويعتبر جيرولمـاك وبـاك وبوربورا أن


 ينبثق عن أنواع معنية من التجربة ومشـاعر الاقتناع معرفية بهذا المعنى، وليس عقلانية أداتية بصورة بسيطة أو حتى رئيسة.

وفي إضفـاء منطق على الأشـياء، مثلـمـا يشــدّد فيبر، يواجه الديـن

مشكلات الشُرّ والأخلاق. وليس لدى نظرية الاختيار العقلاني في الدين



 أنها تفترض وجود كيانات مهِّدة مثل هذه الشياطين وسبب أنّ الآلهة عندها (Guthrie, 1996) (الباً ما تكون عقابية مثلما هي محسنـين

غير أنّ هناك صورة أخرى من السلوك العقلاني موجهة لتتبع القيم: أي ما اصطلح عليه فيبر بالفعل العقلاني القيمي (wertrational action). وهنا
 الراحة. ومرة أخرى نقول إن السلوك الدو الديني ينتمي إلى هذا النوع ومن تُمّ، لا يمكن فهمه في ضوء الكلفة والمنغعة (Spickard, 1998)

مبدأ آخر أساس من مبادئ نظرية الاختيار العقلاني في الدين الذي وجي

 كثيرة في تعريف الدين (Goody 1961; Horton, 1967; Spiro, 1966)، ويخفق في


 مقوّضاً الشُمولية العالمية المزعومة لافتراضاتها (Carroll, 1996; Sharot, 2002) . ويذكّرنا شاروت (Sharot) أيضاً أن نظرية الاختيار العقلاني في الدين منـ الدانـ البداية وهي تقصر مزاعمها على الى الصورة الدينا الدينية الإقصائبة التنجميعية النمطية في الغرب، ولا يمكن أن تطبق على مجتمعات وثقافات يترسّخ فيها الدين في مجتمعات محلية، ويتصف بعدم الإقصائية. ولا ولا يمكنه كذلك ألك أن يقول كثيرآ حول المعتقد والسلوك الديني الشُعبي أو الفلكلوري الذئي استمتمر تاريخياً في الغرب وكذلك في ثقافات أخرى، غير تجميعية، ومنتشرة وغير
( ) ( نـــح مساحة الإسهام هنا باستيضاحها

منظمة. ولأنّ معظم الثقـافات الدينية هي من النوع غير الإقصائي وغير التجميعي، فلا يمكن لنظرية الاختيار العقلاني في الدين ألن تنطبق إلا على عدد محدود من أنماط الدين.

بتنحية التشديد على الآلهة جانباً، تخفقق نظرية الاختيار العقلاني في

 كيف تصبح فانتازيا التمني مقنعة بما بكفي لإثباعنا (Guthrie, 1996:413) .
 الديني بافتراض آلهة بل أيضاً جوانب منـي
 نفسها لا تكون دائماً خيرة، بل غالباً ما تكون منزلة للعقاب .

وتشّديد نظرية الاختيار العقلاني في الدين على جانب العرض وافتراض

 والثقافية التي تشكل التفضيلات. وكان النقاد قد أشاروا إلى أن التفضيلات
 تحقيق حرالك اجتماعي جوهري، نـوع غالباً ما يؤدّي التغير الطبقي أو موني




 (Sherkat and Wilson, 1995; Bankston, 2002) . ولذا لا يمركن تغير الانير الانتماءات الدبنية بسهولة، فهي قد تثير استنكاراً شـديداً عند أشخخاص مهمين أو تُرى كنوع من عدم الولاء أو كرفض للعائلة والمجتمع (Ellison, 1995).

وأخيراً، فإنه حتى في حالة قبول منهوم سوق دينية مؤلّفة من تنظيمات تعرض منافع في تنافس على أعضاء، فهناكُ قيود شـديدة على قلى قدرة تلك التنظيمات على التصرّف بوصفها محقِقة العقلانية إلى حدها الأقصى لأنه من

الصعوبة، ما لم يكن من المستحيل، قياس التكلفة والمنافع في غياب أي وحدة حسابية أو عملة من النوع الذي يتيح للأسواق الدينية العمل بفاعلية
.(Bryant, 2000)

## تطبيقات إمبريقية

العلمنة والتعددية
أثار تطبيق نظرية الاختيار العقلاني في الدين على قضائلا جدالاً محتدماً، تماماً مئلما أثار أساسها النظري، ولا ولا سيما في قلبها العلاقة
 بدراسات إمبريقية تدعم موقف نظرية الاختيار العقلاني في الدين في في هذن النقطة. غير أن كثيرين آخرين وُجدوا في المقابل مؤيدين الافتراض التو التقليدي
 شُكّ في مناهج وتفسيرات بعضها بعضاً فيما يتعلّق بكيفية قياس التنوّع أو الحيوية أو المشاركة، ووحدات التحليل المستخدمة، إلى غير ذلك.

وقد بُنلت محاولات كثيرة لاختبار افتراض أنّ التعددية تعضد الحيوية
 تستند إلى أسس منهجية غير واضحة؛ إذ يظهر فواس، وأولسون، ألانيا وكروكت (Voas, Olson, and Crockett, 2002)



 ما يترك قضية العلاقة بين التعددية والكيوية الدينية شـائكة(7).
(Chavez and Gorski, 2001).
(0) انظر :
(7) على الرغم من ذلك، جاءت إحدى الدراسات التي أجريت على مقاطعات في الولابات

 مع الفرض، ولكن هذا يتظضي الاعتراف بأميةّ الطلب ني تحديد التفضيّلات إلى جانب العرض .

ربّما الاستنتاج الوحيد الذي يمكن الخروج منه بـحكمة حول قضية



 النعطة نفسها في حالات بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة (Bruce, 1999)،

 الاختيار العقلاني على هذه النقطة ـ أي وجود تأخِّر زمني دائماً بعد إلغاء الضوابط التنظيمية وقبل تطوّر السوق بما يكفي لإثنارة التنافس الدئى الديني ـ غير

 لحماية النظرية من الإنكار .





 سوقية (Stark, Finke, and Iannaccone, 1995) (r)، بينمـا أقرّ آخرون بوجود دلالة رئيسة لـسيادة العوامل الاجتماعية والـسياسية (Chavez and Cann, 1992) . ربما يرجع بطء أوروبا في إنتاج سـوق ديني حيوي إلى مثّل هذه العـواملـ، فالعوامل الاجتماعية والثقافية والتاريخية التي تحدّد ما ما يسعى لهـ النـي الناس في


 المجتمعات والأمم (Ammerman, 1997; Neitz and Mueser, 1997).
(V) للاظلاع على مزيد من التفنيد لكيفية إدخال العوامل الاجتماعية عيرباً سوقية يمكن نحليلها على الرغم من ذلك في ضوء النظرية الاتتصادية، انظر : (Sherkat, 1997) .

من بين هذه العوامل ما يمكن أن يمنع وضعاً احتكارياً ما من إحباط


 أمريكا الشمالية، والمورمون (Mormons) في يوتا (Utah) أمثيلة على ذلك (Sherkat, 1997) . نتيجة لتلك الحجرج، وجب على منظري الاختيار العقلاني




 (Stark and Iannaccone, 1994) بالمشاركة الدينية المرتفعة في إيرلندا الكاثوليكية فيما يتعلّق بالقومية والصراع.

تنازل آخر في نظرية الاختيار العقلاني في الدين هو أنها يجب أن تكون

 الزيادة في التنوع في ارتفاع المنافسة، ومن تَم لا بكون لها سوى تأثير ضعيف في الحيوية.

يوضح باير (Beyer, 1997)، أنه إذا كانت نظرية العلمنة النقليدية تعمـم على نحو خاطئ التجربة الأوروبية، فإن نظرية الاختيار العقلاني الاني في النير الدين
 (Beyer, 1998) باقتباس من سيمبسون (Simpson, 1990:371)، أن المسرألة لا تقتصر على مجرد أنها أمريكية بل (أمريكية بكل فنخر) . ويمكن بلور ألورة الفهم



 عالية، وأنّها تعد بتوسيع فهمنا إلى حد كبير وبإجراء مزيد من الدراسات

أحد الأشياء اللافتة فيما يتعلّق بالانتماء الديني هو مدى مرو مروره من جِيل
 فإنّ تغير الانتماء الديني هو أمر غير معتاد ولا تقليدي في معظم السيا الـياقات
 الافتراض القائل إنّ الوضع الديني المتعدّد يعني إمكانية الانيّي الانتيار هو في الغالب افتراض غير واقعي. فالتنوّع لا يعني بالضرورة الونيا اختياراً، بل بالألحرى


 بالضرورة، فضلا عن عدم وجود مقياس ملائم للتنافس (Beyer 1999).

هذا التحذّي الذي يواجه النظرية كان قد حفز على إجراء تحسينات فيها استندت إلى مفاهيم رأس المال الديني والاني




 العقيدة. وهي جزء من بنية القناعة (Berger, 1973; Bankston, 2002) التي تحفظ نسق المعتقدات. ومن الحقيقة أيضاً أن الروابط الاجتماعية الاعية غالباً ما تكا تكون منافع تأتي من عضوية في كنيسة ما أو طائفة أضف إلى أنها تأتي من الألـئ الـأكام






 من أجل مكسب أكبر، فالحقيقة تتجاوز القيمة والكذب لا قيمة له.

إن مقاربة الاختيار العقلاني لدراسة الطوائف والحركات، ربما ظلّت

 خصائصها المميزة لأعضاء الطائفة بوصفهم زبائن يحسبون الأمر حسابياً
 أنشطة الأعضاء، مثل الصـلاة، والانـخراط في الطقوس، ولـو ومراقبة قواعـد
 كتعبيرات عن التقوى والالتزام والروحانية ودليل على كونها مـختارة أو كونها
 والمـكسب في نظرية الاختيار العقللني أمر يعتوره الغموض بعض النـو الشيء
. (Neitz and Mueser, 1997; Johnson, 2003)

خاتمة
من الواضح أن نظرية الاختيار العقلاني في الدين كان لها أثيٌ كبير في




 وتـلك التـي تـعـادل بـين الـدين والنلاعـعـلانـيـة، أو الضـلالات، أو الو الـوعي

الكاذب.
من ناحيـة أخرى، ربـما تمضي النظرية أبعـد كثيرآ في هـنا الاتجاه،




 يغيّروا انتماءاتهم الدينية مع تغيّر ظروفهم وظهور بدائل أكثر جاذبية معروضة . وقد أثارت تحدياً خطيرأ للأطروحة الراسخة منذ زمن بعيد القائلة إن

التعددية تقوّض الدين، مع بقاء المسألة غير محلولة نتيجة لغياب المعايير
 الطائفي، ولكن على حساب إهمال حقيقة أن الدين قد يظنّ أنه إلى حـّ إلّ ما
 يستهلكون عبر المشاركة في الأنشطة الدينية. وفي هذه العملية أعطتنا النظرية بعض الرؤى الحدسية المضادة، على سبيل المثال لا تختى الختفي الديانة الطائفية بسبب محافظتها بالضرورة في المجتمعات المعاصرة. ومن تُم، ربما كانت أفضل طريقة يمكن النظر بها إلى نظرية الاني الانتيار

 والخيارات الفردية (Spickard, 1998) . وهي تولد رؤية معقولة في الأنماط الكلية التي تنتج من كثير من الأفعال الفردية وذلك بمعاميلة وئلة الناس كما لو كانوا مستهلكين لمنتجات دينية في الطريقة نفسها التي تعالعياملهم فيها التيا النظرية الاقتصادية - في بُعدها المتعمد عن الواقع بوصفها تصل في المين المنعة إلى الحدّ الأقصى العقلاني منها ـ كرجال وسيدات اقتصاديين .

## المراجع

Ammerman, Nancy T. (1997). "Religious Choice and Religious Vitality: The Market and Beyond." in: Lawrence A. Young (ed.) (1997). Rational Choice Theory and Religion. London: Routledge, pp. 119-132.

Bankston, Carl L. III (2002). "Rationality, Choice and the Religious Economy: The Problem of Belief." Review of Religious Research: vol. 43, no. 4, pp. 311-325.

Becker, Gary (1986). "The Economic Approach to Human Behaviour." in: Jon Elster (ed.). Rational Choice. Oxford: Blackwell, pp. 108-22.

Berger, Peter (1973). The Social Reality of Religion. Harmondsworth: Penguin.
Beyer, Peter (1997). "Religious Vitality in Canada: The Complementarity of Religious Market and Secularization Perspectives." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 36, no. 2, pp. 272-288.
(1998). "Sociological Theory of Religion between Description and Prediction: A Weberian Question Revisited." in: Rudy Laermans, Bryans R. Wilson, and Jaak Billiet (eds.). Secularisation and Social Integration: Papers in Honour of Karel Dobbelaere. Leuven: Leuven University Press, pp. 83-105.
(1999). "Secularization from the Perspective of Globalization: A Response to Dobbelaere." Sociology of Religion: vol. 60, no. 3, pp. 289-301.

Bruce, Steve (1992). "Pluralism and Religious Vitality." in: Steve Bruce (ed.). Religion and Modernisation: Sociologists and Historians Debate the Secularization Thesis. Oxford: Clarendon Press, pp. 170-194.
(1993). "Religion and Rational Choice: A Critique of Economic Explanations of Religious Behaviour." Sociology of Religion: vol. 54, pp. 193-205.
(1995). "A Novel Reading of Nineteenth Century Wales: A Reply to Stark, Finke and Iannaccone." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 34, no. 4, pp. 520-522.
$\qquad$ (1999). Choice and Religion: A Critique of Rational Choice Theory. Oxford: Oxford University Press.
$\qquad$ (2000). "The Supply-Side Model of Religion: The Nordic and Baltic States." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 39, no. 1, pp. 32-40.

Bryant, Joseph (2000). "Cost-Benefit Accounting and the Piety Business: Is Homo Religiosus, at Bottom, a Homo Economicus?." Method and Theory in the Study of Religion: vol. 12, no. 1, pp. 520-548.

Carroll, Michael P. (1996). "Stark Realities and Androcentric/Eurocentric Bias in the Sociology of Religion." Sociology of Religion: vol. 57, no. 3, pp. 225-239.

Chavez, Mark and David E. Cann (1992). "Regulation, Pluralism and Religious Market Structure: Explaining Religious Vitality." Rationality and Society: vol. 4, no. 3, pp. 272-290.
and Philip S. Gorski (2001). "Religious Pluralism and Religious Participation." Annual Review of Sociology: vol. 27, pp. 261-81.

Collins, R. (1997). "Stark and Bainbridge, Durkheim and Weber: Theoretical Comparisons." in: Lawrence A. Young (ed.). Rational Choice Theory and Religion. London: Routledge, pp. 161-180.

Ellison, Christopher G. (1995). "Rational Choice Explanations of Individual Religious Behaviour: Notes on the Problem of Social Embeddedness." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 34, no. 1, pp. 89-97.

Finke, Roger (1997). "The Consequences of Religious Competition: Supply Side Explanations for Religious Change." in: Lawrence A. Young (ed.). Rational Choice Theory and Religion. London: Routledge, pp. 46-65.
and Laurence R. Iannaccone (1993). "The Illusion of Shifting Demand: Supply-Side Explanations for Trends and Change in the American Religious Market Place." Annals of the American Association of Political and Social Science: vol. 527, May, pp. 27-39.
$\qquad$ and Rodney Stark (1988). "Religious Economies and Sacred Canopies: Religious Mobilisation in American Cities." American Sociological Review: vol. 53, pp. 41-49.
$\qquad$ and $\qquad$ (1989). "Evaluating the Evidence: Religious Economics and Sacred Canopies." American Sociological Review: vol. 54, pp. 1054-1056.
and $\qquad$ (1992). The Churching of America, 1776-1990: Winners and Losers in Our Religious Economy. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. Goody, Jack (1961). "Religion and Ritual: The Definitional Problem." British Journal of Sociology: vol. 12, pp. 142-164.

Guthrie, Stewart E. (1996). "Religion: What Is It?." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 35, no. 4, pp. 412-419.

Horton, Robin (1967). "African Traditional Thought and Western Science." Africa: vol. 37, no. 1, pp. 50-71, vol. 2, pp.155-187. Repr. in: Bryan R. Wilson (ed.). Rationality. Oxford: Blackwell, 1970, pp. 131-171.

Iannaccone, Laurence R. (1988). "A Formal Model of Church and Sect." American Journal of Sociology: vol. 94 suppl., pp. 5241-5268.
(1990). "Religious Participation: A Human Capital Approach." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 29, no. 3, pp. 297-314.
$\qquad$ (1991). "The Consequences of Religious Market Structure." Rationality and Society: vol. 3, no. 2, pp. 156-177.
(1992a). "Religious Markets and the Economics of Religion." Social Compass: vol. 39, no. 1, pp. 123-131.
(1992b). "Sacrifice and Stigma: Reducing Free-Riding in Cults, Communes, and Other Collectives." Journal of Political Economy: vol. 100, no. 2, pp. 271291.
(1995). "Voodoo Economics?: Reviewing the Rational Choice Approach to Religion." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 29, no. 3, pp. 297314.
(1997). "Rational Choice: Framework for the Scientific Study of Religion." in: Lawrence A. Young (ed.). Rational Choice Theory and Religion. London: Routledge, pp. 26-45.

Jerolmack, Colin, and Douglas Porpora (2004). "Religion, Rationality, and Experience: A Response to the New Rational Choice Theory of Religion." Sociological Theory: vol. 22, no. 1, pp. 140-160.

Johnson, D. Paul (2003). "From Religious Markets to Religious Communities: Contrasting Implications for Applied Research." Review of Religious Research: vol. 44, no. 4, pp. 325-340.

Martin, David A. (1978). A General Theory of Secularisation. Oxford: Blackwell.
Montgomery, James (2003). "A Formalization and Test of the Religious Economies Model." American Sociological Review: vol. 68, pp. 782-809.

Neitz, M. J. and P. R. Mueser (1997). "Economic Man and the Sociology of Religion: A Critique of the Rational Choice Approach." in: Lawrence A. Young (ed.). Rational Choice Theory and Religion. London: Routledge, pp. 105-117.

Robertson, Roland (1992). "The Economisation of Religion? Reflections on the Promise and Limitations of the Economic Approach." Social Compass: vol. 39, pp. 147-157.

Sharot, Stephen (2002). "Beyond Christianity: A Critique of the Rational Choice Theory of Religion from a Weberian and Comparative Religions Perspective." Sociology of Religion: vol. 63, no. 4: 427-454.

Sherkat, Darren E. (1997). "Embedding Religious Choices: Integrating Preferences and Social Constraints into Rational Choice Theories of Religious Behaviour." in: Lawrence A. Young (ed.). Rational Choice Theory and Religion. London: Routledge, pp. 66-86.
$\qquad$ and John Wilson (1995). "Preferences, Constraints, and Choices in Religious Markets: An Examination of Religious Switching and Apostasy." Social Forces: vol. 73, no. 3, pp. 993-1026.

Simpson, John H. (1990). "The Stark-Bainbridge Theory of Religion in "The Work of Rodney Stark: A Review Panel"." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 29, pp. 367-371.

Spickard, James V. (1998). "Rethinking Religious Social Action: What is "Rational" about Rational Choice Theory?." Sociology of Religion: vol. 59, no. 2, pp. 99115.

Spiro, Melford E. (1966). "Religion: Problems of Definition and Explanation." in: Michael Banton (ed.). Anthropological Approaches to the Study of Religion. London: Tavistock, (A.S.A. Monograph no. 3), pp. 85-126.

Stark, Rodney (1996). "Why Religious Movements Succeed or Fail: A Revised General Model." Journal of Contemporary Religion: vol. 11, pp. 133-146.
(1999a). "Microfoundations of Religion: A Revised Theory." Sociological Theory: vol. 17: 264-289.
(1999b). "Secularization: R.I.P." Sociology of Religion: vol. 60, no. 3, pp. 249-273.
$\qquad$ and Laurence R. Iannaccone (1994). "A Supply Side Reinterpretation of the "Secularization" of Europe." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 33, no. 3, pp. 230-252.
and Roger Finke (2000). Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. Berkeley, CA: University of California Press.
and William S. Bainbridge (1979). "Of Churches, Sects and Cults: Preliminary Concepts for a Theory of Religious Movements." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 18, no. 2, pp. 117-133.
$\qquad$ and $\qquad$ (1980). "Secularisation, Revival and Cult Formation." Annual Review of the Social Sciences of Religion: vol. 4, pp. 85-119.
and $\qquad$ (1985). The Future of Religion. Berkeley, CA: University of California Press.
$\qquad$ and $\qquad$ (1987). A Theory of Religion. New York: Lang.
$\qquad$ , $\qquad$ and Laurence R. Iannaccone (1995). "Pluralism and Piety: England and Wales 1851." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 34, no. 4, pp. 431-444.

Voas, David, Daniel V. A. Olson and Alasdair Crockett (2002). "Religious Pluralism and Participation: Why Previous Research is Wrong." American Sociological Review: vol. 67, pp. 212-230.

Young, Lawrence. A. (ed.) (1997). Rational Choice Theory and Religion. London: Routledge.
قراءات مقترحة

Bruce, Steve (1999). Choice and Religion: A Critique of Rational Choice Theory. Oxford: Oxford University Press.

Rodney Stark and Roger Finke (2000). Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. Berkeley, CA: University of California Press.

Young, Lawrence. A. (ed.) (1997). Rational Choice Theory and Religion. London: Routledge.

## (لنصل) (السابع

## الدين والجندر

شيان هاوثورن

## ("تقاليد خلافية)" :

## دراسة الأديان والنقد النظري ـ الجندري










 الاهتمام بصور كره النساء [الميسوجينية] (misogyny)، التي أنتجتها الخططابات



 بين أهداف دراسة الأديان كمجال أكاديمي والدراسة الجندرية النقدية(1)
(1) على مدار هذا الفصل سـأستخدم مهطلح صالنتدي ـ الجندري، ( (gender-critical)، للإنـارة
 الليرالية ما بعد التنويرية أو أديرت بالدجوع الليها .

تُشتبك مقاربات دراسة الأديان الجندرية ـ النقدية صراحة في المممارسات
 الأديان. وهو ما قد ينطبق أكثر على حالة الدراسة النسوية؛ لأنها تتدخل في


 ومع أن كلتا المقاربتين قد التزمت سياسياً ـ وذلك بقدر ما ما تحدّدان مان مصادر عدم المساواة الجندرية والعمل على تحليل أسبابها وتخفيف أعراضي الْها - إلا أن وحدات تحليلهما مختلفة في الواقع . فقد جنحت النـلـو النسويات إلى استخدام
 النقدية، من ناحية أخرى، فئات تصنيفية مئل (النساءاء) و(الرجاليال" و(النوع
 أو بتعبير جوديث بتلر (Butler, 1990) (امضطربة)"، وأكثير من ذلك، إقرارها بالتقاطع (intersectionality) بين أشكال إبـبات الهوية (فيما يتعلق بالعرق، ، والطبقة؛ والجندر، والقدرة الجسدية، والقومية، إلى غير ذلك)، رافضة




 أشارت بتلر إلى الحاجة إلى تفكيك هذه الترتبيات الهرمية بغية التشكيك في

 المرأة والانحياز إلى الاتجاه التقاطعي لنظريات ما بعد الكولونيالية

ويرتبط سبب آخر للتوتر بين دراسة الأديان والدراسة الجندرية ـ النقدية


 يختلف المجال ثانية مع المقاربات الجندرية ـ النقدية التي قدّمت نقداً مثبتباً

ومنظماً في برامج لطرائق بناء مثل هذه الأنواع من الثنائيات، متضمّنة تقسيماً
 خاص (للاطلاع على مثال سابق، انظر : Cixous and Cleiment, 1996: 63 ff).




 يبحث في الآثار السياسية المترتبة على الاني الاعتماد المستمر على هنى هذا الإطار الثنائي مع تعميته على تخمينات الجندر المحافظة على الصعيد البنيوي (Warne, 2000; 2001b : انظر)

على الرغم من ذلك، لا تمضي المقاربات النسوية الجندرية ـ النقدية نفسها في دراسة الأديان من دون نقاط ضعف خلا خطيرة وتُغرات أخلاقية، ولا
 مارسه الغرب تاريخياً تجاه الثقافات غير الغربية. ولأنّ الحقل تشُّلِّل من
 المتمحورة حول الذكورية (androcentric) أسفر عن تنوع في إعادة بيرة بناء تاريخ


 حد أن (انقد الأيديولوجية يؤول إلى تشّكّل أيديولوجية) (51-50 :5ewitt 1999) .



 علمية حازمة. وأخيراً، على الرغم من الإقرار المعقّد لمشُكـلات الألطر
 بنماذج ثنائية بديلة تتضمن تقسيمات: الذكر/الأنتى، أو التجارب الذكورية/

الأنئوية في الدين، ونماذج البحث والتحقيق المتمحورة حول الذكورة/ الأنوثة

مع وضع هذه المشككلات في الاعتبار، تتلخّص مهمتنا في هذا الفصل في تتبّع ما وصفَه عموماً عدد من الدارسين - في أفضـل الحـالات الات ـ بالعـلاقة Christ, 1991; 1992; Gross, 1996; :الـمثيرة للـجـدال بـين الائنـين (انظر مثـلاً)
 الأمر أن شـاو (Shaw) يذكر أن (العلاقة بين النسوية وتاريخ الأديان السائد



 المركزية الذكورية . وسوف أفعل هذا بغية البحث في مدى الـى بقاء الدراسات الدات





 النقدية كلتيهما أخفقت في الاستجابة للتحيا للتحديات الدالة التي التي أثارها النقد ما
 علاقات السلطة غير المتكافئة وحفظ أمنها عبا عبر محاور متنوعا التقسبم الثنائي. ولا يمكن من تَم تجاهل تداعيا وليات الجدا فيما يخصّ حقلي الدين والجندر، سواء بنية حسنة أوني إوني إذا ظلّ دارسو الحقلين




 النقدية مساراً أكترُ ملائمة وتناغماً أخلاقياً فيما يتعلق بممارسات التمثيل .

## العقلانية والجندر <br> والتركة الاستعمارية لدراسة الدين

في عام 1990، وضع والتر كابس (Walter Capps) نموذجاً للدراسات
 في عصر حركة التنوير" . وأشار آنذاك إلى الطرائق التي

صمّمت بها المقاربات المنهجية في ظلّ تأثير المنهج العلمي الذي عمل


 وذاك ملازماً لفهم جديد ومعدّل لتعاليم المسيحية (التي لحقت بها في بير بعض الأحيان الـيهودية، وربما ديانات أخرى في العالم) (Capps, 1995:345-346) .

في تحديد موضع الأسس الفكرية لحقل دراسة الدين العلمية في تعزيز الفكر التنويري في القرن التاسع عشر ، يشير كابس إلى الكيفية التي فهمت بها، في البداية، مهمة دراسة الدين العلمية (Religionswissenschaft) على أنها

 البحث العقِلاني. وفي تتبع (قابلية فهم") الدين، أصبح مقدَّراً لأي اختِ الِّبار

 الدينية، التي جرى في ذلك الحين تفسيرهـا وفقاً للمبادئ العالـئية (عابرة



 موضوعبة لتناول الظواهر الدينية، والذي تحقِّق عبر توظيف المناهِ
 والإنـــان الــتـدين (Homo religious)، وطبـيعـة الـديـن الـعالــمـيـة الفـريـدة .(sui generis)

الأدهى في ذلك كله أن (اسرديةل) العالمية التي اتسم بها الفكر التنويري
 التقدم الاجتماعي والفكري الذي بلورته الفلسفات التنويرية قدّمت التبرير



 وضع إنتاج معرفة التنوير الرواية المحلية (راسماً إياها في الوقت نفسه بأنها


 يمكن تغييره، وحركة بدأت من أصل بدائي في العصور القديمة وامتدت إلى الى
 العقلاني للتاريخ كان ميل مفگّري التنوير إلى الحطّ من قلدر تلك الثقافافات
 بمبادئ العقل المستنير ومن أصروا على الطاعة الخانعة للخرافة والأساطير والدين

كانت دراسة الأديـان، في تبنّيها مبادئ التنوير في العقلَ والفردية المتححرّرة، متورّطة، بلا شُكّ، في طوبوغرافيا فيا سياسية أوسع للمشُروع الكولونيالي، عاكسة فيمها ومفعّلة سياستها . مئلما أنـار ماك كوتيا كوتشيون (McCutcheon)، عن حقّ من وجهة نظري:

نحتاج إلى التحقيق في العلاقات بين بزوغ حقل دراستنا في منتصف



 بحاجة تلك البلدان المتنامية إلى تطوير طرائق أكثر كفاءة وارئ لوصف عان ورسكان مختلفين وتصنيفهم واحتوائهم والسيطرة عليهم وكسب المبر المنفع المعة من ورائهم؟؟ ومن ثُم نحن في حاجة إلى التحقيق في الرأسمال الفكري والثقافي

والمادي الذي يجمعه هذا الحقل . ويجب أن نتعلم أن أصل حقل الدراسة هذا يكمن في عالم السياسة العالمية أكثر من وقوعه في رؤى العقل المنفصل
.(McCutcheon, 1999b: 529)
أوضح ماك كوتشيون نقطته جيداً، وعلى الرغم من ذلك يظلّ من المهم ملاحظة أنّ الدافعية وراء إنتاج إطار منهجي خرئه



 تحمله ظاهرياً من ولاء (املوّث") لطرق البحث الاعترافية، بغية جعل منصبها المؤسسي أكثر أماناً .
 فينومينولوجيا الدين. ففي تجليها الكـيا الكاسيكي، كان دعم أسس ممـارسة الفينومينولوجيا افتراض أنه يمكن للمرء أن يعدد أنماطاً عالمية من تـئيّن






 الغربية من العقلانية بما يفوق إدراك تاريخ الأديان (Weber, 2002: 149) - في
 عشر من البروتستانتية المسيحية بوصفها نموذجاً يمكن على أساسه التنظير للدين بصورة أكثر عمومية (Lechner, 2006) .
 ليأخذوا على عاتقهم رصداً نزيهاً للظواهر الدينية وتكرار المذهب التجريبي العلممي على المستوى المنهجي . وارتبط تحديهـم طبيعة دراسة الأديان

المتمحورة حول الفكرة الذكورية (مئلما سنفند لاحقاً) مع الاعتراف برواسب




 وضع مصداقية المعرفة المتراكمة في هذا الحقل الدراس الداسي وموضوعيتها على الدي

 يشُبه الطريقة التي جنح بها الحقل إلى مقاومة النقد ما بعد الكولونيالين

لـم تسلط الأضواء على توزّط دراسة الأديان في المخطططات الفكرية
 (Radhakrishnan, 1996; Young, 1990)، وذلك على الرغنم من ضروروة ملاحظة

 الداخلي في الحقول الدراسية المـيجاورة منـي مثل الألنثروبوبولوجيا والتاريخ


 توظيف نفسه في الممارسات التصنيفية وتدعيم افتراضات الدرا الداسة المعاصرة.

من بين الطرائق التي حدث بها ذلك هي ما يتعلق بتصنيف (الدين")
 بوصفها النموذج البكر في تعريف وتحليل تلك التقاليد التي نفهمها اليوم على
 مفاهيمي لاهوتي ومسيحي في توجّهه بصورة لا تخطئها عين" (King, 1999:40).
 الدقيقة. . . لا تلقي بشكوك حول الافتراض الاني الأساس القائل بوجود أثياء أثياء
 مثل المسيحية والإسلام والهندوسية. .. إلخ" (King, 1999 11). فالثشك في

النموذج المسيحي الأساس بوصفه وسيلة ملائمة لتحديد إذا كان تقليد معين "ادينياً"، أم لا ربمـا هو ليوحي أن دراسة الأديان منشـغلة في بناء دمى من القَّنّ، وهي محصّلة لا يستسيغها كثيرون في هذا الحقل
تطلّ علينا نقطة أخرى من مقاومة النقد ما بعد الكولونيالي من خلا خلال
 حولت مثل هذه الممارسة محمووعة من التقديرات التراتبية إلى رموز، الفئرض
 الاعترافية ـ وبالإشـارة إليها - ومن تَم الأقل (اموضوعية) التي يتسم بها بانـا علم


 الطبيعة العلمانية الظاهرة لدراسة الأديان رؤية آتية من فراغ" (King, 1999:41). وعلى الرغم من ذلك، والمثير أكثر للقلق أنّ الإطار العلماني الذي تـئ تأسّس
 اللاهوت، بغية إثبات موقفه المحايد من الإشـارة إلى تقليص قيمة جميع

 الآخر البدائي غير الموثوق والمعروف. وهذا إلى جانب رفع المسينيحية إلى مقام النموذج الأساس للدين الذي يحشئد موضوعات (ادينية مختلفة") للبحث بغرض ترسيخ التفوق الإبستيمولوجي لمجموعن من النمي النماذج الأيديولوجية التي انبثقت من سياقات مختلفة تماماً عن سياقات تلك الأديان نفسهـا، وكذلك

تشكلت بواسطتها .
حظيت الدراسة الجندرية ـ النقدية بموضع يؤهلها لتدشين الجدال فيما فيما يتعلّق بالحاجة إلى التحقيق في التركة الكولونينيالية لدراسة الدين، ولين وذلك كما يجادل سوشوكي في حجّته، بناء على أن :
إضفاء صفة المطلق على دين واحد بما يحوّله إلى معيار لكلّ الأديان الأخرى

 يمكن لنقد الجندر أن يمتدّ بوصفه نقداً لإمبريالية دينية (Suchocki, 1989: 150) .

إضافة إلى ذلك، ومثلما جادل جوي فإن ا(عملية تصنيف الآخر أو تحديدها التي فرضتها القيم الغربية المهيمنة تتُبه الطريقة التي حكم بها بان على
 الذكورية و/أو العقلانيةه (Joy, 2001:178). وعلى الرنى الرغم من ذلك، فإنّ

 الافتراضات الإشكالية ـ ليس أقلها أن الكولونينيالية كلّها تعمل بالطريقة نفسها
 الخاصة للفترة الكولونيالية الأوروبية بل تشير أيضاً إلى أنّ جميع النساء

 ملاءمتها لجميع النساء اللواتي يمثلن الميزة المسئكوك فيها لوضعية الضئر الضحية المستعمَرة ـ تنخرط في صورة من الاستعمار الخطابي الذي الذي حاول محو
 والعرقية، وتبرئ نفسها من الاعتراف بتورطها في مخطططات كولونيالية للهيمنة
 أن التكتبك الموجود في هذا النوع من الحيل الفكرية النـوية يقوم بتمكينها أو أن مزاياها البلاغية. ولا أقصد هنا الإثشارة إلى أن جوي نفسه (يخلط) أو يدمج
 الإصغاء لتلك الأصوات ما بعد الكولونيالية التي تتحدى الاعتماد الانياد النسوي
 في بعض الدراسات النسوية إلى تجاهل خلا خصوصية العهد الكولونينياليالي بغية البناء على قوتها البلاغية

في الوقت نفسه، مـا زالت الـدراسة النسوية الغربية(†)، على وجه




 بلدان، تقوم بتجميل ما يفهم، على الأقل في الخطاب الثشعبي، أنه هالغربه" نضـلاً عن ذلك فُانها تعتمد =

الخصوص، تعمل وفقاً لمنطق ثنائي من التفريق، وإعادة تفعيل ما يفرضه

 المضطهدات(r) وتعمل وظيفة هذا التقسيم الثنائي وفقاً لمنطق التطابق ؛ التابِ لا يمكن بناء هوية متميزة وغير قابلة للاختراق إلا من اللا خلال إلا إقصاء "الآخر" بغرض تأمين التماسك والاستقلال وتفرّد الذات (Hawthorne, 2006:272-282).

بيد أن عملية إقصاء الآخر بغية الحفاظ على الذاتِ اتية مسـألة معقّدة، ، ومتناقضة في الحقيقة، وذلك وفق منطق متزامن يتمثّل في الاستيع النيعاب الذي

 (أنّ بعض الكتابات النسوية الغربية حول (العالم الثالثل" تمثّل ذلك الإجراء المتناقض في الحفاظ على الذات النـات والآخر في علاقة
 الخطاب النسوي يستعمر خطابياً التغايرات المادية والتا والتاريخية لـحياة النساء فيا في

 الرغم من ذلك التوقيع المجيز للخطاب الإنساني الغربي (Mohanty, 1991:53)
 الخاص بالنسويات الغربيات بوصفهنّ متحرّرات من القمع الأبوي أمرأ صعباً .

 تحرّرية، وبقدر ما يكون تمئيل الذات موجوداً ـ ا اعبر المقابلة بين تمئيل النساء
= تلك الأشكال من النسـوبة النقدية لمركزية ا"النسوية الغربيةه العرقية والتي لا تريد تحديد هويتها بوصفها (اغربية| ولكن التي على الرغم من ذلك نتجت في إطار بيئة فكرية وسياسية غرية غرية .
 تحديداً في نوع من المنطق الكولونيالي الذي أعارضه؛ إذ يأتي استخدامي لها إلـا إما عند

 السياق، من المّهم ملاحظة أن هولاء الكتاب يفعلون ذلك بصورة نقدية وانعكاسبة. آنظر : .(Joy, 2001: 182, n. 5 for a similar stance)

في العالم الثالث وصور النسوية الغربية" - ووفقاً لهذا التمئيل تصبح النسويات
 العالم الثالث قط العمومية الموهنة "لمكانة كينونتهن" (Mohanty, 1991:71).






 مذنبة في ترسيخ الممارسات الكولونيالية، أودّ أن أشير هنا إلى ألى أننا يمكنـنا

 المشتركة. كلاهما يستخدم إطار الذات/الموضوع لمشروع التنوير التحرّري








## المركزية الذكورية، ومظاهر إعادة البناء النسوي، والحركة الكولونيالية


 تشُّلت تاريخياً من منظور الرجال البيض المتعلمين المهيمنين، العمـلِ
(*) (ممارسة كانت شائعة في الهندوسية تلقي فيها الأرملة بنفسها في نيران جنازة زوجها الفقيد
(المترجـ)

الجندري ـ النقدي في هذا المجال؛ إذ انتقدت الباحئات النسويات الانحياز
 وجعلـت مشـاركة النساء في التقالليد اللدينية غير مرئبية أو محـدندة فقط بالمصطلحات الذكورية. فضلاٌ عن ذلك، فإنّ تصنيفات مئل : الإنسان المتدين (Homo religious) وصيغة الداخلية/ الخارجية استُهجنت بسبب الإمعان
 (Rosalind Shaw)

 مكانة المرأة (الخارجية) على الألى الأقل في صور الدين الأورثونوذكسي، ويبني في تمييز أكثر وضوهاً بين المراقِب والمرامَبَ (McCutcheon, 199a).




 وتجاربها في التقاليد الدينية بغية جعلها مرئية من الناحية التحليليةية. وقد


 O'Connor, 1989:101-) (ازوايا رؤيتنا الدراسبة، ومناهي


 بوصفها أداة إصلاحية، نالثاً: تم اكتشاف صوراف صور جديلـية من التديّنّ المتمركز


 (Hawthorne, 2005 ). وامتدّت بؤرة التركيز أيضاً، على الرغم من ذلك، إلى النــاء بوصفهن فاعلات نـــيطات ومبتكرات متدينات بحـدّ ذاتهن (انظر :

Ruether and McLaughlin, 1979 ). كما أظهرت الدراسات عابرة الئقافات في
 في أديان عديدة، وقدرت الغموض الذي يعتري الرمزية ذات الطـر الطابع الجندري Christ and Plaskow, في كثير من الأنظمة الدينية (انظر على سبيل المثال الـيل 1979; Plaskow and Christ, 1989; Falk and Gross, 1980; Haddad and Banks (Findly, 1985; Atkinson, Buchanan, and Miles, 1985; King, 1989 ). وعلى الرغم من ذلك وعلى حدّ إشـارة راندي وارن (Randi Warne)، فإن تحيز الدراسات

 حس بالمسؤولية، بل تم استبعادهن من الدراسة مثلمـا استبعدن من مسألة
 الأفكار الأساسية والتعريفات والمبادئ والحقائت" (Warne, 2001a: 150)؛ إذ إنّ الافتراضات الات الأساسية للدراسات الدينية ظلت في حاجة إلى إلى إعادة صياغة
 لدراسة الأديان (اتغييراً في النموذج) (انظر : King, 1995:1-38).

الححل الآخر الذي اقتُرح لمواجهة استبعاد النساء هو مشُروع إعادة بناء تاريخي بغية تحديد العناصر التي يبدو أنها



 التيار المتّجه نحو إعادة البناء قد عكس حنيّ التيناً لعصر ذهبي نقي للدّين غير ملوّث بالأجندات التي تنطوي على تمييز قائم على الجنس، الجّا وهنا

 والمقاربات الجندرية ـ النقدية

يأتي كتاب ريتا غروس (Rita Gross) البوذبة بعد الأبوية: تاريخ وتحليل
 (199Y) History, Analysis, and Reconstruction of Buddhism)

إعادة البناء الحديثة في الدراسات الجندرية ـ النقدية للدين. وهي تحاول فيه





 من الأديان ربما امتلكت، في الأصل الـول، رؤية مركزية تقوم على المساوناواة


 مارشا هيويت (Marsha Hewitt) بشُدة جهود غروس وغيرها ونا في هذا الشُّأن، مبينة الطرائق التي ينمون بها (اخططابات باطنية تدور حول التّ التحرّر والمساوناواة وتحمل وعداً بإعادة تشكيل الدين في ضوء فيم يحكم عليها بأنها أكثئر حقيقية
 من المشروع لدراسي الدين إدخال أيديولوجية خارجية أجنبية حديثة في تقاليد

 في صور من الإمبريالية الفكرية التي عمملت النظرية النسوية بعناء على


ذلك أن غروس، في رأي هيويت، تجعل من نفسها الحكم على التقاليد البوذية، وهي تفرض بذلك رؤية أيديولوجية للتدين المين الملانم (قائم على فيـيم
 تاريخية وقائمة على الإثنية، وهي تثني، في الوفت نفسه، علئلى على عالمية الرؤى
 البوذية الأولى احتوت عناصر من التأثر النسوي، تحاجّ غروس في في أن إعادة
 واليهودية، حيث ترى أن اللاهوت المسيحي النسوي معها "في تقدم واضح النح" (Gross, 1993:134) . وتوضح هيويت أنه في محاولة (آتحويل البوذية إلى فلسفة

نسوية غربية) تُخضع غروس البوذية إلى (اكولونيالية أيديولوجية)، ، وهذا في معرض

 وإحدى أخطر المشُكلات التي تعتري المقاربة التي تبنتّها غروس تكمن في





 تاريخباً وفلسفياً وجغرافياً هو انغماس في صورة من الإمبريالية الخطابية.


 النقدية ودراسة الأديان السائدة بعض الأرضية النـية المشتركة

 موضوعاتها البحئية، مصنّفة إياها وفقاً للقيم والبنى التي هي منـيار منتجات لمسار فلسفي شديد الخصوصية.

## الإقرار بالأرضية المشتركة

على الرغم من تمييزها لزمن طويل على أنها مثيرة للجدال، فإندّ دراند دراسة





 حساب اعتراف أخلاقي بالاختلاف أو الغيرية وعلاقة معهما بوصفهما أكثر

من مجرّد تصنيف معارض مقيد وملتزم، تاريخياً، بنظام ئنائي تراتبي ضمن








 موضوعات دراستهم، وذلك بتعيين موقع ممارسي الدياناتات غير المسيحية،
 "اخارجيين" نسبة إلى الرؤى العالمية لممـارسي الأديان، فإننا نتجنّب تورطنا
 النزاهة المنهجية عندما يصبح (الداخليني" كلمة أخرى تشير إلى (الاَخري)" أضف إلى ذلك، أن الصياغة تقنّن صورة من إضفاء المئلية علي الئلى وجهة النظر

 التمثيل بصورة حصرية على "الشُخص مصدر المعلونومات الساذجّ" بصفته ممثّلا عن حالة الآخر

ومن المـجازفة افتراض أن حالة الآخر يمكن مواجهتها على مستوى تكافؤ الفرص؛ فتفاعلنا مع الآخرين وتصورنا عنهم يتحددان لا محالة بوضع


 آخر : بل دائماً ونقط يكون للديه علانة التطابت - أي الذات تتموضع على أنها مي نفسها الذات مقابل آخر مـئلا للاختلاف. والأخلافيات ني الإطار مابعد الكولونباليّي أو النظري ـ الجندري، يتصور

 والنعالية الأخلانية، والظرية الجندرية التنكيكية، انظر : (Gottschall, 2002).

الغرب الذي يتمتّع بامتياز تاريخي وجغرافي فيما يتعلّق بالمزايا المادية


 نفعل ما هو عكس ذلك بتنحية أنفسنا من مشُهد التحليلي : أي نعطي أنفسنا
 الأيديولوجية بوصفها عارضة ـ بدلاً من كونها مـحورية ـ عن اهتما مناماتنا
 الإيثار في تمتيل موضوعات معرفي فتنا بعناية ليست أبداً كما تبدو ؛ فالمعرفة،




 هناك سُيء يشُبه بيئة غير مؤسسية أو منظور منفصل ونزيه تما تمامِاً : فممارستنا

 تاريخ الخطابات التي نعمل في إطارها النـي يظلّ في إمكاننا الشُروع في نقد
 مواجهات جدلية بين الذات والآخر . ومن تُم أريد الـخلوص هنـئل، بالإشاري


(0) المستقبل

الخطوة الأولى هي الاعتراف أننا، على الرغم من عدم استطاعتنا النـا قط التصرف من (الخارج" ينبغي أيضاً أن نرى أن الموقف الني الني نتموضع فيه هو
 بقظة فيما يتعلق بممارستنا واستخدامها بقدر الإمكان بدلاً من صنع ملمح
(0) اعتمدت في قراءتي لسبيفاك هنا على نسحة معلّلة من حجة كابرر (Kapoor, 2004) فيما بخص فائدة أعمال سبيفاك في ضبط الممارسات التمثيلية لدراسة التنمية الدولية.

مضاد بشُكل تام للتبرؤ منهاه" (Spivak, 1990:11). فتاريخ دراسة الأديان الذي يمثّل إشكالية وتركته الثابتة لا يمنعان إمكانية إصلاح التوجه الونه الأخلاقي

 الاختلاف. ثانباً: تدعونا سبيفاك في في أعمالها إلى الـى الإقرار بتورطنـا فينا في الحفاظ على سلسلة من الترتيبات غير المنصفة، إلى حد أنها تظه النـير لنا كيف
 تموضعهم في خطابات متنوعة، مثّل أن تكون رغباتنا ومنئن ومصالحنا الشُخصصية


 إإقرار المرء بتلوثّه . . . يساعده على ضبط مزاعمه ووضعها



 في نظر سبيفاك، ينبغي أن يخوض (اعملاٌ ميدانيأَ)" في أماكن أخرى من دون

 (Kapoor, 2004: 641) . وهكذا، نحن نحتاج إلى إعادة مراجعة تاريخ تحيزاتي اتنا
 الأكاديمية والمركزية الإثنية) بهـدف نسيان الأنظمة المهيمنـة من المعـرفـية

 للاعتراف بالحدود الإجرائية والنظامية لمـجال
 سببيفاك؛ لأن الآخر (امتغاير بصورة ثـابتة) (Spivak, 1988:284). وهي هنـا تردّد أصداء جوناثان سميث (Jonathan Z. Smith) في حجته ضد إلأد إدعاءات



متعددة ومختلفة لتسفر عن قائمة متنافرة من الحقائق بدلاً من إثباتها المُقنع لـاحقيقة) ما أو (جوهر)" (Smith, 1982:38).



 من ذلك، من الواضح، أن نظل في حاجة إلى إجراء كثير من العمل . فجميع دارسي الدينٍ، بصرف النظر عن النـر استئمـاراتهم الأيديولوجية الأكتثر سعة يواجههون أولاً: الاعتراف بمواقفهم المتمتعة بامتياز كونهم منتجي المعرفي حول الدين، وثانياً: مهمة مهيبة تتمثل في تفكيك وإصلاح مظاهر اليمر اليقين




 أنفسنا بـباكفاءة فكرية في عالم ما بعد كولونيالي").

## المراجع

Asad, Talal, and John Dixon (1985). "Translating Europe's Others." in: Francis Barker [et al.] (eds.). Europe and its Others: Proceedings of the Essex Conference on the Sociology of Literature, July 1984. Colchester: Essex University Press, pp. 170-177.

Atkinson, Clarissa W., Constance H. Buchanan and Margaret R. Miles (eds.) (1985). Immaculate and Powerful: The Female Sacred Image and Social Reality. Boston, MA: Beacon Press.

Butler, Judith (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York; London: Routledge.

Capps, Walter (1995). Religious Studies: The Making of a Discipline. Minneapolis, MN: Fortress Press.

Christ, Carol (1991). "Mircea Eliade and the Feminist Paradigm Shift." Journal of Feminist Studies in Religion: vol. 7, pp. 75-94.
___ (1992). "Feminists-Sojourners in the Field of Religious Studies." in: Cheris Kramarae and Dale Spender (eds.). The Knowledge Explosion: Generations of Feminist Scholarship. New York: Teacher’s College, pp. 82-88.
$\qquad$ and Judith Plaskow (eds.) (1979). Woman Spirit Rising: A Feminist Reader in Religion. New York: Harper and Row.

Cixous, Hélène and Catherine Clément (1996). The Newly Born Woman. London: I. B. Tauris.

Falk, Nancy, and Rita Gross (eds.) (1980). Unspoken Worlds: Women's Religious Lives in Non-Western Cultures. San Francisco: Harper and Row.

Fitzgerald, Timothy (2000). The Ideology of Religious Studies. New York and Oxford: Oxford University Press.

Flood, Gavin D. (1999). Beyond Phenomenology: Rethinking the Study of Religion. London; New York: Cassell.

Gottschall, Marilyn (2002). "The Ethical Implications of the Deconstruction of Gender." Journal of the American Academy of Religion: vol. 70, no. 2, pp. 279-299.

Gross, Rita (ed.) (1974). Beyond Androcentrism: New Essays on Women and Religion. Missoula, Mont.: Scholars Press for the American Academy of Religion.
$\qquad$ (1993). Buddhism after Patriarchy: A Feminist History, Analysis, and Reconstruction of Buddhism. Albany, NY: State University of New York Press.
___ (1996). Feminism and Religion: An Introduction. Boston: Beacon Press.
Haddad, Yvonnem Yazbeck, and Ellison Banks Findly (eds.) (1985). Women, Religion and Social Change. Albany, NY: State University of New York Press.

Hawthorne, Sîan (2005). "Gender and Religion: History of Study." in: Lindsay Jones [et al.] (eds.). Encyclopedia of Religions. $2^{\text {nd }}$ ed. Farrington Hills, Mich.: Thompson Gale, v. 3310-3318.

Hewitt, Marsha Aileen (1999). "Ideology Critique, Feminism, and the Study of Religion." Method and Theory in the Study of Religion: vol. 11, pp. 47-63.

Joy, Morny (2001). "Postcolonial Reflections: Challenges for Religious Studies." Method and Theory in the Study of Religions: vol. 13, pp. 177-195.

Kapoor, Ilan (2004). "Hyper-Self-Reflexive Development? Spivak on Representing the Third World "Other".". Third World Quarterly: vol. 25, no. 4, pp. 627-647.

King, Richard (1999). Orientalism and Religion: Post-Colonial Theory, India and the Mystic East. New York: Routledge.

King, Ursula (1989). Women and Spirituality: Voices of Protest and Promise. Basingstoke; London: Macmillan.
(ed.) (1995). Religion and Gender. Oxford; Cambridge, MA: Blackwell.
and Tina Beattie (eds.) (2004). Gender, Religion and Diversity: Cross-Cultural Perspectives. London; New York: Continuum.

Lechner, Frank J. (2006). "Trajectories of Faith in the Global Age: Classical Theory and Contemporary Evidence." in: James A. Beckford and John Walliss (eds.). Theorising Religion: Classical and Contemporary Debates. Aldershot and Burlington, Ont.: Ashgate, pp. 44-59.

Lewis, Reina (1996). Gendering Orientalism: Race, Femininity, and Representation. London: Routledge.

McCutcheon, Russell, (ed.) (1999a). The Insider/Outsider Problem in the Study of Religions: A Reader. London and New York: Cassell.
(1999b). "Review of Walter Capps' Religious Studies: The Making of a Discipline." Zygon: vol. 34, no. 3, pp. 527-530.

Mohanty, Chandra Talpade (1991). "Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses." in: Chandra Talpade Mohanty, Ann Russo, and Lourdes Torres (eds.). Third World Women and the Politics of Feminism, Bloomington, IN: Indiana University Press, pp. 51-80.

O'Connor, June (1989). "Rereading, Reconceiving and Reconstructing Traditions: Feminist Research in Religion'. Women's Studies, 17, pp. 101-23.

Plaskow, Judith (1993). "We Are Also Your Sisters: The Development of Women's Studies in Religion." Women's Studies Quarterly: vol. 21, no. 1, pp. 9-21.

Plaskow, Judith and Carol P. Christ (eds.) (1989). Weaving the Vision: New Patterns in Feminist Spirituality. San Francisco: Harper and Row.

Radhakrishnan, R. (1996). Diasporic Mediations: Between Home and Location. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Ruether, Rosemary Radford, and Eleanor McLaughlin (eds.) (1979). Women of Spirit: Female Leadership in the Jewish and Christian Traditions. New York: Simon and Schuster.

Shaw, Rosalind (1995). "Feminist Anthropology and the Gendering of Religious Studies." in: Ursula King (ed.) (1995). Religion and Gender. Oxford; Cambridge, MA: Blackwell, pp. 65-76.

Smith, Jonathan Z. (1982). Imagining Religion: From Babylon to Jonestown. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Spivak, Gayatri Chakravorty (1988). "Can the Subaltern Speak?." in: Cary Nelson and Lawrence Grossberg (eds.). Marxism and Interpretation of Culture. Chicago, IL: University of Illinois Press, pp. 271-313.
(1990). The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues. New York; London: Routledge.
2001). "A Note on the New International." Parallax: vol. 7, no. 3, pp. 1216.

Stocking, George W. (1987). Victorian Anthropology. New York: Free Press.
Suchocki, Marjorie Hewitt (1989). "In Search of Justice." in: John Hick and Paul F. Knitter (eds.). The Myth of Christian Uniqueness: Toward a Pluralistic Theology of Religions. Maryknoll, NY: Orbis, pp. 149-161.

Warne, Randi (1991). "Women's Studies and Religious Studies: Reactions, Resonances, and Future Possibilities." in: Larry Hurtado and Klaus Klostermaier (eds.). Religious Studies: Issues, Prospects, and Proposals, vol. 2. Atlanta: Scholars Press, pp. 347-60.
$\qquad$ (1995). "Further Reflections on the "Unacknowledged Quarantine": Feminism and Religious Studies." in: Lorraine Code and Sandra Burt (eds.). Changing Methods: Feminists Transforming Practice. Peterborough, Ont.: Broadview, pp. 75-103.
(2000). "Gender." in: Willi Braun and Russell T. McCutcheon (eds.). Guide to the Study of Religion. London; New York: Cassell, pp. 140-154.
(2001a). "(En)gendering Religious Studies." in: Darlene Juschka (ed.), Feminism in the Study of Religions: A Reader. London; New York: Continuum, 147156.
(2001b). "Gender and the Study of Religion." Method and Theory in the Study of Religion: vol. 13, no. 3, pp. 141-152.

Weber, Max (2002). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (with other essays). translated by Stephen Kalberg. Los Angeles: Roxbury.

Yegonoglu, Meyda (1998). Colonial Fantasies: Towards a Feminist Reading of Orientalism. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Young, Robert (1990). White Mythologies: Writing History and the West. New York; London: Routledge.
قراءات مقترحة

Ahmed, Durre S. (ed.) (2002). Gendering the Spirit: Women, Religion and the PostColonial Response. London: Zed Books.

Hewitt, Marsha (1995). Critical Theory of Religion: A Feminist Analysis. Minneapolis, MN: Fortress Press.

Joy, Morny, and Eva K. Neumaier-Dargyay (eds.) (1995). Gender, Genre, and Religion: Feminist Reflections. Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press for the Calgary Institute for the Humanities.

Mohanty, Chandra Talpade, Ann Russo and Lourdes Torres (eds.) (1991). Third World Women and the Politics of Feminism. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Narayan, Uma, and Sandra Harding (eds.) (2000). Decentering the Center: Philosophy for a Multicultural, Postcolonial, and Feminist World. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Taylor, Mark C. (ed.) (1998). Critical Terms for Religious Studies. Chicago, IL; London: University of Chicago Press.

King, Ursula (ed.) (1995). Religion and Gender. Oxford; Cambridge, MA: Blackwell.
King, Ursula and Tina Beattie (eds.) (2004). Gender, Religion and Diversity: CrossCultural Perspectives. London; New York: Continuum.

## (لفصل) (الثامن)

## الدينُ والحداثةُ على مستوى العالم

## روبـرت هفتـر

حقِقت قليلٌ من المزاعم المؤسّسة للسوسيولوجيا الكالاسيكية رواجاً أعظم في القرن العشرين يفوق ما ساد من تأكيد أنّ الدين، في ظلّ شرورط
 باستثناء الحقل الخاص" (Mills, 1959: 33). واليوم تبدو قنا لأسلافنا في غير محلها أكثر من هذا التأكيد؛ إذ شهدت السنور الـون الـوات الأخيرة
 الهندوسية (Hindu nationalism)، والصحوة الإسـلامية (Islamic resurgence)، واعتناق المسيحية الخمسينية (Pentecostal conversion)" ،)، والحروب الثقافية في أمريكا . وتشير هذه التيارات إلى أنّ الإشاعات حول زوال الدين هي في أقلّ تعبير عنها - محض مبالغة.
(*) حركة دينية بروتستانتية ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية أواخر القرن التاسع عشر









 في حال انتمائهم إلى الحركة الخمسينية. للاطلاع على المزيد انظر : صفحة Pentocostalism على موسوعة ويكيبيديا (المتر جم).

وعلى الرغم من اتفـاق السوسيولوجيين الآن على أنّ الدين أثبـت

 ومفهوم الحداثة نفسها؛ إذ يعكس نقص الاتفاق النظري، من نالِيأِية جزئية،

 الغرب في القرن العشُرين، ولا ولا نعرف سوى القليل نسبيباً حول أي شئ شئ ألـئ

 في حقول معرفية أخرى لاختبار الدين والحداثة على مستوى العالم.

في هذا الفصل أقدّم تأملاتٍ حول الدين والحداثة في ثياثة تقاليد دينية، وهي مراكز الجاذبية التي يقع فيها العالم غير الغربي. والتقاليد الثلاثة هي
 عدة أشياء في هذه المراجعة. أولها: أن التغيّر الديني على مستوى العالم لا
 عالمية في عصرنا. والأديان التاريخية أو (العالمية") هي أكثر المؤسّسـات الحضـارية بــاء: (Eisenstadt, 2002; Hefner, 1993). غير أن مفتـاح الإنـجاز الثوري في هذه الأديان لا يكمن في بقائها على حالها، وإنـا وإنما في قدرتها


 والأيديولوجيات غير الدينية مثل الليبرالية والقومية العلمانية.

النقطة الثانية هي أنه على عكس بعض التنبُّوات في الماضي، فإنّ أثن
 الغربية وقليل من مجتمعات أخرى، انحدر الدور العام للدين، على الأقلّ
 أخرى من العالم، فإنّ نفوذ الدين في الشُؤون العامة والمن والخاصة نفوذُ قويٌ كما
 وأكثر تشاركية، مع ما ترتب عليه من تشظٌ للسلطة الدينية، وتحديات للنخب
(Casanova, 1994; Hefner, المعروفة، والجدال الدائر حول المصلحة العامة) 2000; Meyer and Moors, 2006; Salvatore and Eickelman, 2004; Van der Veer, (2002. غير أنّ (الدعوة إلى الدين") غالباً ما تتّسم بالمحافظة في محتواهي الهـا الئقافي، وتأثيراتها السياسية ليست ديمقراطية على أية حال في حدّ ذاتها
 يتنوّع، لوجود توسّطات تمثّلها تفاعلات راسخة بين الديّ الدول والألأسواق والفاعلين

 لأحداث عالمية مشابهة، يتميزان بــالتعددية") في تيارات نموّهما على مدار سنوات مقبلة

## هبات الروح المتعولمة

قلـبلة هي التطورات الدينيـة التي تضامي، في حـجمهـا وطاقتها
 في بضعة أحياء فقيرة في غرب الولايات المتححدة، أصبحت الميك المسيحية

 (Barrett and Johnson, اللاتينية وأفريقيا وشرق آسيا وجزر المحيط الهـانيانئ 2002: 284; Martin, 2002: xvii)





تعود جذور الختمسينية إلى الصحوة الكبرى (Great Awakening) في إنكلترا والولايات المتحدة في القرن الثامن عشُر وخليفتها المتمثّلة في الحركة الميثودية (Methodist) في القرن التاسع عشُ (Noll, 2001; Martin, 1990: 28 (التئ ففي أولى سنوات القرن العشرين، أخلذ مؤسّسو الخمّينينية في أمريكا
 ومعمودية الروح القدس وأضفوا عليها نكهة الانتحاب الانتشائي، والرقص،

والتمتمة بلغات غريبة. وعلى عكس الأصوليين المسيحيين ممّن يُخلط بينهم في بعض الأحيان وبين الخمسينيين، يُظهر الأخيرون قدراً كِيرأ كبيراً من التشديد


 الأخويات الأصولية في تقبّلها فصل الكنيسة عن الدولة وتفضيلها الطقوس المسالمة على الكفاح المسلّح

تدين حيوية الخمسينية بالكتير لشعبويتها وشبكة التنظيم الاجتماعي غير المركزي. وعلى الرغم من أنّ الوعّاظ الأمريكيين الشُماليين في بعض البلدان

 تفيد من ميزة تكنولوجيا الإعلام والاتصالات الحديثة التين التظل" على اتصال مع
 والإصدارات الإعلامية الأخرى، والمئتمرات، واللقاءات الإحيائئية، والسفر الدائم" (Robbins, 2004: 125; cf. Coleman, 2000; Martin, 1990: 52; Meyer, 2006).

وقد سهلت تكاليف النشأة المنخفضة المطلوبة للتدريب والمرافق الكنسية من انتشار الخمسينية أيضاً . وعلى عكس منافـيـيهـم من الكائوليك
 المؤهلات الأساسية لتأسيس كنيسة ليس التدريب الإكليريكي، بل هي هِيبا

 تراتبية، ومن أنها قد تتطلّب بضع سنوات من التِ التعليم الإكليريكي، فإنّ معدّلات المشاركة في تلك الكننائس من عامة الناس مرتفعة (Chesnut, 1997: 135) . وعلى الرغم من احتكار الرجال معظم مناصب القيادة الرسمية، فإنِّن النساء
 من المقدر أن يكون ثلثّا التجمع الخمسيني في أمريكا اللاتينية التي يسودها
 الخمسيني على العشور (tithing) يخدم أيضاً في تعزيز المشاركة المحلية والاستقلالية المؤسسية.

تفسر شبكات الخمسينية المرنة وتواصلها الاجتماعي النيّيط، وتوجهها
 كثيراً من جاذبية هذه التقاليد وسط المشُردين والفقراء في الـئر العالـم النـامي (Burdick, 1998: 123). غير أنّ جزر التضامن التي التي تقدّمها الكنائس الخمسينينية
 الخمسينيون في ثنائية كونية صارمة تضع حاضِ اضر ما با بعد التحوّل في موا ماجهة
 وهذان العالمان عند المؤمنين الأفراد منفصلان عبر معمودية الـون الروح و"الطقوس الانتزاع" التي تضع الحدود المشُحونة أخلاقياً بين المؤمنين وغير الميرن المؤمنين (Robbins, 2003: 224; Meyer, 1998). ترافق هذه الطقوس مستلزمات من أجل تغييرات مهمة أيضاً في السلوك الاجتماعي. ويقع الثقل الأكبر بطبيعة الحال
 والجنس خارج الزواج. وتمت معالـج الجة الكوزممولوجيا الروحانية بطريقة

 من ذلك، واتساقاً مع ازدواجية الكوزمولوجيا عندهم، يعيد الـيد الخمسينينيون
 (DeBernardi, 1999: 77) موضعتها جزءاً من صيغة تمكن الخمسينية المتعولمة من التحدّث عن قضايا

محلية تهمّ الناس (Casanova 2001:438).

في أمريكا اللاتينة، أدّت الطفرة الخمسينية إلى تحدُّث بعضِ المحلّلين
 (Chesnut, 2003: 15) Latin American Christianity" المختلفة، يمكن رؤية الخمسينية في حقيقة أنّ أهمّ منافـنـيها اليوم لم تعـد
 (Catholic Charismatic Renewal (CCR)) . وهي حركة أسّسها كاثوليك من طبقة متوسطة مثقّفة في الثمانينيات عازمين على مجابهية الاجتيار الابياح الخمسينيني،
 مريم العذراء. وعلى الرغم من ذلك، تستعير حركة التجديد الكاثوليكي

الكاريزمي في القداديس من الحركة الخمسينية تشديدها على الحماسة الطقوسية، وهبات الروح القدسن، ومتحاربة الشيطان (Gill, 1998). ويتمسّك كثيرون من مخلصي حركة التجديد الكاريزمي بقانون أخلاقي أقلّ تقشّفّانٍ مقارنة بالخمسينيين، يسمح للرجال بالتدخين وبشُرب الكححوليات.

في أفريقيا ومنطقة الباسيفيك، حققت الخمسينية تقدّماً كبيراً أيضاً في
 بحدث في أمريكا اللاتينية، تأتي تعبئة الكنائس الخمسينية في معظمها من وسط الفقراء والمشردين؛؛ وتظهر الكنائس واجها

 الكـاثوليك (Martin, 2002; Meyer, 1999; 2004; Gifford, 1998). وعلى الرغتم من ذلك، حقّقت الخمسينية الأفريقية بعضاً من أكثر الاختراقات غير المتوقِّعة، في في الكنائس الأفريقية المستقلة (Afrs) (African Independent Churches (التي التي كارئت



 الخمسينية يتجاوزون الآن تجمعات الكنائس الأفريقية المستقلّة العديدة ألما بنحو - 0 في المئة (Barrett [et al.], 2001) .

قليل من الأديان في العصر الحديث يمكنها تجاهل الوجود الونيا القوي الظاهر



 الربح" (Weller, 1999:18) . وقد طوّر مؤخّخراً أحد تيارات الخـات الخمسينية العالمية رؤية من الإيمـان صـديقة للــــوق (Coleman, 1995; Hackett, 1995) . إذ يبشُر
 الذي يعلن أن الصحة والثروة هما هبتان إلهيتان لجمميع المؤمنين على نحو ملانم (Coleman, 2000; Martin, 2002; Maxwell, 1998) . فالــيـيارات والـملابس

باهظة الثمن التي يتباهى بها رعاة الرخاء تزعج الكاثوليك وعامة البروتستانت،


 تعرض وسائل روحانية بديلة للسخاء والإثراء. وهي كيانيا ولات لديها لديها ميزة إضافية في إملاء مطالب أخلاقية على تابعيها أقلّ ممّا تممليه الحركة الـخمسينية
(Chesnut, 2003: 109)
يعمل الخمسينيون في مشُهـد تسيطر على مرتفعاته الدولة الحـئيثّة
 يفضّلون سياسة غير بارزة للأسرة والحي الحي على مناورات النى السياسة التومية عالية الية
 حول السياسة إلى افتقاد العمق الإمبريقي والـحيوية الثيولوجية/ اللاهووتية. ومئلما أشار ديفيد مارتن (Martin, 1990:108)، الكونها ديانة الفقراء (لا ديانة
 الالسياسي")، وهو الطابع الذي غالبـاً مـا يسفر عن (افهـم مـجتزَّأ للـعـالـم

 اليوم والكالفينيين ذوي الأخلاق البروتستانتية العـية عند فيبر . ومن تَّم سيكون
 ستخف حدتها من حيث إنهم خمسينيون يتجهون الـنـون نحو الرقي الري أم لا


 إكليروس الكانوليك الرومان، والأصوليين البروتستانت في أمريكا الشُمالية، وكذلك عن ثاني أكبر حركة دينية في العالم، وهي الصحوة الإسلامية.

## شريعة الهُ إعادةُ اشتباك

تأتي الصحوة الإسلامية، في المرتبة الثانية بين الحركات الحات الدينية الأكثر
 جميع مسلمي العالم الذين يبلغ عددهم \&,1 مليار نسمة بتأثيرات الصحوة في في

التقوى والتعليم الديني، والدعوة التي اكتستحت البلدان المسلمة منذ
السبعينات.


 الرغم من أن المسلمين اليوم هم أكثر وعياً دينياً من جيل آبائهم، فإنّ أقلية
 العنف الإرهابي. فبدلاً من الراديكالية، يأتي التغير المذهل الـيل الحقيقي في
 (Inglehart and Norris, المتنامي للديمقراطية السياسية في وسط عامة المسلمين المين الميا 2004; Fattah, 2006; Moaddel, 2002)
غير أن وضع هذه الطموحات الديمقراطية موضع التطبيق، غالباً ما

 (ابدلاً من ... الدعوة إلى المصالح الذاتياتية للمتطوعين المحتمليني" تتعلم الكوادر آأدبياتِ جديدةً من الالتزام المدني تتطلب ألن يشار المارك كل مسلم في الإصـلاح الإسـلامي للمجتمع والدولة، بصرف النظر عمّا يقع من منافـ ألمع أو

 المجتمع إلى حد كبير (Hefner, 2005).

ومثّلما حدث مع تقدَّم الخـمسينيين في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والباسفيك، جرت الصحوة الإسلامية على خلفية الهجرة، والنـئلما والنمو الحضري مترامي الأطراف، والحالة المتفسّية من نزع التقليدية. فبعد أن النقل آباؤهم إلى الحياة الحضرية في الخمسينيات والستينيات، أصبح الجيل الشـياب من من
 العملية التي كانت جبرية تماماً أكثر من نظيراتها في العالم الم غير الإسلا المالمي في

 الإسلامي التقليدية في علاقته بالدولة التي تعود في الزمن إلى قرون بعيدة"
(Brown, 2000: 129; Starrett, 1998). وعـلـى عـكـس مـزاعـم مـحـلـلـي صـدام



 العلمانيين في الشئون الدينية أثار نوعاً من اتدويل الدين" (étatisation) الذي


77-82; Wickham, 2003)
اجتمعت تأثيرات أخرى لتعطي الصحوة الإسلامية صورة اجتماعية مميزة، فقد ساعد التدريس الذي ترعاه الدولة على الدئ محو الأمية عند معظم
 (Starrett, 1998). ولكن على عكس توقّعات الدولة الراعية استخدم كثيرون
 جهودهم دعماً عن طريق نمو سوق رأسمالي - مطبوع في الكتب الإسلاميمية

 Anderson, 2003; Gonzalez-Quijono, 1998; Hefner, 2003)
 المتعلمين، كان مركز الجاذبية للصحوة الإسلامية في القطاعاتات المتعلمة من الطبقة المتوسطة والدنيا. وفي هذا الصدد، تشـبه السمات الصات الاجتماعية للصـحوة الإسـلامية البروتستانتية الحـديثة في عهـدهـا الأول أكثر مـن الخمسينيين الفقراء اليوم

وبمساعدة التعليم العام ووسائل الإعلام المطبوع الجديدة، كسرت
 غير المتعلمين (Brown, 2000:137). وقد رفع التطور من اهتمام العامنـ
 مصدر اعتزاز، وعزّز قناعة كثير من المؤمنين بأن الأوامر الفقهية لا بلّ منـ من
 العلماء للمعرفة الدينية، أسهم هذا الحصول المباشّ المر، وعلى نطاق واسع'

على الكلمة المطبوعة (Eickelman and Piscatori, 1996: 43) في تعددية ملحوظة للسلطة الدينية. واليوم نجد دعاة التلفزيون والمتعلمين تعليماً علمانياً (المثقفين المسلمين الجدد) (Meeker, 1991) والأئمة المسلمين الذين تعيّنهم
 التقليدي. ولا ترتكز المنافسة على حشـد التا التابعين، بل أيضاً على مسألة كيفية تعريف الإسلام وإدراك شريعة الله (Eickelman and Piscatori, 1996: 5-8).



 بمهارة مذهلة وأعادوا تثبيت تأثيرهم الديني (Arjomand, 1988; Zaman, 2002).
 الدينية للعامة، ويظهرون على شاشنات التلفزيون، بل وينشرون الفتاوى علئلى الإنترنت (Anderson, 2003; Mandaville, 2005) .
وقد انتفع علماء الدين أيضاً من وعي جمهور المسلمين بأن الإنسلام دين فيه نظام، وأنّ الواجب الأول على التقي هو تطبيق أوامِ ألمر اله في الحياة

 المسلمين بالشُريعة كانت محدلودة (Peletz, 1997; Zubaida, 2003)؛ إذ غالباً ما ما افترض المسلمون الأمّيون أنّ عاداتهم كانت متطابقة مع السُريعة، وتركوا

 التعددية المشاكسة، أعاد العلماء معظم الوقت ربط أنفسـهـم بفكرة أنّ
 العام ونمو التقوى المرتبطة بالنص، رفض كثير منير من أبناء الصحوة هذا التوفيفي
 موضوعياً يتضمن قوانين محددة إيجابية وعملية يقصد بها تغطية جميع جوانب (Eickelman and Piscatori, 1996: 42; Shamsul, 1997) الحياة

إن حقيقة أن أعداداً متنامية من المسلمين كانت قد طورت هذا المعنى

الإيـجابي لـم تجـعل من السـهـل دائمـأ على الـمؤمنين الـموافقـة على الـى المستلزمات العملية للشُريعة؛ إذ كان الوعي الجـديد قد الـد حمّل الـُريعة
 أن تضطلع بمسؤولية تطبيق الشريعة، وأن تياراتها الفقهية المتنوعة ينبغي
 وخلال تطورها التاريخي في معظمه، كانت الشّ الشريعة تفتقر إلى هيئة تشريعية

 بأسئلة رئيسة تمّ التوصل إلى أحكام مختلفة (Weiss, 1998: 113-132). ولكن المن

 إلى أبعد من ذلك، متهمين المسلمين التمين التابعين بالزندقة، وهي جريمة، تستوجب الإعدام في الشُريعة الإسلامية التقليدية (El Fadl, 2002; 2004).
 أيضاً جهود المسلمين أصحاب مذهب التعدّد في تقوية حريات المواطن
(Hefner, 2005; Soroush, 2000)
 تشابهاً جزئياً لصعود المنهجية في إنكلترا القرن التاسع عشر الـورا أو انتشار
 على خلفية ("تآكل الوحدات الوات العضوية") (Martin, 1990:3) وانكسار (السوق" الدينية الاحتكارية (Chesnut, 2003; Finke and Stark, 2003) . ولكـن في حالة الإسلام، لم يصاحب ظهور فضار الداء ديني أكثر تنافساً اتفافاً واسعاً على أن
 (الدينية التي تتلاءم في أفضل صورة لها مـا مع الحاجا

 يكون موضوع اختيار فردي

ولا يعني هذا أنّ حلول تسليم سلطة شريعة الهّ إلى موظفي الدولة سيكون الخيار المفضّل لدى معظم المسلمين؛ إذ يوجد تاريخٌ طويل من

ارتياب العلماء من الدولة والمقترحات التي ستعطي الدولة سلطاناً على

 الديمقراطية الدستورية متوافقة مع الإسلام . ولكن في الدي بلدان الدان كثيرة أيضاً يبدو أنه لا يوجد بعد (إجماع متداخل" (Rawls, 1999:144) على الكيلى الكيفية التي يجب
 2005: 257-279)

ماذا يعني هذا كله لمستقبل العالم الإسلامي؟ من المرجح في الفترة
 الحالات. الحد الفاصل الأساس لن يضع الليبراليين العلمانيين في مواجهر الانية



 (Fadl, 2002; Soroush, 2000) كما يعتقد الجوهريون أن الديمقراطية هي الأداة السياسية الأكثر فعالية لتحقيق هذه الغايات مسؤولي الدولة، سيكون متخاطرة في إخضاع المثل العليا للإسلام للمكائد السياسية الوضيعة وسيفسد الإسلام نفسه (المرة (Madjid, 1994; Tamimi, 2001). ومن تَّمَ، عند ممارسة ضغوطات من أجل الجل الديمقراطية، وحكم القانون فإنها لا تقوم أساساً على مفاهيم التنوير من استفلالية الفرد، بل على الرئ الرغبة في وضي

 يتشارك فيه التعدديون المسلمون مع المؤمنين في تقاليد إيمان حديث آخر

## الهندوسية بوصفها قومية

على الرغم من أن كانط وهيغل وغيرهما من فلاسفة التنوير رأوا
 الحديث خضعت لتبديلات مذهبية وتنظيمية ربما أعظم من تلك التي طالت المسيحية والإسلام. ففي عصورها الوسطى، افتقدت الهندوسية التراتبية

المركزية التي كانت تصف المسيحية القروسطية، وكذلك الفقهاء والعلماء
 كثيرة عوضاً عن الكتاب الواحد، ويحتفظ كهنتها ونسانـانها ولانها بالتقاليد الشفوية والمكتوبة المتباينة فيها بدلاً من المنمارسة الصنا


 مكانة ديانة عالمية تضاهي المسيحية والإسلام (Pennington, 2005:5).

حتى قبل وصول الاستعمار البريطاني إلى جنوب آسيا، كانت الهندوسية

 الأطراف على مستوى القـارة من النـقل والاتصـال، تدفّقَ عبرهـا

 للعبادة، في الأغلب في مواقع للعبادة كانت موجودة سابقاً . وعلى الرغم من أن المسيحية قد استوعبت تاريخياً العقائد المـحليـية للسكان الـانـيا الأصليين (Brown, 1981; Christian, 1989)، ومع الوقت مالت حركات إصـلاحية إلى إعادة تعريف هذه الموروئات ما قبل المسيحية بوصفها بالهرطقة (انظر أيضاً : (Badone, 1990; Brandes, 1990; Merrill, 1988; Schneider, 1990 ). وسمح الهندوس ما فبل الحداثيين للعقائد غير الهندوسية أن تعمل جنباً إلى جنب مع التعبا
 لعناصر التقاليد المحلية أن تتبلور إلى بنية فوقية ذات بُعدٍ كوني رفيع، والتي


 من الاندماج وإضفاء الطابع الهندوسي استمر إلى يومنا هذا.

حفّز تقدّم المسلمين في الهند جهود الهندوس على خلق القـلق شبكات منسقة
 الهندوسية منعطفاً أكثر حسماً في ظلّ الحكم البريطاني، بدأت على مستوى

واسع في البنغال عام IVov. ونظّم البريطانيون التقاليد القانونية الأصلية،



 الرغم من أن البريطانيين ساعدوا على إدخال مفاهيم الحقوق والمساواة في



 أسس الصراع بين المسلمين والهندوس والقوميات العلمالمانية الذي الندل الـلع في القرن العشُرين (Hansen, 1999: 33-38; Van der Veer, 1994: 20 ).


 كثيراً من مبادراتهم مشكّلة بناء على صيغ إصـلاحية من الإسلام والما والمسيحية،
 ما يميزها . بعض الإصلاحيين التقوميين الهندوس في الهند أصروا اليضا ألياً على الحاجة إلى تأسيس دولة قومية قائمة على (الهـندوتفـا" (Hindutva) أي
 السائد للعلمانية في السياسة الهندية قطّ من مهامه إزالة الدين من من اللـئ الفضاء

 الاستجابة لما يعتبرونه عولمة ثقافية غربية، وإساءة استخدام السام السلطة التاريخية على يد الحكام المسلمين والشكوكُ في المكانة في المـجتمع الهندي وقد سعوا إلى جعل الهندوتفا الحجر الأساس لقومية دينية جديدة.

تدعو الأكثرية في حركة الهندوتفا إلى فكرة الشُرف التومي التي تروق
 من بين صفوف الزعماء القياديين في العصابات (Brass, 2003). ولكن فيادة

الـحركة والعضوية الأكثُر نشاطاً، تأتي من الطبقة المتوسطة المتعلمة (Hansen, 1999:7). وعلى الرغم من استمرار الهندئدوسبية في التميز بدرجة

 الدينية في الهند (Van der Veer, 1994: 105; Wright, 2001)

من منظور مقارن، تظهر القومية الهندوسية إذاً بصمة الكولونيالية والدولة الحديثة إلى درجة كبيرة تفوق بما يثير الجدال المسيحية الـية الخمسينينية أو كثيراً
 الخممسينية، كما هو الحال في أوروبا الغربية بداية العـية العصر الحديث الحيث وآسيا




 الأمة تأثيرٌ أكثر انتشاراً، لكن تبعاتها كانت أيضاً غامضة الئه المسلمين يبدون عازفين عن تبنّي فهم شُديد التدويل لعقيدتهم

تظهر القومية الهندوسية درجة أقلّ من هذا العزوف، وعلي

 القوميين الهندوس المنتمين إليها تستمر الغاندية الجديدة، التي تلـئي تستلهم
 هنود آخرون في النظر إلى القومية العلمانية والاشتراكية كنماذج للوطنية
 كبيرة من الهندوس في الداخل والشُتات ينجذبون إلى حركات التى التقوى العبادية

 فإن كثيرين منهم هم المسالمون سياسياً . ومعظم المخلـوين أمين بينهم معنيون بنحقيق توافقِ بـن مشاعرهم وضميرهم وأفكارهم (ابطريقة تذكّرنا بـنا بقيم

الخمسينيين" أكثر من اهتمامهم ببسط قبضتهم على الدولة (Kent, 2000: 12).

## خاتمةٌ

يقّم هذا العرض الموجز لإعادة البناء المعاصر لكلّ من الخمسينية والإسلام والهندوسية رؤى نافذة في الدين والحدئ الحدائة تتجاوز التقاليد الثـلاثة.


 من التقهقر، نال الدين في كثير من المجتمعات أهميةً عامة أعظم.







 السياسية التي أثاروها لم تكن دومأ ديمقراطية في إجراءاتها

يستخدم الباحتون في الدين المرتبطون بنموذج (الاقتصاد الديني" أو




 النجاح تلك (المؤسّسـات/ الشركاته التي تصنع سلعاً دينية وخدمات تلبّي احتياجات جماهير المستهلكين الدينيين.

في البداية يبدو كلّ هذا معقولاً إلى حدّ كبير، وقد سلّطت الدّ الدراسات الإمبريقية المستخدمة نماذج السوق الدين الدينية ضوءاً مكثفاً على تطوّرات ات وقعت في أجزاء كثيرة من العالم (Chesnut, 2003). ولكن إحدى النقاط العمياء في النظرية النيوكلاسيكية حول سلوك السوق دائماً ما تمركزت على أصول ألذواق ألـو

المستهلك وتطوّرها؛ إذ ادّعى بعض الاقتصاديين حلّ هذه المشكلة بتعريف
 (Samuelson, 1955: 90) . فيما دفع آخرون المشكلة جانباً بزعم أن التفضيلات

 هذه الافتراضات غير المقنعة على مستوى السوسيولوجيا في نماذج عملـئهم
 القضية الحرجة في الحقيقة في سوسيولوجيا الدين الحديث هي مسألـة تنظيم الدولة و(عرض) المنتج

غير أنّه في الحالات المبحوثة في هذا الفصل لم تكن التفضيلات



 القوميون الهندوس تحركات عنيفة ضدّ المسلمين والتبشيريين المسيحيرين، دفاعاً عن سياسات الدولة الرسمية (Brass, 2003; Wright, 2001). كذلك في

 (Hefner, 2005; Malik, 1996; Zaman, 2002: 112-124) . حتى وسط الخمسينيين، يجازف الأفراد المدافعون عن الآباء والجيران وحران الماس المان المجتمع بالنفي خارج
 المستهلك، إنما يضفي غموضاً من دون دون قصد على أِلى أكثر الأسئلة الملحّة في سوسيولوجيا الدين، وهو : كيف ولماذا لم يأتِ إلهام التفضيل الديني الديني وضبطه

وقمعه من الدولة فقط بل من مختلف التجمعات المجتمعية أيضاً؟
النقطة الثالثة تنع أيضاً من الثانية، وهي أنه مع دخول الأديان المجتمع الحديث، يشُعر كثيرون بضرورة تطوير استراتيجيات التعامل مع فعاليات أليات
 الأيديولوجيات الدينية وغير الدينية المتنافس بعضها مع بعضا بعض مواجهة تعددية قوى المجتمع، توجّه مجتمعات مختلفة امتمامها نحو فحّاليات

مختلفة وقضايا أخلاقية متنوعة. واختيارها الهلف إنما يعكس طبيعة التحدي
 نفسها. على سبيل المثال، من بين الحركات الدات الدينية الثلاث التي التي ناقشنا الها الها في هذا الفصل، يظهر الخمسينيون السائدون الأقلّ اهتماماًا (حتى الآن) بتطوير
 من وجود أمثلة مخالفة قليلة في البرازيل وأفريقيا والولايات الميات المتحدة . وفي

 الخمسيني هي أن ظهور الخمسينية في بلدان كثيرة اعتمدت بصورة الِّرة عميقة


 الروماني والمهن البروتستانتية الدقنّنة في مجال الإيمان (Chesnut, 2003:10) .

معـارنة بالخمسينيين، التزم القوميون الهندوس والمظاهر المسيّسة





 الدينية إلى (النظر إلى الأمور بطريقة الدولة ألـة) (Scott, 1999)، فإن معظمهـم

 الليبرالية أو التحررية للحرية الدينية بوصفها متوافقة مع أوامر الرب

النقطة الأخيرة التي تنبثق من هذا العرض هي أنه على الرغم من أخطاء


 إعادة موضعة في مجالات مثل الطبّ الحيوي والهندسة والتدريب العسكري

والاتصالات الجماهيرية. وفي هذه المـجالات التقنية، تبنّى المسلمون والهندوس والمسيحيون في رؤيتهم الحديثة خططابات يعدّ منطقها الدانيلّي علمانياً بامتياز . وإذا كنا نعني بالعلمانية إعادة تنظيم مجال ديال ديني من دون مرجعية مباشرة للسلطات أو المعاني الدينية، فإن العلمانية إذاً قد اتخانِ مكاناً في المجالات الاجتماعية الحديثة، بل في المجتمعات الـيات التي كان لها الها لولا ذلك أن تكون في مخاض الطن الصحوة الدينية. وفي حقيقة الأمر أنه على الـي المدى الطويل، سيكون من أكثر التحديات إرباكاً للمواطنة والينة والثقافة العامة كيفية تيسير التعايش المدني عبر تنظيمات ومججالات تبث فيها الحيان الحياة أفكاراً
 (Rosenblum, 2000; Wuthnow, 2004: 12-17

وكي نكون مفيدين على مستوى التحليل، فإنّ مفهوم العلمنة ينبغي أن




 المؤقتة التي توصلت إليها تجمعات اجتماعية مـختلفة ملتزمة بخطابات اجتـماعية متنوعة (cf. Casanova, 1994; Gorski, 2003; McLeod 2003). وميل نظرية العلمنة الكلاسيكية إلى رؤية العلمنة قوة موحدة تَسَع المجتمع هو ميل كان قائمـأ على الثقة في أن التباين المتنـامي في البنـى والأدوار

 المشتركة، فيما يحابي استقلالية الفرد. اووما لم نستطع أن نتخيل النـيل انعكاس الاستقلالية الثقافية المتنامية للفرد، يجب اعتبار العلمنة شيئأ لا رجعة فيه")
.(Bruce, 2001: 262)
ولكن عند رؤية الدين والحداثة من منظور عالمي، يصبح من السهـل إيجاد أمثلة كثيرة على مثّل هذه (االانعكاسات" . ومثلما صوا صورت دراسات الات
 للطابع الفردي فقط بل لمنافسات قوية من أجل إيجاد جماهير جلديدة وشُروط

للالتحاق بالمواطنة الثقافية أو الخروج منها . وتنافس من هذا النوع من المرجح أن يواصل تأيره التحويلي في الأديان حول العالم .


 الأديان الحديثة في مراحلها الأولى لا النهائية.

## المراجع

Anderson, Jon W. (2003). "The Internet and Islam's New Interpreters." in: Dale F. Eickelman and and Jon W. Anderson (eds.) (2003). New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere. Bloomington, IN: Indiana University Press, pp. 45-60.

Arjomand, Said Amir (1988). The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran. New York: Oxford University Press.

Assayag, Jackie (1995). Au Confuent de Deux Rivières: Musulmans et hindous dans le Sud de l'Inde. Paris: Presses de l'École Française d'Extrême-Orient.

Babb, Lawrence A. (1975). The Divine Hierarchy: Popular Hinduism in Central India. New York: Columbia University Press.

Badone, Ellen (ed.) (1990). Religious Orthodoxy and Popular Faith in European Society. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Barker, John (2001). "Afterword." Journal of Ritual Studies: vol. 15, no. 2, pp. 105108.

Barret, David B., and Johnson, Todd M. (2002). "Global Statistics." in: Stanley M. Burgess and Eduard M. van der Maas (eds.). The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing, pp. 283-302.
$\qquad$ , George T. Kurian and Todd M. Johnson (eds.) (2001). World Christian Encylopedia: A Comparative Study of Churches and Religions in the Modern World. Oxford: Oxford University Press. 2 vols.

Barton, Greg (1995). "Neo-Modernism: A Vital Synthesis of Traditionalist and Modernist Islamic Thought in Indonesia." Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies: vol. 2, no. 3, pp. 1-71.

Becker, Gary S. (1976). The Economic Approach to Human Behavior. Chicago, IL: University of Chicago Press.
and George J. Stigler (1977). "De Gustibus non est disputandum." American Economic Review: vol. 67, pp. 76-90.

Berger, Peter L. (ed.) (1999). The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans Publishing.

Berkey, Jonathan (1992). The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo: A Social History of Islamic Education. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Bowen, John R. (2003). Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Brandes, Stanley (1990). "Conclusion: Reflections on the Study of Religious Orthodoxy and Popular Faith in Europe." in: Ellen Badone (ed.) (1990). Religious Orthodoxy and Popular Faith in European Society. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 185-199.

Brass, Paul R. (2003). The Production of Hindu Muslim Violence in Contemporary India. Seattle: University of Washington Press.

Brinkley, Messick (1993). The Calligraphic State: Textual Domination and History in a Muslim Society. Berkeley, CA: University of California Press.

Brown, Carl (2000). Religion and State: The Muslim Approach to Politics. New York: Columbia University Press.

Brown, Peter (1981). The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Bruce, Steve (2001). "The Social Process of Secularization." in: Richard K. Fenn (ed.). The Blackwell Companion to Sociology of Religion. Oxford: Blackwell Publishing, pp. 249-263.

Burdick, John (1998). Blessed Anastácia: Women, Race, and Popular Christianity in Brazil. New York: Routledge.

Carroll, John J. (2001). "In the Shadow of Ayodhya: Secularism in India." in: Arvind Sharma (ed.). Hinduism and Secularism after Ayodhya. New York: Palgrave, pp. 25-39.

Casanova, José (1994). Public Religions in the Modern World. Chicago, IL: University of Chicago Press.
(2001). "Religion, the New Millennium, and Globalization." Sociology of Religion: vol. 62, no. 4, pp. 415-441.

Chesnut, R. Andrew (1997). Born Again in Brazil: The Pentecostal Boom and the Pathogens of Poverty. New Brunswick: Rutgers University Press.
$\qquad$ (2003). Competitive Spirits: Latin America's New Religious Economy. Oxford: Oxford University Press.

Christian, William A. (1989). Person and God in a Spanish Valley. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Cohn, Bernard S. (1964). "The Role of Gosains in the Economy of the Eighteenthand Nineteenth-Century Upper India." Indian Economic and Social History Review: vol. 1, pp. 175-182.

Coleman, Simon (1995). "America Loves Sweden: Prosperity Theology and the Cultures of Capitalism." in: Richard H. Roberts (ed.). Religion and the Transformations of Capitalism: Comparative Approaches. London: Routledge, pp. 161-179.
__ (2000). The Globalisation of Charismatic Christianity: Spreading the Gospel of Prosperity. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Corten, André (1997). "The Growth of the Literature on Afro-American, Latin American and African Pentecostalism." Journal of Contemporary Religion: vol. 12, no. 3, pp. 311-334.
(1999). Pentecostalism in Brazil: Emotion of the Poor and Theological Romanticism. New York: St Martin's Press.

Davie, Grace (2000). Religion in Modern Europe: A Memory Mutates. Oxford: Oxford University Press.

DeBernardi, Jean (1999). "Spiritual Warfare and Territorial Spirits: The Globalization and Globalization of a "Practical Theology"." Religious Studies and Theol$o g y$ : vol. 18, no. 1, pp. 66-96.

Dirks, Nicholas (1989). "The Invention of Caste: Civil Society in Colonial India." Social Analysis: vol. 25, pp. 42-51.

Eickelman, Dale F. (1992). "Mass Higher Education and the Religious Imagination in Contemporary Arab Societies." American Ethnologist: vol. 19, no. 4, pp. 1-13.
$\qquad$ and Jon W. Anderson (eds.) (2003). New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere. Bloomington, IN: Indiana University Press.
$\qquad$ and James Piscatori (1996). Muslim Politics. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Eisenstadt, Shmuel N. (2002). Multiple Modernities. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

El Fadl, Khaled Abou (2002). The Place of Tolerance in Islam. Boston, MA: Beacon Press.
$\qquad$ (2004). Islam and the Challenge of Democracy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Fattah, Moataz A. (2006). Democratic Values in the Muslim World. Boulder, CO: Lynne Rienner.

Finke, Roger, and Rodney Starke (1992). The Churching of America, 1776-1990: Winners and Losers in our Religious Economy. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. and $\qquad$ (2003). "The Dynamics of Religious Economies." in: Michele Dixon (ed.). The Handbook of the Sociology of Religion. Cambridge, MA: Cambridge University Press, pp. 96-109.

Freston, Paul (2001). Evangelicals and Politics in Asia, Africa and Latin America. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Gifford, Paul (1998). African Christianity: Its Public Role. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Gill, Anthony J. (1998). Rendering Unto Caesar: The Roman Catholic Church and the State in Latin America. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Gonzalez-Quijono, Yves (1998). Les Gens du livre: Eidition et champ intellectuel dans l'Égypte républicaine. Paris: CNRS Éditions.

Gorski, Philip S. (2003). "Historicizing the Secularization Debate: An Agenda for Research." dans: in Michele Dillon (ed.). Handbook of the Sociology of Religion. Cambridge, MA: Cambridge University Press, pp. 110-123.

Hackett, Rosalind I. J. (1995). "The Gospel of Prosperity in West Africa." in: Richard H. Roberts (ed.). Religion and the Transformations of Capitalism: Comparative Approaches. London: Routledge, pp. 199-214.

Hallaq, Wael B. (1997). A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunn? usul fiqh. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Hansen, Thomas Blom (1999). The Saffron Wave: Democracy and Hindu Nationalism in Modern India. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hayward, Douglas James (1997). Vernacular Christianity among the Mulia Dani. Lanham, MD: University Press of America.

Hefner, Robert W. (1985). Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam. Princeton, NJ: Princeton University Press.
(1993). "World Building and the Rationality of Conversion." in: Robert W. Hefner (ed.). Conversion to Christianity: Historical and Anthropological Perspectives on a Great Transformation. Berkeley, CA: University of California Press, pp. 3-44.
$\qquad$ (2000). Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia. Princeton, NJ: Princeton University Press.
(2003). "Civic Pluralism Denied? The New Media and Jihadi Violence in Indonesia." in: Dale F. Eickelman and Jon W. Anderson (eds.). New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere. Bloomington, IN: Indiana University Press, pp. 158-179.
(2005). "Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia." in: Robert W. Hefner (ed.). Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 273301.
and Muhammad Qasim Zaman (2007). Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hunter, James Davison (1991). Culture Wars: The Struggle to Define America. New York: Basic Books.

Huntington, Samuel P. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order. New York: Simon and Schuster.

Inglehart, Ronald, and Pippa Norris (2004). Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Jaffrelot, Christophe (1996). The Hindu Nationalist Movement in India. New York: Columbia University Press.

Kent, Alexandra (2000). "Creating Divine Unity: Chinese Recruitment in the Sathya Sai Baba Movement of Malaysia." Crossroads: vol. 13, pp. 29-51.

Lapidus, Ira (1975). "The Separation of State and Religion in the Development of Early Islamic Society." International Journal of Middle East Studies: vol. 6, no. 4, pp. 363-385.

MacPherson, Michael S. (1980). Want Formation, Morality, and the Interpretive Dimension of Economic Inquiry. Willamstown, Mass.: Williams College. (Research Paper; 33)

McKean, Lise (1996). Spiritual Enterprise: Gurus and the Hindu Nationalist Movement. Chicago, IL: University of Chicago Press.

McLeod, Hugh (2003). "Introduction." in: Hugh McLeod and Werner Utsorf (eds.). The Decline of Christendom in Western Europe, 1750-2000. Cambridge, MA: Cambridge University Press, pp. 1-26.

Madan, T. N. (1987). "Secularism in its Place." Journal of Asian Studies: vol. 46, no. 4, pp. 747-759.

Madjid, Nurcholish (1994). "Islamic Roots of Modern Pluralism: Indonesian Experience," Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies: vol. 1, no. 1, pp. 55-77.

Malik, Jamal (1996). Colonialization of Islam: Dissolution of Traditional Institutions in Pakistan. New Delhi: Monahar Press.

Mandaville, Peter (2005). "Sufis and Salafis: The Political Discourse of Transnational Islam." in: Robert W. Hefner (ed.). Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 302325.

Martin, David (1978). A General Theory of Secularization. Oxford: Blackwell Publishing.
(1990). Tongues of Fire: The Explosion of Protestantism in Latin America. Oxford: Blackwell Publishing.
$\qquad$ (2002). Pentecostalism: The World their Parish. Oxford: Blackwell Publishing.

Maxwell, David (1998). "Delivered from the Spirit of Poverty? Pentecostalism, Prosperity and Modernity in Zimbabwe." Journal of Religion in Africa: vol. 28, pp. 350-373.

Meeker, Michael E. (1991). "The New Muslim Intellectuals in the Republic of Turkey." in: Richard Tapper (ed.). Islam in Modern Turkey: Religion, Politics and Literature in a Secular State. London: I. B. Tauris and Co., pp. 189-219.

Merrill, William L. (1988). Raramuri Souls: Knowledge and Social Process in Northern Mexico. Washington: Smithsonian Institution Press.

Meyer, Birgit (1998). ""'Make a Complete Break with the Past": Memory and PostColonial Modernity in Ghanaian Pentecostalist Discourse." Journal of Religion in Africa: vol. 27, no. 3, pp. 316-349.
$\qquad$ (1999). Translating the Devil: Religion and Modernity among the Ewe in Ghana. Trenton, NJ: Africa World Press. (IAL-Series)
$\qquad$ (2004) "Christianity in Africa: From African Independence to PentecostalCharismatic Churches." Annual Review of Anthropology: vol. 33, pp. 447-474.
(2006). "Impossible Representations: Pentecostalism, Vision, and Video Technology in Ghana." in: Birgit Meyer and Annelies Moors (eds.) (2006). Religion, Media, and the Public Sphere. Bloomington, IN: Indiana University Press, pp. 290-312.
and Annelies Moors (eds.) (2006). Religion, Media, and the Public Sphere. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Mills, C. Wright (1959). The Sociological Imagination. Oxford: Oxford University Press.
Moaddel, Mansoor (2002). Jordanian Exceptionalism: A Comparative Analysis of State-Religion Relationships in Egypt, Iran, Jordan, and Syria. New York: Palgrave.

Munson, Henry Jr. (1993). Religion and Power in Morocco. New Haven, CT: Yale University Press.

Nasr, Seyyed Vali Reza (1996). Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism. Oxford: Oxford University Press.

Noll, Mark A. (2001). American Evangelical Christianity: An Introduction. Oxford: Blackwell Publishers.

Peletz, Michael P. (1997). ""Ordinary Muslims" and Muslim Resurgents in Contemporary Malaysia: Notes on an Ambivalent Relationship." in: Robert W. Hefner and Patricia W. Horvatich (eds.). Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia. Honolulu: University of Hawaii Press, pp. 231-273.

Pennington, Brian K. (2005). Was Hinduism Invented? Britons, Indians, and the Colonial Construction of Religion. Oxford: Oxford University Press.

Rawls, John (1999). The Law of Peoples, with "The Idea of Public Reason Revisited". Cambridge, MA: Harvard University Press.

Robbins, Joel (2003). "On the Paradoxes of Global Pentecostalism and the Perils of Continuity Thinking." Religion: vol. 33, pp. 221-231.
$\qquad$ (2004). "The Globalization of Pentecostal and Charismatic Christianity." Annual Review of Anthropology: vol. 33, pp. 117-143.

Rosenblum, Nancy L. (ed.) (2000). Obligations of Citizenship and Demands of Faith: Religious Accommodation in Pluralist Democracies. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Salvatore, Armondo, and Dale F. Eickelman (eds.) (2004). Public Islam and the Common Good. Leiden: Brill.

Samuelson, Paul A. (1955). The Foundation of Economics. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Schacht, Joseph (1964). An Introduction to Islamic Law. Oxford: Oxford University Press.

Schneider, Jane (1990). "Spirits and the Spirit of Capitalism." in: Ellen Badone (ed.) (1990). Religious Orthodoxy and Popular Faith in European Society. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 24-54.

Scott, James (1999). Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven, CT: Yale University Press.

Shamsul, A. B. (1997). "Identity Construction, Nation Formation, and Islamic Revivalism in Malalaysia." in: Robert W. Hefner and Patricia W. Horvatich (eds.). Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia. Honolulu: University of Hawaii Press, pp. 207-227.

Smith, David (2003). Hinduism and Modernity. Oxford: Blackwell Publishing.
Smith, Daniel J. (2001). "'"The Arrow of God": Pentecostalism, Inequality, and the Supernatural in South-Eastern Nigeria." Africa: vol. 71, no. 4, pp. 587-613.

Soroush, Abdolkarim (2000). Reason, Freedom, and Democracy in Islam. Oxford: Oxford University Press.

Starrett, Gregory (1998). Putting Islam to Work: Education, Politics, and Religious Transformation in Egypt. Berkeley, CA: University of California Press.

Stoll, David (1990). Is Latin America Turning Protestant? The Politics of Evangelical Growth. Berkeley, CA: University of California Press.

Tamimi, Azzam S. (2001). Rachid Ghannouchi: A Democrat within Islamism. Oxford: Oxford University Press.

Van Der Veer, Peter (1988). Gods on Earth: The Management of Religious Experience and Identity in a North Indian Pilgrimage Centre. London: Athlone.
___ (1994). Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India. Berkeley, CA: University of California Press.
$\qquad$ (2002). "Religion in South Asia." Annual Review of Anthropology: vol. 31, pp. 173-187.

Vikor, Knut S. (2005). Between God and the Sultan: A History of Islamic Law. Oxford: Oxford University Press.

Weiss, Bernard G. (1998). The Spirit of Islamic Law. Athens, GA: University of Georgia Press.

Weller, Robert P. (1999). Alternate Civilities: Democracy and Culture in China and Taiwan. Boulder, CO: Westview Press.

Wells, Kenneth M. (1990). New God, New Nation: Protestants and Self-Reconstruction Nationalism in Korea, 1896-1937. Honolulu: University of Hawaii Press.

Wickham, Carrie Rosefsky (2003). Mobilizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egypt. New York: Columbia University Press.

Wright, Theodore P. (2001). "The Muslim Minority Before and After Ayodhya." in: Arvind Sharma (ed.). Hinduism and Secularism after Ayodhya. New York: Palgrave, pp. 1-24.

Wuthnow, Robert (2004). Saving America? Faith-Based Services and the Future of Civil Society. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Zaman, Muhammad Qasim (1997). "The Caliphs, the "Ulama", and the Law: Defining the Role and Function of the Caliph in the Early "Abbasid Period"." Islamic Law and Society: vol. 4, no. 1, pp. 1-36.
$\qquad$ (2002). The 'Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Zubaida, Sami (2003). Law and Power in the Islamic World. London: I. B. Tauris.
قراءات مقترحة

Casanova, José (1994). Public Religions in the Modern World. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Chesnut, R. Andrew (2003). Competitive Spirits: Latin America's New Religious Economy. Oxford: Oxford University Press.

Eickelman, Dale F. and James Piscatori (1996). Muslim Politics. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Freston, Paul (2001). Evangelicals and Politics in Asia, Africa and Latin America. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Hefner, Robert W. (ed.) (2005). Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization. Princeton, NJ: Princeton University Press.

McLeod, Hugh, and Werner Ustorf (eds.) (2003). The Decline of Christendom in Western Europe, 1750-2000. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Meyer, Birgit and Annelies Moors (eds.) (2006). Religion, Media, and the Public Sphere. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Van Der Veer, Peter (1994). Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India. Berkeley, CA: University of California Press.
(الفصل) (لتاسع
مـا بعد الحداثة والدين

نيكولاّي جي. ونزل

مقدّمةة)
لا شـكّ في أنّ المششهد اللديني المـعاصر يسبّب شـيئأ من الـحيرة عنـد

 صحوة الروحانية؟ هل حدث ذلك ولك بفعل تراجع في التديُّن التقليدي أم تفاقم

 في نموذج ما بعد الحداثة - وهو مصطنح طالما استُخدم ونُهِم خطأ

يقف القسم الأول من هذا الفصل على تعريف مـا بعد الحداثة، بديلاً عن حماسة الحداثة . ويقذّم القسم الثاني مسحاً لأدبيات ثلائة تيارات دينية معاصرة - تراجع في الدين التقليدي، وصحوة الفي في صور بديلة من التدين، رد فعل أصولي - عبر عدسات ما بعد الحداثة التحليلِية. أمّا القسـم الثالث،
 (John Sheridan) وجـون شــريــدان (Poter Boettke) وكـريستوفر مـارتن (Christopher Martin) والـنـس أنـريا مـارتن (Reverend Andrea Martin)، وناثانيـال باكــــون (Nathaniel Paxson)، ودائرة هنـري سيـمونز (Henry C. Simons Circle) في جامعة جورج ماسون، وستايسي ميولر (Stacy Mueller) والمشياركين في الاجتماعاتات الـسنوية

 اللدين والاقتصـاد والثقافة في جامعة جورج ماسون، وذلك على النـقاش والـو والمراجعة والرؤى النافذة. الشكر أيضاً موصول لجيني باوزر (Jenny Bowser) على المساعدة البحثية.

فيرسم الجدال الأصعب والأكثُر إثارة للخلاف حول ما بعد الحداثة والدين، أمّا القسم الأخير ، فهو خاتمة.

## ماذا يعني مصطلح ما بعد الحداثة؟

مع بدايتها في القرن السابع عشُر تقريباً، استبدلت الحـد الحداثة (التنوير ) الدعوة إلى العقل بالدعوة ما قبل الحديئة إلى الإيمان (لنلاحظ ألنّني أخلط الحا
 في ذلك، مع بعض الخوف، بالدقةّة من أجل البساطة. وسوف أعود إلى هذه






 (Harvey, 1989: 12) كيف كان هدف المشُروع الحديث:

استخدام تراكم المعرفة التي أنتجها أفراد كثيرون يعملون بحرية وإبداع

 الكوارث الطبيعية. كما تعهـد تطوّر الصنور العقعلانية من التنظيم الاجتماعي والطرق العقلانية من التفكـير التحرّر من لاعقلانيات
 وكذلك من الجانب المظلم لطبيعتنا الإنسانية. وحده مثّل هذا المشُروع هو الذي يمكن من خلاله أن تتكشف الصفات العالمية والأبدية والثابتة لجميع البشر .
يضيف هابرماس (Habermas, 1983:9) أن الحداثيين الأوائل كان عندهم

 الأخلاقي، وعدالة المؤسسات بل وسعادة البشر") . وكانت الحداثة مشُروعاً

مثيراً مفعماً بالأمل، مطلقاً بتفاؤل عِنان الروح الإنسانية والإبداع الإنساني الذي لم يكن مستغلاً في السابق، بعد أن كانت روابط التقاليد والإيمان قد

قدمت الحداثة دعوة إبستيمولوجية جديدة منفصلة عن الحدود الدينية الأولى. ويوضّح هارفي في هذا السياق (Harvey, 1989:13) أن الحداثة 1 الـة كانت



 الأساس صراعاً بين السلطة الإكليريكية وسلطة العلماء المستمقلين" أي مقاربة
 (Daly, 1985)

لكن المشُروع الحديث لم يكن يخلو من المشُحّكين فيه؛ إذ بدأت أسس الحدائة نفسها في التعرّض للتشكيك في أوائل القرن التاسع عشر (إذ فيما

 الإرهاصات الأولى لمناهضة الحداثة والانشقاق ما بعد الحداثي؛ انظر مثلاً : Clarke, 2006: chap. 5 on the Transcendentalist roots of the New Age movement [جذور الفلسفة المتعالية في حركة العصر الحديث]، الذي يعرض كثيراً من


 (انتشار الشكوك في الْقرن التاسع عشر (على الأقل في
 العلم الطبيعي الحديث والتكنولوجيا، والثقافة الديمقراطية الليبرا الليبرالية التقدمية
 أنذرت هذه الشكاوى المبكرة بطرائق مختلفة بكثير من قبح القرن العشرين
 الاهتمامات النظرية. ويصف بيبين (Pippin, 1999:7) ذلك قائلاً:

بدت الثقة العظيمة في النفس والتقدمية التي هي خصيصة من خصائص

 الفن، والمساعي الفكرية، وتطوّر العلوم الطبيعية، وكثيراً من فروع



 هشُاشتها كمانع للوحشية السياسية؟

 ذلك إلى معسكر أوشفيتز (Auschwitz) للاعتقال والإبادة وهيروشيما أم لا ، الامي وسواء تبقّت له أية قوة ليعلم ويلهم الفكر المعاصر وتحركاته أم لا ، كلها أسئلة بالغة الأهمية).

ووفقاً لملدرسة ما بعد الحداثة البديلة، فإنّ مسُروع الحداثة الـة ، اعلى
 وإجبارها على مجموعة محتّدة من طرق التحرّكُ والفعل" (Sim, 2001: vii) .

 انحرافات أو تحديات في المشروع الحديث، ، رأى تيار ما بعد الحداثياثة نتائج
 المخطط لها صناعياً؛ وتدمير البيئة الطبيعية باسم التقدّم المتحرّر من القيود

 بهمـا في البداية تحرير البشُرية؛ والفقر الروحاني وعزلة جماهير النزع
 وهذا . . . هو جوهر الفكر الفلسفي ما بعد الحدائي ـ على أننا ينبغي باسم

النحرّر الإنساني أن نتخلّى عن مشُروع التنوير تماماًا). ومن ثُم، فإنّ الرفض ما بعد الحداثي للمسُروع الحداثي هو رفض (ألمي (أ) نظري ومنهجي، و(ب) تطبيقي وسياسي

على الصعيد النظري والمنهجي، نجد (ارفضاً لكتير من مظاهر اليقين الثققافي إن لم يكن معظمها، تلك المظاهر التي بنيت على أساسها المـا الحياة فيا في الغرب على مدى القرنين الماضيين" (Sim, 2001: vii) . أما على المـلى مستويات
 في وجود أي حقيقة (عالمية أو غير ذلك) وفي قدرة العقل البشُري على الـى



 وسوسيولوجية مختلفة؛ إذ تبدل المعارنة ما بعد الحداثية البحت الحـئ الحداثي بالحقيقة . وعلى الصعيد التطبيقي والسياسي، توجد نتيجتان رئيستان تنبعان من هذه النسبية الراديكالية

الأولى: أن ما بعد الحداثة ترفض الزعم بوجود حور حقيقة مطلقة بوصفها محاولة لفرض رؤية عالمية واحدة على رؤى أخرى . ألما فلا توجد سردية فردية لها حق مشروع في إقصاء أي سردية أخرى؛ كل شيء مشرو أنرو بالسياق


 (Lyotard, 1981). و(اهنا تصير سياسة ما بعد الحدائة تفاوضاً مستمراً حول
(*) السرديّات الكبرى أو والنظريّات الإنسانية الكبرى لمسيرة التاريخ" بحسب التباين الذي




 انظر موسوعة ويكيبيايا، مستخمان المصطلح بالإنكليزية (التترجم)

تسويات مختلفة فيما يتعلّق بالمعاني والقيم التي يفترض تمثيليها في النظام
 الزمان والمكان وترتيبات السلطة التي تأسست في السابـ" (Natoli, 1997:18).

 ممّن يسمّون ما بعد الحدائيين تميّل الحداثة المبّ المباراة الأخيرة التي تلعبها
 لتكريس وتمجيد وجهة نظر طبقة متوسّطة مُنهكَة لكنها في الوقت نفسه هائلة القوةة) .
النتيجة الثانية أنّ ما بعد الحداثة تتحدى المبادئ الأساسية للاقتصاد
 لأصوات الأقلية؛ ولن تكون سلطة العقل العليا إلا (اصوت") من في السلطة الذين يحاولون فرض رؤاهم الشُخصية - بوصفها "الصون الصوت الرئيس" ـ على الصنى السرديات الأخرى كلها؛ ؛ ولا تعدّ الحقوق الطبيعيعية قيماً عالميبة، بل مفهوم



 العلم والتكنولوجيا حجّة (القتل البيئة) باسم التقدّم .
 على أنها استمتاع بالقدرة السادية وإرهاب الطلاب؛ بـلـبا بل زحفت تدريجياً إلى الرؤية العالمية الغربية (Huyssens, 1984).
نستهدف من هذه الورقة تقديـمَ رؤية حول تراث ما ما بعد الحداثـة والدين والتيارات الممثنّلة لها، بدلاُ مـن تفسير مفصّل لنظرية ما بـا بعد الحداثة. ومن ثَم، تجنبنا مصطلحات مثل (امحاكاة زائفة)(*) (simulacra)
(*) استخدم هذا المصطلح بودريّار (وتد استعاره من أفلاطون)، وهو بعني الُسخات من دون
 يستخدم بودريّار المصطلح للإنارة إلى تمثيلب لبس له علأتة بالواقع. عن تاموس المعاني، نسخة إلكترونية (المترجم) .

و"اخختـلاف"(*) (Xifférance)، و(الآخر" (Other) و"عُـــد" (knots) بـوصــهـا عناوين فرعية اصطلاحية مثّلما يصفها كونور (Connor, 2004:4) قائلا : (اكيف لأيّ صيغة من صيغ كتابة ما بعد الحداثة [بالإنكليزية بشرطة (post-modern)؛ أو بأحرف كبيرة في بداية الكلمتين (Post-Modern)، أو كلمة واحدية عانية عادية
 كثيرين، ناهيك بأنه إذا كان للمرء أن يختار الرجوع إلى أي من هذه الصيغ:
 هذه التفاصيل تتجاوز مجال الحاض (أحر ؛ والقارئ المهتم مدعُوٌ إلى البحث عن مؤلفات أكثر عمقاً (انظر على سبيل المئال: Lyotard, 1981; Habermas, 1983; Huyssens, 1984; Harvey, 1989; Bauman, 1992; 1995; 1997; Bertens, 1995; Natoli,
. (1997; Sim, 2001; Connor, 2004

## ما بعد الحداثة والدين

بالاستعارة من عـم الاقتصـاد (Friedman, 1953)، لا يفترض التحليليل


 الحالة ـ والتيارات الدينية المعاصرة، بالتأكيد، تتالاءم بدقة مع نظرة ما بعد الحداثة (وتبرماتها). وهذه التيارات ثـلاثة:

## فترة انحطاط الكنائس

أولاً: استُتبِعت ما بعد الحداثة بعملية علمنة ولئة وهبوط في التديُنُ التقليدي
 الحداثة استبداد التقاليد والإيمان (ومن تَم سلطة المؤسسات الدينية المطلقة)




(***) كلّها بمعنى واحد في العربية (المترجم) .

لمصلحة العقل، ورفضت ما بعد الحداثة الحقيقة بحدّ ذاتها ـ بتبعات صاعقة على الدين). والعلمنة هي الأثر الأوضح لما بعد الحمد الحداثة، فعلى الرغم من


 من الساحة العامة. والحقيقة أن التراث يشير إلى تراجي الـي في (Repstad, 1996b; Roof and Aagedal, السائلدة على مدى نصف القرن الماضي الماني 1996; Greeley, 1989; Iannaccone, 1998)

تلك هي الحالة ولا سيما في أوروبا الغربية، حيث تشهد الكنائس المسيحية مثلما يوضح روبرتس (Roberts, 1998) حالة انحـداروار؛ إذ أوضح مسحٌ حديث أنّ 01 في المئة من المستطلعة آراؤهم من الفرنسييِن قدموا
 (199£ و•1 في المئة في أواخر السبعينيات (Donegani, 2007). ويشير ويغل (Weigel, 2005: 27)


 التمتع بالحداثة والحرية لا بد من أن يكونوا علمانيين راديكاليين" (53 (5) .
وبالنظر إلى هذه الحالة عبر عدسة ما بعد الحدائة فإنها ليست مفاجأة أبداً . ويلخص هنا ليوتار (Lyotard, 1981) ما بعد الحدائة بائة بوصفها (اتشكيكاً


 من خلال استبدال الإيمان الذي يتأسس على العـلى العّل بحصرية الإيمان، ثم جاءت ما بعد الحدائة لتنعى هذا الدين الان المؤسسي. هنا هنا لم الـم يعد العقل وحده
 شخصية على الآخرين تحت ستار (اسردية كبرى" تظهر كأنها الحقيقة . ومن
 مستوى المشاركة الدينية وضعف دور الدين التقليدي. فإذا لم يكن هناك

مطلقات، لماذا نعبد مطلقاً، ونخضع أنفسنا لسلطة أولئك الذين عندهم القوة على ادعاء امتلاكُ الحقيقة . يؤكّد نوهاوس (Neuhaus, 1986) مثلاً أنّ (العدائية
 لثقافة معيارية) .

## من السلطة إلى التعبير : إحياء ديني (بأنواعه)




 من أنّ تشكيك ما بعد الحداثة في (السرديات الكبرى" والسلطة كان وان يعني فيري


 في أمور كانت في يوم ما هــَّ المئسسـات الدينية (فعليّاً، في كثير مـن

 سلطة متخصّصين دينيين عندما يمكن للفرد المستقل أن يختار لنفسه/ ها؟"

تغيرت المصطلحات؛ إذ وجد مستهلكو الدين طرائق جديدة للتعبير عن

 (2000:39 موضحاً أنه (افي هذا العالم [من الرأسمالية المعاصرة]، لم يعد
 السائدة . . . فـخيارات المستهـلك غير المير المحدوودة وتنوُّع الأذواق أدمـجت الجمميع في نوع من يوتوبيا الإنفاق. وهذه هي العوامل التي تقف خلف


 العالم"، ويفسر مارتن (Martin, 1998:106) ذلك قائلاً إنه (ابعيداً عن تلاشي

الدين مثلما حصل للحداثة بعض الشيء، حظيَ الدين بفرصة جديدة للحياة
 وتمدّد واسع عالمي في . . المسبحية| وارتأى برغر (Berger, 1992) في هذا أنّ العلمنة والقيم (اما بعد الماديةه في أوروبا الغربية تشكّل هنا الاستثناء لا

القاعدة

ومن تَمّ، شهدت ما بعد الحدائة صعوداً في صور الدين البديلة والأكثر خصوصية. ففي أحد استطلاعات الرأي الحديثة (Donegani, 2007)، عبّرت





 إنسـان في تبنّي الـدين الذي يعتبره، بهـدي نور العقلّ، دينأ حقيفيـأِ"
 (Donegani, المستجيبين لاستطلاع الرأي الفرنسيين أن جميع الأديان متساوين الاني




 المعرفية من الحياة، مثل المشاعر" انظر أيضاً وصف بيلا وآخرين للدين على اللى أنه العادات القِلب. . . عناصر ثقافية أساسية للحياة تربط الفضاء ألـراء البنيوي


 عبرها تعاليم الككيسة حورل عدد من المسائل الفلسفية والسبآسية وأصبحت مرجعأ لتعالبم الكنيسة حون
 أوروبا من تقاليد الملكية الكاثوليكية. لمزيد من التفاصيل انظر موسوعة ويكيبيدبا مستخدماً العبارة
بالإنكليزية . (الهترجم) .

المجرّد بالدوافع والأفعال عند الفاعلين من البشر" (Bellah [et al.], 1985) ـ بدلاً من التعريفات الأكثر صورية. ويلخّص لانغلني (Langley, 1999) كيف

 على التجربة وليس لها مذهب ولا تطالب بأي ترابط فلسفي" .

تتضمّن الممارسة الدينية المعاصرة وعلى نحو مضطرد نوعاً من التوفيق؛ ؛
 ضالتههم، كما أنهم يتعاملون مع السوق الدينية تدريجنياً كأنها قائمة طعام في Roberts, 1995; Roof and Aagedal, 1996; Greeley, 1989; and : الكـافتيريا (انظر ألمر

 ولاء رئيس لأي منها . ويرى برغر (Berger, 1967) العالَّم الديني المياني بوصفه سوبر ماركت يتسوق فيه الزبائن سعياً للسلع المنائناسبة التيا
 الاستهلاك المتوافرة في عربة التسوق ـ ويكتب هيلاس (Heelas, 1998:3) عن

 الحادة التي وضعتها الحداثة على سبيل المثال بين العقلانية والإيمان (Derrida, 1998; 2002)

يوضّح هيلاس (Heelas, 1998:5) كيف اتسم الدين ما بعد الحداثي، مثل

 الحداثة للسرديات الكبرى؛ وقد وصف باومان (Bauman, 1995) الظرف مان ما
 مؤسّسات أو أنظمة اعتقاد. وبالفعل تغيّر السؤال المعاصر عن التدين التين من (كيف أمتثل؟؟" إلى (كيف أختار؟؟) (Lyon, 2000:43)، وهو سؤال عكسه بيبي (Bibby, 1987) في رؤيته أن الدين انتقلَ وبصورة متزايدة من الالتزام إلى الإلى
 ينتقلون من دين إلى آخر ليجدوا ضالتهم في المعنى والرضى، وذلك في
(أنا لسركة تلنّصها عبارة

العصر الجديد و(الروحانية"ا يحلّان تدريجياً محلِّ الدين التقليدي، مع
 والطاعة والفرد المتفوق وغيرها من علامات الدين التما التقليدي المؤسّسي (عن
 (Heelas, 1998:5) كيف أنّ (التتجربة الروحانية)" في الدين ما بعد الحـد الحدائي،
 أهمية من العقيدة أو الحقيقة. وقد بيّنت دراسة أجريت في عام 1997 عن




 ومثلما يوضح تايلور (Tayior, 1991:14)، فإنّ التيار الثُقافي العـام يقوم الآن



 للتجهيز في المايكرويف" [أي سريع الحضور].

رد فعل أصولي





 المتشدَدة الحَرْفِية التي تنبع "هويتها أساساً من موقف المقاومة للنظام العالمي

الحديث" (Hunter, 1990:58) . ويمكن عموماً في هذا السياق الرجوع إلى: (Cohen, 1990; Kaplan, 1992; Nielsen, 1993; Marty and Appleby, 1991; 1993a; (0) ،(1993b; 1994; 1999)،
 (Wieseltier, 1990; كذلك انظر الاستياء الوارد عند كل مـنـ . Nielsen, 1993)
 القلق الذي ورد تعبيراً عنه بصورة أقوى في (Hassan, 1990) من رفض للثكلمة
 صدر القراء ممّن قد يعترضون على هذا التبسيط المقصود.

يوضّح روبرتس (Roberts, 1998: 187) أنّ (الـخطاب الديني التقليدي،
 إشكالي في بنى فرعية من الأصـولية والـعالـم الـجديدل" . وللتأكيد، فإنّ
 فهي ترفض علمانية الحداثة ورفض ما بعد الحد الحداثة للحقيقة؛ وحقيقة الأمر أنّ
 لعودتها إلى الانجذاب إلى الإيمان والسلطة علئلى على العقل . غير أن الأصولية،


 الأصولية في الجزء الأكبر منها بوصفها رد فعل على نسبية ما بعد الحدائة الراديكالية

تكتب أرمسترونغ (Armstrong, 2000: ix) أن اأحد التطورات المذهلة فئ في أواخر القرن العشرين هي ظهور تدبن متطرف في كل من ألمن التقاليد الدينية




 ـ أكثر من ذلك - إلى الدين أو يكونون راضين بالاقتصار فيه على المجالان الـات

الشخصية والخاصة المباشرة من حياتهم. ولكن في أواخر السبعينيات بدأ الأصوليون في التمرّد على هذه الهيمنة العلمانية الـية والخرو
 الأصولية بوصفها إجابة عن أسئلة أخلاقية طرحتها الحداثة ولدا وما بعد الحداثة الحا (Giddens, 1990; Bauman, 1992; 1997). فعندما تحدّت ما بعد الحّا الحداثة إمكانية الحقيقة نفسها، وبدأ الساعون لمعنى ديني في إيجادها خارج التقلبدي، كانت مواجهة من بقي في المؤسسات التيا التقليدية لغموض نسبية (أديان الكافتيرياه" عبر تعزيز العقيدة.

على الرغم من أن رد الفعل الأصولي المعاصر ليس ظاهـر مـرة مـا بعد

 قلقَآ، في منُّوره البابوي عن الإيمان والعقل، من (أنّ العقلية المنتشُرة التي





 (1998; Smart, 1998; ) . ويوضّح هيلاس هنا (Heelas, 1998:1) أن اتفكك ثون ثوابت الحداثة، في نظر بعضهم، قد قد خلّف وضعاً يمكا يمكن أن تتطوّر فيه ديانة ما بعد




 حداثي رفض جميع السلطات (ومن تُم الثوابت الميتافيزيقية)، بوصفها مجرد ألعاب سلطة تتتمي إلى السرديات الكبرى.

وفي تـناقض واضـ، يـشير التراث إلى تراجع في الـدين السـائـد (Roof and Aagedal, 1996; Repstad, 1996a) مع تقـدّم للأصـولية في المقـابل
(Johnson, 1986; Neuhaus, 1986; Roof, and McKinney, 1987) إياناكون (Iannaccone, 1998:1471) أن (اللديانات سـريعة النموّ على مستوى العالم تميل إلى الصرامة، والمحافظة على المستوى اللاهوتي والطائفية. ففي
 الطوائف البروتستانتية التي تعدّ ليبرالية من الناحنـة الناحية اللاهوتية . .
 عامة حول التطور الديني، ولا سيما تقسيمة الدين النسائد ـ الأصولي؛ انظر انظر . (Stark and Bainbridge, 1985; Berger, 1999)

ويبدو هذا التناقض الواضح أكثر منطقية عند رؤيته من خلال عدسة رفض ما بعد الحداثة للحقيقة وما يرتبط بها من رد فعل عنيف : الأصولية هي
 للتشكيك ثُم الرفض، وكذلك المشروع الحداثي، يمكن أيضاً رؤية الصعود
 كلتيهما . وإذا كان النظر إلى فظاعات القـ القرن العشرين بوصفها ملامح أس أساسية للححدائة (وحتمية) فإنّ الرفض ما قبل الحدائي يبدو أكثر منطقية مثل الرفض مـا بعـد الحـدائي. واتجـاه الادعاء الـمضاد هـو فقط مسـألة اتجـاه (انظر :
(Johnson, 1986
في مثال جغرافي خاص، يتحدّث بعض المؤلّفين عن الصحوة الكبرى
 1986) . فباعتبار أنّ الصحوات الثلاث الأولىى كانت عوامل رئيسة في الثورة


 التقليدية فقط، بل أيضاً يشمل آخرين من المعنيين بالتراجع العام في القيم
 (Neuhaus, 1986) ويـوضّتح نـوهـاوس .Project, 1991; 1993a; 1993b; 1994; 1995) أن التقدم الحالي للأصولية يتعدى القوى الدينية التقليدية ليضمّ إليه كثيراً ممن أقلقهم التراجع المنظور في القيم الأمريكية.

## تكهُّات وعقود مقدمة

الصورة الوصفية التي استعرضناها فيما قدّمناه هي مجرّد صورة وصفية وصية التما فهي توضّح معالم التيارات الرئيسة والإسهامات في تراث ما با بعد الحداثة

 والمشاركة، ورد الفعل الأصولي ـ هناك مسائل أكتُر صعوبة، سنعرض منها هنا ثلاث لينظر فيها .

منطقيةُ الإسلام
انصبّ تركيزنا فيما ناقشناه حتى الآن (عن قصد) على تيارات ات عامة،

 لديانات العالم غير الرئيسة؛ إذ تتجاوز هذه المراجعة بأي حال من الأحوال مجال هذا الفصل.

غير أن حالة الإسلام تستحقّ وقفة؛ إذ كيف يتلاءم الإسلام مع ما بعد

 (Islam and Welty, 1996: 159-161) إلى أنّ رأغلب المسلمين يتخذون مواقف لا تقع في مجال أي من الطرفين" .

وبالتأكيد يبدو أن النتار الحديث من الإسلام السياسي الراديكالي سيضع الإسلام بالتوازي مع أصوليات أخرى. ويعلّق غلنر (Gellner, 1992:4) هنا الانيا أنّ
 بينما تراجعت الأديان الأخرى في القرن المرى الماضي، فإنّ الإسـلام الآن قوي أو أو أقوى من قرن مضى (Gellner, 1992:5). ويرى دكمـجيان (Dekmejian, 1985) الان الاني الاني الأصولية كإسهام جوهري في تركيبة العقل الإسلامي. وبالمئل، يخبرينا عجمي (Ajami, 2004) أنّ تعاليم الإسلامي المتطرّف سيّد قطب بأنّ "االمسـلم
 الحداثة، هي محاولات لفرض الشريعة التي تتناقض مع الحرية الدينية

الحديئة والفصل بين الكنيسة والدولة. ويرى طيبي (Tibi, 1988) أن الإسلام،
 وبتعبير أكثر جوهرية، يعبّر المودودي (Mawdudi, 1979:37) عن أن تنصّل
 يحذّد في هذا الـسياق:

إنه ليس من شأننا أن نقرّر هدف وجودنا والغا ولغرض من ورائه ولا أن

 الناس، أو حتّى الجنس البشّري أن يفرض وحده السلطان، ووحاياه هي شريعة الإسلام.
(Adams, 1983; Mawdudi, وحول الإسلام والعلمنة يمكن الرجوع أيضاً إلى ورصي
. Hefner, 1998; Gellner, 1992) 1976; Choueiri, 1990; Armstrong, 2000)
ولا شكّ في أنّ هذه الرؤية العالمية تتصادم مع الحداثة . ولكن ، علئ الِينا
 الأخير يتشابك كثيراً مع الكولونيالية والفرض الجبري للحداثة ـ الغية وهنا يوضّح

 أصولية يمكن بسهولة أن يكون عودة إلى تقاليد ما قبل كولونيالية، أو بـحث ما بعد كولونيالي عن الهُوية (Lundin and Lundin, 1996; Armstrong, 2000).


 من مظاهر (تحديث) العالم الإسلامي بلغت مـحاكاكاة الطرائق البريطانية؛ واليوم (اتعدّ تعليقات بعض المسلمين على ما ما بعد الحداثة مؤقّقتة وكاسحةّ؛
 عندهم (الأمركة)" و(العدمية)" و(الأناركية) و(الدمار") . . . وحقيقة الأمر [أنهم]

 فعل الإسلام على الحداثة. كذلك كلارك (Clarke, 2006: 166) يحذّرنا من أنّ
"امثل هذه التغغييرات في حدوثها [في العالـم الإسلامي] لا الا يمكن فهمهـا وتفسيرها تماماً إلا إذا رأيناها بوصفها استجابِات التيات للغربنة والتحديثلا . أضف




 1992; Abrahamian, 1992; Waines, 2002 ، ولمزيد من ملاحظات التحذير انظر (Hunter, 1990; Hassan, 1990 : أيضاً

إضافة إلى ما ذكر، فإنّ التطوّر المعارض واللاهوتي وكذلك الجدلال حول التفسير والسلطة المركزية في صـدام الحدائة ـ ما با بعد الحدائة لا تا تشكّل شيئاً جديداً في الإسلام. ويوضّح هنا كلارك (Clarke, 2006:165) أنه العلى
 القضايا الجوهرية التي تربط بين الجماعات الإلمالامية، ممّن يُعرفون أساساً
 (Abou el Fadl, 2004: 15)، كيف كانت (امخاوف الوصول إلى سلطة الحكمم في ظل الشريعة سـابقة الوجود في التاريخ الإسلامي، وكيف أنها
 (Clarke, 2006: 165) قائلاً إنّ الجدال المحوري حول علاقة الوحي بالعقل لم تبدأ في العالم الإسلامي مع صعود العلم الحديث وأثم أثر التفكير التنويري من
 (Clarke, 2006: 166) والغربنة (اوسعت من القضايا التي تحتم على المسلى المسلمين
 الإسلامية المختلفة وأهدافها، يمكن الرجوع إلى (184) (Clarke, 2006) . وفي الإسلام تدور مسألة التفسير هذه حول الصـراع (وهو ليس بـجـيـيد) بـين الاجتهاد (التفسير الشُخصي) والإجماع المـجتمعي أو العلمي بعيادة العلماء
 (2004:7-9) . 7 (Clarke, 2006: 168) في الحيرى كلارك (الحقية أن (ثورة الاجتهاد) في الإسلام الحديث ــلا لا تختلف على الإطلاق عن الإصلا الذي أنتج الحداثة في المقام الأول.

وفي ضوء كل من المأزق المنهجي (أي مواجهة العالم الإسلامي الخاصة للحدائة) وحقيقة أنّ الجدال حول التفسير ليس بجلديد في الإسلام؛


 (Abou el Fadl, 2004: 51) بـــادر الـهـاشُـمـي (Nader A. Hashmi)، عـارضا

 كتاب مقدس - ليس أكثر من المسيحية أو اليهودية تلاؤماً مع الديمقيراطية أو أقل منهما (وحول التعايش الممكن - والتاريخي في حقيقة الأمر - مع
 (Fad1, 2004 ). وهنا نرى نيلسن (Nielsen, 1993:89) يسأل ببلاغة (إن لم تكن
 مرتبطاً بنزعة تكاملية رجعية أحادية البعد" (وحول الاتجاهياهِات الثـلائة في
 (Nielsen, 1993:102) (إلى 1 (1998 and Ahmed, 2004, chap. 4
 (ولـم يكن كذلك طوال الوقت). ويمـكن الرجوع في هـنا عمـومـاً إلى (Lawrence, 1998; Hefner, 1998; Waines, 2002; Armstrong, 2000)

## عقائد استاتيكية ، ومعتقدات دينامية : تحدي دراسة الذات والتقرير عنها

تغيير النماذج العقلية يعني ضمناً تغيير المنهجيات. فمانـاذا لوا لو أنّنا ندرس


 فردية اجتماعية تتناسب مع كل النظريات وتدعى العلمنة؛ إلما إذ تشير هذه النـيا النظرية

 المجتمع الحديث، يسري على مبادئ غير دينية، وأن الكنائس تخسر النفوذ

الاجتماعي، والناس يتوقّفون عن ارتيادها". ومثلما ناقشنا سابقاً، كانت العلمنة نظرية دقيقة إلى حدُ ما ـ لكنها لم تقف إلا على نصف القصة.
فضهاٌ عن ذلك، ربما يعدّ التراجع في التيار الأساس للدين أكثير تأثيراً مما يُظهر التراث. على سبيل المثالل، توجد مشيكلات ميلات مربكة منهجياً، مئل إمكانية (الانتماء بلا إيمان) ـ أي الانتماء إلى كنيالي كنيسة لأسباب اجتماعماعية أو


 والفعلية. على سبيل المئال، يرصد دونيغاني (Donegani, 2007) أن 10 فين في







 الاعتبار في مثل هذه المشُكلات عند طرح أسئلة عن التدين ودراسته.

## تقيبم ما بعد الحداثة


وتأثيرها في الدين؟
النقد
كان الأصوليون الدينيون قد قدموا صراحة إجابتهم، إذا كنا نعتبر رد

 الفلسفي، ماذا عن الاستجابات العلمية للفكر ما بعد الحداثي والاتجاهاهات ما بعد الحداثية؟

النقدان الرئيسان لما بعد الحداثة هما : أولاً، القلق الصحي حول نسبية
 قلق ما بعد الحداثة الصحي حول حدود العقل (وبعض التبعات التي التي جرّتّانها عبادة العقل العمياء على البشرية)؛ بإيجاز، تثير ما بعد الحـد الحداثة أسئلة مهمة حول المُشروع الحدائي، لكنّ الإجابات مفقودة .

يعبّر غلنر (Gellner, 1992:41 and 48) عن قلته حيال خطيئة ما بعد
 (اعدم وجود هدف من هذه الثُرئرة المـاورائية (metatwaddle)" وأن (النسببية


 ونسبيتها الملازمة لها . والواقع، والكانلام الحام ما زال لغلنر (Gellner, 1992:71) أنه
 جاذبيتها ـ لما تبدو عليه من الإثأرة والغموض الحقيقيقي، وسوف تذهب قريباً

 يشـير غيدنز (Giddens, 1990:46) إلى تناقض أسـاس تنـي
 في هذه النقطة تحديداً، لا توجد أسس على الإطلاق)؟
 (48-49 بالمعضلة الأساسية للحداثة ـ ا"كيف لنا أن نبرّر التزاماً بالعقل بان باسم




 بعد الحدائي - فيما يتعلّق (بالأصولية العقلانينة) . وهذا المان الموقف (ايحتفظ بالإيمان في أصالة الحقيقة، لكنّه لا يؤمن أبداً بأن الإنسان يستطيع امتلاكها بشُكل قاطع، و... لـم يستخدم ـ كأساس للسلوك العملي والبحث ـ أي أي

قناعة جوهرية، بل ما يدفعه إلى ذلك، فقط، هو ولاء لقواعد [منطقية]


 Bellah, لها، بدلاً من كونها منفصلة بشكل تام عنها (انظر في هذا أيضاً 1969 حول (الدين الحديث)").

نقُ النقد
مع كل ما قدّم من محاسن،، ثمّةٌ مشككلتان أساسيتان فيما يتعلّق بالنقد الموجود لما بعد الحداثة والدين . أولاً: إنّ النقد الأكاديمي لما لما بعد ألمد الحداثة
 الحداثة والدين - بانزلاقه، للحظة، إلى نقافة شعبا






 الموجه إليها، بشكل حصري، من منظور أكاديمي. وواقع الأمر، أنّه من الجائز افتراض أن معظم الأوروبيين والأمريكيين الشماليين لم يقرؤورا وريا دريدا،
 بأي تفاصيل - إن كانوا قرؤوا لهم من الأصل . الْ ومن الجائز أيضاً افتراض أن أن
 الحداثة، أو حركات العصر الجديد) سيفشلون في اختبار قائم على أسس ما ما بعد الحداثة. ولكن يبدو أن هناك علـد الحداً متزايداً من الناس يتبنون أيديولوجية

 (كما لو" كانوا قد درسوا ما بعد الحداثة وتبنوها (Friedman, 1953). فمن أين

إذاً جاءت ما بعد الحدائة؟ هل دُرُست في المدارس؟ هـل شقَّت طريقها
 أنفسهم الذين تبنّوها؟ وإذا كانت تعاليم الأيديولوجية الرئيسة ليست اليست موجودية


 والأنثروبولوجيا، بل والاقتصاد بلاد برؤاه النافذة فيما يتعلق بالنماذج العقلية والأعراف (انظر على سبيل المئال: North, 1978; 1990; 1994; Pejovich, 2003;
(Wenzel, 2007a; 2007b; 2007c; 2008

ثانباً: سيكون من الخلط الخطير والمكر التحدث عن (الـل) تنوير؛ فبعيداً
 متناقضتين) للفكر التنويري: همـا المـدرسة الإسكتلندية وانـئر وحركات التنوير
 وهيوم وفيرغسون. . .إلخ) شددوا على التواضع، والعقل المعتمد على الـى




 (Boettke, 2000; Porter, 2001; Himmelfarb, 2004; Wenzel, 2007b) من الخلط بين خطي الفكر هذين، يجب أن أسلّم بحقيقة أنهما مختلطان ،

 (Ahmed, 2004)()، يخلطون بـن مدرستي التـنوير . والأكثر دهـــة أن غيدنز (Giddens, 1990: 172 ترتبطان ببعضهما بعضاً بصورة عارضة فحسب بل بل أيضاً بصورة أصيلة، مئلما




الأمر، ردّ فعل على معسكري أوشفيتز وغولاغ، ونمو الدولة على حسابِ الاستقلال الفردي، وتدمير البيئة عبر حقوق المالملكية المعرّفة تعريفاً سيئاً،
 شيء منطقي تماماً. وإذا عدنا إلى تواضع التنوير الإسكتلندي، الـنـي، القائم على

 العدمية والتحجر اللغوي التي تتصف بهما ما بعد الـيا الحدائة . والحقيقة، إنني أشـك في أن هذا هو ما يحاون، في الحقيقة، مفكرون كثيرون فعله، مـن دون الانجذاب إلى المفكرين الإسكتلنديين صراحة.

## خاتمة

توجد النمـاذج التي طرحناها ـ تحديث وعلمنة، ومـا بعـد حـدائة، وأصولية - والصراعات والأسئلة الدرتبطة بها، في جميع أديان العالم (انظر :


 والهندوس في الهند، أو بين اليهود والمسلمين في القدسِ، هناك الـاك ما يكفي



يمنعنا ضيق المساحة من تفنيد مفصل لجميع الأديان. وللاطلاع على (Lundin and Lundin, 1996; Woodhead : تيارات عامة في أديان العالم، انظر الانير (Wieseltier, 1990; Hertzberg, 1992; : [et al.], 2002) . Friedman, 1992; Lundin and Lundin, 1996; Haas, 1996; Woodhead [et al.], 2002; (Rudolph and : وحـول الـهــــوسـيـة، انظـر . Kunin, 2002; Armstrong, 2000) Rudolph, 1967; 1987; Nielsen, 1993; Lundin and Lundin, 1996; Smith, 2002; (Nielsen, 1993; Lundin and : وعن السيخ انظر . 2003; Woodhead [et al.], 2002) : Lundin, 1996; Shackle, 2002; Woodhead [et al.]; 2002) . (Nielsen, 1993; Cantwell and Kawanami, 2002)

الجدال ما زال بعيداً عن الحسم، بما أننا مـجرد راصدين للتأثيرات

المستمرة للتغيرات الجذرية في النماذج العقلية وتأثير اتها في الدين والتدين .



 بعض ملارس السوسيولوجيا الحدائية)، بل تعقب التيارات، ورسـم خريطة الـا للتجارب اليومية") . وخشية أن نقع ضحايا لذا لذكائنا ، ينبغي ألا نسعى لإيجاد الِاد كل الإجابات في دراستنا البحثية وفلسفاتنا الصريحة، الن بل أيضاً في الأفعال المراقبة، والمسُاركة، والمعتقدات الضمنية.

## المراجع

Abou el Fadl, Khaled (2004). Islam and the Challenge of Democracy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Abrahamian, Ervand (1992). "Khomeini: A Fundamentalist?" in: Lawrence Kaplan (ed.). Fundamentalism in Comparative Perspective. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, pp. 109-125.

Adams, Charles. (1983). "Mawdudi and the Islamic State." in: John Esposito (ed.). Voices of Resurgent Islam. New York; Oxford: Oxford University Press, pp. 99133.

Ahmed, Akbar (2004). Postmodernism and Islam: Predicament and Promise. New York: Routledge.

Ajami, Found (2004). "The Moor's Last Laugh." Wall Street Journal: 22 March.
Ammerman, Nancy (1994). "Telling Congregational Stories." Review of Religious Research: vol. 35, no. 4, June.

Armstrong, Karen (2000). The Battle for God. New York: Alfred A. Knopf.
Bauman, Zygmunt (1989). Modernity and the Holocaust. Cambridge, UK: Polity Press.
___ (1992). Intimations of Postmodernity. London; New York: Routledge. (1995). Life in Fragments. Oxford; Malden, MA: Blackwell.
(1997). Postmodernity and its Discontents. Cambridge, UK: Polity Press.
(1998). "Postmodern Religion." in: Paul Heelas (ed.). Religion, Modernity and Postmodernity. With the assistance of David Martin and Paul Morris. Oxford: Blackwell Publishers, pp. 58-78.

Bellah, Robert (1969). "Religious Evolution." in: Roland Robertson (ed.). The Sociology of Religion: Selected Readings. Baltimore: Penguin Books, pp. 262-292.
$\qquad$ [et al.]. (1985). Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life. Berkeley, CA: University of California Press.

Berger, Peter (1967). The Sacred Canopy. New York: Anchorage-Doubleday.
___ (1992). A Far Glory. New York: Anchor/Doubleday.
(ed.) (1999). The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.

Berry, Philippa (2004). "Postmodernism and Post-religion." in: Steven Connor (ed.). The Cambridge Companion to Postmodernism. Cambridge, MA: Cambridge University Press, pp. 168-181.

Bertens, Hans (1995). The Idea of the Postmodern: A History. London: Routledge. Bibby, Reginald (1987). Fragmented Gods. Toronto: Irwin.

Boettke, Peter J. (2000). "Which Enlightenment and Whose Liberalism?: Hayek's Research Program for Understanding the Liberal Society." in: Peter J. Boettke (ed.). The Legacy of F. A. Hayek. Aldershot: Edward Elgar, vol. I, pp. xi-iv.

Botvar, Pål K. (1996). "Belonging without Believing? The Norwegian Religious Profile Compared with the British One." in: Pål Repstad, (ed.). Religion and Modernity: Modes of Co-existence. Oslo: Scandinavian University Press, pp. 119-134.

Cantwell, Cathy and Hiroko Kawanami (2002). "Buddhism." in: Linda Woodhead, Christopher Partridge and Hiroko Kawanami (eds.) (2002). Religions in the Modern World. London; New York: Routledge, pp. 41-69.

Choueiri, Youssef (1990). Islamic Fundamentalism. Boston: Twayne Publishers.
Clarke, Peter B. (2006). New Religions in Global Perspective. New York: Routledge.
Cohen, Norman (ed.) (1990). The Fundamentalist Phenomenon: A View from Within, a Response from Without. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co.

Connor, Steven (ed.). (2004). The Cambridge Companion to Postmodernism. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Daly, Gabriel (1985). "Catholicism and Modernity." Journal of the American Academy of Religion: vol. 53, no. 4, pp. 773-796.

Dekmejian, Richard (1985). Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Derrida, Jacques (1998). "Faith and Knowledge: The Two Sources of "Religion" at the Limits of Reason Alone." in: Jacques Derrida and Gianni Vattimo (eds.). Religion. Stanford, CA: Stanford University Press, pp. 1-78.

Donegani, Jean-Marie (2007). «L'Église sera vaincue par le libeìralisme.» Le Monde: 20 January, < http://www.lemonde.fr > .

Foster, Hal (ed.) (1983). Postmodern Culture. London: Pluto.
Friedman, Milton (1953). "The Methodology of Positive Economics." in: Milton Friedman (ed.). Essays in Positive Economics. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 3-43.
(1992). "Jewish Zealots: Conservative versus Innovative." in: Lawrence Kaplan (ed.). Fundamentalism in Comparative Perspective. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, pp. 159-176.

Gellner, Ernest (1992). Postmodernism, Reason and Religion. London: Routledge.
Giddens, Anthony (1990). The Consequences of Modernity. Stanford, CA: Stanford University Press.
$\qquad$ (1991). Modernity and Self-Identity. Stanford, CA: Stanford University Press.

Greeley, Andrew (1989). Religious Change in America. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Haas, P. (1996). "Trends in Contemporary Jewish Literature." in: G. Edward Lundin and Anne H. Lundin (eds.). Contemporary Religious Ideas: Bibliographic Essays. Englewood, Col.: Libraries Unlimited, pp. 57-130.

Habermas, Jürgen (1983). "Modernity: An Incomplete Project." in: Hal Foster (ed.) (1983). The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture. Seattle: Bay Press, pp. 3-15.

Hampson, Norman (1991). The Enlightenment: An Evaluation of its Assumptions, Attitudes and Values. New York: Penguin.

Harvey, David (1989). The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Basil Blackwell.

Hassan, Riffat (1990). "The Burgeoning of Islamic Fundamentalism: Toward an Understanding of the Phenomenon." in: Norman Cohen (ed.) (1990). The Fundamentalist Phenomenon: A View from Within, a Response from Without. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., pp. 151-171.

Hayek, Friedrich A. (1967). Studies in Philosophy, Politics and Economics. Chicago, IL: University of Chicago Press.

[^0]___ (1979). The Counter-Revolution of Science: Studies in the Abuse of Reason. Indianapolis: Liberty Fund.

Heelas, Paul (ed.) (1998). Religion, Modernity and Postmodernity. with the assistance of David Martin and Paul Morris. Oxford: Blackwell Publishers.

Hefner, Robert (1998). "Secularization and Citizenship in Muslim Indonesia." in: Paul Heelas (ed.). Religion, Modernity and Postmodernity. With the assistance of David Martin and Paul Morris. Oxford: Blackwell Publishers, pp. 147-168.

Hertzberg, Arthur (1992). "Jewish Fundamentalism." in: Lawrence Kaplan (ed.). Fundamentalism in Comparative Perspective. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, pp. 152-158.

Himmelfarb, Gertrude (2004). The Road to Modernity: The British, French and American Enlightenments. New York: Knopf.

Hunter, James D. (1990). "Fundamentalism in its Global Contours." in: Norman Cohen (ed.) (1990). The Fundamentalist Phenomenon: A View from Within, a Response from Without. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., pp. 56-72.

Huyssens, Andreas (1984). "Mapping the Post-Modern." New German Critique: vol. 33, pp. 5-52.

Iannaccone, Laurence (1998). "Introduction to the Economics of Religion." Journal of Economic Literature: vol. 36, no. 3, September, pp. 1465-1496.

Islam, Aminul and Gordon Welty (1996). "The Religion of Islam." in: G. Edward Lundin and Anne H. Lundin (eds.). Contemporary Religious Ideas: Bibliographic Essays. Englewood, Col.: Libraries Unlimited, pp. 181-168.

John Paul II (1998). Fides et Ratio: Encyclical Letter of the Supreme Pontiff John Paul II to the Bishops of the Catholic Church on the Relationship between Faith and Reason. Vatican: Libreria Editrice Vaticana.

Johnson, Paul (1986). "The Almost Chosen People: Why America is Different." in: Richard John Neuhaus (ed.). Unsecular America. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. in cooperation with The Rockford Institute Center on Religion \& Society.

Kaplan, Lawrence (ed.) (1992). Fundamentalism in Comparative Perspective. Amherst, MA: University of Massachusetts Press.

Kermode, Frank (1968). "Modernisms." in: Frank Kermode (ed.). Continuities. London: Routledge and Kegan Paul, pp. 1-27.

Kunin, Seth (2002). "Judaism." in: Linda Woodhead, Christopher Partridge and Hiroko Kawanami (eds.) (2002). Religions in the Modern World. London; New York: Routledge, pp. 128-152.

Kurtz, Lester R. (1986). The Politics of Heresy. Berkeley, CA: University of California Press.

Langley, Charles (1999). "A Spiritual Land with Little Time for Church." Daily Telegraph: 17 December, p. 31.

Lawrence, Bruce (1998). "From Fundamentalism to Fundamentalisms: A Religious Ideology in Multiple Forms." in: Paul Heelas (ed.). Religion, Modernity and Postmodernity. With the assistance of David Martin and Paul Morris. Oxford: Blackwell Publishers, pp. 88-101.

Lemieux, Raymond (1996). "La Religion au Canada: Synthèse et Problématiques." Social Compass: vol. 43, no. 1, pp. 135-158.

Lewis, Bernard (1988). The Political Language of Islam. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Lundin, G. Edward and Anne H. Lundin (eds.) (1996). Contemporary Religious Ideas: Bibliographic Essays. Englewood, Col.: Libraries Unlimited.

Lyon, David (2000). Jesus in Disneyland: Religion in Postmodern Times. Cambridge, UK: Polity Press in association with Blackwell Publishers Ltd.

Lyotard, Jean-François (1981). The Postmodern Condition. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Marsden, George (1990). "Defining American Fundamentalism." in: Norman Cohen (ed.) (1990). The Fundamentalist Phenomenon: A View from Within, a Response from Without. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., pp. 2237.

Martin, Bernice (1998). "From Pre-to Postmodernity in Latin America: The Case of Pentecostalism." in: Paul Heelas (ed.). Religion, Modernity and Postmodernity. With the assistance of David Martin and Paul Morris. Oxford: Blackwell Publishers, pp. 102-146.
$\qquad$ (1996). "Religion, Secularization, and Post-Modernity: Lessons from the Latin American Case." in: Pål Repstad (ed.). Religion and Modernity: Modes of Co-existence. Oslo: Scandinavian University Press, pp. 35-43.

Marty, Martin E. and R. Scott Appleby (eds.) (1991). Fundamentalisms Observed. Chicago: University of Chicago Press.
and $\qquad$ (eds.) (1993a). Fundamentalisms and Society. Chicago, IL: University of Chicago Press.
and $\qquad$ (eds.) (1993b). Fundamentalisms and the State. Chicago, IL: University of Chicago Press.
$\qquad$ and $\qquad$ (eds.) (1994). Accounting for Fundamentalisms. Chicago, IL: University of Chicago Press.
$\qquad$ and $\qquad$ (eds.) (1995). Fundamentalisms Comprehended. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Mawdudi, Sayyid Abul Ala (1976). Jihad in Islam. Lahore: Islamic Publications, Ltd.
$\qquad$ (1979). Islamic Way of Life. Lahore: Islamic Foundation.

Nasr, Seyyed Hossein (1984). "Present Tendencies, Future Trends." in: Marjorie Kelly (ed.). Islam: The Religious and Political Life of a World Community. New York: Praeger, pp. 275-292.

Natoli, Joseph (1997). A Primer to Postmodernity. Oxford: Blackwell Publishers.
Neuhaus, Richard John (1986). "From Providence to Privacy: Religion and the Redefinition of America." in: Richard John Neuhaus (ed.). Unsecular America. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. in cooperation with The Rockford Institute Center on Religion \& Society, pp. 52-66.

Nielsen, Niels C. (1993). Fundamentalism, Mythos and World Religion. Albany, NY: SUNY Press.

Nolen, Stephanie (1999). "Give them Jesus, but Hold the Theology." Globe and Mail: January, A1, A6.

North, Douglass C. (1978). "Structure and Performance: The Task of Economic History." Journal of Economic Literature: vol. 16, no. 3, September, pp. 963-978.
(1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
(1994). "Economic Performance through Time." American Economic Review: vol. 84, no. 3, June, pp. 359-368.

Owen, Gerald (2003). "Habermas + Derrida: Modernism as a Beneficiary of War in Iraq." National Post: 2 August.

Pejovich, Svetozar (2003). "Understanding the Transaction Costs of Transition: It's the Culture, Stupid." Forum Series on the Role of Institutions in Promoting Economic Growth, Directed by the Mercatus Center at George Mason University and the IRIS Center, Washington, DC, 4 April.

Pelikan, Jaroslav (1990). "Fundamentalism and/or Orthodoxy? Toward an Understanding of the Fundamentalist Phenomenon." in: Norman Cohen (ed.) (1990). The Fundamentalist Phenomenon: A View from Within, a Response from Without. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., pp. 3-21.

Petroni, Angelo (2003). "A Constitution for the European Union?." Lecture given at the XXVIth Summer University of the New Economy, Aix-en-Provence, 2 September.
$\qquad$ (2004). "Perspectives for Freedom of Choice in Bioethics and Health Care in Europe." Paper prepared for Liberty Fund, January.

Pinnock, Clark (1990). "Defining American Fundamentalism: A Response." in: Norman Cohen (ed.) (1990). The Fundamentalist Phenomenon: A View from Within, a Response from Without. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., pp. 38-55.

Pippin, Robert (1999). Modernism as a Philosophical Problem: On the Dissatisfactions of European High Culture. Oxford: Blackwell Publishers.

Porter, Roy (2001). The Enlightenment: Studies in European History. New York: Palgrave Macmillan.

Repstad, Pål (1996a). "Introduction: A Paradigm Shift in the Sociology of Religion?." in: Pål Repstad (ed.). Religion and Modernity: Modes of Co-existence. Oslo: Scandinavian University Press.
(ed.) (1996b). Religion and Modernity: Modes of Co-existence. Oslo: Scandinavian University Press, pp. 1-10.

Roberts, Richards H. (ed.) (1995). Religion in Sociological Perspective. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
(1998). "The Construals of "Europe": Religion, Theology and the Problematics of Modernity." in: Paul Heelas (ed.). Religion, Modernity and Postmodernity. With the assistance of David Martin and Paul Morris. Oxford: Blackwell Publishers, pp. 186-217.

Roof, Wade C. (1993). A Generation of Seekers: The Spiritual Journeys of the Baby Boom Generation. New York: HarperCollins.
and Olaf Aagedal (1996). "The Same Generation, the Same Religion? The Religiosity of the Norwegian and American Baby-Boomers." in: Pal Repstad (ed.). Religion and Modernity: Modes of Co-existence. Oslo: Scandinavian University Press, pp. 135-158.
and William McKinney (1987). American Mainline Religion: Its Changing Shape and Future. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Rudolph, Lloyd and Susanne Hoeber Rudolph (1967). The Modernity of Tradition. Chicago, IL: University of Chicago Press.
and $\qquad$ (1987). In Pursuit of Lakshmi: The Political Economy of the Indian State. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Shackle, Christopher (2002). "Sikhism." in: Linda Woodhead, Christopher Partridge and Hiroko Kawanami (eds.) (2002). Religions in the Modern World. London; New York: Routledge, pp. 70-85.

Sim, Stuart (ed.) (2001). The Routledge Companion to Postmodernism. London; New York: Routledge.

Sivan, Emanuel (1992). "The Islamic Resurgence: Civil Society Strikes Back." in: Lawrence Kaplan (ed.). Fundamentalism in Comparative Perspective. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, pp. 96-108.

Smart, Ninian (1998). "Tradition, Retrospective Perception, Nationalism and Modernism." in: Paul Heelas (ed.). Religion, Modernity and Postmodernity. With the assistance of David Martin and Paul Morris. Oxford: Blackwell Publishers, pp. 79-87.

Smith, David (2002). "Hinduism." in: Linda Woodhead, Christopher Partridge and Hiroko Kawanami (eds.) (2002). Religions in the Modern World. London; New York: Routledge, pp. 15-40.
$\qquad$ (2003). Hinduism and Modernity. Oxford: Blackwell Publishing.

Stark, Rodney and William S. Bainbridge (1985). The Future of Religion: Secularization, Revival, and Cult Formation. Berkeley, CA: University of California Press.

Taylor, Charles (1991). The Malaise of Modernity. Toronto: Anasi.
Tibi, Bassam (1988). The Crisis of Modern Islam: A Preindustrial Culture in the Scientific Technological Age. Salt Lake City: University of Utah Press.

Waines, David (2002). "Islam." in: Linda Woodhead, Christopher Partridge and Hiroko Kawanami (eds.) (2002). Religions in the Modern World. London; New York: Routledge, pp. 182-203.

Weigel, George (2005). The Cube and the Cathedral: Europe, America and Politics without God. New York: Basic Books.

Wenzel, Nikolai (2007a). "Beyond Parchment, Beyond Formal Rules: Constitutional Culture and Constitutional Political Economy." Ama-Gi, Journal of the Hayeh Society of the London School of Economics: vol. 8, no. 1.
___ (2007b). "Which Enlightenment, Which Modernity? Humble Scots and Hubristic Continentals." Hilsdale College, Working Paper.
(2007c). "Ideology and Institutional Change: The EU Constitution as Reflection of Europe's Emergent Postmodern Ideology." Romanian Economic and Business Review: vol. 2, no. 3.
$\qquad$ (2008). "Postmodernism and its Discontents: Whither Constitutionalism after God and Reason?." New Perspectives on Political Economy: January.

Wieseltier, Leon (1990). "The Jewish Face of Fundamentalism." in: Norman Cohen (ed.) (1990). The Fundamentalist Phenomenon: A View from Within, a Response from Without. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., pp. 192-196.

Woodhead, Linda, Christopher Partridge, Hiroko Kawanami (eds.). (2002). Religions in the Modern World. London; New York: Routledge.

Wuthnow, Robert (1991). The Struggle for America's Soul. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co.
$\qquad$ (1998). After Heaven: Spirituality in America since the 1950s. Berkeley, CA: University of California Press.

Yack, Bernard (1986). The Longing for Total Revolution: Philosophical Sources of Social Discontent from Rousseau to Marx and Nietzsche. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Zuckert, Catherine H. (1996). Postmodern Platos. Chicago, IL: University of Chicago Press.
قر اءات مقترحة

Berger, Peter (ed.) (1999). The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.

Gellner, Ernest (1992). Postmodernism, Reason and Religion. London: Routledge.
Harvey, David (1989). The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Basil Blackwell.

Hayek, Friedrich A. (1979). The Counter-Revolution of Science: Studies in the Abuse of Reason. Indianapolis: Liberty Fund.

Heelas, Paul (ed.) (1998). Religion, Modernity and Postmodernity. With the assistance of David Martin and Paul Morris. Oxford: Blackwell Publishers.

Natoli, Joseph (1997). A Primer to Postmodernity. Oxford: Blackwell Publishers.
Pippin, Robert (1999). Modernism as a Philosophical Problem: On the Dissatisfactions of European High Culture. Oxford: Blackwell Publishers.

Repstad, Pål (1996) (ed.). Religion and Modernity: Modes of Co-existence. Oslo: Scandinavian University Press.
(الفصل) (لمانشر
الديـنُ والسُّلطة
ميرتن بي. تير بورغ

مقدّمة
ينصبّ بحيُي في هذه المقالة على أعمال السلطة الدينية. كيف يمكن
 مسائل لا يمكن إنبات وجودها (أو في الواقع تكذيبها) بالوسائل العلمية؟

 ويجب أن نميّز تمييزاً واضحاً بين السلطة الدينية من ناحية أِية، وسلطة رجال الدين والمؤسّسات الدينية من ناحية أخرى . بمـجرّد تحقيق درجيّ درجة معينة من
 ذلك بمثال أكثر إثارة للفضول عن السلطة الدينية المعروفة بوصفها العزل المجتمعي للطوائف السياسية (pillarization) في هولندا في النصف الأول من القرن العُّرين، وصلتها بالأوضاع في العالم اليوم.

مسألةُ تعريف



 الأمر في أن السلطة والدين سريعا التداعي بما يستعصي تحليلهمها فقط، بل بل إنه من المستحيل أيضاً تعرينهما . هما حاضران دائماً، بطريقة أو بأخرى،

مندمجان في كلّ شيء يكون عليه الإنسان أو يفعله. وهما في الأغلب منيعان
 هما في حاجة إلى تعريفهما طوال الوقت، بحسب المّا الموقف، ولا ولا يوجد من تَمّ تعريف واحد يحقّق رضى فعلياً . وإذا كان علينا تعريف الدين الون أو السلطة،
 يمدّنا بمفاهيم تساعدنا على فهم الحياة الإنسانية.

يقدم الدين حلاُ للحالة الإنسانية فهو يساعد البـّمر على التأقلم مع




 يكون اعتقاداًٌ دينياً في طبيعته، مثلما يمكن للحر كات الدئ الدينية الناشئة من أجل


 للديناميات نفسها في علاقته بالسلطة مثلما هو الدين بالمعنى الأكثئر تقليدية.

عندما أتحدث عن الدين، فإنني أشير إلى الــلطات ألـوار أو المعاني أو الحقائق التي تتجاوز ما يُظن عادة أنه إنساني. وبهذه المقاربة الوني الواسعة أتجنّب


 يُظن عادة أنه إنساني" يعدّ التعريف جوهرياً (أكثير منه صورياً أو وظيفياً)، وبمجال واسع
(السلطة) صفة متأصلة في العلاقات الإنسانية، وهي على الأقل تحلدّد
 شيء مرغوب ومخخيف وخطير . وقد يقول المرء إنّ هذا وحده يعطي السلطة شيئاً من القداسة.

في هذه المقالة، لن أميّز بين السلطة والسلطة الاجتماعبة. ومن الآن
 إذ إن السلطة الاجتماعبة هي فرصة إجبار الناس على القـلـيام بالأثثباء" (1)




 هي الحالة.
يأتي مفهومي مجرّداً أيضاً من نطاق السلطة؛ الذئي له في رأي أي دور يمارسه في علاقات المواجهة المباشرة، على مستى مستوى عالمي، وأي مـي



 فالأولِى هي سلطة: الموني

 دينية في صفتِها؛ إذ يمكن لسلطة الموظفين الدينيّ الـينين أو المؤسسات أن تنبئق
 كانت قائمة بقدر كبير على احتكارها فن الكتابة وكذلك على الكى احتكار الكارها تقديم
 (Richelieu


وليست نقطة التركيز في هذه المقالة سلطة الدين بل هي السلطة الدينية،
(1) استـخدامي لمـصطلح "فرصة" (chance) هنا بدلاً من "قدرة") (capacity) يرجع إلى اعتماد
 أيضاً على ديناميات العملية نفسها (Yeber, 1980: 28 (Y) الا (Y) تظلّ الرؤية العامة الجيدة حول المشكلات المرتبطة بالسلطة هي رؤية كلغ (Clegg, 1989) (Y)

في إشارة إلى مصدر السلطة، فهي (سلطة من كذاه) لا (سلطة كذا). ويمكنتي هنا تعريف (السلطة الدينية) بوصفها : فرصة إجبار النـار الناس على النى القيام بأشياء، بالرجوع إلى (حقائقَ) أو معانٍ تتجاوز ما يُظن عادة أنه إنساني. وسيكفينا هذا التعريف لغرض هذه المقالة.

## السلطة والمقايضة والقدرات والرغبات

لفهم ممارسة السلطة من المفيد رؤيتها كنوع من المقايضة. فمن هذا









 واحدة، تفقد هذه السلطة مع خفوت حبه زاهد هي مئال جيد على ما أعنيه؛ فبالنرفّع عن رغباته المادية، يتمگّن



 الـمجالات المادية والاقتصادية والـــهوانية، فما هي المصـادر الدينـية

للسلطة؟

## وظيفةُ الدين في بقاء الجنس البشري

ينبع الدين من قدرة البشُر على التعالي (transcendence)، وأنا لا أفهـم (التعالي" هنا كسمة إلهية أو خاصية من خصائص إله ما أو مكانة إلهية بل

أفهمه بوصفه قدرة بشُرية(「)؛ فالقدرة على التعالي هي تخيّل النظر إلى ما


 على تخيُّل أماكن أو طرائق يواصلون بها العيش بعد الموت.

تتصف القدرة البشرية بممزايا وعيوب؛ إحدى المـزايا هي أن البشُر


 الحية في البقاء؛ إذ يساعد البشر على محاربة التهديدات التي ئلـي


 والآن يحقّق إمكانية التخطيط للمستقبل ومن تَم، زيادة فرصة البقاء.

غير أنّ لِحافِّ الإنسان على تجاوز ما هو كائن هنا والآن عيوباً بارزة أيضاً؛ إذ يمكن أن يصير البشُ على وعي

 "الواقع" الثقافي الذي يعيشون فيه هو واقع غامض، وألون وأن (الواقع" وپالحقيقة")
 يصيب بالشلل، مطيحاً بمزايا هذه القدرة على التجاوز والتعالي اليـي وفي وفي النهاية

 أي شيء يمكن أن يحررهم من هذا الظرف المصيب بالشّل .
(ץ) يأتي هذا المنظور الأنثروبولوجي عن التعالي برالهام من لكمان (Luckmann, 1967)، على الرغم من عدم مطابقته لما أورده .
 الأمان الأنطولوجي (Giddens, 1984:50)، ويـئير إلى الأثر الفلسفي لما نتحدث عنه : ما يأتي على المحكّ هنا هو الإمسـاك بالواقع

من حسن الحظ، أن القدرة على التعالي التي هي مصدر هذا القلق




 متجاوز هشـاشة البشر يمكن أن يؤدي هذه الوظيفة.
 فهو يكمن في التناوب بين وعي بالمحدوودية والضعف من من ناحية، ومن نا واحية النية



 حولهم ستصمد وتدوم.
ووقتما وأينما يصبح الأمان الأنطولوجي مححلّ زعزعة، إنـا أو يُظهر عيوباً


 الوجودي أو جزء جوهري من حياتهم•
 الإنسانية. فهناك حاجة إلى مرساة نلقيها في اليمّ كي تستقر السفينة، وتصمد أمام العاصفة. وثمة حاجة أساسية إلى (واقع" يفوق البشُر ، وضمان المّان مطلق


 لقدرة البسُرية على التعالي. ومن هذا المنظور، تعدّ المعاني الدينية التي
(0) قارن برغر ولكمان (Berger and Luckmann, 1967: 104 and 147) . يقدّمان استراتيتجيات قليلة فقط يمكن إلحاقها والتغير على أساسها

تستطيع ضمان أمان أنطولوجي صامد ونابت أساسبةً لاستمرار وجود الجنس
البشري

السلطة الرمزية والدينية
بغية الوصول إلى فهم أفضل لسلطة دينية ما، من المهم أن نبحث في في


الأنطولوجي فهو يمتلك سلطة رمزية(7).


 ويمكن لكل شخصص إلى حد ما أن يعطي الآخرين أو يمسك عنهم مالما ما يرغبون






لمنحه.
يتميّز هذا النوع من تبادل الضمـانات بشـدة التعقيدل، ولا سيّما في
 ينجذب الناس إلى نصوص قديمة أو شذرات من في فيلم منسيّي، بل كذلك إلى توقعات للمستقبل . وأي شخص يضلّ طريقه ويفشّل في الحفاظ علـ على شـلى شـعوره بالأمان الأنطولوجي يمكن أن يستدعي خبيراً : بداية من رجال الديل الدين وصولاً إلى ملربي التنمية البشرية.
وهنا يدخل البعد الديني؛ إذ إن أي شخص غير قادر على حلّ المشكلة
 الرغبة في أمان مطلق إنما تخلق الفرصة لسلطة دينية ومجال لها . وعنديا
(7) يُستـمد مصطلح "النسلطة الرمزية" (Symbolic Power) ـ ولِيـس تعريفه - من بورديو
(Bourdieu, 1991)

يـخفق عـامة النـاس من المششاركين في التفاعل في الـحفاظ على أمـان



 مثلما هو الحال في فضاءات السلطة الأخرى.


 ضغط، ويصير التعزيز الديني موضع ترحيب بل مكملالُ لا غنى عنه لوسائل

 جيداً قبل ظهور الإرهاصات الأولى للأزمة.

التمكينُ الديني
كيف إذاً تضـمـن حقـائق التـدرة الإنسـانية الـخارقة والـمـعـاني الأمـان الأنطولوجي؟ يتخيّل الناس أنّ شيئاً ما أو شخصاً ما يفوق حدورد البسُر ، وأجسادهم وعقولهمّ، يمكنه ضمان



 الشُكوك خلفه ووطد رؤيته العالمية ووجد طاقة جـديدة في مفهومه عن الألوهية .
أناس آخرون لديهم تجارب شبيهة، على الرغم من تعبيرهم عنها بطريقة
 متغيّر أكثر ذاتية، علماني : (اسيء ما بداخلي أنير أخبرني أنه كان صحيحاً)".
(V) السلطة الدينبة، على حدّ تعريفها هنا، هي تصنيف فرعي من السلطة الرمزية.

وهذه واحدة من وظائف الصلاة: إثارة الأمان الأنطولوجي عبر اتصال مفترض مع واقع خارق للقدرة البشرية، وتمكين المؤمن من الاستمرار في حياته/ ها. فالصلاة تمكين، بقدر ما تعطيه للناس من طمأنئنينة يحتاجون إنيا إليها
 تمكيناً ذاتياً، سلطة يمارسها الناس على أنفسهم.

تتحوّل هذه السلطة إلى سلطة اجتماعية بمـجرد انخران انـراط أنناس آخرين : شهود عيان يؤكّدون وجود كيان أو مبدأ خارق لقدرة البشر . ولأنّ الناس



 المسيحي التقليدي. وقد سهّلت قوة هذه التقاليد على هذا الإله الإفلات منـ من الشُكّ الراديكالي عند فيلسوفنا .

ومن ثَمّ، فإنّ ما يبدو خبرة منفردة هي في الحقيقة فعل اجتماعي؛ إلـي يعتمد التمكين الذاتي الديني على تفاعلات وقعت في الماضي، من الـين معاني

 ويعززون رؤيتهم العالمية وأمانهم الأنطولوجي الميا ديكارت؛ ففي استعادة الأمان الأنطولوجي، يفيد الناس كثيراً من الطريقة
 والقواعد، حتى عندما يتصرفون بخصوصية فائفة.

ما يفعل ديكارت والمؤمنون المصلون هو استخدام رأسمالهـمـ الديني
 سلطة دينية ذات طابع مؤسسي بقدر ما يشبع رغبة الفرد في أمانه الأنطولوجي وحاجته إليه. ويمكن القول إن الرؤية العالمية من الممكن أن تثبت نفسها من خلال الفرد.

## حاملو السلطة الدينية

حتى على الرغم من أن التمكين الذاتي اجتماعي في طبيعته، فإن هذه
 نشاطاً خاصًا، ولا يشعر إلا قليل من الرهبان بأنها مشبعة تماماً لحا جاتها
 للذات والني هو اجتماعي بطبيعته بشكل واضح ـ ـلذلك شُرُّع في الطقوس

 (210f، تجتمع فيها المشاعر والفكر للنهوض برؤية الفرد العالمية إلى ما وراء

 فردي أو جماعي، في مواقف أخرى، ولكـن الأمر لا لا يتوقف عند ذلك أك

 على إعادة إبثات حقيقة الملاذ الإلهي أو رؤيتهم العالمية. ولألأن النا بعضهم على بعض في تحقيق رغبتهم في إيجاد ملاذ وحاجاتهم إلى طقوس جماعية، يمكن القول إنهم يستخدمون السين السلطة الدينية على بعضهم بعضاً ؛ فالتمكين الديني الجماعي يستتبع سلطة دينية متبادلة . وهذا التمكين الـين الذاتي التي الجماعي يمكن أن يؤدي إلى طمأنينة ويمنح ثقة بالنفس وأحياناً أكثر من هذا وذلك.

غير أن التعزيز الجماعي للأمان الأنطولوجي له عقباته، فالذاكرة ليست دقيقة تماماً؛ ؛ والعيش معاً دائماً ما يكون شييئاً غامضاً؛ ؛ إذ يمكن للآخرين أن أن
 قد يسعون لاستخدام السلطة الدينية التي يتمتعون بها على العـلى الآخرين في اتباع بعض الأجندات أو تنظيم طتس جماعي أو إعادة إثبات الذاكرة الدين الدينية مقابل
 في صراع القوة الذي يشكّل المجتمع البشري .

تظهر الحاجة أخيراً عند أصحاب السلطة الدينية، إلى فرض قرارات

فيما يتعلق بالصراع الديني أو المعضلات الدينية. والتفضيل عموماً، عادة ما
 الشخصصية، (ب) أقرب من أي أحد آخر من الإلوهية التي لا يأتيها الباطل .


 يقدّمون معضلاتهم وشكوكهم أمام السلطة الدينية هو إسناد سلطتهم الدينية إلى شخص آخر، على أمل الحصول على مكسب أكبر . وفي سعيهم لضمان

 هنا إلى شخص ما يرى أنه يمتلك سلطة دينية كافية كي يكون قادرأ على تحقيق رغبتهم في وجود ضمانة

هذا في رأيي هو مصدر سلطة المتخصصين في الدين، وقد أسمّيهـم






تخضع المسائل الدينية لمثل هذا الـُخْص وينظر إلى إجابته عن تلك
 وهناك عدة وسائل يستطيع من خلالها أن يحقق بسطالًا أكبر لسلطته - على
 نصوص (مقدسة) معينة بأنها موثوقة بصورة مطلقة، وبألنا الـنا الكلام أو التقليد
 المرتبط بهذه النصوص، على حساب المتخصصين الآلخرين. المّا ويتضح على الرغم من ذلك أن مثّل هذه النصوص المقدسة القاطعة تحتاج إلى إعادة

تفسير متواصل . ومن تُم، يُّكّل ما ينتج من ذلك من انعدام يقين مسارات
 ومثلما يمثل تأسيس قانونِ ما استحواذاً على السلطة، يمكنه كذلك الـلك أن يضع حدآ لمزيد من التفسيرات التي تقصد تدعيم السلطة.


 الدين ذي الطابع المؤسسي إلى هؤلاء المتخصصين في الدين الدين . فرجل الديل الدين



 منافس ويُنحّى جانباً بدعم من المؤمنين .

## موجز انتقالي

يفسّر النموذج الذي استخدمته حتى الآن سبب احتياج الناس إلى





 الأنطولوجي بوسائل أخرى، ولكنها في النهاية يتضح أنها غير كافية في حد ذاتها

يسعى النموذج الملخص سابقاً لتوضيح سبب قوة السلطة الدينية على هذا النحو؛ إذ يحاول استجلاء سبب استعداد الناد الناس للتضحية بأنفسهم من
 بل التناعة بالنصر النهائي الني لا سبيل إلى الشـك فيه لرؤيتهم العالمية

سعى النموذج أيضاً لتوضيح دوافع وأسباب الخضوع لرجال الدين؛ ؛ إذ




 للألوهية، التي توفر الشُرعية النهائية للرؤية العالمية، ومز ثَم، تكون ضانـانـا للأمان الأنطولوجي

## السلطة الدينية: تأثيرها في الثقافة

لا يمكن المبالغة في أهمية السلطة الدينية فيما يتعلق بتطور ثقافة معينة؛
 الثقافة، وأهميتها الثقافية (Kulturbedeutung)، وباستخدام مصطلح الـنحر فيبر، إنها
 السلطة الدينية فيما يتعلق بالثقافة والمجتمع ويفنّدهما . والمئال الأشهر في هذا هو الجدال الذي دار حول كتاب فيبر الأخلاق البروتستـانتـية وروح الر أسمالبـة (Die protestantische Ethik und die Geist des Kapitalismus)؛ ؛ إذ يرى فيبر بإيجاز أن هناك تجاذباً اختيارياً (Wahlverwandtschaft)، بين الأخلاق
 أخرى، والمفترض أن تكون الاثتتان داعمْتين بعضهما بعضاً(.1)

في ضوء النموذج الذي طوّرناه في هذه المقالة، يمكن قول المزيد حول هذا التجاذب بين الدين والعقلية. فهي ليست مجرد حالة من التعزيز المتبادل
(9) هكذا ينغي تفسير دليل يورغنــماير (1) (Juergensmeyer, 2001) (1•) حول لمخة موجزة عن المناقثة التي لا تنتي عن أطروحة فيبر، انظر : Hamilton, 1995: 165f; Poggi, 1983.

بين الدين والممارسة الاقتصادية؛ إذ قامت البروتستانتية بأكثر من تعزيز الرؤية

 أو الاستثمار بالفائدة، أمر إله البروتستانتية بهـ وانـئ وكان من سبل تحقيق سلام داخلي أن يتصرف المؤمنون البروتستانت وفقاً لمتطلبات تحات الحقيق الحد الحد الأقصى
 بالربا . في كلتا الحالتين نال المؤمنون سلطة على أنفسهم عبر مؤسساتهم الدينية.

توجد مناقشة ثانية فيما يتعلق بالأهمية الثئقافية للسلطة الدينية ولكن ألقل تركيزاً : وهي عن أصول الأسرة النواة(1")، فسلطة رجال الدئل الدين على الأسرة

 أكثر العلاقات اضطراباً وخطورةً كانت قد أع أعطيت قداسة إلها
 يوضع في مؤسسة أقوى بواسطة الرجوع إلى سلطة أعلى

 الأنطولوجي مصيرية. وعندما تتوافر مصـادر أخرى للأمان الألنطولو الألوجي




 فرض أخلاقيات جنسية معينة وأخلاقيات خاصة بالعلاقة الزوجية.
 مفروضة ومتحكماً بها عن طريق ممثلملي الها على الأرض . وهنا كان النا الناس
(1) (1 النقرتان التاليتان ترتكزان على:

Flandrin, 1984; foucault, 1979.

والمؤمنون مرة أخرى يمارسون سلطة على أنفسهم عبر الكهانة أو رجال
 متزامنة مع وصول وسائل منع الحمل، أدى بالناس إلى سحب سلطة السلوك الجنسي من رجال الدين وجعلها في أيديهم هم.

## السلطة الدينية: الكوكبة والقابلية للتحول

قدّمنا فيما سبق من هذه المقالة عرضاً لما تتألفَ منه السلطة الدينية في في



 والسلطة الدينية في صورتها الخالصة نادرة، وهي ترتبط دائماً بصور أخرى من السلطة.

وقد كنت قد جادلتُ بأن السلطة الدينية موجودة والفضل في ذلك يرجع


 السلطة من مصادر أخرى، تظهر في مجموعات معقِّدة وهي متشابكة مع السلطة الاجتماعية والجنسبة والسياسية وغيرها

وهذا الظهور لأنواع مختلفة من السلطة في مجموعات السلطة يفترض





 التمييز بين السلطة الدينية وسلطة الدين (1") . ويمـكن أن تحظى كبار


الشخصيات الدينية بسلطة تنبئق عن جميع أنواع المصادر . ولكنّ أشخاصاً




 المختلفة من السلطة هو تحوّل دائم ومستمر .

الصورة الأكثر بروزاً من صور السلطة التي ترتبط بها السلطة الدينية هي
 بطريقة أو بأخرى بالنخب المجتي المتمعية الموجودة . أو مجلديداً، يصبح هؤلاء
 المجموعات أن تؤدي إلى ظهور حكم ئيوقراطي (يقبض فيه رجال الدين الدين على السلطة السياسية) أو قيصرية بابوية (يقبض فيها الليـياسيون على السلطة

تبيّن الديانة المسيحبة، ولا سيما في شكلها الغربي المختلف، مجار اللاًا
 من مختلف التيارات في الديانة المسيحية كانوا دائماً ماهرين في لعبة قابلية السلطة للتبديل .

## أنظمة الحكم الدينية والتحديث

عندما يؤدي الدين دوراً مهيمناً في مجموعات السلطة، يمكننا التحدث عن أنظمة حكم دينية(「"). وهي أنظمة تعطينا رؤية أخرى فيما يتعلق بتوظيف
= (اعقائد المجتمع" و"المجتمعات الدينية) (Casanova, 1994: 45) . في البداية، تحولت الـلطلطة الدينية إلى سلطة اجتماعية. ويعّ هنا التمييز موازياً لتميز بين البابوية القيصرية من ناحية وسلطة رجال الدين من ناهية أخرى .
(IT) في علم الاجتماع الهولندي، استخدم المصطلح بدابة مع م. باكـ (M. Bax)، الذي عرّفه كالآتي: نظام الحكم الديني يمكن وصفه باعتباره مجموعة علاتات تابعة ريم ريمية ومؤســية نوعأ ما ما ومسرّزء بواسطة عملية نكرية روج لها متخصصون دينيون.

السلطة الدينية؛ فالعزل المجتمعي للطوائف السياسية في هولندا القرن التاسع عشر والعشُرين يمكن أن يكون خير مثال على ذلك.
 بالصراع. فتاريخ ما سيصبح لاحقاً هولندا كان مان معروفاً كتاريخ دينا ديني، على


 تضاهيها ثروة في ذلك الوقت، محولين هولندا إلى أرض الميعاد الجديدة.

 بالدين، ودامت هذه المكانة الخاصة للدين في هولندا حتى القرن العـئ العشرين .
 البروتستانت، كانت هولندا بلد الكهنة.









 فعل تجاه ما يسمى اللاهوت الحديث النـير الذي حاول الجمع بين قيم عصر التنوير والدين

 الأعمق لهذا النجاح؛ إذ أصبح تدريجياً على بيّنة من أن أنصاره لم يكونوا

معارضين للتحديث على حالته تلك، بل كانوا على استعداد لاقتناص الفرصة


 وسلام. وكانت إجابة كاوبر : التحديث ولكن في حدود الإيمان الآمنة.

وكان على أساس هذا الفهم لأهمية السياف المضمون دينياً لعملية
 المؤثرين في تاريخ الأمة قاطبة. وكاني ملائمة في إطار إيمان كالفيني قوي. وكان



 المستويات كافة، وبعضوية بروتستانتية أيضاً

وسار الكاثوليك على خطى الجماعة البروتستانتية الأورثوذكسية، وحتى

 تطور النسق المعروف بالعزل المجتمعي للطوائف السياسية (ألميا (ألمئ (pillarization).
 رأسية. ولم تكن البنية السائدة هي بنية طبقة، بل بنية (طوائفـ") وكانـت (الطائفة) عبارة عن تجمع من المنظمات، تعرف في إطار رؤية عالمية أو دين معين. وقد شملت عادة أشخاص من تلك الرؤية العالمية، من الـون أسفل إلى الـى أعلى. فانضّم العمال الكاثوليك إلى طائفة من الرواد الكاثوليك، وانيك وانفصلوا
 الاختلاط داخلها. وكل وكل نوع من التنظيم، من المدرسة إلى مؤسسة الإذاعة،


 الأشخاص من نسقهم الاعتقادي، أيأ كان مجال حياتهم؛ إذ دعم التنظيم

الاجتـماعي ترسيخِ الـرؤيـة الـعالمـية، ومـع تحـديـت البلـد، صـار الأمـان الأنطولوجي مضموناً .

هذه بإيجاز عملية العزل المجتمعي للطوائف السياسية. وقدّر لها أن تمرّ
 وعزّزته، وهو ما وفّره كذلك عند الضروروة شُيطنة جماعات الـات أخرى
 ولكن على مستوى القمة، تعاونت الطوائف، ووصلت إلى الـى اتفاق عصـم الناس من العنفـ

إن العزل المجتمعي للطوائف السياسية هو مثال على نظام حكم ديني يعرض سياقاً لعملية سلمية من التحديث. فالطوائف المصننفة دينية، والتي تنظّم عملياً جميع جوانب الحياة اليومية بطريقة دينية، ساعدت الحـئ كثيراً من

 تغيرات مزلزلة هي نتاج عمليات الواقع الحاضر من التحديث والعولمة.






 التحديث المقرونة بالعلمنة أن تقوّضه .

## خاتمة

في هذه المقالة، حاولتُ تطوير وتطبيق نموذج لسلطة إلـُ دينية تقوم على الحاجة البـُرية إلى أمان أنطولوجي بوسائل دينية تتجاوز العيوب البشرية المعتادة يمتلك هذا النوع من السلطة. وللسلطة الدينية خصـائص مطابقة لـخصائص الأنواع الأخرى من

السلطة؛ فهي غير مستقرة ولا يمكن التنبؤ بها، مثلها مثل أي صورة من


 دينية. ولا يمكن المبالغة في تقدير دلالة السلطة الدينية فيما يتعلق بتطور المجتمع، كما أنها ملروسة بكثافة حقّ الدراسة .

## المراجع

Bax, Mart (1985). "Religienze regimes en staatsontwikkeling: Notities voor een Wguraties benadening" [Religious Regimes and State Formations: Note for a Figurational Approach]. Sociologisch tijdschrift: vol. 1, pp. 22-49.
$\qquad$ (1987). "Religious Regimes and State Formation: Towards a Research Perspective." Anthropological Quarterly: vol. 60, no. 1, pp. 1-11.
(1995). Medjugorje: Religion, Politics and Violence in Rural Bosnia. Amsterdam: VU-uitgeverij.

Berger, Peter L. and Thomas Luckmann (1967). The Social Construction of Reality. New York: Doubleday.

Borg, M. B. ter (1998). "Canon and Social Control." in: Arie van der Kooij and Karel van der Toorn (eds.). Canonization and Decanonization. Leiden; Boston, MA; Cologne: Brill, pp. 411-424.

Bourdieu, Pierre (1991). Language and Symbolic Power. Cambridge, UK: Polity Press.

Casanova, José (1994). Public Religions in the Modern World. Chicago, IL; London: University of Chicago Press.

Clegg, Stewart R. (1989). Frameworks of Power. London: Sage.
Descartes, René (1996 [1637]). Discourse on the Method and Meditations on First Philosophy. New Haven, CT: Yale University Press.

Durkheim, Emile (1915). The Elementary Forms of Religious Life. London: Allen and Unwin.

Flandrin, Jean-Louis (1984). Familles, parenté, maison sexualité dans l'ancienne societé. Paris: Seuill.

Foucault, Michel (1979). The History of Sexuality. vol. I. Harmondsworth: Allen Lane.
$\qquad$ (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 19721977. Edited by Colin Gordon. New York: Pantheon Books.

Giddens, Anthony (1984). The Constitution of Society. Cambridge, UK: Polity Press.
$\qquad$ (1991). Modernity and Self-Identity. Cambridge, UK: Polity Press.

Goody, Jack (1983). The Development of the Family and Marriage in Europe. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Hamilton, Malcolm B. (1995). The Sociology of Religion: Theoretical and Comparative Perspectives. London: Routledge.

Juergensmeyer, Mark (2001). Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence. Berkeley, CA: University of California Press.

Kossmann, E. H. (1987). The Low Countries 1780-1940. Oxford: Clarendon Press.
Luckmann, Thomas (1967). The Invisible Religion. New York: Macmillan.
Platvoet, Jan G., and Arie L. Molendijk (eds.) (1999). The Pragmatics of Defining Religion: Contexts, Concepts and Contests. Leiden: Brill.

Poggi, Gianfranco (1983). Calvinism and the Capitalist Spirit: Max Weber's Protestant Ethic. London: Macmillan.

Weber, Max (1920). "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus." in: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, i, Tübingen: J. C. B. Mohr, pp. 30205.
$\qquad$ (1963). The Sociology of Religion. Boston: Beacon Press.
(1980). Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der Verstehenden Socziologie. Tübingen: J. C. B. Mohr.

Wrong, Dennis (1979). Power: Its Forms, Bases and Uses. Oxford: Blackwell.
قراءات مقترحة

من المراجعات التي تظل مغيدة فيما يتعلّق بالتنظير حول السلطة: (Platvoet and Molendijk, : ولتعريـف اللدين، انظر . (Clegg, 1989; Wrong, 1979)


 انظر : (Bourdieu, 1991; Foucault, 1979; 1980) . . وللاطلا حديئة حول التمكين الديني، انظر على سبيل المئال : (Juergensmeyer, 2001).

فيما يتعلق بدور الجماعية في الدين، انظر : (Durkheim, 1915:422).
 الثقافي للدين وفقاً لفيبر، انظر : (Poggi, 1983) . وحول تأثير الدين في تكوين
 (Bax, 1987; 1995) . وحول تاريخ الـعزل المـجتمعي للطوائف السياسية .(Kossmann, 1987) : (Pillarization) ، انظر (B)

## (لنصل (لاهاوي عشر

## الثقافةُ والدين

مـات واغنر
${\underset{\text { t.me/soramnqraa }}{ }}_{\sim}^{\sim}$

## مقدّمة

مثُلُها مثلُ تخصّصـات معرفية أخرى في العلوم الإنسانية، على مدار العقَدَين الأخيرِين، جلّدت الدراسات





 لتخصُّصنا المعرفي برامج المؤتمر لجماعات مثل : الأكاديمية الأمريكية
 لتاريخ الأديان (International Association of the History of Religions (IAHR)، ()، وجمـعية التراث التوراتي (SBL) (Society of Biblical Literature)، ومنظمات أخرى تدور في الفلك نفسه. كذلك جاء هذا التُجديد بدفعة نـحو إنشـاء صحف جديدة مثل الثقافة والدين Culture and Religion، وصحيفة النظربة الثقافبة والدينبة Journal of Cultural and Religious Theory، وصحيفة الدبن والثقانة الشـعبية Journal of Religion and Popular Culture، وغيرهـا . وبتتبع الـبـع جدول محتويات أيٌ مختارات أدبية مثل : المصطلحات النغدية للدراسات الـديـنــــة (Critical Terms for Religious Studies) ســـلاحـظ الـغـيـاب الـواضـح لمفردات ذات مضامين (دينية) صريحة؛ ونراها في المقابل، تُشمل تصنفاتِ
 الثقافة، التتجربة، الصورة، التحرّر، التحوّل، التعدّي، الأداء، النـختص، الأرض، الكتابة (Taylor, 1998) .

وفي مفردات تشبه الموجودة حاليأ والتي تظهر في المختارات الأدبية في الدراسات الدينية، تناول مؤرّخو الدين مثل : بروس لنكولن (Bruce Lincoln)
 المصطلح والنظريات التي تؤكّد الصراع، والسلطة، والتفاوض، والـيرا والـيولة
 بوصفها ثقافة: أي إنتاج اجتماعي إنساني قامت فيه الخطابة البلاغية للآلهة

 المقالات بوصفها مصادر لا غنى عنها في أيّ محاولة للنظر في العلاقة بين




 التوجّهات المتطنّلة دراسة الدين بالمعلومات، متحدّية في ذلك أليَّ عناوين أو أبواب في التحليل؟
فيما يأتي أقدّم مسحاً لمسارات البحث الديني والتي نشـأت مساراته السابقة له، بصورة شائعة، من التقاليد السوسيولوجية الكيلا لـلاسيكية، ولكن
 تتعامل بها مع الميول الاختز الية في العلوم الاجتماعية؛ إذ تظلّ دراسات

 (مستمـدة جـذورهـا من التقـاليـد الفـينومـينولوجيـة) (essentialist theories) والنظريات البنيوية ـ الاجتماعية (مستمدة جذلور منا منا من العلوم الاجتمداعية)،
 للدين يتألّف من الطريقة التي أضفيت بها الإشكالية على هذا المأزّق المبتذل

بفرض إمكانية وجود دراسة دينية غير اختزالية وتظل" في الوقت نفسه سوسيولوجية شاملة (McCutcheon, 2003).

## التقالبد الماركسية:

## الثقافة، والدراسات الثقافية، ونقد الأيديولوجيا


 منتجات عظمى، وأفضل الكتب والمؤلفات الموسيقية والأعمال الفنية . وقد انطوت الثقافة على مفهوم لقانون تدرج فيه طبقة معينة في المجتمّع ما تميّن المّه باعتباره رمزاً فريداً لثقافة معينة. ومن هنا ، فرضت (الثقانقة") مجالاً من الفنّ والأفكار الذي كان من شأنه حفظُ تعريفات فصيل مهيمن لما هو هو خير، وحقيقي وجميل (Williams, 1977; 1983; 1985).

وقد أضفت تيارات مامشية من ماركسية القرن العشرين، في وقت
 لتاريخ معيّن من التفكير في دلالة الثـقافة التي تعود إلى الـي حركة التنوير .
 بوصفه دليلاٌ عللى أن يظلَّ المرء حقيقياً أو مصدر ثقة أمام


 وحقيقية. وقد رأى هيغل أنّ الثقافة عبّرت عمّا هو أكثر من الخصّ الخصوصية
 وممارساتها الثقافية في الإدراك الملحمي للمططلق (Absolute) (الروح أو العقل أو Geist) في التاريخ. وقد أعطى هيغل الئقافة أهمية دلالية في حركة


 الجمهورية الحديثة (Taylor, 2003)

وفي ظلال الفلسفة الهيغلية، بثت الماركسية الألمانية ولاحقاً البريطانية

الروح في صورة جديدة من الازدواجية نحو الثقافة، هذه المرة إما بوصفها
 الحرية. وفي بريطانيا خاصة، ظهر اليسار الجديد والدراسات النـات الثقافية في الستينيات كمـحاولات للتحقيق في هذا الغموض عبر العمل مع النمار النماذي
 (إحدى الـُشخصيات المؤسّسة لهذه التقاليد، أواخر القرن العشرين ليركّز إلى حدّ كبير على مسألة مكانة الثق الـقافة في تواريخ الفـي الفكر

 وممارستها، أشار وليامز إلى أنّ كتابات ماركس الفـا







 عهده الأول (Williams, 1977) .

ساعد وليامز، ونوعية إعادة القراءة التي أشـاعهـا لمـاركس، على هندسة ظهور دراسات ثقافية حديثة وإعادة تقيبم لعلاقة الثققافة بمـا هو سياسي. واستطاع مع ريتشارد هوغارت (Richard Hoggart)، وإي. بي. طومسون (E. P. Thompson) تأسيس مركز الدراسات (الـُقـافية المعاصرة (Contemporary Cultural Studies) التخلّص من الأوهام فيما يتعلّق بالماركسية الأورثوذكسية ومحصضلاتها اللسياسية (Lave [et al.], 1992; Hall, 1996a) . ومن بـين الأعمـال الأولى التي أنتـجتها مدرسة برمنغهام، يمكننا اعتبار اثنين هما الأقرب للسياق الذي الذي نتحدث الـيا فيه،
 التوجُّهات الماركسية التقليدية حيال الدين والأيديولوجيا : كتاب طومسون
 (The (Thompson, 1963) (امـلـطـة الـصـلـيـب الـمـتـحـولـة (T) (Transforming Power of the Cross) الإحيائية بئورة بريطانيا المقموعة ـ ومقالة ستيوارت هول الـمبكرة "امشكلة "الأيـديـولـوجـيـة: الـمـاركـــيـة مـن دون خـمـانـات" "The Problem of Ideology:
. Marxism without Guarantees" (Hall, 1996c).

إي • بي . طومسون
من الملامح الأقل شهرة في تاريخ الفكر الماركسـي انتـغالُه الذي دور دام





 بريطانيا الفاشلة أن يرغبوا في فهم الدلالة الاجتماعية للنسببية في معانيها

 القرن ردّ هوبزباوم وطومسون أطروحة هاليفي التي قدّمها بداية القرن عن عن أن

 بعضايا أخرى دنيوية. كان هاليفي (Halévy, 1961 [1911]) قد أكد آنذاك الك أن الإحيائية قد عوضت عن تصوّفها السياسي بتكلف في السيا (السلوك الطقوسي (histrionics). وفي الخمسينيات تحدّى هوبزباوم (Hobsbawm, 1957) أطروحة


 الطبقة العاملة. وبعد ست سنوات من هن هنا الردّ، وفي كتابه صنع الطبقة

الـعـامـلـة الإنـكـلـبزيـة (The Making of the English Working Class,) الا


 للإحباطات السياسية المكبوتة. وميّز طومسون هذه الوظيفة التنفيسية للأديان الإحيائية بـ(الاستمناء النفسين" (psychic masturbation)؛ إذ كانت ميول الإحياء في الميثودية انفعالية بديلة عن المظالم السياسية المكبوتة
 الأيديولوجية الماركسية الأورثوذكسية للدين بوصفه تُتتـأ بلا مستقبل، إن إن لم
 يرى طومسون الميثودية استجابة للصراع السياسي عقيمة ومضللة الة ا(ديالكتيك ردّ الفعل"). وعلى أيّ حال، تحسّنت الجدية التي درس فيها طومسون مكاع الـيانة
 بطرائق أخرى، ولا سيّما ، أن إعادة تفكير طومبسون في الطبقَة، لم يعد في ضوء الشُروط الاقتصادية المتصلّبة؛ إذ تعكس هُوية المرء الْاء الطبقية مكانته في
 لوكاش (György Lukäcs) للـمصطلح مبكراً في القرن، تحديداً في كتاب التاريخ والوعي الطبقي (History and Class Consciousness) . جادل طومسون في مقدّمة كتابه صنع الطبقة العاملة الإنكلبيزبة في سبيل فهـم تجريبي لوعي
 الهيكلية وحدها، بل الممارسات الثقافية أيضاً، بما فيها الدين

وأيّاً كانت حدود حجج طومسون حول الميُودية الإنكليزية، فإنها أكّدت أن الأبعاد الثّقافية والسياسية مرتبط بعضها ببعض ارتبالباطلاً معقداً . حتى إذا تخطّى طومسون الخطّ الماركسي بانختزاله العمليات الثقافية في النيا حقائق بنيوية

 الادعاء المححوري للدراسات الثقافية في بريطانيانيا، سواء الـياء في أعمال ريموني
 جامايكا ستيوارت هول (Stuart Hall).

تبين كتابة ستيوارت هول كيف كانت مزاعم ريموند وليامز المؤثرة حول ميول ماركس إلى قراءات بديلة معقولة مناهضة لمذهب الاني ينــب إليه عادة. وفي كتابه مشـكـلة الأيدبولوجية: الـماركــيـة من دون ضـــانـات (The Problem of Ideology: Marxism without Guarantees)، قـدَّم هـول ما يخضّه من تفسير لنصوص ماركس، منتهياً مع وليامز إلى أنّ القراءة الضيّقة وحدها لماركس هي التي تعزّز استمرار رؤية الثقافة بوصفها ثانيا بانوية وعارضاً




 الجماهير في تحرّك تاريخي ضلّ النظام السائد" (Hall, 1996c: 27).
 غرامشي (Antonio Gramsi) ، الذي لم تستعاد كتاباته التي كتبها في الستجن في في



 تفاؤلاً عن دور الأيديولوجيات فيما سمّاه غرامشيّ عملية (الهيمنة) (Hall, 1996b) .


 على أساس تحليلهم للعملِيات الإنتاجية في مراكز أوريا الوربا الصناعية.
وقف كتاب غرامشي دفاتر السجن (Prison Notebooks) على نقد وتقويض
 بوصفها تفكراً مشتقاً من عمليات أكثر حتمية. وأولى ألى اهتمامه للدور الديلـي الذي أدّاه الدين الشعبي (وكذلك مسرح الشارع، والموسيقى، وأيرى أليرها) في تيسير وجود إحسـاس الهُوية وسط الجماهير التابعة ومعارضة القوى الاجتماعماعية

السائدة (Gramsci, 1971). واستخدم هول ملاحظات غرامشي بمهارة بوصفها توكيداً للأيديولوجية في عملية تشكّل الذات بطرائق لا يمكا



 تأسّست عليها الدراسات الثقافية (Hall [et al.], 2000) .

تشير ذكريات ظهور الدراسات الثقافية هذه إلى أن تقاطع الثقافة ـ الدين



 العلاقة بين منعطف ثقافي في الدراسات الدينية وتارين الداريخ الدراسات الدات الثقافية


 أساس، على الابتعاد عن النظريات الاختزالية، فإنّ النمط العام اليما في مقامات أخرى وسط المقاربات العلمية لدراسة الدين كان أقل اتساقاً .

## الدراسات الاجتماعية العلمية

للثقافة والدين
تتميز دراسة الدين بوصفها إحدى التشـكـيلات الثقافية الكثيرة (من دون امتياز عن غيرها من الدراسات) بكثير من التقاليد العلم ـ اجتماع الـياعية منذ القرن



 المقاربات الكلاسيكبة في سوسيولوجيا الدين العمل المعائر الما الدينية؛ حيث تسود مسائل الثقافة والاختزالية.

## التقاليد الكلاسيكية

وبينما اختزل ماركس الدين، وفقاً للقراءات التقليدية، في الأسباب


 الرأسمالبة. والحقيقة، على الرغم من ذلك إن فيبر مضى يحذلّر بلا كلا كلل،


 فيبر في السوسيولوجيا اللاحقة واللدراسات اللدينية عكس تيار الـيار المقاربات
 بأنها نتاج ثانوي لعمليات أساسية بل بأنها أيضاً أدّت أدواراً حاسمة في بناء











 يشكّل ما هو اجتماعي؛ وعند ماركس هو أعراض لما هو اجتماعي.

التقاليد المعاصرة
قد يحدد المرء ثُلاث مداخحلات بارزة في الدراسة المعاصرة للدين،

تلك التي تضع في المقدّمة نوعاً معيناً من الادعاء السوسيولوجي يتمثل في الإصرار على فكرة أن الأديان ليست ظاهرة ثلقافية الافية فقط، بل إن مفهوم الدين
 (The Meaning and End of Religion) معنى الدين وغايته (Wilfred Cantwell Smith) الذي افترض أن (الدين" يتم النظر إليه بوصفه عالماً متميزاً من التجربا
 وهذا ابتكار غربي حديث. وقبل الحقبة الحديثة، وفيما وراء حدوي الوني الخطاب




 متماسكة، تسيء فهم الأعراف الاجتماعين العية على أنها حقائق فينومينولونوبيا

 وجود واقع من أي نوع للدين (Smith, 1959). واققترح في نهاية الأمر استعادة
 بذلك، كما يمكننـا القول، عجزه الـخاص عن تحن الحرير نفسه من الميول

البروتستانتية (Asad, 2001) .
المداخلة الثانبة رؤية ويلفريد كانتويل (الدين") بوصفه مفهوماً حديثاً غربياً
 كاقتباس بشكل متكرر في الدراسات الدينية : حجّة جوناثاثان زي . سميث الـيث (1magining Religion) (بينما هناك (Jonathan Z. Smith) قدر مذهل من البيانات، والظواهر، والتجار التجارب الإنسانية، والتعبيرات التئي

 لأغراض الدارس التحليلية بواسطة أفعاله التخيلية من مقارنة وتعميم؛ إذ ليس

 قابليتها لتفسيرات كثيرة. فهل قصد أنّ الدين "بحد ذاتها" يُعجزنا عن الفهمّ،

وأنه لا يُترك لنا مصدر آخر لتخِّله؟ أم قصد بدلاً من ذلك (وهذا الأكثر





 وتبريرها للسيطرة على بلدان الآخرين غير الأوروبيين وغزوها؟

تبرز هذه الأسئلة التشابابهات بين أطروحة سميث وأطروحة إدوار سعيد








 والحديث والفعالية والاعتراف .


 الكيانات المتميزة (الأديان)، تدلّ على الطريقة التي نتخيّل بها الأششياء أكثر




 القبيل؛ إذ رأى أنّ الدين لا يمكن استيعابه إلا كخيال، حتّى لو كان، حيث

لم يكن سميث معارضاً لتلك الحالة أبداً، خيالاً ضرورياً . وبصياغة أخرى،

 دراسة الطرائق التي يبني بها الإنسان عوالم ورؤى عالمية (ألمية (Smith, 1996). وتتمثّل مقتضيات من يدرس عمليات بناء العالم في أنها (أو أنه) لا تحاكي،
 مع خطاب (الدين") على أنه شيء واقعي. وعلى اللمئ الرغم من أنّ سميث ربط
 على نحو أفضل إمبريقية ديفيد هيوم (David Hume) الذي أكّد بالمثّل أننا في الوقت الذي لا يمكنتا فيه العيش من دون الحني الاستدلالات التي نتوم


لمعرفتنا وبل لفقرها كذلك.




 (Lincoln, 1992) (Discourse and the Construction of Society) بشيئين : أولاً، طوّر نظرية حول الدين في صورة مـجموعة من الاستراتياتجيات


 التي لم تكن جميعها بارزة في تفسير دوركايم لما هو اجتماعي.



 المجتمع، أو "اصراع الهيمنة)" (Lincoln, 1992). وفي نظرة إلى الماضي، مارين مالـ لنكولن - فيما يقرب من ثلاثة عقود من الكتابة - إلى التشَديد فقط على جانى

واحد من دور الثقافة في صراع الهيمنة: وهو الدور الأيديولوجي، على سبيل



 (Ernesto Laclau)، وشن (Chantal Mouffe) (أنتال موف في الهيمنة والاسسنراتبجبة الائــــر اكـيـة (Laclau and Mouff, 1986) Hegemony and Socialist Strategy)، إلى (الـى

 ذلك؛ بل إنّ صراع اللهيمنة يشير أيضاً إلى جهود تحدّي تلك المزارين اعم الخيالية في أحقّية السلطة والحكم والامتياز ونزع الـُرعية عنها، تحديداً عبر إظهار تعسفية هذه المزاعم.

ظهرت أكثر إسهامات لنكولن اقتضاباً في صياغة مفهوم (الثقافة والدين"
 المنهج" (Lincoln, 1996)، وهو نصٌّ جاء على نـلى نمط عمل ماركس (أطروحة












 الناس المعروفة بقيم ورموز وممارسات ثابتة ومتميزة". وأشار لنكولن إلى أنّ

الجوهرانية الثقافية تخطئ بخلطها تمميلات الفئة المسيطرة للمعنى الثققافي مع ثقافات بحد ذاتها، مـخفية نقاط الخلاف التي التي تشير هنه التمئيلاتلات، من خلالها، إلى صراع من أجل الحصول على امتياز تعريف الجماعاعات على
 وفي نقطة ذات صلة بهذا السياق، لاحظ لنـكولن الصن الصعوبات التي يلاقيها

 النجاح نفسه لنسق ما يجعل طريقة عمله غير مرئية" (Lincoln, 1996). تتألّف تركيبة لنكولن من التوجُهات النيودوركايمية والنيوماركسية في







 بدلاً من ذلك أصالة التأليف، وسلطة الأصول المتعالية المتجاوزة للتاريخ.
تلك هي السمات، إذاً، التي تصوّر بعض المداخلات الحدينة الحديثة المهمّة





 في الدراسات الدينية عبر استكئاف بعض الطرائق الئق التي أسفر بها المنعطف

 ضمن الثقافة نفسها . وأختم المقالة بتلخيص الحجّة التي وضعتها هنا عنا عن أن

إحدى الإسهامات الأكثر إنتاجاً لتقاطع (الثقافة والدين" قد تكون التحوّل نحو

 لأتعامل مع هذه بوصفها أحد إسهامات السوات السوسيولوجيا الواعدة في دراسة الدين، حتى لو ظلّت السوسيولوجيا في الغالب مفتوحة بما بكفي على المقاربات المتمحورة حول المعتقدل .

## الدين حالة الأشياء (لا حالة ذهنية)

على الرغم من أهمية إسهام جوناثان سميث في دراسة الدين الدين البحثية، هل من الممكن الاعتراف بأن الدين هو أكثر من (المتَخيل" ذاتياً عبر التـسليم

 التمثيل والذات، في خطابات عن الحقيقة والحئ والذاتية؟ أراني أخلص في هنـا إلى اقتراح الحاجة إلى دراسة الدين للبحث فيم فيما قد يعني فصل الدين ألدين عن الوعي الفردي والجماعي بوصفه وحدة التحليل اليلى الأساسية، وبدلاً من ذلك ولك

 الدين في بناء ذاتي/شخخصي، فكيف يمكننا إعادة التفكير في الدين بوريفـي ظاهرة اجتماعية موضوعية بغية استيعاب كيفية استمراره في بناء مجتمع التاريخ الحديث؟
 والتي يمكن ردّها إلى عناصر في إطار إعادة التفكير في ماركس . الـا وعلى سبيل


 المؤمنين أمر متوقع، بناء على انفصالهـم عن آليات تحكم حيار حياتهم فعليال، فإن
 المستوى البنيوي للتنظيم الاقتصادي ـ اللسياسي للمجتمع لتوضيح ذلك، لاحظ كيف قامت تعليقات ماركس الشهيرة، ضمن كتاب

رأس المال على (افيتشية السلعة وسرّها)، بفعليَن (Marx, 1977: 163-177):
 بشكل متعالٍ في فيتشية أفريقيا والعالم الجديد؛ إذ اعتبر المجتمع الغربي هذه

 بتشُّلات سياسية فائمة على أساس تحوّل ذي معنى روحي، أيضاّ أياً، لعمليات إنسانية وموادّ خام إلى أشيّياء اجتماعية ذات قيم غير قابلة للتفسير، أي السلع
 لفيتشية السلعة الحسّ العام الذي اعتبر الدين الدين حالة ذهنية. فإذا كان التدانين

 أيديولوجية في كل هذا هو عدم النظر أبعد من المعرفة فيمن اليما يتعلقَ بتفسير الدين؛ لأن ذلك سيتحفظ على تحليل الظروف التي تسببت بوجود الدين بوصفه وعيها الثقافي.

المشكلة، تاريخياً، هي أن السوسيولوجيا مالت إلى الاعتماد في


 وفي هذا، استبعد، على عكس ماركس، أي شيء لا يمكن تفسيره في إطار إسقاطات الوعي الفردي أو الجماعي:

ليس من الكافي أن يخضع شيء إلى آخر كي يكون الثاني مقدّساً عند

 الطامح في السلطة لمن يمنعها عنه؛ ولكن إذا قيل بعض الأحيان عن


 هذه العلاقات دينيّّ فعلياً (Durkheim, 1976:37).

وفيما يبدو تحديّاً لمزاعم ماركس حول تديّن الأنظمة الاجتماعية، ميّز دوركايم الدين عن علاقات التبادل، والسيطرة، والتقييم في مجتمع ينبّق عن بنى السلطة والاقتصاد السياسي. وبالقيام بذلك، تجنّب الإنشارة إلى أيّ شيء قابل للتصنيف بأنه حديث، مقيداً نفسه بالعلاقات التصنيفية والـية بين العبيـد والسادة، والرعية والملوك، والجنود والقادة، والساعي للسلطة ومالـوالكها والكا والمهم في هذا هو تضمين فيتشية الذهب، وكائنها والنه يعني أنه إذا كانت الفيتشية ما قبل الرأسمالية دينية، فإنّ نظيرتها الرأسمالية ليست كذلك بلا شُك.








 فيها تبجيل الذهب بوصفه شيئاً قيماً بشكل غير قابل للتفسير؛ وما لدئ
 الحالات ״الدينية الفعليةه التي تعتبر المجتمعات فيها الكائنات والأشياء بصورة جماعية بوصفها قيّمة في أصلها


 تعيين ما هو (ديني") عن أيّ شيء لا يمكن أن يمثّل نفسه في صورة وأي وعي،


 الذي اعترف بالدين في حالات موضوعية للأشياء وليس فقط حالة ذهنية

من بين النظريات الحديثة حول الخطاب والذات، ئمّة بديل عن الذاتية

الثابتة لكل" من الجوهرانية والبنيوية المضادة للجوهرانية أخذت شُكل انعطاف


 المثير للفضول أن فرويد وفوكو مانـا زا الا يُعتبران رمزين مستقطَبين للجدال (البنيوي - الجوهراني" (essentialist-constructivist).

واستجابة لهذا الوضع، جادلت تيريزا دولوريتيس (Theresa de Lauretis)
 (the relations of power)



 الناس" (De Lauretis, 1998:858). أمّا بناء فرويد لإضفاء الطناء ألطابع الجنسي، فقد






 المفترض مساواة الرغبة بالنُشاط الجنسي، فإنـا يانه يمكن على الأقلّ مساواتها بالوعي" (De Lauretis, 1998: 858).

أشـارت تيريزا إلى أن مفهوم فوكو عن (اعلاقات السلطة")، التي تشُّلت


 أي عبر اللاوعي المنظم لغوياً . وما أقصده هنا ليس الئر الموافقة على النى أن فوكو لم يحقَق أكثر ممّا كان علماء النفس التحليليون قد شدّدوا عليه سابقاً؛ وذلك

لتحديد ظهور نماذج إضفاء الذاتية التي تحلّد أصل الذاتية في طرق الخطاب
 الأمر على وعيه، أو معرفته، أو أي مجازات أخرى أخرى حول موقع الذاتية التي
 عمليات (اتخيّل الدين") ينظر إليهما على نحو ملائم بوصفهما مونما موجودين في عقول الناس وقلوبهم؛ إذ تخفق العقول والقلوب والأذهان والأجساد في إنهاء عمل الثقافة والخطاب.

شُكّل المنعطف اللغوي تحدّياً لنموذج الرابط بين الفرد والمجتمع والذي افترض مسبقاً وجود عمليات آلية بين الكياناتات العضوية المتميزيزة: من ناحية
 مجموعات من الأفراد. ومع نظرية إضفاء الطابع الدنلالي، كألما كان ما ظهر هو








 كان إنجاز لاكان عندما أعاد وصف اللاوعي كشيء فئ مبني مثل لغة: موقع

الشُخص هو في الآخر، وموقع الآخر هو في اللغة
 على نحو متزايد، التعامل جدياً مع حالة الدين الـين الخارجية نسبة إلى الـنى الشخص



 بالطائرة، وغيرها من عناصر العولمة كأمثلة على ما أشار إليه بـالحياة ما بعد

الدين" متبعاً مفهوم ما يسمّى (موت الدين") . وكانت حجّته، المؤثرة فيما


 الفوري للكلمة (عبر الاتصالات) والحضور (عبر السفر) والخطابات الحات القانونية








 العالم الذي نعيش فيه بناءً دينياً حتى ولو كان معلقاً بقناع العلمانية؟

## المراجع

Asad, Talal (2001). "Reading a Modern Classic: W. C. Smith's the Meaning and End of Religion." in: Hent de Vries and Samuel Weber (eds.). Media and Religion. Stanford, CA: Stanford University Press, pp. 131-147.

Benjamin, Walter (1969). "Theses on the Philosophy of History." in: Walter Benjamin. Illuminations: Essays and Reflections. Edited by Hannah Arendt; Translated by Harry Zohn. New York: Schocken Books, pp. 253-264.

Braun, Willi, and Russell T. McCutcheon (2000). Guide to the Study of Religion. London: Cassell and Co.

De Lauretis, Theresa (1998). "The Stubborn Drive." Critical Inquiry: vol. 24, pp. 360-372.

Derrida, Jacques (1996). "Faith and Knowledge: The Two Sources of "Religion" at the Limits of Reason Alone." in: Jacques Derrida and Gianni Vattimo, (eds.). Religion. Stanford, CA: Stanford University Press, pp. 1-78.
(2001). "Above All, No Journalists!." in: Hent de Vries and Samuel Weber (eds.). Media and Religion. Stanford, CA: Stanford University Press, pp. 56-93.

Durkheim, Eìmile (1972). Selected Writings. Edited by Anthony Giddens. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
_ (1976). The Elementary Forms of the Religious Life. Translated by Joseph Ward Swain. London: George Allen and Unwin.

Foucault, Michel (1970). The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage Press.

Gramsci, Antonio (1971). Selections from the Prisons Notebooks. Edited by Quinton Hoare and Geoffrey Nowell Smith. London: Lawrence and Wishart.

Halevy, Elie (1961 [1911]). England in 1815: Halevy's History of the English People in the Nineteenth Century. London: Ernest Benn Ltd. Vol. I

Hall, Stuart (1996a). "Cultural Studies and its Theoretical Legacies." in: David Morley and Kuan-Hsing Chen (eds.). Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies. New York: Routledge, pp. 262-275.
(1996b). "Gramsci's Relevance to the Study of Race and Ethnicity." in: David Morley and Kuan-Hsing Chen (eds.). Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies. New York: Routledge, pp. 411-440.
(1996c). "The Problem of Ideology: Marxism without Guarantees." in: David Morley and Kuan-Hsing Chen (eds.). Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies. New York: Routledge, pp. 25-46.
$\qquad$ [et al] (2000). Without Guarantees: In Honor of Stuart Hall. New York: Verso.

Hobsbawm, Eric (1957). "Methodism and the Threat of Revolution in Britain." History Today: vol. 7, no. 2, pp. 115-124.

Laclau, Ernesto, and Chantal Mouffe (1986). Hegemony and Socialist Strategy. New York: Verso.

Lave, Jean, Paul Duguid and Nadine Fernandez (1992). "Coming of Age in Birmingham: Cultural Studies and Conceptions of Subjectivity." Annual Review of Anthropology: vol. 21, pp. 257-282.

Lincoln, Bruce (1992). Discourse and the Construction of Society: Comparative Studies of Myth, Ritual, and Classification. Oxford: Oxford University Press.
(1996). "Theses on Method." Method and Theory in the Study of Religion: vol. 8, no. 3, pp. 225-227.
$\qquad$ (2000). "Culture." in: Willi Braun and Russell T. McCutcheon. Guide to the Study of Religion. London: Cassell and Co., pp. 409-422.

Lukács, Georg (1971). History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics. Translated by Rodney Livingstone. Cambridge, MA: MIT Press.

Marx, Karl (1977). Capital, vol. I: A Critique of Political Economy. New York: Vintage Books.
(1978). "Theses on Feuerbach." in: Karl Marx and Friedrich Engels. The Marx-Engels Reader. Edited by Robert C. Tucker. New York: Norton and Norton, pp. 143-145.

Masuzawa, Tomoko (1998). "Culture." in: Mark C. Taylor (ed.). Critical Terms for Religious Studies. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 70-93.

McCutcheon, Russell T. (2003). The Discipline of Religion: Structure, Meaning, Rhetoric. New York: Routledge.
$\qquad$ (2005). Manufacturing Religion: The Discourse on sui generis Religion and the Politics of Nostalgia. Oxford: Oxford University Press.

Mulvey, Laura (1996). Fetishism and Curiosity. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Said, Edward (1979). Orientalism. New York: Vintage Books.
Smith, Jonathan Z. (1978). "Map is Not Territory." in: Jonathan Z. Smith. Map is Not Territory. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 289-309.
$\qquad$ (1982). Imaging Religion: From Babylon to Jonestown. Chicago, IL: University of Chicago Press.
$\qquad$ (1996). "A Matter of Class." Harvard Theological Review: vol. 89, no. 4, pp. 387-340.

Smith, Wilfred Cantwell (1959). The Meaning and End of Religion. Minneapolis, MN: Augsburg Fortress Press.

Spivak, Gayatri Chakravorty (1987). "Can the Subaltern Speak?." in: Cary Nelson and Lawrence Grossberg (eds.). Marxism and the Interpretation of Culture. Champaign, Ill.: University of Illinois Press, pp. 271-313.

Taussig, Michael (1983). The Devil and Commodity Fetishism in South America. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.

Taylor, Charles (2003). Hegel and Modern Society. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Taylor, Mark C. (ed.) (1998). Critical Terms for Religious Studies. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Thompson, E. P. (1963). The Making of the English Working Class. New York: Vintage Books.

Williams, Raymond (1977). Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press.
$\qquad$ (1983). Culture and Society, 1780-1950. New York: Columbia University Press.
$\qquad$ (1985). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. Oxford: Oxford University Press.

> قراءات مقترحة

Asad, Talal (1993). Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Baltimore, MD: John Hopkins University Press.

Derrida, Jacques (2001). "Above All, No Journalists!." in: Hent de Vries and Samuel Weber (eds.). Media and Religion. Stanford, CA: Stanford University Press.

Lincoln, Bruce (2003). Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Mahmood, Saba (2004). Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Masuzawa, Tomoko (2005). The Invention of World Religions: Or, How European Universalism Was Preserved in the Language of Pluralism. Chicago, IL: University of Chicago Press.

McCutcheon, Russell T. (2003). The Discipline of Religion: Structure, Meaning, Rhetoric. New York: Routledge.

Smith, Jonathan Z. (2004). Relating Religion: Essays in the Study of Religion. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Smith, Wilfred Cantwell (1959). The Meaning and End of Religion. Minneapolis, MN: Augsburg Fortress Press.

## (لقسم (الثاني)

## الهنهج

## (الفصل) (الثاني عشر

## المنهجية في سوسيولوجيا الدين

أولي بريبن ريس

## التحدي الذي تفرضه المنهجية

لا تحظى المنهجية في سوسيولوجيا الدين إلا بنقاشات قليلة؛ إذ تعتمد

 في المنهجية العلمية الاجتماعية يرجع إلى فلسفة العلوم مـا بعد الوضعية (post-positivist)
 بعض الإمكانات الجديدة، وتأيدل فكرة مناهج مركبة بوصفها مقاربة مثمرة.
 ومن تَم عرقلة مقاربات تقوم على رؤى أكثر دقّة أو تعقيداً . وقد أدّى النقد


 العلوم الاجتماعية لاقتراح مقاربات جديدة، سنلخص بعضها لاحقاً .
يشير مصطلح (مناهج") إلى أساليب البحث العملية لاختيار الـيار المعلومات

 والمناهج هي أدوات تقوم بردم الهوةً بين النظريات وأنـئ ونسها الإمبريقية، ويمكن
 من ناحية، وإلى اكتشافات تافهة من دون دلالة نظرية من ناحية أخرى أخرى .

في تحديد مشكلة البحث عن طريق الرجوع إلى نظريات معينة، يصبح
 نظريات برغر ولوكمان (Berger and Luckmann) الفينومينولوجية إلى إعادة بناء رؤى الناس العالمية من مصادر مكتوبة، أو ملاحظات ميدانية الانية، أو مقابلات مفصّلة. كذلك تشير نظرية الاختيار العقلاني (Rational Choice Theory) إلى مناهج منبُقة عن بحث السوق (market research) . أمّا نظرية غيدنز في تشكيل البنية (structuration)، فهي وئيقة الصلة بمنهججيته (Giddens, 1993)، ومن ثُمّ، إنها مقاربة تأويل مزدوج. وبتطبيق مفاهيم بورديو (Bourdieu, 1979)، يصبح
 المؤشّرات النوعية عبر تحليل التناظر (correspondence analysis). وللدراسة القائمة على نظرية واقعية نقدية أن تتطلّع إلى مناهج تلائم تحديد الآليات السبيبة
 وهذا ما يؤذي إلى مناهج مثل تلك التي قدّمها أندرو ساير (Sayer, 1992).
ويشير مصطلح (منهججية) إلى مسائل تصل إلى ما وراء الهـدف من

 سوسيولوجيا الدين مشُكلات معقّدة، ومن تُمَ، تتطلّب تركيبة من أنواع عديدة من المعلومات، ينبغي الحصول عليها بواسطة مناهج مختلفة.

## تفعيلُ الدين إجرائيّاً

حظيت سوسيولوجيا الدين بشيء من الإجماع حول ما يمكن أن أن يندرج

 فأي مشروع في سوسيولوجيا الدين ينبغي تضييق مجاله ونقطة تركيز الـيزه إلى جوانب معينة. وهنا فـا ما يعني اقتراح تعريف إرين صوري، يوفّر أساساً نظرياً، وكذلك تعريفاً إجرائياً يوفّر أرضية إمبريقية.

ولاختيار المناهج تداعيات، سواء حدّد الدين على المستوى الألمكر الأكر
 أو بوصفه علاقة ديالكتيكية بين البنية والفعالية. كما توجد تداعيات منهجية

فيما يتعلق بمعرفة جوانب الدين الموضوعة في بؤرة التركيز؛ إذ قد يميّز





 الشُعبية المتعددة، أو تعريفه وظيفياً ودراسته في صور ضمنية لها نظائر دينية.

يدعو كلّ من هذه التعريفات إلى مجموعة من المناهج ذات الصديلة .

 فهم فعل المذهب الإجرائي (operationalization) . فيمكن على سبيلى المبل المثيال



 على جمع معلومات نابعة من دراسات تستخدم طيفاً واسعاً من المناهج

دراسة الأديان في سياقات اجتماعية هي مغامرة معقّدة بلا شكك، وذلك





 متزايد، فإن أنماط التدين الجديدة تبدو هامسُية.

يمكن تبيين تعقيد الدين بتحديد السمات أو الأبعاد الرئيسة لذلك. وقد
 وتشمل بُعداً طقوسياً أو عملياً، وآخر مذهبياً أو فلسفياً، وبعداً أسطورياً أو

سردياً، وآخر تجريبياً أو عاطفياً، وبعداً أخلاقياً أو قانونياً، وآخر تنظيمياً أو



 كلاٌ من هذه الأبعاد يدعو إلى إضفاء طابع إجرائي معين .
 تشارلز غلوك (Charles Glock) (في مرجع: Glock and Stark, 1965 (ألمّ (التمييز بين

 الإجرائي الملائم؛ إذ ينبغي الإشارة إلى التعلّق بالدين ولدين والبعد عنه على حدّ
 يُحَمّل بمقياس يقيس المقَاربات التدريجية للإلحاد الصارم.

## إمكانيات المناهج الكمّية ومشككلاتها

تتسم الدراسات الكمّية برؤية الخصائص الاجتماعية الجية بوصفها متغيّرات تخضع لقياس موحّد وأرقام محدّدة . ويعتمد أيّ فياس على الـيّ معيار التناغم مع

 ومسألة تحديد أبعاد الدين هي تحدلّ نظريٌّ وإمبريقي في آن، وهي وهو متغيرٌ لا لا
 وتتنوّع الأقيسة في درجة الخصوصية بدءاً من التقسيم الثنائي، أو التصنيف


 لسوسيولوجي الدين النظر فيما إذا كان نموذج إحصائي معين يتلاءم مع البيانات المتوفرة لديهم .
وعلى الرغم من أنّ الإمبريقية المنطقية طالما فضّلت الدراسات الكمية، فإنها ليست بالضرورة استنباطية أو وضعية. فالتصميمات الكممية عادةً ما

تتطلب تخطيطاً شديد التدقيق، وقياسات دقيقة ومعتمدة، وإجراءات صارمة للتحليل. وهي خصائصُ تشير إلى مقاربة استنباطية، لكن يمكن تعديلها أثناء التحليل

قد تكون الدراسات الكمية على مدى طويل مثُل الدراسات التي تجرى على الجماعة عبر استطلاع الرأي (panel studies). وعلى الرئل الرغم من ذلك، غـالبـاً مـا تستخـدم الاستطلاعات الـات الـمسـحية كبديل . وتظهر الـمشـكـلات الاجتماعية عند استخلام دراسات قطاعية بغية الحصول على تفسيرات ات سببية.
 خصائص معينة في عينة مأخوذة من السكانيان، والمعتاد، أن تشير الخير الخصائص إلى مواقف. وتستند الاستطلاعات المسحية إلى الى بنود تحليلية المية، أو خيارات
 لاختبارات موجَّهة بغية التحكم بما إذا كان هؤلاء الاء الأشخاص الا

 الاستطلاعات المسحية من إجراء مقارنات وسط مجموعة كبيرة من الحالات.

وبحكم كون أي بند من مواد القياس معرضاً للخطأ، فإن الدراسات






 (أحياس ثباتها، فيما تشير درجة الارتباط بين بندِ ما والمقياس (Kronbach) المتبقّي إلى أحادية بُعد هذا البند.

كثير من الدراسات الاستطلاعية تستخدم التحليل العاملي (factor analysis) وئرم
 التحليل العاملي على اختبار ما إذا كانت مجموعة من البنود مرتبطة ارتباطاً

وثيقاً أم لا، وما إذا كان من الممكن نسبة الارتباطات إلى عامل أساسي

 إجراء استقرائياً، على الرغم من أنّ التحليل العاملي التوكيدي ممكن أيضاً .
 بحذر عندما تكون البيانات مرتبة ترتيباً بحسب الرتبة.

تهدف التصميمات الكمية عموماً إلى تحديد أنماط ثابتة من النباين الارتباطي بـن الصفـات بغرض تحـديـد الــلاقات الــات الــبـبـية، وتفترض


 (Simpson’s paradox)، حيث لا يتم العئور على التباين الارتباطي بسبب
 الارتباط الـخطي (graphic correlation) ـ مثّل الرسـم البياني ـ قادراً على
 النماذج استخدمها أيضاً سوسيولوجيو الدين، على سبيل المثالل، مع بيانات من دراسة التيم الأوروبية (European Values Study).
 (information) ومن تَمْ تُختبر الفرضيات الـــبـبية عبر التباينات الارتباطية الشُرطية. فتحليل الانحدار (regression analysis) يرتبط بالفرضيات حول التأثير
 الانحدار عن درجة التغيّر في المتغيرّ التابع النابع من تغيّر وحدة في المتغيّر

تمئّل دراسة لنسكي (Lenski, 1961) مـــالاً كـلاسيكياً علـى الـمسح

 عن الملاحظات المباشرة القائمة على مقابلات الأشخاص من ديترويت. وقد عُرف الدين عبر بُعلَين : الأورئوذكسية المذهبية



 اليومية لجموع الرجال والنساء في المدند الكبرى الأمريكية الحديثئة) وأنّ
 (Lenski, 1961: 320) . وأصبـحـت الـدراسـة نـــوذجـاً فـيـاسِّاً لـلاستـطـلاعـات الكمّية، لكتّها هدف رئيس لنقد المناهج الكمّية أيضاً .


 ذلك فهي تخفق في أخذ أخطاء القياس في الاعتبار، ويلغي نموذج الانحدار بنود التفاعل .

تهتم المسوح الاستطلاعية المستوحاة من المدرسة السلوكية بطرح أسئلة حول السلوك الديني أو المواقف الدينية. وعلى الرغي الرئم من ذلك، من
 التعددية الدينية وألأخلاقية (Dobbelaere and Riis, 2002)، ألثار مسائل الألو حول الأسباب الكامنة وراء تصرّفِ ما أو ظروف تبنّي موقف ما ؛ لذا، الِّا جاءت الدراسة أقرب إلى تقديم طريقة تفكير المستجيب للاستبيان من تحليليل الارتباطات بين الـموافف. ووفّرت دراسة التعـددية الـدينية والأخلاقفية (The Religious and Moral Pluralism (RAMP)) الالتزام الديني البديلة. وقد أجريت الدراسة عبر تحليل انحدار متعلّد مع
 التفسيرات النظرية ـ تشمل نظرية التحديث ـ العلمنة ـ بمؤشُرات إمبريقية.

 أو بأخرى، ولا يحذّد هذا الإجراء تفسيراً واحداً بوصفه تفسيراً صحيحاً، بل يستبعد تدريجياً التفسيرات غير المحتملة.

يتقدّم بناء النماذج الإحصـائي بسرعة تجعل الأمثلة المرجعية باطلة. والخطوة الأولى التي ينبغي قطعها هنا هو الـيا المستقلة. وهذا ما يعني أنها قد يكون لها تأثير مركّب، إضافة إلى الثى تأثير كل منها الفردي. والخطوة الأخرى هي السماح للمتغنِّرات المستقلة الثنائية باستخدام (متغيّرات وهمية") (dummy variables) في تحليل الانيل الانحدار . وقد
 تراعي نماذج الانحدار اللوجستية المتغيّر التابع الثنائي، ومن ثـم تبيّن إمكانية أن تغيّرَ من صفاتها عبر تأثير المتغيرات المستقلة

تصف تحليلات الانحدار بطبيعة الحال مجموعة بسيطة نسبياً من القضايا
 جميع العوامل ذات التأثير . وقد تحلدد أيضاً أنماط (امثير ـ استجابةهل ثابتة، لكن لا يمكنها تحديد الآلية السببية في العملية.

يمثّل تحليل العلاقات البنيوية الخطية (LISREL) مقاربة مختلفة بعض
 التغذية الاسترجاعية، كذلك يراعي قياس الأخطاء؛ لذا تعلدّ نماذئر العلاقات

 محاولات لمراعاة البيانات المرتبة بحسب الرتبة المبـي

بسبب هذه التطورات، تقترب النماذج الإحصائية من الفرضيات النظرية


 بمتغيرات عديدة متفاعلة. ولجعل التحليل معقولاً ، ينبغي تقليل علير عليد المتغيرات؛ لذا، على الرغم من تعقيد هذه النماذج إحصائياً، فإنها يمكن
 إحصائية شـديدة التعقيد، قد يختلط الأمر على البـاحث أيضـاً مئله مثل

## إمكانباتُ المناهج النوعية ومشكلاتها

تشير المناهج النوعية إلى فئة متنوعة من المقاربات. وتختلف أنواع المناهج النوعية في الرؤى العلمية والأهداف والإجراءيات العـئى العملية، ومن بين





 سوسيولوجيا الدين بشكل عام.

لا تتصف المعلومات النوعية بأنها (أضعف" من البيانات الكمية، بل تتصف بدراسة المعاني الإنسانية التي يفسّرها الباحث . البا وتستخدم التصميما
 مبني على مراقبة البشر في "بيئتهم الطبيعية") أو لمحاولات اتلات فهم الرؤية العالمية الداخلية للفاعلين من البسر عبر مقابلات مفصّلة. وتتضمّن هذه النـو النوعية من دراسات الحالة في الغالب مقارنة ضمنية بين الحالة المدروسة و"المستمع العادي" .
 العمل الميداني أو سلسلة من المقابلات المفصّلة؛ لذا يصير منظور الباحت قضية منهجية. ويرى بعضهـم هذه النذاتية أمراً إيـجابيأ، تسمـح بالآلآراء الشخصية في الوصف والتحليل، مثل براون (Brown, 1991) . ينسِج العرض


 التُخصية: (ايترك دارسو الإنثوغرافيا القديرون وغير المير المرئيين في آن واحد
 الشـخصيات التي يقدّمونها"، (Spickard [et al.], 2002:132) . وقد تؤدي أي دراسة ميدانبة أيضًاً إلى بعد نقدي من جانب الباحث ومن تَم تؤدي إلى

مـأزق أخـلاقي، مــلـمـا وثّق روي والـيس (Wallis, 1987) في دراستـه عـن (*) (Scientology) الساينتولوجيا

يمكن التقليل من مأزق الذاتية عبر اشتراك أكثر من باحث ميداني واحد

 وكان هدف الدراسة "(فهم إطار المعرفة عند أتباع هذه الجماعـاعات")، و(فهم
 منهجي"، إذ إنه حتى السلوك الغنريب النـي يعتبر هادفاً في نطاق علاقة المؤمن بالجماعة. وهذا ما يقود إلى السعي للموازنة بين إرساء التعاطف وانـ والثقة والحفاظ على مسافة ذاتية ـ موضوعية علمية. تبدأ الدراسة بمرافـي البة المشُارك في الجماعة، وكان على جميع المشاركين في المجموعة البحثية توضيحُ موقفهم الشُخصي. وبغرض المشُاركة، يفترض على الملاحلاحظ أن يظهر



 المكثّفة، ومع احتواء المعابلات تفسيرات بدافع انفعالمالي عن المعاناناة، فقد
 المنهجية الرئيسة هو وضع الخبرات والأفكار في ضوء نسق الاعتقاد الأكبر
 والمسؤولية الأخلافية، وئيوديسيا الأمراض، والكـوزمولونـوجيا. وكانت
(*) (*) مجموعن من المعتقدات والمـار سات الدينية وضعها عام 1908 المؤلّف الأمريكي رون

 الإنــان والعلاقات الإنـانية على جميع المـــويات بدءاً بالفرد ونهاية بالدول، بغية تخليص الإنـان من الخصائص الالنسانية المتغيرة غير القابلة للحساب أو التنبؤ بها في المعاملات، والتَ تؤتيّي إلى أخطاء
 ضعغه وتعر قل رقيه (بحــب الساينتولوجيا) إلى درجة إتقان عمل الماكينات. للمزيد انظر موسوعة ويكييديا : [https://en.wikipedia.org/wiki/Scientology](https://en.wikipedia.org/wiki/Scientology) (المترجم)).

الدراسة حقيقة محدودة بأنها محض استكشافية، وعلى الرغم من ذلك، تشّير نتائجها إلى فرضيات يمكن اختبارها عبر مزيد من البحث.

تراعي تصميمات نوعية كثيرة المرونة، ومن ثَمّ يتُّكّل التفسير التحليلي







 هذه المنظورات إلى مقاربة تحليلية علمية معينة.

تتألّف الطريقة الكلاسيكية من التحليل القائم على ثيمة معينة من كتابة


 المجذّرة (Grounded Theory) (Glaser and Strauss, 1967) منهجية نورية نوية تهدف

 الإمبريقي، أولاً بوصفه تشفيراً موضوعياً أي مرتبطاً بموضوع أو أو ثيمةً معينة، وثانياً تشفير لتيمات موحدة وللعلاقات بينها .

وإذا كبر حجم المادة، تصبح العملية معقدة، ومن تَمْ، فقد طُطوّرت مجموعة من الأدوات التي تستخدم الكمبيوتر بابلهام من النظرية المجذّرة بغية تحقيق درجة أعلى من الثبات والضبط، مثل : (انودقيستيت) (NUD*IST)، وأنفيفو (InVivo). وهي أدوات تتيح للباحث تحديد الموضوعات المناسبة في

 المعنى السياقي للموضوع يمكن أن يفقد. ومن الممككن تأمين ضبط ذاتي

مشُركُ عبر تشفير عرضي. بعض المشُاريع تطوّر رموز التشفير عن طريق

 التعبيرات المرتبطة بيُمية معينة في المادة الإمبريقية . وعلى الرغير المنم من ذلك، يظلّ التحليل هو المتكفّل بإجراء التفسير .

غير أن استخدام المناهج النوعية في سوسيولوجيا الدين يقع تحت تحفّظات شديدة؛ إذ يوجد، على سبيل المثيال، أمثئلة قليلة من تجريب

 وا(الممارسات المخادعةه التي يعيّن فيها الفاعلون معنى لاستخدامهـم الرموز والطقوس الدينية.

تُشاع صعوبة المقارنة بين مجموعة من الحالات النوعية؛ إذ تقتضي هذه
 وإحدى المقاربات الجديدة للدراسات النوعية المقارنة هي تحليل التيلـيلـا التنار (Greenacre and Blasius, 1994) (correspondence analysis) لتلخيص المعلومات تأسيساً على مجموعة من المؤشّرات الصورية، ويهدف




 الجددول العمودية والأفقية تفسيراً ذا معنى، ولا ولا تكون البنية فيها معروفةُ مقَّماً . ويشُير التحليل إلى أوجه التناظر بين المعايِير، ولكنّه لا لا يفصح عن كيفية ارتباط بعضها ببعض ولماذا

يترك التحليل النوعي المقارن (Qualitative comparative analysis (QCA) إيلدي لدراسات الحالة مساحة للتعقيد السببي؛ إذ تُرى السبيبية في هذا السياق بوصفها كوكبة من الظروف الضرورية والكافية لنتيجة معينة. وهي الئي، أي السببية، حسّاسة للسياق واقتران الظروف، ولا يشير التحليل النوعي المقارَن

إلى التفسير "الأفضل" بل إلى سلسلة من الاقترانات السببية التي قد تؤدّي إلى النتيجة. ويقوم هذا التحليل على الجبر البولياني (Boolean algebra)، ومن ثُمَ






 في الأساس تكون مطلوبة حول الخصائص في جميع الحالات.
إحدى المشكالات المزعومة مع التحليل النوعي المقارن هي تأسيسه




 (Ragin, 2000) التغلب على مشكلة التقسيم الثنائي بتطبيق منطق المـجموعة
 ما أن تُعتبر كسلسلة أرقام بين الصفر - أي غير عضو - إلى ألى 1 ـ عضو كا كامل

 يصبح من الممككن تحديد الظروف اللازمة والكافية للوصول إلى تلى تفسير


 من ذلك، يعتمد هذا النوع من التحليل في الأصل على اختيار المستويات
(thresholds)
جميع هذه الأنواع من التحليلات النوعية المقارنة استخدمت استخدامناماماً واسعاً من قبل ممارسي فروع عديدة من العلوم الاجتماعية، ولا سيما علماء

السيـاسة. وعلى الرغم من وجود تقالِيد قوية للـدراسات المقـارنة في





 قد توفّر هذه الإمكانية، مثّل التحليالات التي تعرض عملية الـية تاريخية، أو مشاهدات لسلسلة أفعال.

## المشكلة الجوهرية للصوابية

تثير الاستدلالاتُ الاستخلاصيةُ من مشُروع إمبريقي ما القضيةً المنهجيةَ

 وتبدو الإجراءات الموثقة جيداً والموحّدة والصار الصارمة أكثر إقناعاً من المقارباربة
 الكممية أفضل قدرة على الإجابة عن مسألة الصوابية من دراسات الوات كيريرة نوعية. غير أنّ الوضوح الإجرائي والصـلابة لا يضمنـان صوابيـة البناء؛ فبع
 يختلف مؤيدو المقاربات النوعية أو الكمية على بعض النـين النقاط فيمـا يتعلق
 يواجهون تحدياً مرتبطاً بمهـمّة إقناع القطاعاعات الأخرى من الأكاديمية،
 أخرى بوصفها غير قابلة للقياس، فإنها يمكن رؤيتها بوصفها إمكانيات مقدّمة

لضبط الصوابية.


 بتفسير الأفعال أو التعبيرات يمكن ضبطها بإسناد ترافقي إلى الدراسات

النوعية حول كيفية تفسير الأشخاص موضع البحث للأسئلة وتصنيفات






 أخرى تتعلق بالتفسيرات السببية القائمة على دراسات اتين التغاير . والآلية السبيبة
 هذه المشكلة عبر الإسناد الترافقي إلى دراسات إجرائية.

لا تهـف الدراسات النوعية إلى القياس بالمعنى الموضوعي، وعلى الرغم
من ذلك، تظل عرضة للتفكير النقدي الذاتي في قضية الصوابية بمعنى ذاتي التي
 برؤى الأشخاص مصادر المعلومات، والتفسير المباشر من الباحث، والـوا والتحليل النظري للمعلومات. وفي إطار الدراسات الـات النوعية، تميل قضية الصوابية إلى الـى



 وكي تكون الدراسة التفسيرية والتوضيحية مقنعة، لا بلَّ من أن أن تقدّم أسبابِّا

 العملي : أي إنّ البحث ينغي أيضاً أن يوفّر إرشادات مفيدة للتحرك الفعلي

إحدى طرائق التحققّ من صوابية النتائج من دراسة نوعية ما هي مقابلتها بنتائج من دراسات أخرى. في الخي حالات كثيرة، تشير الدراسات ونات النوعية إلى حالة محدودة، ومن تُم، من الضروري وبغرض ربطها مع سوسيولوجيا الدين العامة، من القيّم أكثئر الإشارة إلى المقارنات الممكنة، سواء كحالات متشابهة أو متناقضة.

العلاقة البينة بين اثنين وأكثر :

## إمكانبات المنامج المركّبة

يتأصل الانتسام المنهجي في كلاسيكيات سوسيولوجيا الدين الكبرى؛ إذ جاءت منهجية ماكس فيبر بإلهام من الفلسفة النيوكانطية. فقد اقترح فيبر (Weber, 1976: 1) مـنهـجـية مـوجهـة نـحو فهـم (deutend verstehen) الأفـــال الاجتماعية ومن ثم التفسير سببياً (ursachlich erklären) لمحصصـلاتها وتأثيراتها (Ablaufen und Wirkungen) . رأى فيبر السوسيولوجيا امتداداً ذائع الصيت ألأيت للتاريخ، يؤسّس تحليله على أنماط مثالية من الفاعلين الاجتماعيين. أمّا
 مصدر إلهامها؛ إذ اقترح دراسة الحقائق الاجتماعية كمارية كما لو كانت أشياء،



 يحقّقها (الفزيولوجية الاجتماعية). وعلى الرغم من ذلكّ الِّلِّ فإنّ مبادئ فيبر لم تمنعه من استخدام البيانات الإحصائية في كتابه الأخلاق البرونستينانيانتبة، كذلك
 الأصلية القديمة على تقارير الدراسات الإثنوغرافية.

اتفق فيبر ودوركايم على الحاجة إلى مقارنات عبر - ثقافية، ووجد


 دراسات المسح الاستطلاعي عبر - القومي رؤى قيّمة في هذا السياقـي

 الرغم من ذلك، غالباً ما تهمل الملاحظات المنهجية.

لعلّ أحد التحديات المنهجية الرئيسة هو عقد مقارنات ممنهجة يمكنها تحديد التشابهات والتباينات وتحدد التفسيرات؛ فجذب جماعة متدينة إلى

منظومة مقارنة يعني تجاوز وصفها الذاتي وفهمها لذاتها . وهي مقارنة تقوم

 التفسيرات المحدّدة للمنظورات الداخلية للجماعات المشاركة

إحدى النقاط الخفية للاختلاف بين المقاربات النوعية والكمية ترتبط بقضية السبية؛ إذ تستهدف الدراسات الكمية عموماً تفسير الأحداث المان المتكررة عبر تحليل عامل التغاير، والتأثيرات المتكررة عبر تحليل الانحـدار . أما
 مقابلات مفصلة، أو آليات تؤدي إلى معالجة من خلارل تحليل إليا إجرائي، أو
 والكمية جوانب مختلفة من التحليل السببي، ولكن لا يغطّي أيّ نوع منهما وحده الجوانب كلها.

ترتبط الدراسات السببية للأفعال الإنسانية في محيط اجتماعي بكل من


 معقّدة، مثل علمنة أوروبا الغربية الشُمالية إلى جميع هذه الجّوانبي، ومن ثم إلى تركيبة من المناهج
بدلاً من اعتبار الدراسات النوعية والكمية بوصفها مقصية بعضها بعضاً


 التحقِق من صوابيتها . وأخيراً، فإنّ نطاق الختا الخلاصة ذات الطابع العام قد يكون محلدداً بواسطة الجمع بين مناهج أكثر .

 وعلى الرغم من ذلك، تعدّ الموضوعية ضرباً من المستحيل، والذاتِ براتية غير كافية كأساس لتخصّصـات معرفية من نوعية سوسبولوجيا الدين . فالبحث

العلمي يبدأ بخططاب في مـجتمع ما، وينتهي مؤقتاً بما يقدّمه من تقيمّم

 الوضعية، يصبح الدافع النوعي أمراً مفهوماً . وعلى الرغم من ذلك، لا لا يعني
 الوضعي جديرة بالثناء. ولأننا لا يمكن أن نتوقّع تفسيراً للعالم يتضمن تلاؤمأ ألوأ
 فبعض التفسيرات أكثر إقناعاًّ من غيرها، وتشكّل المناّهج مرشداً مهماً لهذا

التقدير المستمر .
وبرؤية من منظور سوسيولوجيا الدين العامة، تصبح المعلومات الكمية والنوعية مطلوبة بغية توضيح الموضوع
 الفاعلين؛ فالمعلومات النوعية والكمية يوضح بعضها بعضاً بال بصورة متبادلة .لألـا

 المختلفة جوانب متنوعة من ظاهرمة ما الما فإنّ التركيبات المنهجية تعطي صورة متعددة الجوانب وأكثر اكتمالاً.
 تستدعي ضبطاً عبر - منهجي . ولا يكفي التحقّق من سلسلة مقاييس عبر أداة واحدة بالرجوع إلى مقاييس تأتي من أداة شبيهة، فكلتا السلسلسلتين قد تكون فاسدة. أضف إلى ذلك أنه لا يكفي الرجوع إلى مؤشُر معين أو إلى الـى الذورق
 ما يكون أقلّ عمومية وشيوعاً ممّا هو مفترض يمكن استخراجها من من دراسات تستخدم معار ماربات منهجية مختلفة ، فإنها تصير



 تَم، يمكن استخدام تركيبة من المناهج لضبط صوابية النتائج من عدمها.

وأخيراً، يمكن للتركيبة المنهجية أن تقود إلى تحديد امتداد أي نتائج
 في الوقت الذي تستخدم فيه قليل من المقاييس الموحدة، في في حين تهـلـف
 معلومات من حالات قليلة. وبينما يعتري هذه الدراساسات الـوا الكمية مشكلة



 بمسح استطلاعي، يصبح من الممكن صياغة تعميمات أوضح تتجاوراو مادة الحالة . وبتكملة دراسة مسحية استطلاعية بدراسة حالة الة مفصّلة، يصبح من الممكن تحديد النطاق الثيمي للمقاييس، وهذا يعني الحني الحاجة إلى تحديد ما ما لم
 يتعلّق بكلٍ من درجة تمثيلها ونطاقها الثيمي.

أحد الأمثيلة على دراسة في سوسيولوجيا الدين تقوم على تركيبة مخططة من المناهج هي دراسة باركر (Barker, 1984) التي تهدف إلى تلى تفسير التحوّل
 الدين. فضلاً عن ذلك، تغظّي الـدراسة المنظور الشُخصي لألحد ألعضياء




 إجرائي في استببانات والختبرت استكشافياً . وقد سلمت الطبعة النهائية من الاستبيانات باليد أو أرسلت عبر البريد، وقد تم تشفير الإجابات قبات قبل وبعد بواسطة مساعدين، وقورنت الإجابات الناتجة مع إِلجا إِبابات عن أسئلة شُبيهة
 قاموا بالإجابة واستطاعوا التوصل إلى أنواع مختلفة من السياقات التات الاجتماعية التي قد يجنّدها أعضاء حركة الموني. ومن تُم كان التحليل الآتي قائماً على

مجموعة معقّدة من المعلومات من طيف متنوّع من المصادر المستخدمة في التحليل الإحصائي بغية تعزيز فهم المتحوّلين إلى كنيسة التوحيد
. (Unification Church)
تثير التركيبات المنهجية مـجموعة جديدة من التحديات، وبغية توحيد النتائج المتحصّل عليها من مناهج مختلفة، يجب أن يتضمّن التصميم روابط عديدة محلددة . فمع المقاربات المدمجة أو المركّبة، يزداد عدد التصميميات الممكنة زيادة حادة. ولا يشير التنوّع المنهجي إلى أزمة نموذجّ، بل بل قد يعبّر عن تفكير ناضج في التحدي المنهجي لدراسة دين معقّد في سياق اجتماعي دينامي

## المراجع

Barker, Eileen (1984). The Making of a Moonie. Oxford: Blackwell.
Billiet, Jaak [et al.] (2003). "Church Commitment and Some Consequences in Western and Central Europe." Research in the Social Scientific Study of Religion: vol. 14, pp. 129-160.

Bourdieu, Pierre (1979). La Distinction. Paris: Le Seuil.
Bryman, Alan (1988). Quantity and Quality in Social Research. London: Routledge.
Brown Karen M. (1991). Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. Berkeley, CA: University of California Press.

Denzin, Norman K., and Yvonne S. Lincoln (eds.) (2003). The Landscape of Qualitative Research. London: Sage Publications.

DeVaus, David (1996). Surveys in Social Research. London: UCL Press.
Dobbelaere, Karel, and Riis, Ole (2002). "Religious Pluralism." Research in the Social Scientific Study of Religion: vol. 13, pp. 159-172.

Durkheim, Eìmile (1964 [1912]). The Rules of Sociological Method. New York: Free Press.

Giddens, Anthony (1993). New Rules of Sociological Method. Cambridge, UK: Polity Press.

Glaser, Barney, and Anselm Strauss (1967). The Discovery of Grounded Theory. Chicago, IL: Aldine.

Glock, Charles, and Rodney Stark (1965). Religion and Society in Tension. Chicago, IL: Rand McNally.

Greenacre, Michael J., and Jorg Blasius (1994). Correspondence Analysis in the Social Sciences. London: Academic Press.

Kvale, Steinar (ed.) (1989). Issues of Validity in Qualitative Research. Lund: Studentlittertur.

Lenski, Gerhard (1961). The Religious Factor. New York: Doubleday.
McGuire, Meredith (1988). Ritual Healing in Suburban America. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Ragin, Charles (2000). Fuzzy-Set Social Science. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Riis, Ole (2001). Metoder på tvars. Copenhagen: DJØF Forlag.
Sayer, Andrew (1992). Method in Social Science: A Realist Approach. London: Routledge.

Smart, Ninian (1996). Dimensions of the Sacred: An Anatomy of the World's Beliefs. London: Fontana Press.

Smilde, David (2005). "A Qualitative Comparative Analysis of Conversion to Venezuelan Evangelicanism: How Networks Matter." American Journal of Sociology: vol. 111, no. 3, pp. 757-796.

Spickard, Jim V. [et al.] (2002). Personal Knowledge and Beyond. New York: New York University Press.
Wallis, Roy (1987). "My Secret Life: Dilemmas of Integrity in the Conduct of Field Research." in: Ragnhild Kristensen and Ole Riis (eds.), Religigse Minoriteter. A?rhus: Aarhus Universitetsforlag, pp. 101-20.
Weber, Max (1976). Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: Mohr Siebeck.
قر اءات مقترحة

Bryman, Alan (1992). Mixed Methods: Qualitative and Quantitative Research. Aldershot: Avebury.

Cicourel, Aaron (1964). Method and Measurement in Sociology. New York: Free Press.
Creswell, John W. and Plano, Clark Vicki L. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. London: Sage.
Danermark, Berth, [et al.] (2002). Explaining Society: Critical Realism in the Social Sciences. London: Routledge.

Denzin, Norman K. and Yvonne S. Lincoln (eds.) (2005). The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage.

DeVaus, David (2001). Research Design in Social Sciences. London: Sage.
Kaplan, David (ed.) (2004). The Sage Handboook of Quantitative Methodology for the Social Sciences. Thousand Oaks, CA: Sage.

Little, Daniel (1991). Varieties of Social Explanation. Oxford: Westview.
Ragin, Charles (1987). The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. Berkeley, CA: University of California Press.

## (لالنصل) (لثالثان عشر

## النماذجُ المفاهيمية في دراسة الدين

## جب سندينغ جنسن

 ولتكن على سبيل المثال، تاريخية أو عرقية أو سيكولوجية أوية أو سوسيولوجية أورية،


 النماذج المفاهيمية في دراسة الدين العامة والمقارنة المنة محلّ تلك الـك المفاهيم


 وباستخدام المـجاز المرتبط بالطهي، قد تقول إن الأمر يستغرق كثيراً الـوراً من الطهي قبل تقديم المواد النيئة بوصفها مستساغة بحثياً، و"الحقائق الواضحة") لا تطهي - أو تقدّم ـ نفسها .

وهنا، حيث قد تظهر الحقائق والبيانات لنا مجرد حقائق وبيانات، فإن
 لكننا بالتأكيد، في أحيان كيثيرة نصنعها أيضاً . وعندما نُنسى أحيانانا أننا نعمل




 إدراكه وبأيّ أدوات مفاهيمية. على سبيل المثال، إذا لم يكن لدينا أي

نموذج مفاهيمي عن الدين، سيكون من الصعب إدراك أي شيء "اديني").

 تعتمد أكثُر على الأرضية النظرية أو على تشـكّل النموذج المفـاهيمي،


 والمثال ذو الصلة هنا هو النموذج الدفاهيمي للدين نفسه.

لقد قيل إنه „لا توجد بيانات عن الدين" (Smith, 1982:19)، لكن هذا

 مصطلح، مفهوم متداول في عالم الإعلام، والسياسة .. . إلخ، ومفهوم من



 يخلط بين الخريطة التي تمثل صورة الأرض وبين الأرض في الواقع، ولا المفهوم مع الظاهرة؛ فمن الواضح أن مفهوم الذهب ليس هو النو الذئ الذهب، ولا مفهوم الدين مطابقاً للدين (بحد ذاتها). فقد قيل إنّ أيّ تفسير حسّاس لونّا لوجود








 يندرج تحت ما نسمّيه (اديناً)، . وقد يكون الدين بناء باء بوصفه مفهوماً وبناء

بوصفه نموذجاً لممارسة اجتماعية، ولكن هذا لا يـجعل من الدين ولو قيد أنملة أقل واقعية من صور الحياة البسُرية الأخرى ولا ذلك ألكا أنه من المنطقي

 (الرتبة الثانية) في تحليل مسائل أفضل وصف لها هو مصطلح الدين"

تتألف مادّة هذه المقالة من تقدير طبيعة النماذج المفاهيميمة ووظيفتها في الدين وفي دراسته. ويبدو الوضع فيما بتعلق بالنماذج مربكاً بعض الشال الشيء،

 كثيرة (اغير موجودة). وقد كان من الستي المي المنطقي تطهير دراسة الدين من المصطلحات غير الصالحة للاستخدام أو غير الملائمة في معظمها؛ لكن الاندفاع نحو ما قد يسمّى (الإقصائية المفاهيمية") ليس بنّاءً دائماً .

ومن ثَمّ، يتّضح أنه من الممكن التحوّل من حالة الأثياء فيما يتعلّق



 الأنثروبولوجيا وعلم اللغة التي يمكن اعتبارها (علوم النموذج") لدراسة الدين ألدين
 مفعمة بـالغة النموذج"؛ ولكن كثيراً ممّا يمكن إيجاده لا يمّا يمكن نتقله بسهولة
 القضايا، وهذه المقالة ليست سوى إسهام متواضع في هذا السبيل.

أحد الآثار الرئيسة للعمل مع نماذج أنها يمكنها توسيع نطاقنا المعرفي؛


 ولا أعتبرها مفيدة كثيراً في قضاء وقت طويل للغاية وجهد كبير في البحت في قيمة ـ حقيقة النماذج (truth-value of models)، أي "املاءمتها للواقع")؛

وبدلاَ من ذلك، ينبغي الاهتمام بمنفعتها، أي اعتبارها "أدوات للفكر" مثلما


 قد تكون النماذج المفاهيمية في الأذهـان وبينها ومن تَمّ توحّد (العوالمّ" الثقافية ـ الاجتماعية والعقلية) (1)

تؤكد أمثلة استخدام النماذج المفاهيمية انتشارها وبروزها فا فيما يتعلق
 الحرفي) لفهم ما هو غريب بطرائق تستخدم فيها فيا معظم الأمم نماذج الأنمر الأسرة أو (الجار) في العلاقات الخارجية. ولنفكر أيضأ كيف نقوم بتشخيص الطبيعة




 بنيات عوالم الحياة، والأيديولوجيات والينـيا والنـم الثقافية، إلى غير ذلك، والعلاقات بين الأجزاء والكل . بينما يركز االنمونج الأبوي" الو الو النموذج

 الطريق السريع" (Highway code model) فقد يرى الـدين الدين بورصفه (اذا معرفة نظرية فقط" (bookish) وبأنه ذو قواعد كثيرة تتجلّى في أفكار حول (اطريقة
 (انموذج الراحةَ)؛ !إذ يضطلع الدين في الغالب بدور (إرشـاد الوالدين")، ويأتي
 للمعنى") الشختص على تحقيق إنسانيته الحقيقية أو حتى كونى كونيته الحقيقية الحية وقدرته في عالم أقل كمالاً . وفي صورة مغالية يمكـن رؤية هذه الفكرة
(1) "العقلي" يجمع بين ما هو معرفي وانفعالي ـ وجداني، والنماذج هي أكثر من (امنطن بارده) وقد ينم اختيار بضض منها تحديداً بسبب ما تحمله من تأثيرات وجدانية محقّزة ه.

بوصفها نموذج "الاتصال من الآخرة") . وفي المقابل، وعلى الجانب النقدي،

 نماذج "اعدوى الفيروس المعرفي" الذي يغزو العقول البشرية ويلقّحها ضد الواقع. والقائمة طويلة.

النقطة المهمّة هي تمييز الطريقة التي تعتمد فيها كفاءتنا المعرفية وفهمنا




 ذلك، أولا"، سنقي نظرة مختصرة على فلسفة العلم.

## نماذج في فلسفة العلم

في كثير من العلوم نجد النماذج حسابية في معظمها (مئل (انظرية


 تكون ثُروة المعلومات هائلة بما يستحيل معها بلا بلوغ أيّ شّيء هـيا هادف دون


 الكلاسيكية من قِبل أربيب وهـس (Arbib and Hesse, 1986)، هي أعمال مثل :
 ومتخصّصين آخرين في المجال من بينهم نانسي كارترايت (Cartwright, 1999)، وإيما رتكامب (Ruttkamp, 2002) مناقشة كارترايت (Cartwright, 1999:119-34). كما نجد منظور الذوق العام موجوداً في مقالة سيمون بارن بلاكبرن في قاموس أكسفورد في الفلسفة (Oxford Dictionary of Philosophy):
(علم) النموذج. تمئيل لنظام بواسطة آخر، عادة يكون مألوفاً، يفترض




 الظواهر، أو ما إذا كانت البنية المنظّمة للقوانين التي يمكن الني استنباط النموذج منها كافية لتفسير علمي (Blackburn, 1996: 246-247).
ينبغي ملاحظة، كحقيقة مثيرة للفضول، أنّ مصطلح "انموذج" ليس مقيّداً
 (Companion to Metaphysics) (أو في الرفيق اللى الميتافيزيقا (Epistemology) ومن ثم يصبح السؤال إلى أين تنتمي النماذج؟

يستخدم مصطلح (نموذج" بطرائق عديدة؛ فالصور البسيطة والشُعبية هي





 الفلسفية) فمن الممكن إدارتها بواسطة أنظمتنا الإدراكية والمعرفية المية المتطوّرة.
 القولبة النموذجبة بمساعدة برامج الحاسوب غالوبة الحـي في الأهمية في كثير من المجالات: مثال نماذج الحمض النووي (DNA) في علم الوراثة أو نماذي
 النماذج تبسيطات تركز على جوانب معينة، ومن


 الإمكان، والنماذج تجسيدات للنظريات وقدراتها التفسيرية. ولأننا لا نستطيع

تفسير الواقع كلّه (الفيزيائي والاجتماعي والعقلي .. . إلخ) مرة واحدة،

 السريعة، والمترو، والصرف الصحي... إلخ.

النماذج هي نماذج من الواقع، وإلى حدّ معين هي أيضاً نماذج للواقع؛


 أي إنها تشتير إلى أين وكيف يمكننا تغيير العالم. وإذا بدا ذلك مبالـيالغاً فيه،




 من الإبداع (Laschyk, 1986). وفي هذه الصلة تحديداً من المثير للاهتمام التحقيق في كيفية تفكير العلماء وفي أيّ شيء يفكّرون عند وضعهم النماذج واستخدامها (Bailer-Jones, 2002)

والعلاقة بين النماذج والنظريات والبيانات، المجاورة للواقع والعالم "الواقعي"، هي موضوعات مثيرة لقدر كبير من الجدال الفلسفي، ولا ولا سيما فيمـا يتعلّق بأسـاليبهـا المـرجـعية (Devitt, 1996) وطرائقهـا في (التـمثيلل" (انظر (Tepresentation) المسائل الرئيسة هنا هي: إذا كانت النماذج (1) تمثيلية، أي إي إنّها تعيد تقديم


 للمرء تسجيلها حول النماذج هي أنها تأتي في أنواع مختلفة، وأنها تؤنّي
 حياله.

وفيما يأتي بضع ملاحظات مهمّة لاعتمادنا نظرية أكثر تعقيداً لما تفعله


 النماذج إلى حدّ كبير حقائق اجتماعية كونها تعريفات ونظريات؛

 حلّ كبير هي (أطروحات ثُقافية)" (cultural posits) (Quine, 1953) بوصفهاً نظريات علمية وتشكل معظم (إن لم يكن كل) معرفتنا الإنسانية() (٪)

## إنعكاسات من تاريخ دراسة الدين : "التضحية")

تتصف نماذج العلوم الاجتماعية ونظيراتها في الدراسات الـات الإنساتيانية بالبنى


 كيفية ملاحظتنا لممارسة أو حدث ما ما بوصفه (اتضحية) ولمانياذا ولما . ففي اليونان القديمة كان من الجائز وجود المفهوم الأصلي (thusia) (قربان) أي عطية إلى
 تنغيّ نموذج التضحية إلى واحد من بناء المجتمع ونشاط الإنتاج الثقافي. في حين أصبح مع مارسيل موس (Marcel Mauss) التغيّر
 إنجازي (performative action)، ورآه ريـنيه جـيـرار (René Girard) نوعاً مـن

 نموذج خالٍ من النظرية، والعكس صحيح، لا توجد نظرية من دون نماذج؛
(r) ومي ليسـت تمثيلات معرنية ابسسبطة، (اصور داخلية) للواتع، انظر على سبيل المبال :
 هوميروس (Homer) تصرّرنا (نقط كاططروحات ثقافيةه (Quine, 1953:44)؛ لانَّ الأنياء المادية تستورد


فالنماذج والنظريات تأتي وتمضي معاً . وقد كان مفهوم التضحية القديم في اليونان أيضاً نظرية، وإن لم يكن مصطلحاً فلكلورياً ونموذجاً ثقافياً أصلياً.

غير أنّ أيّ عمل أكاديمي عن أيّ شيء، مهما كان محتّداًّ، لا يصير

 بالدليل الإمبريقي الكافي، ذلك أن تجميع أجزاء المواد التي التؤلّف تضحية




السلوك ـ لكنتا لن نعرف أنها (تضحية)" .
من هنا يصير من الحقائق الجلية أن لائحة أو كاتالوغ دراسة الما الدين العام

 الصعيد البحثي. وهذا هو السبب في أنّ (الأنماط المئالية") ـ فئة فرعية من الـئ النماذج المفاهيمية ـ التي ارتبطت بالنظريات أكتئر أهمية من (الأنماط الواقعيةه المزعومة (مثلما سمّاها بعض الدارارسين) التي يفترض ألـو أن لا لا تكون
 محضص. والأنماط المثالية هي أفكار أو متعلقة بتشكيل الأفكار والمفاهيميم (ideational). وفقط للدفع بالفكرة قليلاً: من الشُائع تماماً (اتخيّل) (أفكار مرة ألأن



 (Venn diagrams) ـ (انموذن العالمين" - مثلما رسمها على مبيل المثال إلدا إدموند ليتش (Leach, 1976). والواضح أنه لا يوجد من يعيش في كوزي
 فهو بحد ذاته لا يتضمّن واقعاً منفصلا عن كونه فكرة، لكنتنا إذا تشاركناه

صار هناك كثير من النقد للـ(انماذج القديمة|، ولكن لنكون صريحين
 كان فقط في الطريقة التي استخدمت بها . ولم تكن الصفة المجازية للنماذئج معروفة كما ينبغي، وكان الانطبا لانطباع أن أي نموذج ينبغي أن يكون الصون الصورة") عن

 و وكثيرين غيره في ذلك الوقت ـ هدم الشكل والمضمون ـ ـ لجميع الأشكال التي بدت شبيهة في احتوائها المرجعية نفسها و(المعنى) نفسه؛ إذ يرى جيراردوس فان دير ليو (Gerardus van der Leeuw)، مراجِع النـماذج


 التجريبي. وقائمة الأمثلة المحتملة طويلة، وهو ما يفترض أن ألميك يكون كافياً ودليلاً على أن كثيراً من السمات النقدية للنماذج كان التوصل إليه بالفطرة أو بمعايير الصورة الانطباعية.

## النماذج البيانية ـ وغير البيانية ـ وتنظيم المعرفة

تأتي النمـاذج في الغالب على شـكل رسم بياني (graphic)، ومن ثـمّ يمكننا التفكير بسهولة أيضاً في نماذج مرتبطة بالخرائط والمـجاز . فهـل النماذج هي ببساطة خرائط أو صور تصف الشيّ الـيء الذي تشير إليه أو تبدو
 حول شيء ما عبر (إعادة) تقديم شيء آخر؟
 بيانية في ثلاثة أنواع. الأول : نماذج يمكن أن تكون رمزية وقياسية: سيارات
 حديدية). الثاني: نماذج تأتي بوصفها مؤشرات: أي مرجعية وكنائية، تشير
 لم يعمل على نحو صريح مع نماذج، على الرغم من أن كثيرأ من فرضباته كانت لتأتي ملائمة هناك

إلى أشياء "في العالم") - خريطة للحي الذي نقطن فيه، أو تمثيل لمترو

 الوظائف، مثل بثّ رسوم بيانية في جهاز التلفزيون. أيضاً والتراتبية، على سبيل المثّال، لوحات الرسوم البيانية في التجارة

والحكم

تسبه النماذج الرمزيـة والمـجازيـة (اجغرافية المفـاهـيم" حـيـث ترسم موضوعـات في مـجال واحـد ((هـدف)") بواسطة كيـانـات من مـجال آنحر ("مصـدر") ملائم معرفياً ومقبول ثقافياً لتنظيم معلومات معقّدة ، بحيث الـيث يمكنها
 استرجاعية للذكريات، في امتلاكها
 الصليب تمئل أيقوني بوصفه أداة للتعذيب؛ وعلى خريطةِ طريقي ما هو مؤشر


 والتصويرات التميُيلية. ومن الوارد أيضاً الاعتقاد في النماذج بـر بوصفها وسائلر

 وتأتي في الغالب في صورة سردية أو صيغة ربما تُمنَح تفسيراً سردياً . وهنا ونا



 السردي" في نظرية للنماذج المفاهيمية ليس ببساطة حيلة لإعاليادة التعريف بغية تأكيد جانب معين في طبيعة النماذج، فهي كيانيات دلالية (على الأقل في
 بـا(دلالية) أنها كذلك بالمعنى الفلسفي التقليدي المربوط بالحقيقة، بل بل أعني


الظروف المشابهة تنطبق على النماذج المفاهيمية مثلما على الافتراضات، ومن ثَمّ فإنها مسألة جوهرية أن نسأل هل يعمل التناظر أو الترابط المنطقي كأساس لصوابية النماذج؟






 نموذج（model）في حدّ ذاتها مشتقة من مفردة لاتينية تعني تسليميم handing）









 المحدّد：أي، كيف يرتبط نموذج معين بوظائف نماذج ونظريات أنر أخرى ．هذا
 في التناظر المباشر مع العالم، بل في ترابطه مع نماذج ومفاهيم ونظريات أخرى، فالنماذج علائقية（relational）．
（＊）（＊）هي قوة خارتة للطبيعة ممكن أن تورَّث أو تنتقل（المترجم）．

 ．Dictionaries

## من أيّ شيء تصنع النماذج

توجد أنواع كثيرة من النماذج مصنوعة من (امواد") متنوّعة؛ ؛بعضها
 لجوانب معينة من الأشياء التي تستخدمها النمـاذج في تسليط الضوّ النوء علي البيانات أو لـ(اتظهر" بفضلها الْبيانات. فالنماذج ميمّلْة؛ لأنها تولّد قياساً


 والعلاقات والبنى الموجودة في العالم والتي تمثّلها النماذج أو تعيد تقديمها

إذا بدأنا بالنمـاذج العقلية فتلك هي المادة التي تشكّل علم النفس

 بالذات والشُخصية. وكان مفهوم (النموذج العقلي" قد أدخله عالم النفس كينث كريك (Kenneth Craik) عام 19\&r، ، بوصفه (انماذج مصغرة") عن الواقع


 رمزية. وقد تحقّق مزيد من التطور في النظرية في السبعِينيات مع (النماذج المعرفية المثالية" (ideal cognitive models) (Rosch and Lloyd, 1978) التي تعدّ نماذج أوليّة بالمعنى المعرفي؛ إذ إننا عندما نميز معرفياً، لنقل بين الطيور
 والبرتقال نموذجياً للفاكهة أكثر من البطيخ (مثلما يظهر الدليل التجريبي) . أما
 أننا نعرف (حدساً) كيف تتألتف أجناس الحيوانانات المتنوّعة: أربعة أرجل، ،
 عن طريق الحدس . وسواء أكانت النماذج (امعطاة" سيكولوجياً عبر الئر قدرات متطورة أم مبنيّة على نحو أكثر وعياً هي نقطة مهمة بأن النماذج تأتي أتي مع إمكانيات استخدام معينة (اما تصلح له") وكذلك مع قيود وحدود. فنحن

نولد حاملين بعض البدهيات حول أشياء في العالم، لكن معظم الأشياء



ستؤدي عملها.
إذا انتقلنا إلى النماذج الثقافية، فسنجدها حقلاَ دراسياً يجذب الاهتما الاهمام في أوساط الأنثروبولوجيين بحكم الصراع المتكرّر بين نماذج التحليل العلمية
 (Holland, 1987) وأيّاً كان نوع النموذج الذي يمكن تطبيقه، فإنّ النمـاذج العلمية وكذلك الفلكـلورية المـحلية هي: (1) حقـائق اجتماعية المانية (Y) (افتراضات ثقافية"، مثلما اصطلح عليها الفيلسوف ويلاردد فان أوران أورمان كواين
 يشُترك حتى مع النموذج العلمي الأكثر صرامة في صفة كون كونه مصنوعاً بواسطة
 المقارنة، نجد أن النماذج العلمية الحالية هي من الناحن الـية النية النظرية (كما نأمل)
 العلوم الطبيعية محجرّدة أو وصفية أو تنبئية أو سببية؛ لكنها جـا جميعاً مصنوعة


 اليوم، فإنه من المحتمل أن يححلّ محلّه شيء آخر في المستقبل . ألما ألما (العلوم
 الوقت الراهن، أي إنها على الرغم من ذلك لا تعني أنّ النماذج (من أيّ


 وكذلك الأنثروبولوجيا الطبية يؤكدان ذلك (انظر على سبيل المثـال:
(Kamppinen, 1989
هناك في العلوم الإنسانية والاجتماعية أمور أكثر على المحكك؛ لأنّ النماذج المستخدمة هي نماذج (متمائلة) (لها الطبيعة نفسها) مع المادة التي
(تمثّلها)" . وتعتمد هذه الحجّة على طبيعة القصدية (intentionality) البشرية والطبيعة اللغوية لمعرفتنا المشتركة، فنحن ندرس المجتمّع والثقافة بالأدوات نفسها التي نصنع بها المجتمع والثقافة: أي القصدية، واللغة، والأعراف، والانعكاسية (reflexivity)، والنقد. إن الإنجاز الغريب في هذا النـا الصدد هو ألنـي أننا قادرون على صنع بنى إنسانية بما يجعلها تبدو طبيعية وإلزامية النـية مثل حقائق العالم المادي . وقد تم التعامل مع أنطولوجيا العالم الاجتماعياعي بواسطة باحثي العلوم الإنسانية والسوسيولوجيين، والفلاسفة. وثمّة سبـة الـيب للرجوع صراحة إلى جون سيرل (John Searle) من أجل تفسير بناء الواقع الاجتماعي والمؤسّسي وطبيعته (Searle, 1999: 122 ff). وفكرة ألنّ البّ البشر يبنون عوالمهـم

 للخواص المحتملة للنماذج مرة أخرى أحد المفاهيمه. فنحن نستطيع أن نسألـ ما إذا كانت النماذج محجازية في الأساس : أي هل هي قصصٌ ("حول") شيء ما؟ أو كناية بمعنى وجود تشابه بينها وبين الأشياء التي تشير إليها اليها؟ وهل

 القول، هل النماذج أو أي نموذج محددر، هو مجرد الصرد بناء تقليدي صوري، ألو هو صفة أنطولوجية واقعية للعالم؟ ومرة أخرى، هل النمون ألموذج صورة معرفية (تمثيل) أم أنه يرتبط أكثر بسردية نقافية؟ وهل النماذج وصفية فيما يتعلق بالشيء الذي تمثّله أو بنائية؟

## نماذج وصفية وإنجازية

هل الفرضية هنا أن النماذج يمكن أن يُنظر إليها بوصفها مماثلثة لأحكام أم افتراضات بمعنى أنها تقع في طبقتين رئيستين معروفتين جيداً في تاريخ


 "أكثر فكاهةه) . ويبدو الشيء نفسه منطبقاً على نماذج، علىا على الأقلَّ في دراسة أمور اجتماعية مثل الدين. ولنظظر في هذا المئال (المستعار من ميرسيا إلياد)

على قول تحليلي: : (محور العالم (Axis mundi) هو مركز عالـُم ديني"). وهنا



 أيضاً أقطع وعداً؛ وكذلك الأمر مع افتراضات كثيرة أخرى، مئلما هو الحال

 الككلامي" (illocutionary) يستخدم لتحديل مئل هذه الأُطروحات. والـجانب

 اشروط التوفيق" (felicity conditions) : أي أن تستـخدم بواسطة الشـخصص

 على النماذج المفاهيمية على أساس قابليتها للتطبيق : أي من خلا

 للتضحية أو مراسم الزفاف تفصح عن صفات مماثلة، ولا نلا نستطيع الحكم

 وصفاتها هي ما يجري (ويصنف") بوصفه تضحية؟ ويكا ويكون النموذي النـي التحليلي صحيحاً بفضل تعريفه بالطريقة التي يكون عليها، فالنقطة المهمة في في النماذي التحليلية هي أنها (كونها مكرّرة مثل النظريات) أفعال كالامية، حيث إنها تخلق ما تعيّنه

هنا تأتي نماذج أخرى من الواضح أنها من نوع أكثير تركيبية، ويمكن


 العقل يتألف من جزيئات ذات وظائف معرفية محددة . وعلى الرغم من عدم

وجود اتفاق بالإجماع بَعد على هذا، فإنه لا شـكّ في أن النموذج يمكن أن يخضع (في مكان ما في المستقبل) للاختبار الإمبريقي؛ إذ إنّ قابلية النموذي للخطأ تتوقِّف على أبحاث عصبية معقّدة، وسوف يخبرنا الزما الزمن ما إذا كانت الفرضية المتأصّلة في النموذج صائبة أم لا .
الشكل الرشَم (Ir - ' )
الحقيقة أو التوفيق


يصور الشكل الرقم (Yا ـ 1 ) طبيعة النماذج ووظيفتها. يمكن اعتبار


 كبير من النماذج ستقع في أماكن مـختلفة في الإحداثئية الرباعية بـين بين المحور التحليلي الإنجازي والمحور الوصفي التركيبي؛ لأنها مثلما يمكن أن نصطلح عليه هي (انمـاذج مركّبة). والرسم البياني ليس اليّي حكماً على الحقيقة بل وسيلة لصياغة مفهوم العلاقة بين الجوانب المختلفة من عمل النماذج

## تأمّات تصنيفية

وضع الفيلسوف بيتر كاوز (Peter Caws) تصنيفاً وظيفيّاً للنماذج وتبويباً


 الإجرائي الطريقة التي يستجيب بها الْفرد أو يتصرف عملياً، (Caws, 1997: 224)

أما النموذج الثالث، (التفسيري"، فيفترض وجوده في عقلية الباحثين أو



 مختلفة هم (العقلي" و(الثقافي - الاجتماعي" وا(التحليلي") :
ملاحظة تفسيرية: يشير المستوى (العقلي" إلى أن النماذي


 وتعيين موقعه على الشبكة. ويذكر أنّ النموذج العقلي التمثيلي له خوراص

 النماذج ومستواها المرجعي الخاص بها : أي ما تدور حوله، أو ما تشير
الشكل الرقم (r -

## تصنيف النماذج والمستويات



## الطبيعة السردية للنماذج


 بطريقة أو وسائل معروفة؛ أي إنها مثل الحكايا قدّم كلفورد غيرتز (Clifford Geertz) تعريفه المعقّد للدين عام 1977 (197 ، شـّد
 العالم تخبرنا ما هو عليه (نسبة إلى تفسيرنا) أمّا النماذج المعيارية "الـلالعالم،

 يتم سردها ؛ لأنها لن تؤدي وظيفتها إذا لم الم يتح تقديمها في صيغا صيغة سردية. وأدخل مارك ترنر (Mark Turner) لاحقاً عام 1997 مفهوم "(العقل الأدبي"






 نميل كبشر إلى تشخيص غير البشري وإضفاء الطابع الجوهري على النـي الأمور




 أيضاً نماذج تحوّل الأحداث المسـجّلة إلى أفعال إنسانية هـادفة أو ذات

معنى
ترتبط النماذج المعرفية والثقافية ويعتمد بعضها على بعض في السلوك
 الواضح حتى إنه يـمكن ببسـاطة رؤيتها بوصفها الانيا داخل الفرد أو خارجهـ.

فالنماذج المعرفية تنبع من العقول وتدخل إلى العالم في صورة أفكار ورموز




 الأعراف الخاصة بالمـجتمع وتعيد إنتاجها، وهي اللـيا اللبنات التي تبنى بها



 الأحيان ببطء ولاشعورياً

لا شكّ في أن صانعي النماذج (المعرفية أو الثقافية) هم أناس مبدعون،





 كي يتحقّق الإصلاح. وللثقافات والمـجتمعات ألوات أرصدة معينة من (القوالبالب" و(المنظظومات" تعمل بوصفها شـكل أنماط مححدد يتم على أساسه تصنيع نسـخ، ومقارنتها مع أخرى وكما تعمل بوصفها أسساً للتغيير . والنماذج فيأي هذا إنما تحقِّق استقراراً للتمثيلات في الثقافات والمات والمجتمبعات؛ إذ تأتي في



 شُيفرتها وفقاً للنماذج التي لدينا .

## النماذج والمعيارية

ترتبط النماذج المفاهيمية والأنماط المثالية ارتباطاً ونيقاً بأفكاريار بأفكارنا عن







 تدلّ على القوة، وبعض الأوراق الخضراء تعدّ أموالآ، والزفاف يشّ يشير إلى أن
 ما "يُعدّ بوصفه") (count as) دائماً حكماً معيارياً؛ ولكنّ الوضعيين المتصلبين

 يعني أنّ النماذج مرنة وغير محددة (راجع موضوع التضحية المنا المذكور آنفاً)؛ إذ



 ناحية بواسطة قدراتنا المعرفية. فـالالنماذج المعرفية ذات الطابع المابـة المثالي" تبدو
 آخر معيارية أيضاً؛ لأن بعض ملامح العالم تعدّ أكثر جذباً للانتباه وأكثر

 والاهتمام.

مع بناء النماذج واستخدامها، فإننا ندخل ساحة الصناعة الأيديولوجية؛ لأن العالم الاجتماعي للمعرفة مصنوع من نماذج، لذا فإنـا لانه لا مجال لرفضيها أو إغفال ضرورتها . وفي الغالب لا يوجد شيء في العـئ العالم قد يستخدم في

الخير أو الشُر. مثلما هو الحالل مع أشياء أخرى كثيرة، ينبغي استخدام النماذج بمسؤولية، وبصورة انعكاسية، وبمقياس من الذوق ألـون العام والعقلانية







 البحث السوسيولوجي تنتمي إلى جهازنا المانـا المعرفي، فهي ليست ملامح للعالم

 الوقت الراهن. وهذا فتط هو ما يجعلها أكثُر تشُويقاً بكثير من الناحية السوسيولوجية.

## المراجع

Arbib, Michael, and Mary B. Hesse (1986). The Construction of Reality. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Bailer-Jones, Daniela M. (2002). "Scientists' Thoughts on Scientific Models." Perspectives on Science: vol. 10, no. 3, pp. 275-301.

Blackburn, Simon (1996). Article in Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford: Oxford University Press, pp. 246-247.

Bourdieu, Pierre (1990). The Logic of Practice. Cambridge, UK: Polity Press.
Cartwright, Nancy (1999). The Dappled World: A Study of the Boundaries of Science. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Caws, Peter (1997). Structuralism: A Philosophy for the Human Sciences. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press.

Clark, Andy (2001). Being There: Putting Brain, Body, and World Together Again. Cambridge, MA: MIT Press.

Cooper, Richard P. (2002). Modelling High-Level Cognitive Processes. Mahwah, NJ; London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Craik, K. J. W. (1943). The Nature of Explanation. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Devitt, Michael (1996). Coming to Our Senses: A Naturalistic Program for Semantic Localism. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Fauconnier, Gilles (1997). Mappings in Thought and Language. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Garnham, Alan (1987). Mental Models as Representations of Discourse and Text. Chichester: Elis Horwood Ltd.

Geertz, Clifford (1966). "Religion as a Cultural System." in: Michael Banton (ed.). Anthropological Approaches to the Study of Religion. London: Tavistock, pp. 1-46.

Giere, Ronald (1988). Explaining Science: A Cognitive Approach. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Girard, René (1977). Violence and the Sacred. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Hubert, Henri, and Marcel Mauss (1964). Sacrifice: Its Nature and Function. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Jensen, Jeppe Sinding (2003). The Study of Religion in a New Key: Theoretical and Philosophical Soundings in the Comparative and General Study of Religion. Aarhus: Aarhus University Press.
and Luther H. Martin (eds.) (2003). Rationality and the Study of Religion. London: Routledge.

Johnson-Laird, Philip N. (1983). Mental Models: Towards a Cognitive Science of Language, Inference and Consciousness. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Kamppinen, Matti (1989). Cognitive Systems and Cultural Models of Illness. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica. 1989. (FF Communications; no. 244)

Lakoff, George, and Mark Johnson (1987). Metaphors We Live By. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Laschyk, Eugene (1986). "Heuristics for Scientific and Literary Creativity: The Role of Models, Analogies, and Metaphors." in: Joseph Margolis, Michael Krausz, and R. M. Burian (eds.). Rationality, Relativism and the Human Sciences. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 151-185.

Leach, Edmund (1976). Culture and Communication: The Logic by which Symbols are Connected. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Magnani, Lorenzo, Nancy Nersessian and Paul Thagard (eds.) (1999). Model-Based Reasoning in Scientific Discovery. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Mauss, Marcel (1967). The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. New York: W. W. Norton.

McDowell, John (1996). Mind and World. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Morgan, Mary S., and Margaret Morrison (eds.) (1999). Models as Mediators: Perspectives on Natural and Social Science. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Oakhill, Jane, and Alan Garnham (eds.) (1996). Mental Models in Cognitive Science: Essays in Honour of Phil Johnson-Laird. Hove: Psychology Press.

Poole, John Fitz Porter (1986). "Metaphors and Maps: Towards Comparison in the Anthropology of Religion." Journal of the American Academy of Religion: vol. 54, no. 3, pp. 411-457.

Putnam, Hilary (1995). Words and Life. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Quine, W. V. O. (1953). From a Logical Point of View. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Quinn, Naomi, and Dorothy Holland (eds.) (1987). Cultural Models in Language and Thought. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Rosch, Eleanor, and Barbara B. Lloyd (eds.) (1978). Cognition and Categorization. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Ruttkamp, Emma (2002). A Model-Theoretic Realist Interpretation of Science. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Searle, John R. (1999). Mind, Language and Society: Philosophy in the Real World. London: Phoenix.

Smith, Jonathan Z. (1982). "In Comparison a Magic Dwells." in: Jonathan Z. Smith. Imagining Religion: From Babylon to Jonestown. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 19-35.

Tallis, Raymond (1999). On the Edge of Certainty. London: Macmillan.
Tambiah, Stanley J. (1990). Magic, Science, Religion, and the Scope of Rationality. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Turner, Mark (1996). The Literary Mind. New York: Oxford University Press.
قر اءات مقترحة

Arbib, Michael, and Mary B. Hesse (1986). The Construction of Reality. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Cartwright, Nancy (1999). The Dappled World: A Study of the Boundaries of Science. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Jensen, Jeppe Sinding (2003). The Study of Religion in a New Key: Theoretical and Philosophical Soundings in the Comparative and General Study of Religion. Aarhus: Aarhus University Press.

Johnson-Laird, Philip N. (1983). Mental Models: Towards a Cognitive Science of Language, Inference and Consciousness. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Morgan, Mary S., and Margaret Morrison (eds.) (1999). Models as Mediators: Perspectives on Natural and Social Science. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Oakhill, Jane, and Alan Garnham (eds.) (1996). Mental Models in Cognitive Science: Essays in Honour of Phil Johnson-Laird. Hove: Psychology Press.

Quinn, Naomi, and Dorothy Holland (eds.) (1987). Cultural Models in Language and Thought. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

## (لفصل) (لرابع عشر

## تعريف الدين <br> مقاربة علوم اجتماعية

أندري دروجرز

تذكّرنا تعريفاتُ الدين بمعنى أو بآخر بأسطورة العميان الذي يحاولون تعريف الفيل : لمسة تهدي أحدهـم إلى خرطومه فيصفه بالثعبان؛ ويلمس آخر أذنه فيصفه بأنه مروحة؛ ويلمس ثالث أرجل الفيل ويصفه بأنه جذع شجرة؛ ورابع يلمس النيل فيصفه الفيل بأنه مكنسة (Sharpe, 1983:46) .

## مقدّمة: رسم الخريطة

في علوم الدين الاجتماعية يمكن وصف مهمّة تعريف الدين بأنها
 وبأنها نشاط متمركز على الإثنية . وفي هذا الفصل يتضمّن المشهـد الذي يضع ونـي خريطته القائمون على التعريف كلّ ما يرتبط به من مفارق الطرق وتقاطعاتها . وقد ناقشنا وضع الخريطة بطريقتين : الأولى : بالتركيز على بعض النى
 للآخرين لتوجيه أنفسهم من خلالها؛ ولكن الطريقة الثانية، فهي بعيدة بعض
 يمكن بها تقديم المشهد الديني وتمشيله في صورة تعريف.

على المستويين كلِهـمـا، هنالك قدرٌ كبير من الاعتماد على وئلـوارة التركيز المحدّدة المختارة، والأسئلة المئارة، والصفات المختارة. فالكتب التي تعدّ
 الثاني أو قسمهه الأول أو الثاني ـ تقريباً ـ مسألة تعريف اللدين (انظر على

Aldridge, 2007: 17-41; Bowie, 2006: 18-22; Budd, 1973: 5-11; Child : سببل المثال and Child, 1993: 2-4; Hargrove, 1979: 3-13; Klass, 1995: 17-24; Pandian, 1991: 9الخ (13; Wulf, 1991:3-5) كما أفضى هذا الموضوع إلى خروج عدد من الأعمال


ولإعمال نوع من النظام في التنوّع المعقِّد في وجهات النظر المختلفة حول تعريف الدين، تراني أتبع جوبا (Guba, 1990:18) الذي يميّيز بين ثلاثة

 تعريف الدين وإماطة اللثام عنها في آن واحدن، وبقدر المـستطاع في هـذا الفصل المختصر .

- يتعلّق البعد الأول بالجوانب الأنطولوجية في تعريف الدين : (ماذا
 المستخدمة للبت في طبيعة الدين؟
- البعد الثاني بعدُ إبستيمولوجي، والسؤال المناظر هو : "اما علاقة
 يتعلّق بمسائل البعد والقرب، والملاحظة والمشُاركة، والموضوعية والذاتية.
- البعد الثالث بعدٌ ميُودولوجي في طبيعته، ويتعلّق بالنطريقة التي من
 وهو يرتبط بما يقصد التعريف تقدبمه، وكيف يتمّ انتقاء العناصر التي هي دينية بصورة حصرية .

في وصف الأبعاد الثلائة، يجب أن نضع في الاعتبار كلّا من الخرائط ورشّاميها؛ فمثلما سنوضّح فيما يأتي، لا يمكن رؤية الأبعاد الثلالثة في عزلة
 يمكن فصل رؤية القائم على التعريف حول الدئ الدين عن الطريق
 لتعريف الدين يضعون أنفسهم في إطار معاير هذه الأبعاد الثلاثة .

في القسم الأخير سنقدّم تلخيصاً للصورة التي ستكتمل بالنظر في الأبعاد





## أنطولوجبا تعريف الدين :

ماذا يمكن أن يقال حول طبيعة الدين؟








 بطبيعتها الجوهرية. وفي الغالب يكون هذا النمط من التصنيف الفئوي ناجعاً مع التناقضات والتقسيمات الثنائئة. فعكس الديني هو العلماني أو الوني المدنّس، لكن العلم أيضاً يظهر بوصفه المصطلح المقابل أو المضاد.

في رؤية هذا التقابل أو التضاد الأخير، يتمثّل التفصيل المثمر في حالة





 قيل إنه يشير إلى واقع هو من منظور إمبريقي - أي بالطريقة التي ينتج بها
 هذه الطبيعة غير الإمبريقية للمعرفة الدينية في تعريفهما and Van Beek, 1985: 3)

 روبرتسون اعترافاً بالبعد الإمبريقي/والإمبريقي الامبير المفرط في تعريفاته للثقافة الدينية والعمل الديني (Robertson, 1970:47)

عوضاً عن ذلك، نجد الموقف الموضوعي للدارس أو العالم يمكن

 قناعات هؤلاء المؤمنين وتجاربهم. فالإلا الالة إلى إلى تجربتهم في المقدّس يمكن
 حتى في تلك الحالة ستكون هناك صعوبة في الاك الفهم التام لتلك التك التجربة؛ إذ



 الاجتماعية منها أو السيكولوجية، ومن ثمر، فإن تعريف الدين الذي الذي لا يصدر


 أخرى: كيف تعرّف الدين بطريقة علمية إن لم يكن أحد العناصر، المرئ المرشِ
 التعريف.

لإضفاء شيء من التعقيد، ثمّة مشكلة في مصطلح "الواقع" غير المقتصر على الدين أو على الواقع المقدّس الذي يزعم المؤمنون أنهـم يعيشّونه وأن
 الدقيقِ بأنّ ما كان يستى ذات يوم وانِّ واقعاً صلباً، بتشُريع من سلطة العلوم الوضعية، لم يعد له أثر - باستخلدام تفسير برمان (Berman) لعبارة مأخوذة من (البيـان الثـيوعي" (communist manifesto) لماركس وأنغلز (Berman, 1982).

فإذا كان الواقع يتألّف من بنى يمكن أن تتلاشى بسهولة، فإنّ ما يأتي من








 العالم الدارس وبين موضوع دراسته/ ها اختُصرَت، وأنّ ما ما يسمّى موضوعية المّية

 ومحددة، معتمدة في الشكل والمضمون على الأشخاص الذين يعتين يعتنقونها"
 عنه في صورة معرفة موثوقة، مثلمطا يحدث في حالة التعريف، في في حلّ ذاتها
 كموضوع دراسة، يصبحون موضوعاً من موضوعات بناء المعرفة.

لذا في ضوء الأنطولوجيا، كانت المشُكلة التي مثّلها الدين، ولا سيما

 طبيعة القابلية للمعرفة ستتغير ؛ إذ التقت إمكانية إنتاج تعريف يصمد مع مع الزمن


 القول: كانت صعوبة إرساء طبيعة الواقع الديني قد اشتَدّت بمـجرّد أن أن فقد الواقع والحقائق الواقعية صفتها المطلقة. فالمؤونمنون من أصحاب الماب الإيمان ألمان المطلق سواء أكانوا مؤمنين بالدين أم بالحقائق العلمية، لاقوا في النهاية

وبناء على ما تقدّم، يتّضح لنا أنّ المرء لا يمكنه مناقشتة طبيعة القابلية
 سنبلور الأفكار الرئيسة المقدّمة في هذا القسم في الأقسام الآتية

إبستيمولوجيا تعريف الدين :
ما علاقة القائم على التعريف بالدين
بوصفه ظاهرة تحتاج إلى تعريف؟



 وظيفة يعتقد أنّها من وظائف الدين في الصراع الطبقي: الالدين الـين هو تنهيدة


 ومضمونه، بل قد تفضي إلى استنتاج أن عملية التعريف هي مهريّة مستريّ مستحيلة، وطريةة لاقتراح علامات جوهرية تتبت عاجلاً أم آجلاً أنها أوصاف اعتباطية بل أوهام.

على الرغم من هذه العراقيل، تصدّى العلماء الدارسون بوعي لصعوبات التعريف وبذلوا جهداً في التوصل إلى اتفاق معها . فقد حقّز تهم الحاجة الحة إلى ضرورة التوصّل إلى اتفاق بينهم في الحقل نفسه فيما بتعلّق بحدلودهده . فمن دون شكل معين من الإجماع، قد لا يمكن تنظيم الأنشططة الأكاديمية المعتادة فيمـا يتعلّق بالإصـدارات والصـحف ومناصب درجة الأستاذ في الـجامعة (المؤتمرات. . .إلخ؛ إذ تشير سوسيولوجيا الأكاديمية إلى الحاجة إلى اتفاق، مع شيء من الإجماع يفوق الحدّ الأدنى من الاتفاق على الاختلاف. وأحد السبل لتحقيق هنا هـا هو عمل قائمة من من المو المواقف الممكنة التي يمكن تمييزها في سياق الجدال .

في هذا الصدد، اقترح برغر (Berger, 1967) نوعاً من تصنيف المواقف

هذا؛ إذ تتير المواقف الثلاثة التي تحمل صفة »المييودولوجية" بما يفيد أنها
 الميئودولوجية للإيمان بوجود اله (theism) والإلحاد (atheism) واللاأدرية (agnosticism) الدينية بوصفها عنصر أ جوهرياً في الخطاب البحثي الـيني العلمي. أمّا الموقف الثاني، فيرفض هذه الطريقة من تضمين الحقيقة الدينية في الدراني الدراسة العلمية، وبالتحديد، تفسير الدين. ويتّصف الموقف الثالث اللألأدري بالحياد فين فيما








 الثالث، فهو بالتأكيد لا يتضمن زعماً بوجود حقيقة؛ ولا ولا يشُير إلى الإنكار، ومن المحتمل ذكر الطبيعة غير اليقينية للمقدّس .

هناك طريقة أخرى للتمييز بين أنماط التعريفات وهي بالإحالة إلى Clarke and Byrne, :تخصّصات معرفية مختلفة تنخرط في دراسة الدين (انظر النري



 التعريفات التي أنتجت ضمن تخصص معرفي مني ما، ونعطي مئلاً على ذلك هو الفرق بين مقاربة في سوسيولوجيا الدين وألوني وأنتروبولوجيا الدين فين فبينما سيبحث

 بو صفه ظاهرة ثُقافية، ولدرجة معينة بوصفه مرتبطاً بجوانب من الثقافة مئل

السياسة والاقتصاد وبالطبع الجوانب الاجتماعية. فمقالة غيرتز الشّهيرة حول
 (Geertz, 1966) System"
 والدراسات الدينية، وتاريخ الأديان، وفينومينولوجيا الديا الدين، جميعنا الانيا لها ما ما




 إله على نحو مئودولوجي

عند إضافة مقاربات نظرية إلى هذه الكوكبة من التخصّصرات المعرفية

 (Thrower, 1999 ) . وعلى الرغم من احتمال سيطرة منظور نظري معين على

 شكل من أشكال النموذج الوظيفي في تخصّصات معرفية مختلفة. فالمدرسة
 الفائدة التي يمكن أن تكون موجودة في الدينن . وعلى نحو أكثئر تحديداً، يمكنن تمييز الدين عبر إسهامه في النظام




 وتعريفه:
(ايتألّف الدين من التفسيرات شديدة العمومية نفسها للوجود، تتضمّن شُروط التبادل مع إله أو آلهة" (91 :91ark and Finke, 2000). وفي إطار هـذه

المقاربة يعدّ السحر أقربَ إلى قلب المؤمن، ومن نم، متميّزا عن الدين:
 للحصول على مكاسب (أو تجنّب خسائر ) من دون الرجوع إلى إله أو آلهة أو إلى تفسيرات عامة للوجوده (Stark and Finke, 2000:105).

ومن الواضحٍ أن التخصصات المعرفية والنظريات تتغيّر مع مرور الزمن،
 كان يعتبر طبيعيّاً ومقبولاً في ذالك الوقت. فتعريفات القـون القرن التاسع عشّر ربما
 التحديث، هذه العملية التي أفضت في مرحلة لاحقة إلى علمنة الأطروحة. وقد كان يفترض للدين أن يختفي تحت تأثير نفوذ الحداثياثة. وإذا عرفنا علا عملية التحديث بوصفها زيادة سيطرة نفوذ العلم والتكنولو جيا


 (انظر الفصل الثالث والثلاثين من هذا الكتاب).
 1967; Beyer, 2003: 422; Hamilton, 2001: 14-20; McGuire, 1992: 10-15; (Robertson, 1970: 34-42; Yinger, 1970: 4-5)؛ إذ تتضمّن التعريفات الـجوهرية


 الدين. ويأتي تعريف تايلور (Tylor, 1871) الكـلاسيكي للدين "الاعتقاد في كائنات روحانية" (Tylor, 1958: vol. I, p. 8) من النوع الجوهري (ألمري.
 وكون الدين مانحاً نسقاً هادفاً، نهو مثئلما يقول:
نسق من الرموز التي تعمل لإرساء أمزجة ودوافـ الأمد لدى الناس عبر صياغة مفاهيم عن نظا لألمام وجود عام المفاهيم هالة من الحقيقة تبدو بها هذه الأمزجة والدوافئ واقع وانعية بصورة

فريدة (Geertz, 1966:4).

أمّا تعريف دوركايم الثّهير، فيجمع بين العنصرين معاً :
الدين نسق موحّد من المعتقدات والممارسات ذات الصلة بأشياء مقدّسة،
 أخلاقي واحد يستّى كنيسة، مع كلّ من يلتزم بها (Durkheim, 1976:47).

وتأسيساً على تعريف العلمنة المستخدم (Casanova, 1994:211)، ولا سيما عند الجمع بينه وبين تعريف جوهري أو وظيفي للدين، فإنّ الحكم على مستقبل الدين يختلف. فعنـدما يعتقد أن العلمانية تشير إلى تآلى تآكل مفاهيم
 جمع رؤية وظيفية للعلمنة مع تعريف وظيفي للدين




 الجدال الدائر حول حركة العلمنة، سنجد المدافعين عن أطروا المرحة أن العلمنة

 في الدين، معرّفنه بطريقة وظيفية، مشيرين إلى استمرارية بدلاً من التصدع

من بين طرائق الخروج من هذا المأزق هو تغيير التعريفات مثلما اقترح



 عميق بتجارب فريدة لنغسي - في - علاقة). . وفي كلتا الحالتين، نرى البيل البعد


 روحانية، فإنّ الجانب الجذّاب في هذه الطريقة من النظر إلى التغيّر الديني

هو أنها تتيح شكلاً من الاستمرارية بينما تقرّ في الوفت نفسه بالتغيّرات في
 تحل" فيها الروحانية محلّ الدين. وهذا هوي هو (المنعطف الذاتي" المسؤول عني علمنة (تآكل الدين الجوهري) وإضفاء القدسية (تحوّل الدين إلى روحانية (الحياة الذاتية)).

## ميثودولوجية تعريف الدين:

كيف ينبغي للقائم على التعريف أن يبدأ عند تعريف الدين؟

 الإفادة المفترضة من وراء أيّ تعريف. ومن الأمثلة على وظائف أي تعريف:

- يساعد على تصنيف الواقع، والتمييز بين الظواهر : مثل الظواهر الدينية والأخرى التي تنتمي إلى المجال العلماني
 عناصرها وعملياتها تمييزاً لها .



 مهماً للغاية في تطوير تعريف للدين وذلك في فلك فلّ عدم دراسة الأديان جميعاً دراسة كافية (Aldridge, 2007: 30-31; Robertson, 1970:34-35). فهو يرى تعريف الدين يأتي في النهاية لا في البداية. وهو ما ما ئير السؤال حول الطرق التي يفترض اختيار الظواهي الـئ التي تحتاج إلى دراسة إذا كان لا يوجد مسبقاً فكرة ما عمّا هو الدين الـين

 المعرفي هُويته ودرجة ما من الإجماع .
- التعريف ضروري أيضاً عند قياس ظاهرة ما، سواء بالمعنى الوصفي
(مثل الانتماء الديني في تعداد سكاني) أو بالمعنى الُتفسيري، باحثاً عن



 الغامضة (اغير المحلّدة").
- التعريف بوصفه أداة، يخلق نوعاً من الإجماع على المصطلحات،




 إلى أنهم يعرفون الدين بطريقة وظيفية، ينتج نوعٌ من البلبلة والتعريفات غير المفهومة.

يمكن بالطبع إضافة مزيد من الوظائف، لكنّ هذه القائمة القصيرة تكفي
 المسارات المائية وخريطة المشاة، يوجد قدر كبير من الاختلاف فير في تعريفات الأديان ووظائفها وغيرها من الظواهر .
في جميع هذه التطبيقات المرتبطة بالتعريف تظلّ الصعوبة في أنه يتألّف

 الترويسات (lemmas) في قاموس ما التي تحتاج إلى تفسير في القاموس

 ليست مطلقة مثلما يظنّ من يبذل جهداً كبيراً سعياً وراء النتعريف الكامل .
تنوقع التعريفات أيضاً سبب لعدم تجسيدها أكثر من اللازم، بالشكـل الذي يُفترض فيه أن يخضع المنظر الطبيعي للخريطة . فكلما وجدت الون مثل الدين، بوصفها بناء للاستخدام الأكأديمي، عظُمت مخخاطر وقوع مثل

هذا التجسيد. وعند تقديم تعريفات مختلفة، تصبح طبيعة المفهوم البنائية واضحة. فهنه التعريفات قد لا تتنوّع بسبب أنها تخدم وظائف مختلفة، بل بل لأنها تختار صيغَ تعريفب مختلفة أيضاً . فكلّما تنوّع الواقع الديني، حتّى فيّى في
 يمكن تلخيصها في تعريف واحد. والنتيجة هي أنّ العناصر الخاصن كما لو كانت غير موجودة، وهو سبب جيد كي نكون نقّاداً لأيّ تعريف. في هذا السياق يصبح الاختلاف بين التعريفات أحادية الصفة وتلك
 التعريفات أحادية الصفة، تُعنبر العناصر المتضمنة كارئة كافية وضرورية في آن








 جميع أفراد العائلة يظهرون جميع الخصائص التي يظنّ أنها تميّز هذه العائلة (Aldridge, 2007: 38-41) . والتعريفـات متعـدّدة الـخصـائص تقـدّم قائمـة مـن
 التعريفات أحادية الخصائص وتلك المتعددة الخصائص يمكا يلا 12 الخكن رؤيتها فيما
 تعريفات (الإلها أو (الآلهة") متضمّنة في التعريف الأحادي آنذاك استبعاد بعض صور البوذية من طبقة (الأديانها . وإذا أتى التع التعريف متعدّد الخصائص، تحل" المشكلة؛ فالتعريفات الأحادية والمتعلّدة الخصا الخصائص
 مرئّاً، على الرغم من استخدام تعريف مشُترك.

يشـابه مفهوم بنيـات (اللنمط المـثالي)" الذي أدخله فيبر على العلوم

الاجتماعية، التعريف متعلّد الخصائص. ولن تكون كلّ خصائص عضو في
 المئالي تشديداً أحادي الجانب على خصائص معينة . ويخدي الأغراض التحليلية والتصنيفية، ولا سيما في الدراساسات الماليا إماطة اللثام عن جانب بارز خاص . ويأتي تحليل فيبر للأخلاق البالبيا مثالاً في هذا السياق. ومثله مثل التعريف، يساعد النـا النمط المثالي على إلما إلياطة اللثام عن النظام والعمليات التي يتسم بهما أيّ مجال.
 وهي الطريقة التي ينتقل فيها القائمون على التعريف من الخاص إلى الـى العام،

 آنذاك في النظرة العامة التي يمتلكها المرء حول الـئ الواقع الديني

 النـسخات الرسميبة لـديانة مـا فقط، مـن دون إدخـال أيّ صـور شـعبية في

قد ينبثق الانحياز أيضاً من المعرفة المختصة التي قد يمتلكها الباحث


 سياق الدارس الثقافي وكوكبته الدينية؛ إذ يشير فيتزجيرالدي إلد إلى أنّ الدين

 (Fitzgerald, 2000: 6) . ويتخذ ماك كوتشيون (McCutcheon, 1997; 2001) موقنـا نقدياً من تجسيد الدين الذي يرفعه إلى تصنيف فريد من نوعه: : (السلوك
 (Asad, 1993) إلى تـأتـير الـمـــيـحـيـة في التصنيفات المستخدمة في دراسة الدين؛ فبالنسبة إليه إن المنظور المنـئ المتمركز على العرق سبباً في الامتناع عن تعريف الدين. وبأخذ تعريف غيرتز مثالاً،

يبيّن أسد كيف أدّت التجربة المسيحية الغربية، بعد الإصلاح الديني إلى









 Asad,) للعملمات الخطابية. . . فتعريف الدين العابر للتاريخ غير قابل للتطبين
. (1993: 29-30
وبعبارة أخرى، لا يوجد في تعريف الدين نقطة أرخميدية. وعلى عكس
 ينسحب من المسيرة بشدّ شعر الآخر

## مسارات جديدة؟







 الصعوبات التي ظهرت على السطح، ومن تَم علينا أولاً تلـخيص هـذه

الصعوبات
عند النظر في البعد الأنطولوجي، أو ما يمكن أن يقال حول طبيعة


من المعرفة ينافض المعرفة العلمانية، ومن منظور وضعي، يتعلّق السؤال




 مثله مثل فكرة الإله. فتعريف الدين، بحكـم التعريف، يتميّز بطبيعةٍ محلِّ خلاف شديد ومن ثَم، نعسفية

وبالنظر إلى البعد الإبستيمولوجي ـ أي استكشاف علاق الـة القائم على التعريف بالدين بوصفه ظاهرة يجب تعريفها ـ فإن هذه الصفة النـئ النسبية لأيّي تعريف تصبح أكتُر وضوحاًاً . ومن هنا يسفر موقف القن القائم على التعريف فيما

 الأمد، ولكن في الوقت نفسه يجعل الواقع الديني أكثر اتساعاًا ومن ثم أكثر




 حتى هذا لا يغير الطبيعة المحدودة التي تميّز أي تعريف. لقد ثبت أنّ البعد الميشودولوجي لـم يعـد مبشرأ بالـخـير ؛ إذ تعتمـد التعريفات على الوظيفة التي يفترض أن تقدمها . والكلمات ليست في واقع




 البحث عن التعريف الكامل أكثر استعصاء.

فهل نخلص من هذا إلى أن اتباع تعريفي ما هو مشُروع محكوم عليه

بالفشُل؟ هل وضعتنا الوضعية على مسار ينتهي بمستنقع؟ ثمّة قدرٌ كبيرٌ من الطاقة يبدو أنه ذهب سدّى على محض أوهام.

إذا كان التعريف الكامل غير موجود، فالتعريف البراغماتي إذاً ممكن.










 أن يجعل البحت ممكناً ومؤئراً، ولا سيما عند استخدام مناهج كمية.
ولكن، بعيداً عن الطريقة العملية، وبدلاً من الجدال المستمبرّ حول

 وفي الأساس مكان صنع الخرائط في عصرنا . فالشروط التي ينفذ الدارسون



 بالتحديث. ويخبرنا الجدال في هنا السياق بالكثير حول أنفسنا وكنـا ونـلك طبيعة



 أعراض عملية التحديث، ولنلق نظرة أقرب على كلّ من هذين الشرطين
 العالم خلال المالايين من السنين قبل حدوث هذه التغييرات، وقتئذِّ فقط
 الوسم الأحدث الذي ينج
 الكولونيالية، وثورة الإعلام، والهجرة الجما



 مركز السلطة العالمية، ظلّت المسيحية الإطار المرجعي المتصدّر عند مناقشَّ
 التوسّع في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصـلـي الصد يأتي تحليل أسد، وئيق
 بدلاً من أن أخذها في حذّ ذاتها أو بحسب القيمة الاسمبية ألا







 ما يرجع في بعض النواحي إلى سياق آخر ذكرناه، وهو تطوّر العلم.

أسهـم العلـم إسهـاماً عظيماً في الخلاف على تعريف الُدين. فأمنية إخراج معرفة فريدة، مثيلما استهدفت العلوم الوضعية الونية والطبيعية في تطبيق

 المستخدمة في القياس . وما يمكن أن ينجح في المختبر لا ينطبق بالضرورة

على البشُ . فالنقد البنيوي لهذا النموذج جعل الدارسين أكثر تواضعاً في

 أصبح هدف تحديد جوهر ظاهرة ما ما مثل الدين أقلّ جانِّ جاذبية وإلزاماًأ . ولاقت المدرسة الجوهرانية نقداً شـديداً . كان على الدارسين تحدين ألمديد موقفهم من




 مؤكّدة أطروحة العلمنة، فإنّ الأبحاث في الدين باتت مقيّمة فيما يتعلق بظهور رؤية عالمية علمية

لا شكّ في أنّ الاستنتاج الحتمي هنا هو أنّ تعريف الدين لا يمكن أن

 (Beckford, 2003:3) (أسعىى لتحليل العمليات التي يتعرّض فيها معنى تصنيف الـدين، في مـختلف الأوضاع، إلى الـحـدس والإقرار والـشـك والتـتحدي
 (ا'لدين" هو بناء اجتماعي وثقافي ذو معنى شـديد التغير" (5 :Beckford, 2003).




 الـدارسبن عدم النظر في موضوع الدراسة فقط بـر بل أيضاً في دورهـمـ هـم


 لفترة قصيرة من الاختبار الذاتي بوصفهم فاعلين في هذا الحقل . ويمكن

للبحث إذاً أن يفهم بوصفه صـورة من لعبة جادة، وطريقة من استخدام طريقتين في الوقت نفسه لتصنيف الواقع، مثلما يكون عند المؤمنين واقعهم

 للوصف والتمثيل، والتنوّع والوحدة .

 الدين والعلم العلماني. ويمكن لهذه المعاربة أحادية الحقل أن يعبّر عنها في التعريف الآتي :
 المؤمنون والدارسون، كلّ فئة تطبق القدرة البشرية للمشـاركة، في إلطار القيود
 تُم إضافة بُعدِ إضافيّ إلى بنائهـم ورؤيتهـم للـواقع (مقتبس بتصرّف مـن . (Droogers, 1999: 310

## المراجع

Aldridge, Alan (2007). Religion in the Contemporary World: A Sociological Introduction. $2^{\text {nd }}$ ed. Cambridge, UK: Polity.

Asad, Talal (1993). Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Baltimore, MD; London: Johns Hopkins University Press.

Beckford, James A. (2003). Social Theory and Religion. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Berger, Peter L. (1967). The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Garden City, NY: Doubleday.
___ (2002). "Secularization and De-secularization." in: Linda Woodhead [et al.] (eds.). Religions in the Modern World. London; New York: Routledge, 291-298.

Berman, Marshall (1982). All That is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. New York: Penguin Books.

Beyer, Peter (2003). "Contemporary Social Theory as it Applies to the Understanding of Religion in Cross-cultural Perspective." in: Richard K. Fenn (ed.). The Blackwell Companion to Sociology of Religion. Malden, MA: Blackwell, pp. 418431.

Bowie, Fiona (2006). The Anthropology of Religion: An Introduction. Malden, Mass.: Blackwell.

Budd, Susan (1973). Sociologists and Religion. London: Collier-Macmillan.
Casanova, José (1994). Public Religions in the Modern World. Chicago, IL; London: University of Chicago Press.

Child, Alice B. and Irvin L. Child (1993). Religion and Magic in the Life of Traditional Peoples. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Clarke, Peter B. and Peter Byrne (1993). Religion Defined and Explained. London; New York: Collier-Macmillan and St Martin's Press.

Cunningham, Graham (1999). Religion and Magic: Approaches and Theories. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Droogers, André (1999). "The Third Bank of the River: Play, Methodological Ludism and the Definition of Religion." in: Jan G. Platvoet and Arie L. Molendijk (eds.). The Pragmatics of Defining Religion. Leiden: Brill, 285-312.

Durkheim, Eìmile (1976). The Elementary Forms of the Religious Life. London: George Allen and Unwin.

Fitzgerald, Timothy (2000). The Ideology of Religious Studies. New York; Oxford: Oxford University Press.

Geertz, Clifford (1966). "Religion as a Cultural System." in: Michael Banton (ed.). Anthropological Approaches to the Study of Religion. London: Tavistock, pp. 146.

Guba, Egon G. (ed.) (1990). The Paradigm Dialog. Newbury Park, CA: Sage.
Hamilton, Malcolm B. (2001). The Sociology of Religion: Theoretical and Comparative Perspectives. London; New York: Routledge.

Hargrove, Barbara (1979). The Sociology of Religion: Classical and Contemporary Approaches. Arlington Heights, Ill.: AHM Publishing Corporation.

Heelas, Paul, and Linda Woodhead (2005). The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality. Oxford; Malden, MA: Blackwell.

Klass, Morton (1995). Ordered Universes: Approaches to the Anthropology of Religion. Boulder, CO: Westview Press.

Marx, Karl (1844). "A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right." Deutsch-Französische Jahrbücher, February < http://www.marxists.org/archive/ marx/works/1843/critique-hpr/intro.htm > (consulted 21 February 2007).

McCutcheon, Russell T. (1997). Manufacturing Religion: The Discourse on Sui Generis Religion and the Politics of Nostalgia. New York; Oxford: Oxford University Press.
$\qquad$ (2001). Critics Not Caretakers: Redescribing the Public Study of Religion. Albany, NY: State University of New York Press.

McGuire, Meredith B. (1992). Religion: The Social Context. Belmont, CA: Wadsworth.

Morris, Brian (1987). Anthropological Studies of Religion: An Introductory Text. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Pandian, Jacob (1991). Culture, Religion, and the Sacred Self: A Critical Introduction to the Anthropological Study of Religion. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1991.

Platvoet, Jan G., and Arie L. Molendijk (eds.) (1999). The Pragmatics of Defining Religion. Leiden: Brill.

Robertson, Roland (1970). The Sociological Interpretation of Religion. Oxford: Blackwell.

Sarup, Madan (1988). An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism. New York: Harvester Wheatsheaf.

Sharpe, Eric (1983). Understanding Religion. London: Duckworth.
Smart, Ninian (1992). The World's Religions: Old Traditions and Modern Transformations. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Stark, Rodney, and Roger Finke (2000). Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. Berkeley, CA: University of California Press.

Thrower, James (1999). Religion: The Classical Theories. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Tylor, Edward Burnett (1958). Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom. London: John Murray. 2 vols.

Van Baal, J. and W. E. A. van Beek (1985). Symbols for Communication: An Introduction to the Anthropological Study of Religion. Assen: Van Gorcum.

Weber, Max (1966). The Sociology of Religion. London: Methuen.
Whaling, Frank (1986). Christian Theology and World Religions: A Global Approach. London: Marshall, Morgan and Scott.

Wulff, David M. (1991). Psychology of Religion: Classic and Contemporary Views. New York: John Wiley.

Yinger, Milton J. (1970). The Scientific Study of Religion. New York; London: Macmillan.
قراءات مقترحة

Clarke, Peter B. and Peter Byrne (1993). Religion Defined and Explained. London; New York: Collier-Macmillan and St Martin's Press.

Platvoet, Jan G., and Arie L. Molendijk (eds.) (1999). The Pragmatics of Defining Religion. Leiden: Brill.
(لفصل) (الجاس) عشر
رؤيةٌّ نقديةٌّ لمحاولة العلم المعريُ تفسير الدين
وتطوره
كاي. هلموت رايش

مقدّمة

 يعود إليه الدين في علم معرفي هو مفهوم ضيّق للغاية؛ (ب) أنّه حتى في









 مفتوحاًّ عن ما أشار إليه العلم المعرفي على أنه دين .


 الاستنتاجات الكمعتادة من هذه الأنساق"، . ويستمر بوير في تفسيره قائلاً إنّ

اعتماد الآلية يقوم على الربط والتفعيل المشترك القائم على التنسيق للأنساف
 الاجتماعي، والبدهيات الأنخلاقية والوقاية من المخاطر الطالط الطبيعية وفهم سوء الحظّ. وفي كلّ من هذه الأنساق لا تمثّل الأفكار الدينية قاعدة الانـية انطلاق كبيرة

 مثل رغبة الناس في الهروب من سوء الحظّ أو الموت أو رغبتهم في فهم الكونه" .

ولوضع هذه الاقتباسـات والصياغات الجديدة في لغة أبسط ومستدقة أكثر : يزعم بوير (Boyer, 2003) على نحّ الانى أوسع أنه بالتركيز على الأنظمة العقلية القائمة على وظيفة الأنظمة العصبية في الدماغ ألمأ، يمكن للعلم المعرفي أن يفسّر تفسيراً شاملاً أصل الدين واستمراره، وقبول المؤمنين له.

وفي الوقت الذي أعي فيه أعمالآ ملائمة لباحئبن آخرين في العلم
 (الأكثر شـمولاً، فإنني أركّز هنا على عمله (Boyer, 2001) تمئيل الجزئي للكلي (pars pro toto)، مشيرآ على سبيلى (ألميل المئل إلى باريت (Barrett, 2007)، وبولكلي (Bulkeley, 2006)، ونيناس (Nynäs, 2008)، وأوفييدو (Oviedo, 2008)، وأوزاراك (Ozarak, 2005)، لنغرض مناقشُشة أكمل لمـختلف
 إضافة إلى ما فاله آخرون بالفعل عن ثيمة العنوان، وليس لدرجة إعلئ ولعادة صياغة

 مثلما قد يرغب القارئّ، وآمل أن تحسّن الإشمارة إلى مراجع عديدة من هذه

في السنوات الأخيرة، خَبر العلم المعرفي تقدّماً ملحوظاً واكتسب قبولاً

 المعرفي يأخذ مقاربة مفرطة في التبسبط للدين والتطوّر الديني. وتراني أستند

في حججي من بعض النواحي إلى بحث إمبريقي في سيكولوجيا الدين وعلى
 على بلوغ مزيد من الرؤى الشاملة (Reich, 2002) .
تجنباً لسوء الفهم: لا يوجد شئ شيء خلا خطأ في التقدم المستعر في علم

 (Walach and Reich, 2005) . والواضح، أنّ أيّ تفسير للمعرفة الإنسانية لا بلّ من أن يأخذ بعين الاعتبار اكتشافات العلم المعرفي: على سبيل المثال أنه حتى أثنـاء (الرغبنة في التوقف عن الكفـري" تتقيّد متخيّلتنا بالبنـناء العقلي للتصنيفات الأنطولوجية وعلاقاتها (Kelly and Keil, 1985; Reich, 2002: 28-29).
 السلوكية في أوجها) المفترض أنها تفسير لجميع القضايا المدروروسة. الما فالنظرية

 إضافة إلى منظور العلم المعرفي. وبعض هذه المنظورات الإضافية سوف نستعرضها هنا .

 استنتاجات متشابهة. فضلا ملاّ عن ذلك، فإنها تشير إلى قياسات علا مزيداً من علماء النغس المدرّبين بشكل محترف.

## المعرفة والعلم المعرفي

## المعرفة

يتصف مصطلح المعرفة (cognition) بالتعقيد (انظر مئلاً: Holyoak and (Morrison, 2005 والتأمّل والتفكير المنطقي، وحلّ المشنكلات.

في علم النفس والذكاء الاصطناعي، يشـير مصطلـح (امـعرفة) إلى الوظائف العقلية والعمليات العقلية وحالات الكيانات المتمتعة بذكاء (بشر، ،

وتنظيمات بشرية، وأجهزة الروبوت عالية الاستقلالِية)، من قبيل الاستيعاب
 التجريد، والتعميم والتفكير الماورائي، وهو ما قد مـدير يشمل معتقدات ومعرفة معقدة وتصريحية وإجر ائية.
لا تستبعد المعرفة والانفعال بعضهما بعضاً بالضرورة (يمكن الرجوع على الرغم من ذلك إلى Azari and Slors, 2007)؛ فالانفعالات غالباً مالباً ما تثير

 للنظر بأن الانفعالات يمكن أيضاً أن تشّكل صورة من صور المعرفة.



 (مقاربات ممنهجة تابعة للمجال للمعرفة القوية القابلة للتحقّق) .

العلم المعرفي

Friedenberg and : جرت العادة على التعامل مع العلم المعرفي (انظر
 المنعطف المعرفي في عام 1907 (Miller, 2003)، ويقال إنه يمثئل دراسة

 وعلم النفس. ولا يشير (العلم المعرفي" إلى مجمل النـي النتائج المستخلصة من من البحوث التي تجريها هذه التخصّصات، بل إلى تفاعلهِ الـلها فيما يتعلق بقضايا
 المعرفيون في أغلب الأحيان العقل بوصفه معالجاً للمعلومات، مقارنين إليان إلـان
 البحثية الرئيسة في هذا الصلدد في الانتباه، والتخيّل، والذاكرة، والتيّ والتعرّف إلى
 وثرائها، سنحيل القارئ إلى مجموعة كتابات حول الموضوع مقتبسة.

## تعريف

كما هو مشهور، توجد تعريفات كثيرة للدين (راجع أندري دروجرز في الفصل السابق من هذا الكتاب)، ولكن لا يوجد إلجا إجماع على أيّ تعريف من من




 المعرفي (العصبي البيولوجي التطوري)، الذي يضهف بعض مزاعمه.

 (الطقوس والـمـمارسات ومن بينهـا الصـلاة)؛ (Y) التـجريبي (التـتجربة


 (7) الاجتماعي (التنظيم المؤسسي للمجتمع الديني)؛ (V) المالما (V) المادي (الأبنية، وأدوات الطقوس، والأماكن المقدّسة، وأعمال الفنّ الديني) (V)

بالتركيز أكثر على الأفراد؛ وضع تشـارلز غلوك (Y) (Y) (Y) (Y) 1962) خمسة





 (Wulff, 1997: 212-219). وعلى الرغم ذلك، تستخدم هذه الأبر الأبعاد في النقاش
 نجدها ماثلة في رؤى لويال رو المختتلفة تـماماً عن الدين (Rue, 2005)؛ إذ






 تجريبية؛ (£) استراتيجيات جمالية؛ (0) استراتيجيات مؤسسية.

يمكننا بمقارنة أبعاد سمارت وغلوك، أن نرى أن بعد سمارت أن النـئ الأول (البعد العملي) يناظر بعد غلوك الثاني، وبعد سمارت الثاني (التجريبي) يناظر

 الأول، ونأمل أن يناظر البعد الخامس (الأخلاقي) عند غلوك.

## منظور العلم المعرفي

كم هي الدرجة التي تحقِّها مقاربة بوير - تركيزه على مركزية الـية الفعالِية
 بوصفها مفاهيم الدين الجوهرية - ضمن هذه الشيكة من الأبعاد؟ على على الألق
 ولا البعد الاستتباعي/ التأثير . وهذا ليس مفالئئأ بطريقة أو بأنخرى؛ لأن
 الجوانب الفينومينولوجية (ما يبدو كأنه يؤدي إلى حياة العيان دينية في مجتمع ديني؛
 تلقى نبذاً سريعاً. (Watts and Williams, 1988)

وتـــّم إلـيزابـبـث أوزاراك (Ozarak, 2005)، مـراجـعـة نـــديـة مفـصـلـة


 والإدراك الاجتماعي؛ واللغة والسرد. وهي توضّح عدداً من الثغغرات التي

لمّا تُسد بعد، وترى "أنّ الطرائق التي تـتُّلِ بها المـعرفة الدينية الفعل الإنساني تأخّرت في أن تصبح على قمّة أولويات البحث السيكولوجي" .

يعيب كيلي بولكلي (Bulkeley, 2006) على العلم المعرفي للدين عدم

 والصلاة، والأحلام (وعلى غياب أي إشارة إلى العقود العديدة الماضية من البحث في سيكولوجيا الدين).

يتبيّن بيتر نيناس (Nynäs, 2008) من الفرضية التي اقترحها بعض الباحيّين

 دينية وأنه من الصعب تفسير الصفة المحددة للتمثيلات الدينية. فكيف لنـئن ألنا أن نميز بين الأسس المعرفية لمعتقد ديني، وخبرة متعلقةَ بالعلاج النفسي محدودة، واندماج هزلي مع شخصية سبايدرمان؟ وهذا سؤِال الان حرج للغاية

 أساس نظري أوسع. وهو مأ يوفّر صورة أكثر اكتمالأل، ترتبط أيضاً بالتقاليد


 نيناس : ا(فإننا من منظور تحليلي معرفي يمكنيا مئنا أن نتعلّم أنّ تلك العمليات

 مئل تلك المعروفة والموصوفة على سبيل المثال في نظرية علاقات الألميان الوياء ونظرية التعلق تشكّل خلفية محورية ـ أو العمود الفقري ـ لمعالجة المعلومات

المعرفية البشرية|" .
يجادل جاستن باريت (Barrett, 2007) بالتفصيل في أنّه لم تثبت أي من الحجج التي تسوقها التفسيرات البيو - سيكولوجية للدين تحديات الـيات هائلة فيما يتعلّق بالاعتقاد في الآلهة. ومن واقع تحليل نظرية الثيولوجيا العصبية،

ونظرية الانتقاء الجماعي التطوري، والعلم المعرفي للدين، يضع باريت
 عصبي؛ (Y) إنه مـجرد منتج ثانوي تطوري؛ (Y) (Y) يتضمّمن الفائدة فحسبـ، ليس الحقيقة؛ (Y) إنه اعتقاد موروث ببساطة؛ (Y) (Y) تنتجه أو تقبله عقول عرضة للخطأ، ثم يمضي في إبُبات نقاط الضعف في كلّ حجّة على حدة.
 ونيناس وباريت، أريد أن أضيف أن العلم المعرفي يميل إلى تقويض الدير الدين والإيمان (Smith, 1979) . فالإيمان لا يتمحور في الأنأن ألماس حول الاعتقاد (أو
 الإيمان بحد ذاته بوصفه الجوهر العميق للفردد، ومركز القيميم، متضمناً ذلك الِّك







الصعوبات الخاصة التي تواجهرم في الحياة (Kwilecki and Kwilecki, 1999).

## ما يغيب عن العلم المعرفي في اختصاصه





 سابقاً ونقدها باريت (Barrett, 2007)، وبولكلي (Bulkeley, 2006)، ونيناس
 وجهة نظري، أرى بيان بوير مترجماً لرؤية (شديدة) المـحدودوية عن التطورّر



والإبداع، والمهارة، والاعتماد على النذات (راجع: Reich, 2003c) ـ مثّلما جاء تصويرها بطرافة في الدارالداراسا والدات الطولية لطرائق تفكير الأطفال المتغيّرة فيما يتعلّق بالدين والقضايا الدينية.

أولاً: سـأستدعي مقتطفـات المـقابلة من إحدى الدراساسـات الطولية الإمبريقية في سويسرا (Fetz, Reich, and Valentin, 2001:183-196)، التي قمت بترجمتها والتعليق عليها (Reich, 2003a: 23-24, وأعيد نشر ها بتصريح كريم من الإصلـئ Koninklijke Brill N.V الإصدار) . فعلى مدى عشر سنوات، أجريت مقابلات مع المستجيبين للبحث
 حول أصول الكون وتطوره وخصائصه، ودور الله فيه. وباستخائدام النظرية الناية المتجذرة (Grounded Theory)، تمّ تمييز أربع مراحل تطورية، تتميز بـ (1) دور اله المتناقص والمتغيّر في نشـأة الكون وتطوره، و(ب) تزايد الكفـاءة الكاءة المعرفية في (إعادة) بناء الرؤية العالمية عند الأشخاص الذين الـين أجريت معهم المقابلات (Fetz, Reich, and Valentin, 2001: 156-158 and 171-176).
 (0,0) على بعض الأسئلة القياسية [هل كان كل ما رأِيته في الطبيعة موجوداً دائماً، أم أنه أصبح موجوداً في زمن معين؟ّ.


 منازل قليلة بناها الناس بأنفسهم" . [أي المنازل هي التي بناهـا الشّ؟] الأبنية
 السيارات قبل أن يعرف الناس كيف يصنعونها . إن الها يمنح ويصنع ما لا لا لا نستطيع صنعه من الأشياءاء. [ماذا أيضاً يمكنك أن أن تخبريني؟" (أولاً اله صنع المنازل بموائد ومقاعد، ثم المياه، ثم النبات، ثم النما الناس . ألما وهذا لأن النا
 ويشربون". وكان لدى نينا قائمة طويلة من الأشياء الأخرى التي صنعها الهّه، من بينها عيون الناس وآذانهم وأفواهـمـ.

ما الملامح الخاصة المميزة التي سجّلت أيضاً في ملاحظة الأطفال



 وجود البشرية والرفاهية. وبعيد عن المفاجأة، لا يوجد سبيل رؤيتها العالمية الخاصة بها : فكل شيء في عقلها هو ببساطة كما تقول

تماماً .

 بلّ من أن يوجد كل هذا أولاً بما يمكن النـا



 ويصنع البشُر جميع المصنوعات مما ينطوي عليه ذلك من طرائق مثيرة للفضول) ليس بعد بيد بيديه، على سبيل (اليل المثال لبناء الجبال: (الله يسمح للصخور أن تنمو)" .

في المقابلة الثالثة (أصبحت نينا تبلغ من العمر خمسة عشُر عاماً وتسععة



 يتطلّع الناس إلى تفسير يـجدونه مقنعاً . . . ولا أعتقد أن اله اله قد على صورته، فهو مختلف تماماً، ولا يمكنتا تصوّر صورته . . . كل ما ما أعرفه هو الصفات التي ليس عليها الهّه) .

لا تعرف نينا بعد كيف تتعامل بفعالية مع صراعات بين رؤية عالمية دينية وأخرى علمية: (في البدء كان هناك دين، لذا لدينا رواية سفر التكوين، لكن

كلّ شيء تطوّر بطريقته، مثلما فسّر العلم" (حول هذه القضية تحديداً، راجع: Martin, 2007; Hefner, 2007 ). وهي تصف صورتها المتغيرة عن الله على النحو الآتي : اعندما كنت طفلة، تصوّرت الله رجلاّ كبيراً على سحابَ له لحية. . . ربمـا، سمعت ذلك من آخرين، ولم أتأمل فيه قطُّ [أنا الآن أعرف أفضل]].

ما الذي يمكن الخروج به من هذه المقتطفات؟ تتمتّع نينا (مثل غيرها



 بصورة أكثر نقدية، وعدّلتها عندما وجدت ضرورة لذلك.

لاحظنا عملية شبيهة تضمّنت مهمّة رسم "العالم" مثلما يراه الأطفال: بداية من أرض مسطّحة (يدعمها أساس حجري) مع سماء مثبّتة فوقها تتدلّى
 ممسوكة من أعلى (بدعم من الربّ) إلى أرض كروية تسبح بحرية Vosniadou)
 (الصغار) تُشترك في خصائص رؤى كانت موجودة في الماضي (Reich, 1997). فهل سمعوا حول هذه الرؤى السابقة وتبنّوها، أم أنهم ״اءكتشفوها" بأنفسهم؟ أفضل التفسير الأخير (Gelman, 2003; Mandler, 2004; Rakison and Oakes 2003)

تطور الإنسان: الأفراد وتفاعلاتهم
لكي ينمو الأطفال والرُّضّع جسدياً وعقلِّاً فهم لا يحتاج

 وسماع صدى الصوت (Nehaniv and Dautenhahn, 2007) . ومن تمّ فإنى فإنّ ثنائية الطفل ـ مقدّم الرعاية هي التي تحدّد إلى حدّ كبير تطوّر حديث الولاديّ الوة، وليس
 على ئنائية الروبوت ـ مقدّم الرعاية (Breazeal and Scassellati, 2000).

وحقيقة الأمر، أن السلوكُ يتفاعل مع التعببر الـجيني ويؤثّر فيه (Sabatini [et al.], 2007)، والنشاطات (المثـارة) تدعم الوصلات العصبية في
 الككلام (منطقة بروكا (Broca’s area) المسئولة عن عن إنتاج الكلامه، ومنطقة فيرنيك (Wernicke's area) المسؤولة عن (استي الميعاب اللغة) ـ لا يوجد منطقة
 كلامية - من المفترض أن تتطوّر (Wolfe and Nevills, 2004). وإذا تحدئنا على
 من وظيفة الجسد وبنية المخّ المصغّرة (Eisenberg, 1995; Bauer, 2007).



 أشُخاصٌ كثيرون في تخفيف الظروف التي تشكّل ضغوطاً عليهم وتتبع هذا الهدف بنشاط.

في هذا السياق، هناك نقطةٌ مهمة غالبآ ما أبخس تقديرها تتعلّق بأهمية


 الاسنحقاقات الفردية، والحريات والحقوق . وبصرف النظر عن روح الئر العـر

 2007). وعلى الرغم من ذلك، فإنّ مطالب البقاء التي يلتزم بها جميم أعضاء المجتمع الإنساني وفق مقاييس معيّنة، نأمل أن تتحقِّق من خلال عملية ديمقراطية عقلانية.

على أساس ما تقدّم من تحليل، فإنِّ أيَّ نظرية شـاملة عن التي التطوّر الديني (والروحاني) التخلّقي تحتاج إلى أن تتضمّن الملامح الآتية (Reich, 1992:151): تفسير العمليات النفسية (الانفعالية، والفكرية، والإرادية) ذات الصلة التي

تحدث في الكائن الحي، من بينها جوانب العمليات التي يشُار إليها بوصفها
 والواقع البيوفيزيائي، والثقافي الاجتماعي، والئيلّ الروحاني المدرك؛ (Y) ترسيم


 التطوّري وفعاليات العوامل التي تؤيّد التطوّر الديني أو تعرقله.


 إمبريقيّاً من نظريات العلم المعرفي .



 معأً" بسلام وبصيغة أفضل (Riccardi, 2007) .

## الارتقاء الديني والروحاني

## مقدّمة

يعدُّ الارتقاء الديني والروحاني قضية معقّدة ومثيرة للجدال، في الصيغة




 كويلكز (Kwileckis)؛ حركة الطفولة الروحانية؛ والنظريات الثقافية الالـية المعرفية؛
 المترسّخةة). وبينما يجد سكارلت (Scarlett) (وآخرون) كثيراً من الألخطاء عند

بياجيه (Piaget) وفي تفسيراته البنائية المرحلية، فإنّه يرى أنّ ثمّة حاجة إلى "اجمع نقاط القوة التي تنطوي عليها المعاربات البنائية المرحلية مع المع نقاط
 يشُكّ الْمرء، وهو ما سيصير يوماً بعد آخر أكثر وضوحاً، أنّ العلم المعرفي للدين يغطّي أرضية أقل


 الارتقاء الديني (Reich, 2003a: 5-6; 2004)، وحول وجهات نظر الأطفال عن العالم (1926] Piaget, 1929 )، التي تبدو لسوء الطالع منسية إلى حد كبيرة.
 إبستيمولوجية بمسحة مثالية. وتسلسل المير المراحل الار الوتقائية عنده لهذا النوع من

 المعرفي الفعلي لكلّ فرد. ومن عساه يفاجأل، عند الدراية الدية بالبيئة الاجتماعية الاعية


 النواحي مقارنة بعقود كثيرة ماضية؟ ولم يكن مفهوم بياجيه عن المرالمراحل

 الأقل، رؤيتان أساسيتان مهمّتان صائبتّبنين (انظر مثـلا : Reich, 2003a: 2-4):

 تفكير ممنهج أكثر توجّهاً نحو هدف مال، وصولاً إلى التفكير المعقّد المجرّدّد

 المنطقي)؛ و(Y) الأفراد غير واعين بارتقائهـم الفكري المستمر وآلئلياته؛ لذلك
 من أداء المهمّة أو حلّ المشكلة فقط (انظر مثلاً : Reich, 2002:191-198) .

## النظريات البنائية ـ المرحلية في الارتقاء الديني والإيماني

 النظريات (Reich, 1990; 1992; 1993; 2003a; 2005; 2008)، وتحديداً مع نظرية تطور الإيمان (Faith Development Theory) لـجـيمس فولر (Fowler, 1981)، ونظرية الحكم الديني على الشيء (Theory of Religious Judgement) لفريتز أوزر (Fritz Oser)، وبول غمونيندر (Paul Gmünder) (وللاطّلاع على مراجعة


 على نطاق واسع. وتعدّ نظرية فولر على الأخصّ معيّ معينة في الإرشاد الراد الرعوي، في حين تفيد نظريات أوزر وغموندر في التربية الدينية

 (1981:243-257)، ومراحل الإيمان اليمان الستِ عنده على النحو الآتي : (•) إيمان





 (ح) أضيف إليها لاحقاً (ك) (لمراحل الذات (Fowler, 1987). والواضح أن جميع الأبعاد الأصلية لها مضمون مـرا معرفي بدرجات مـرات مختلفة؛ (أ) صورة المنطق، قطعاً معرفية. ويرى فولر تطوّر الفكر المنطقي مبدئيّآ عبر خطوط

 43-46) . ويرد تطوّر المعرفة الإبستيمولوجية ضمناً في نظريته.

على الرغم من ذلك، فإنّ نظرية فولر عن ارتقاء الإيمان تمتدّ إلى ما
 وقضايا السيطرة والضبط

أمّا نظرية أوزر وغموندر (1984] Oser and Gmünder, 1991 (1)، فهي تتعامل
 بالربّ، ولا سيما في أوقات الأزمة؛ إذ تتطوّر هذه العلاقة تطوراً نوعياً على الِ مدار دورة الحياة. والمراحل الختمس التي تعرّضت للملاحظة تجريبياً هي :








يدرك الارتقاء الديني بوصفه تغيّراتٍ متميزةً في العلاقة بين قطبي كلّ زوج


 يَعد يُنظر إلى قطبين لزوج معين بوصفهما مانعين لبعضهمها بعضاً بشكل متبادل ،

 الذي يتغلّب على قيود المنطق الثنائي الكلا سيكي المعرقلة الميكي ليكون خير معين في صنع هذا التغيير (Oser and Reich, 1996; 2002; Reich, 2002: 130-132) .

## المعرفة الإبستيمية

من وجهة نظري لا يلاحظ طلاب الارتقاء الديني، وخاصة العلماء


 محل" البحث. وسوف نتعامل مع هذه النقاط فيما يأتي بنوع من الإيجاز .

الارتقاء الأنطولوجي
اهل الجنيات أو الكوارك (quark)، أو الحصان أحادي القرن كائنات

موجودة أم لا؟" "هل هذا الشخص الذي يعطيني هدايا هو عمي بالفعل أم
 الصغار سنوات ليصبحوا على بيّنة فيما يتعلّق بهذا النوع من الأسئلة (انظر

 وبصورة أكثر تحديداً، التصنيفات المادية المطلوبة لمانية لمناقشة تلك المسندات (Fetz, Reich, and Valentin, 2001: 145-147; Reich, 2003a: 22) . وتتفاقم المشكلة بفعل حقيقة أنّ المتعالي يأتي في الدين، ومعه أيضاً مشكلاته التي تطرأ على ذهن الكبار حياله (Wulff, 1997:634-641). إنّ مرحلة التأمّل في القضايا الإبستيمولوجية ودرجة الما سيطرة صور الفكر

 الدينية، والتفاعل مع المحيط المادي واني والإنساني، وأحداث الحين الحياة الخاصة وأثرها) في تحديد الارتقاء الديني وما يتوفر لتدين المرء من عمق وأهمية.

مراحل التأملّ في القضايا الإبستبمولوجية


 (Fetz, Reich, and Valentin, الارتقاء، ترتبط فيها الثانية والثالثة ارتباطاً وئيقاً .2001: 140-145 and 159-162; Reich, 2002: 29-32; 2003a: 17-19)

في المرحلة صفر (حتّى تسع سنوات في هذه الدراسة) لا يكون الطفل على




 الخطأ . . .إلخ، ممّا يستطيع طفل في الرابعة من عمره أن يفعله . المرحلة الأولى هي التفكير في الموضوع: (هل هذا حقيقة؟) على سبيل

الميال، فسرت فتاة في أواخر مرحلة الطفولة أنه مع كلّ هذا الكمّ الهائل من






 الممارسة الفعلية، تجدهم يهلمون رؤيتهم الشخصصية غير المشئكوك فيها من



 شخصيات من عالم الطفولة، لا من عالم الكبار (الواقعي" . ومن تُمَم، من المحتمل التخلي عن اله إلى جانب التخلي عن هذه الشخصيات.

في المرحلة الثانية يتحوّل التفكير إلى وسيلة المرء في معرفة "احقائق" معيّنة. على سبيل المثال، يصبح المراهق على ولى وعي بأنّ التفكير القياسي لا لا
 إلى الأكل والشُرب، فإنّ هذا لا يعني ضمناً أنّ الله يأكل ويشربا




 ليس هو الصانع الحرفي الذي بنى الكون من مادّة خام معيّنة على أساس نموذج ما (أو ببساطة من لا شيء، بالسحر) .

يتضمّن بلوغ المرحلة الثالثة فهم قضايا الإبستيمولوجية أكثر عمومية مثل الخيارات الأساسية: هل أنا واقعي، وإن كنت كذلك، فإلى أيّ صيغة أنيّ أنتمي ((اساذج)، نقدي، افتراضي. . .إلخ)؛ أم أنا بنائي (بنائي راديكالي، بنائي

اجتماعي . . إلخ)؛ أم نسبي، أم ما بعد حداثي، أم أي شيء آخر؟ ومن ثم، من بين أشياء كثيرة، ستصبح حلود ما يستطيع البشُر معرفته من الثيما أليمات
 إجابات أساسية من قبيل : (ابوصفنا كبارآ، تجد عقولنا صعوبة في تصوّر أنّ شيئاً ما يمكن أن يأتي من العدم" .
مجمل القول: بعيداً عن تعلّم حقائق جديدة، وقبل كلّ شيء حبّ حقائق ذات طبيعة مختلفة، فإنّ ارتقاء المعرفة الإبستيمولو الدية الدية هي التي تمهّة لتغيير رؤية
 [وبناء على ذلك غيّرت معتقداتي]). . (افيما بعد تصبح أكثُر نقداً فيما يتعلّق بنفسك ومعتقداتك [ومن نمّ، تتغيرّ]" (Reich, Oser, and Valentin, 1994: 164) ،

## مطابقة صورة الفكر لبنبة المشكلة

تفهم صورة الفكر هنا على أنها بنية معيّنة من عناصر التفكير (والتفكير


 مطلوب صورة محختلفة من صور الفكر - أي، أنّ احتلال الالما المرتبة نفسها فيا في

 الاتحادات العمالية وصاحب العمل، (Y) (Y) تفسير ما هو المو غير معروف بما بما هو
 (0الموجات ( ) ( ) بhttp://www.colorado.edu/physics/2000/applets/twoslitsa.html )، (0) ملء منصب واضح المعالم (Reich, 2002:88-97) . على سبيل المثال، ، ملء منصب ما على نحو مثالي يحتاج إلى تفكير معقّد معرفيّ (التمييز بين الجوانب المختلفة وإدماجها في محصّلة جزئية) .
يتضمّن التفكير العلائقي السياقي منطقاً نُلائيّاً مع "قيم ـ الحقيقة") متوافقة، وغير متوافقة، ولا تندرج تحت قائمة التوني التوافقَ، وإذا كان التفكير العلائقي السياقي قابلاً للتطبيق، فإنّ أيَّ نظريتين متنافستين (مثل الطبيعة والغذاء بوصفهمـا تفسيراً للمهارات) لا ينظر إليهما بأنهما غير متوافتتين

بالتبادل، بل بعيدين عن قائمة التوافق، أي في سياق معيّن تفسر إحدى


 (116-32 عبر التخلّص من عقبة المنطق الثنائي : (إما س أو لا ولا س يمكن ألن

 وليس بوصغها مقاربة صائبة عالميّاً .


الجزء الأعلى: استخدام المنطق الثناني الكلاسيكي، لا يوجد اعتراف بتمارض بين النظرية
 الملائمة، يحلّ تطبيق منطق التفكير العلائقي السيافي الثلاعي هذه المشكلة.

المصعر : (Reich, 2008).

## ملاحظات ختامية

 فهم الدين والروحانية، وتطوّرهما في أثناء الحياة، توجد مكوّنات أخرى

مطلوبة أيضاً من أجل فهم أكثر اكتمالاً، مثلما أوضحنا في هـا الفصل وغيره من فصول هذا الكتاب. ولتوضيح هنا بشكل تصويري، أودُّ الإشارة ونـارة إلى نموذجي الأولي عن التغيّر اللديني والروحاني (Reich, 2003b) . وبتصوّره قائمأ على الفعل، يدمج هذا النموذج حلقات العائد (feedback) بين الذات وبيئها وأيضاً الحلقات المختلفة داخل النات. (الشكل الرقم ( ( 10 ـ

الذات


نموذج دينامي للتغتر الديني. التمثيل التخطيطي لتفير دينامي محتدد: م المحرك، التفاعل
وردّ الفعل والعائد.
الصصلر (Reich, 2008).
وتفهم هذه البنية السيكولوجية للذات على أنها قطعة واحدة؛ ؛ إذ تخدم التقسيمات الفرعية الموضحة أساساً في تسهيل تطبيق النموذج تطبيقاً كاملاً . وفي الوقت الحاضر تخدم في وصف التغيرات الدينامية المتضمنة للتدين والروحـانية، حتى لا يثّيرهما. ويمكن تـحريك التغيـّرات سـواء بـأحـداث
 الـذات أو الـنفس (نضـج، أحـلام، تـأمّل عـمـيـق . . إلـخ) . ويؤثّر الـمـحركـك


النذات المححورية. وهذا هو جسـد الإنسان، شـاملاً الـدماغ، والمـعرفة، والانفعالات، والإرادة/ الدافعية، والذاكرة، واللاشعور. ومن ثّمّ تتفاعل الذات المركزية مع الذات المكافحة (أهداف قصيرة المدى، والدا وأهداف حياتية
 ثقافة=بيئة رمزية نُقافية ـ اجتماعية) ، واعية) والذات الدينية (العلاقة مع ما ما يعتبر


 العالميان الدينيان؛ وفي حالة النقيض، قد يحدث التغيير .
قدمت هذا النموذج هنا على أساس قيمته الإرشادية. فهو يتيح لي تقديم




 كمبيوتر خارقة. والنقطة المحورية هنا، هي أن المقاربات التي هي مفرطة التي في في
 وحدها، لا يمكن أن توّدّي إلى فهم كامل للارتقاء الديني والروحاني وإلى تضـمين رؤية متوجّهة نحو المستقبل .

## المراجع

Atran, Scott (2002). In Gods We Trust: The Evolutionary Origins of Religious Thoughts. Oxford: Oxford University Press.

Azari, Nina P. and Marc Slors (2007). "From Brain Imagining Religious Experience to Explaining Religion: A Critique." Archive for the Psychology of Religion: vol. 29, pp. 67-85.

Barrett, Justin L. (2007). "Is the Spell Really Broken? Bio-psychological Explanation of Religion and Theistic Belief." Theology and Science: vol. 5, no. 1, pp 57-72.

Bauer, Joachim (2007). Das Gedächtnis des Körpers: Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern. $11^{\text {th }}$ enlarged ed. Munich: Piper.

Berk, Laura (2004). Awakening Children's Minds: How Parents and Teachers Can Make a Difference. New York and Oxford: Oxford University Press.

Boyer, Pascal (2001). Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought. London: Random House; New York: Basic Books.
(2003). "Religious Thought and Behaviour as Byproducts of Brain Function." Trends in Cognitive Sciences, 7/3, pp. 119-24; accessed 28 Aug. 2007 from: [http://artsci.wustl.edu/~anthrol/blurb/b-boyer.html](http://artsci.wustl.edu/~anthrol/blurb/b-boyer.html).

Breazeal, Cynthia, and Brian Scassellati (2000). "Infant-like Social Interactions between a Robot and a Human Caregiver." Adaptive Behavior: vol. 8, no. 1, pp. 49-74.

Bulkeley, K. (2006). Review of the 2004 volumes by H. Whitehouse, I. Pyysiainen, and J. L. Barrett on the Cognitive Science of Religion. International Journal for the Psychology of Religion: vol. 16, pp. 239-243.

Eisenberg, Leon (1995). "The Social Construction of the Human Brain." American Journal of Psychiatry: vol. 152, pp. 1563-1575.

Fetz, Reto L., K. Helmut Reich and Peter Valentin (2001). Weltbildentwicklung und Sch«pfungsversta^ndnis. Eine strukturgenetische Untersuchung bei Kindern und Jugendlichen. Stuttgart: Kohlhammer.

Fowler, James W. (1981). Stages of Faith: The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning. San Francisco: Harper and Row.
(1987). Faith Development and Pastoral Care. Philadelphia: Fortress Press.
$\qquad$ ,Karl Ernst Nipkow and Friedrich Schweitzer (eds.) (1991 [1988]). Stages of Faith and Religious Development: Implications for Church, Education, and Society. New York: Crossroad.

Friedenberg, Jay, and Gordon Silberman (2006). Cognitive Science: An Introduction to the Study of Mind. Thousand Oaks, CA; London: Sage.

Gazzaniga, Michael S. (2004). The Cognitive Neuroscience, vol. 3. Cambridge, MA: MIT Press.

Gelman, Susan A. (2003). The Essential Child: Origins of Essentialism in Everyday Thought. New York; Oxford: Oxford University Press.

Gibson, Nicholas J. S., and Justin L. Barrett (2008). "On Psychology and Evolution of Religion: Five Types of Contribution Needed from Psychologist." in: Joseph Abdul Bulbulia [et al.] (eds.). The Evolution of Religion: Studies, Theories, and Critiques. Santa Margarita, CA: Collins Foundation Press, pp. 333-338.

Glock, Charles Y. (1962). "On the Study of Religious Commitment." Religious Education, research supplement: vol. 57, no. 4, S98-S110.

Haidt, Jonathan (2001). "The Emotional Dog and its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment." Psychological Review: vol. 108, pp. 814834.

Hefner, Philip (2007). "Science and Well-Winnowed Wisdom: The Grand Quest." (editorial). Zygon: Journal of Religion and Science: vol. 42, no. 4, pp. 799-802.

Holyoak, Keith J., and Robert G. Morrison (eds.) (2005). The Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning. Cambridge, MA; New York: Cambridge University Press.

James, William (1902). The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature. London; New York: Longmans, Green, and Co.

Kegan, Robert (1994). In Over Our Heads: The Mental Demands of Modern Life. Cambridge, MA; London: Harvard University Press.

Kelly, Michael H., and Frank C. Keil (1985). "The More Things Change: Metamorphoses and Conceptual Structure." Cognitive Science: vol. 9: 403-416.

Kwilecki, Susan, with Paul Kwilecki (1999). Becoming Religious: Understanding Devotion to the Unseen. Cranbury, NJ: Bucknell University Press.

Mandler, Jean Matter (2004). The Foundations of Mind: Origins of Conceptual Thought. New York and Oxford: Oxford University Press.

Martin, Louis (2007). "Mundus Mendax, The Global Spiral: A Publication of the Metanexus Institute." 24 August 2007 (accessed 28 August 2007), < http:// www.metanexus.net/Magazine/Default.aspx?TabId=68\&id=7091\&SkinSrc= \% 5bG\%5bG\%5Skins\%2f_default\%2fN+Skin\&ContainerSrc $=\% 5 \mathrm{bG} \% 5 \mathrm{dContainers} \% 2 \mathrm{f}$ _default $\% 2 \mathrm{fNo}+$ Container $>$.

Miller, George A. (2003). "The Cognitive Revolution: A Historical Perspective." Trends in Cognitive Sciences: vol. 7, no. 3, pp. 141-144 (accessed 28 August 2007), < http://www.cogsci. princeton.edu/?geo/Miller.pdf>.

Nagel, Thomas (1974). "What it is Like to Be a Bat." Philosophical Review: vol. 83, pp. 435-450.

Nehaniv, Chrystopher L. and Kerstin Dautenhahn (eds.) (2007). Imitation and Social Learning in Robots, Humans and Animals: Behavioural, Social and Communicative Dimensions. Cambridge, MA; New York: Cambridge University Press.

Nynäs, Peter (2008). "Religious Counter-Intuitive Representations from a Perspective of Early Intersubjective Development and Complex Representational Constellations: A Methodological Reflection." Archive for the Psychology of Religion: vol. 30, pp. 37-55.

Oser, Fritz K., and Paul Gmünder (1991 [1984]). Religious Judgement. A Developmental Approach. Translated and enlarged by N. F. Hahn. Birmingham, Ala.: Religious Education Press.
and K. Helmut Reich (1996). "Religious Development from a Psychological Perspective." World Psychology: vol. 2, nos. 3-4, pp. 365-396.

Otto, Rudolf (1923 [1922]). The Idea of the Holy. Oxford: Oxford University Press.
Oviedo, Lluis (2008). "Is a Complete Biogenetic Account of Religion Feasible?." Zygon: Journal of Religion and Sciences: vol. 43, no. 1, pp. 103-126.

Ozarak, Elisabeth Weiss (2005). "Cognitive Approaches to Religion." in: Raymond F. Paloutzian and Crystal L. Park (eds.). Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality. New York; London: Guilford Press, pp. 216-234.

Piaget, Jean (1929 [1926]). The Child's Conception of the World. London: Kegan Paul Trench Trubner; several later English editions.

Pratt, James Bissett (1920). The Religious Consciousness: A Psychological Study. New York: Macmillan.

Pyysiäinen, Ilkka (2001). How Religion Works: Towards a New Cognitive Science of Religion. Leiden; Boston, MA: Brill.
(2004). Magic, Miracles, and Religion: A Scientist's Perspective. Walnut Creek, CA: Altamira Press.

Rakison, David H., and Lisa M. Oakes (eds.) (2003). Early Category and Concept Development: Making Sense of the Blooming, Buzzing Confusion. New York; Oxford: Oxford University Press.

Reich, K. Helmut (1990). "The Relation between Science and Theology: The Case for Complementarity Revisited." Zygon: Journal of Religion and Science, 25/4, pp. 369-90.
(1992). "Religious Development across the Life Span: Conventional and Cognitive Developmental Approaches." in: David L. Featherman, Richard M. Lerner, and M. Perlmutter (eds.). Life Span Development and Behavior, vol. XI. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum, pp. 145-188.
(1993). "Cognitive-Developmental Approaches to Religiousness: Which Version for Which Purpose?." International Journal for the Psychology of Religion: vol. 3, pp. 145-171.
(1997). "Empirical Evidence for Parallelisms between ScientiWc Developments from their Origins to Galileo and the World View of Children." Preprints des MPI für Wissenschaftsgeschichte (Berlin), no. 70.
(2002). Developing the Horizons of the Mind: Relational and Contextual Reasoning and the Resolution of Cognitive Conflict. Cambridge, MA; New York: Cambridge University Press.
(2003a). "Cognitive Preconditions for Religious Development." Research in the Social Scientific Study of Religion: vol. 14, pp. 1-32.
$\qquad$ (2003b). "The Person-God Relationship: A Dynamic Model." International Journal for the Psychology of Religion: vol. 13, pp. 229-247.
(2003c). 'Some German (Pre-(adolescents' Views on the Importance of Friends and God: A Pilot Study." Journal of Christian Education: vol. 46, no. 3, pp. 47-61.
(2004). "Jean Piagets Vorstellungen von Religion und Entwicklung." in A. A. Bucher with M. Brumlik and K. H. Reich, Psychobiographien religiöser Entwicklung: GlaubensproWlezwischen Individualität und Universalität. Stuttgart: Kohlhammer, pp. 123-137.
(2005). "Stage-Structural Approach to Religious Development." in: Elizabeth M. Dowling and W. George Scarlett (eds.). Encyclopedia of Spiritual and Religious Development in Childhood and Adolescence. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 431-437.
$\qquad$ (2008). "Extending the Psychology of Religion: A Call for Exploration of Psychological Universals, More Inclusive Approaches, and Comprehensive Models." Archive for the Psychology of Religion: vol. 30, pp. 115-134.
(in press). "The Oser-Gmünder Model of Religious Development." in: David M. Wulff (ed.). Handbook of Psychology of Religion. New York; Oxford: Oxford University Press.
and Oser, Fritz K. (2002). "Eine reifere Mensch-"Gott"-Beziehung und komplexeres Denken: Zwei ungleiche Seiten der selben Entwicklung." in: E. Beckers, H.-J. Hahn, H. A. Kick, and H. Schlosser (eds.). Die Programmierung des kindlichen und jugendlichen Gehirns. 3. Symposium des Professorenforums, Gieêen. Germany: Verlag des Professorenforums, (updated version of Oser and Reich 1996), pp. 77-96.
$\qquad$ , $\qquad$ and Valentin, Peter (1994). "Knowing Why I Now Know Better: Children's and Youth's Explanations of Their World View Changes." Journal of Research on Adolescence: vol. 4, pp. 151-173.

Riccardi, Andrea (2007). Vivre Ensemble. Paris: Desclée de Brouwer.
Rue, Loyal D. (2005). Religion Is Not About God: How Spiritual Traditions Nurture our Biological Nature and What to Expect When They Fail. New Brunswick, NJ; London: Rutgers University Press.

Sabatini, Michael J. [et al.] (2007). "Amygdala Gene Expression Correlates of Social Behavior in Monkeys Experiencing Maternal Separation." Journal of Neuroscience: vol. 27, no. 12, pp. 3295-3304.

Scarlett, W. George (2005). "Toward a Developmental Analysis of Religious and Spiritual Development." in: E. C. Roehlkepartain [et al.] (eds.). The Handbook of Spiritual Development in Childhood and Adolescence. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, pp. 21-33.

Smart, Ninian (1989). The World's Religions: Old Traditions and Modern Transformation. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Smith, W. Cantwell (1979). Faith and Belief. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Sobel, Carolyn P. (2001). The Cognitive Sciences: An Interdisciplinary Approach. Mountain View, CA: Mayfield.

Spilka, Bernard (2003). "Religion and Biology." in: B. Spilka [et al.]. The Psychology of Religion: An Empirical Approach. $3^{\text {rd }}$ ed. New York; London: Guilford Press, pp. 54-72.

Vosniadou, Stella, and William P. Brewer (1992). "Mental Models of the Earth: A Study of Conceptual Change in Childhood." Cognitive Psychology: vol. 24, pp. 535-585.

Walach, Harald, and K. Helmut Reich (2005). "Reconnecting Science and Religion: Toward Overcoming a Taboo." Zygon: Journal of Religion and Science: vol. 40, pp. 423-441.

Watts, Fraser N. and Mark Williams (1988). The Psychology of Religious Knowing. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Wolfe, Patricia, and Pamela Nevills (2004). Building the Reading Brain, PreK-3. Thousand Oaks, CA; London: Corwin.

Wulff, David M. (1997). Psychology of Religion: Classsic and Contemporary Views. New York: Wiley.
قراءات مقترحة

Dowling, Elisabeth M., and Scarlett, W. George (eds.) (2005). Encyclopedia of Religious and Spiritual Development. Thousand Oaks, CA: Sage.

Oser, Fritz K., W. George Scarlett and Anton Bucher (2006). "Religious and Spiritual Development throughout the Life Span." in: W. Damon and R. M. Lemer (eds.-in-chief). Handbook of Child Psychology, $6^{\text {th }}$ ed. Vol. I: Theoretical Models of Human Development. edited by R. M. Lerner. Hoboken, NJ: Wiley, 942-998.

Paloutzian, Raymond F., and Park, Crystal L. (eds.) (2005). Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality. New York; London: Guilford Press.

Roehlkepartain, Eugene C. [et al.] (eds.) (2005). The Handbook of Spiritual Development in Childhood and Adolescence. Thousand Oaks, CA: Sage.

Russell, Robert J. [et al.] (eds.) (1999). Scientific Perspectives on Divine Action, vol. IV: Neuroscience and the Person. Vatican City State: Vatican Observatory Publications; Berkeley, CA: Center for Theology and Natural Science (CNTS).

Spilka, Bernard [et al.] (2003). The Psychology of Religion: An Empirical Approach. $3^{\text {rd }}$ ed. New York; London: Guilford Press.

Wulff, David W. (ed.) (in press). Handbook of Psychology of Religion. New York; Oxford: Oxford University Press.

## (لقسم الثالثع)

الدينُ والحدود
الأخلاقُ، والعلم،
واللادين، والفن، والتجسّد (الغيبوبة)

## (الفصل) (الساوس) عشر

## العلُمُ والدين

## وليام سيمز باينبريدج

سعى كثيُرٌ من العلماء ودارسو الدين في السنوات الأخيرة لتحديد
 التاريخية في الجزء الأخير من القرن العشُرين، ومن ثَّمَّ، فقد لا تن تلطبِّ
 الحقبة بازدياد أهمية التكنولوجيا القائمة على العلم، ولكي الكن بطريقة متجزئة.
 للعلم رأي واحد في قضايا ترتبط بالدين. ففي صيغة مناظرة أصبح الدين
 العلم. ولم يكن لدى الطوائف السائلدة ذاتِ المستويات الرفيع الـيعة من التعليم
 الطوائف المحافظة أو الحركة الإنجيلية إلى ذلك. وعلى الـلى الرغئم من ذلك أصبحت هناك أسبابٌ وجيهةٌ لتوقّع أنّ العلاقة الأساسية بين العلم والدين هي نوع من العداوة المتبادلة

## المنظورات الأكاديمية

من الناحية التاريخية، يبدو أن بعض الديانات قد شجر
 الزمن الحاضر . وقد جادل روبرت ميرتون (Merton, 1970) وريتشارد وسا وستفول (Westfall, 1958)، بصصورة منفصلة، في أنّ البروتستانتية في إنكلترا القـرن السابع عشُر حفّزت التقدّم العلمي والتكنولوجي. ألما ألما بالنسبة إلى ماكس فيبر فإنّ الأخلاق البروتستانتية كان لها علاقة اختيارية بالرأسمالية، ولم يكن

الدين بأي"ّ وسيلة من الوسائل اللبببَ الوحيد، وربّما لم يؤد أيَّ دور بعد أن بَبّت العلم أقدامَهُ .

وتوجد خيوطُ عديدة إلى حجّة أوسع؛ فقد يـُـجّع الـدين في بعض



 وذلك إذا رأيناه طريقة للوصول إلى مزيد من الاكتشافافات حول الشه وعالم


 (Larner, 1984) . ولمَّا كانت سمعة الأطباء، أصحابِ المناصب المّا المحترمة في المجتمع، مهمةً للغاية لهم، فإنهم سيسعون لإيجاد عِلاج فعّال تجريبياً، ومن تُم دعم العلوم الطبّية.

أمّا الكتًاب الشُعبيّون مثل فريتجوف كابرا (Capra, 1975) وغاري زوكاف

 قراءة حججهم بوصفها زعمـاً بأنّ الفيزياء الحديثة لا تتوافق تـحـة الحديداً مع الديانات التوحيدية اليهودية ـ المسيحية ـ الإنـلامية المية وقد تشـمـل قائمة (المـفاهيم المتناقضة: النسببة العامة (general relativity)، ونظرية الــمـ
 (inconsistency and incompleteness in mathematics) على الفوضى والتعقيد، وربّما أيضاً نماذج العقل المتعلقة بعلم التحگّم (cybernetic models of the mind) ،، وتمدد الكـون الذي يتسارع بسبب الطاقة المظلمة. ومن تُم، يصبح السؤال عن إمكانية ظهور تقليد ديني جديد ذيد توجُّه علمي يساعد الناس على قبول الإدراكات الجدات الجديدة للواقع التي يقترحها
 قد أكّدت أنها نفسها علومٌ تمتلك أساليب روحانيةً.

ربّما كان أكثر تصنيف علمي بحثي للعلاقات بين العلم والدين تأثيراً هو






 التي استمرّت عقدين من الزمن مع مرض السرطان قد جعلته يأخذ الدين الدين على الـى محمل الجد، لكنّه لم يصبح نفسه متديناً . ففي أحد كتبه الأخيرة، الذي الـي ألخذ عنوان الصخور على مدى العصور (Rocks of Ages) (Gould, 1999)، وقد أعلن ألملن

 الإنسانية في فهم الخاصية الحقيقية للطبيعة، في حين تشبع سلطة الدين التعليمية الرغبة في إيجاد معنى لحياتنا وأساس فوي للأخلاق .

يمكن للحوار أن يتخذ أشُكالاً مـتلفة، ولكنّ الشُكل الأكثر أهمية
 على البيئة الطبيعية. على سبيل المثال، في نادي الصـيا الصافة الوطني في واشنطن العاصمة (National Press Club in Washington DC)، بتاريخ السابع السابع
 للصحة والبيئة العالمية، بالاشتراك اك مع قادراد

 تايلور (Taylor, 2005) وكثير من الزملاء في وضع موسوعة الدين والطبيعة (The Encyclopedia of Religion and Nature) المجال هي الصلات الممكنة بين تقاليد دينية معينة والحماية البيئية. هل للـحركة البيئية تأثير في التشجيع على إلحياء ديا ديانات الطبيعة ما قبل
 وهل تثبط الطائفة البروتستانتية الإنجيلية ضمنياً التيار البيئي عبر الترويج

لمعتقدات أنّ الله قد منح العالم للبشرية لنستخدمه، وأنّ اله سيحفظ البيئة

 من العلم يتميّز بشيء مهم لمناقشته مع تقاليد دينية معيّنة وليس عندما بين العلم والدين بشكل عام.
 ما مححّد نحارِب من أجله وتحت ظروف العتِ اجتماعية اقتصادية عندما يصعب



 ومن المفيد هنا، النظر في تاريخ دعم الحكومة للعلم في الولايايات المتحدة. فباستئناءات قليلة، مثل المسح الجيولو المير المي الذي أجرته الولايات المتحدة، لم تخصص سوى أموال قليلة للعلم في القرن التاسع عشُر . وفي شيء يشّ المبه
 (AT • على أساس عمل صصحي عام سابق؛ وتأسست أيضاً

 بالمدر Administration)

 التغيرات التاريخية الإضافية قد لا تؤسّس لساحات معارك محتملة جديدة.

قدم فيليب هنز (Hefner, 1997) تصنيفاٌ من ستّة خياراتِ يمكن أن يجري الدين الحوار فيها مع العلم وأن يتأثر به. وهفنر هو المحرّر المعمّر لـ



 الإنسانية، وفي تلك النقطة تسفر عن تعبير صادر عن المعاني الأساسية

والقيم والقناعات الأخلاقية التي توقّر إرشاداً صائباً وفعّالاً لتعزيز الحياة
 ما بعد الحداثي، والخيار النقدي ما بعد التنويري، والخيار الخيار البنائيّ ما بعد الحدائي، والخيار التقليدي البنائي، والخيار الإنجيلي المسيخي.

يسعى الخيار الحديث لترجمة الحكمة المتراكمة للديانات العاليمية

 قد ظلّ طرفاً في عملية العلمنة التي تسببّبت في تآكل الأعراف التقليدية الانية ، والمعتقدات، والقوانين الأخلاقية التي خدمت البشرية الـيّ جيّداً على مر القرون. وإذا كان علينا التغلب على الضياع وإدارة التكنولو وجيا إدارة حكيمة، فإنيّن



 التوجيه، باحئاً في المقابل في أساطير جديدة لتأليف إجماع تعددي.

ويرفض الخيار ما بعد التنويري النقدي فكرة أنّ الدين ينبغي أن يكون


 الحداثي في تحرير الدين من الافتراضـات الأورثونوذكسية، وهو ما ما قد يعكس


 التقليدي، على سبيل المئال، بالقول إنّ الانفجار الكبير (Big Bang) الذي الني


 أيضاً، بصورة لا تقلّ بأي حال عن النظريات العلمية.

يتعاطف كل" من بربور وهفنر مع الدين، وتبتّ تصنيفات هفنر حول



 والحاضر، يمكن أن يضع هذه الآمال على طريق المستقبل.

## مركزية الأرض

ينظر البشُر بطبيعتهم إلى الإنسان بأنه العنصر الأهم في الوجود



 استخلص القدماء بعض الفوائد الثّانوية من علم الفلك، في الألمألماس في



 العصر الحديث يستخدمون ما قام به البابليون من تقسيم الدائرة إلى • • 7 الـلى

درجة (Toulmin and GoodWeld, 1961) .
بنى عِلما الفلك والتنجيم اليونانيان على ما قدّمه البابليون. وتعدّ الديانة
 في السنوات الأونى من الإمبراطورية الرومانية، التي أدخلت الـيا الرمزية التيا التنجيمية

 وكان اكتشاف المبادرة - وهو تحوّل ظاهر في النجوم تسبّبه الحركة التدريج الـنـية لمحور الأرض - من بين انتصارات علم الفلك القديم. ففي القير القين الأون الون قبل الميلاد، تحرّك وضع الشُمس في الاعتدال الربيعي من برج الحمل إلى برج الحوت، مفتتحاً (اعصر الحوت" وفي مستقبلنا الخاص ستمر ببرج الدلو

مانحة إيّانا (اعصر الدلو") المحتفى به. ومن المئير للاهتمام تخمين كيف يمكن لتاريخ العلم أن يكون مختلفاً، كون الميثرائية هي التي انتصرت وليس المسيحية.

المسيحية على عكس الميثرائية، غير مشُبعة بالرمزية التنجيمية، وتؤدي النجوم أدواراً ثانوية للغاية في الكتاب المقدّس . وتظهر كلمـة "الكوكب" (planet)


 الأجرام السماوية فوق أرض ثابتة. على سبيل المثاله، في سفر الجامعـة


 حبقوق الأصحاح r، الآية (1) (1) تحدث من التوقِّف المفاجئ في دورة الأرضن . وتحديدأ لأنّه رفض علم
 يكون أفضل استعداداً من الميثرائية فيقبل ظهور علم الفلك الكي الحديث الحيث، وذلك ببساطة لأن علم الفلك كان إلى حدّ كبير غير ملائم لمعتقداتها الدينية

المركزية.
على الرغم من ذلك، ومثلما نعرف كلنا، في بداية القرن السابع عشر عانى غاليليو من الإقامة الجبرية وهُدّد بالتعذيب والمئلموت؛ لألنه علّم الناس أنّ الأرض تدور حول الشمس بعد أن شـجبت الكنيسة هذه النظرية . وتاريخ هذه الفترة هو تاريخ معقّد، وربّما كانت مصيبة غاليليو مـجرّد أثر جانبي
(*) وردت في النسخة العربية من الكتاب المقدّس ". . . للبعل والشـمس والقمر والمنازل. . "
العهد القدبيم. سفر آلَملوٍ الثاني (المترجمب).


حبوق، الأصحاح r، الآية 1) (المترجم).

للمكائد السياسية التي أثارها التنافس بين الكاثوليكية والبروتستانتية. وكان
 الروّاد (خاصة تايكو براهي (Tycho Brahe) ويوهانز كبلر (Kepler)) محترفين

في علم التنجيم.
وقد جادل المؤرّخ الاجتماعي توماس كون (Kuhn, 1957) أنّ هذه الفترة
 التلسكوب، اكتشف غاليليو الأقمار الأربعة الكبرى حول كور كوكب المبأ المشتري،


 نبوتن نظرية رياضية عن الجاذبية ليفسّر القوى في عملنها، مطوّ الوّراً حساب
 الأولى، أنّ علم الفلك الجديد اعترف، بحقّ، بأن الألجّ الأجرام السمماوية كانت
 والكواكب عن مخاوف الحياة اليومية ورغباتها . الثالثة، أنه أبعد البشبرية من مركز الكون، وقد روّجت هنـه التطوّرات الثـلاثة لـحركة العلمنة بإنكار أنّ الكون عالم روحاني متمركز حول البشر

منذ أيام غاليليو، استمرّت هذه العملية من تبديد الغموض والئر والغرابة



 القياسات الدقيقة أنّ هذا الاختلاف النا في الموضع موجود بالفعل، لكنّه دقيق
 يبدو متحرّكاً على خلفية نجوم أبعد بدرجة واحِ أنّ المسافة تبلغ .
 حدّ له من المـجرات التي تملأ الفضاء الأكبر والأوسع من الفضاء الذي تشمله مجرتنا .

يعدّ هذا الوعي الفلكي الحديث متواضعاً وربّما يبدو ليعزّز المزمور




 الكتاب العاشر من كتاب أفلاطون القوانين (The Laws)

وقد عبّر عالم الاجتماع والكيمياء الحيوية لورنس جوزيف هاندرسون
 أوائل القرن العشرين، عارضاً تحليلاً كيميائيّا مفصّلا لتدعيم الرؤِية القائلةَ إنّ

 هناك ا(آليةل" يمكن أن تكون مسؤولة، وأن الكون يمكن أن يكون دليالِّلا على صنع اله أو (الغائية).

وتضعف حجّة التصميم بمـجرّد إدراك أنّ الكون يضـمّ مـا لا يُعدُّ ولا بُحصى من الكواكب، تضّمّ قلراً هائلا من الأوضاع، مئل أنّ الحياة العاقلة
 المضادة غالبآ ما تسمى المبدأ الأنروبي (Anthropic Principle): الظروف التئي نلاحظها في بيئتنا هي الملائمة لوجودنا لأنه في هذه البيئة فقط أتينا إلى الـوجـود (Barrow and Tipler, 1986; Bainbridge, 1997). فـأنـت لا تـا تــــرأ هــنـ

 الانتقاء. وخلق مثل هذا الكون الواسع سيبدو الطريقة الأقلّ فعالية لأن
 على الإطلاق، إذا كان موجوداً في الأصل .

 بين الاحتمالات أن يكون الكون كلّه حدثاً كمياً وتذبذباً عشُوائياً غبر مسبَّب

في الفضاء. والملاحظة وثيقة الصلة هنا هي أنّ إجمالي مجموع جميع القوى الموجبة والسالبة في الكون تبدو قريبة إلى الصفر، وإلِّا كالِّا كان المجموع فعليّا



 الفيزيائية، من بينها الخنواص المـختلفة للعناصر الكيميائيائية، ومن ثمّ، توفّر مجالاً إضافياً للمبدأ الأنتروبي في تفسير الثوابت الأساسية في علم الفيزياء. ومفاهيم الفضاء نفسها والزمن قد تعكس فقط الكيفية التي يجب ألنـي أن نتطور بها لندرك العلاقات بين القوى والكيانات في عالمنا، وقد لا لا يكون لها معنى موضوعي للأكوان عامة

من الناحية السوسيولوجية يعدّ ابتعاد الفيزياء المعاصرة والكوزمولوجيا عن الثقافات الإنسانية السائدة حقيقة بارزة، بـما يكفي القول إلنّ إنّ قليلاً من


 الشُمس تشرق وتغرب، حتّى لو علم الأكثرية عند مستوى مانـو ما أنّ الأرض



 السوسيولوجية، ستحتاج تغييرات أخرى إلى ترسيخ صلة وثيقة، مجلدادآ، بين النجوم البعيدة وحياتنا العادية.

## النشوء والارتقاء

يحوي كلّ دين أو ثقافة تقليدية كبرى أسطورة واحدة على الألىّلّ حول

 الطبيعي في القرن التاسع عشُر ؛ لأن هذا المنظور كان قد اختُرع وانتشر في

البداية في الأمم مسيحية. وقبل عَمل تشارلز داروين، أئّر الدين في علم الجيولوجيا وعلم المتحجّرات في جدات وال هائل بين أصحاب






واليوم، فإن نظرية التدرج ليست سائدة في علم الجيولوجيا فحسب، بلا بل مدعومة من أدلة إمبريقية وفيرة أيضاً، تشمل دليلا على قدم الأرض من من خلا
 السنوات الأخيرة لنوع من الكارئية الجديدة (neo-catastrophism)، يعتقد فيها أن تأثيرات أحد الكويكبات في كوكبنا قد ألنـا أنهت عصر الديناصوراتات، وافترض أيضاً أن تكون الانقطاعات في السجلِ الأحفورئ ألحوري هي نتيجة حوادث
 العشوائي أساساً يمكن أن تكون قد قتلت الديناصورات، ربّا رتما تعطي الثدييات
 فعلت الكارئية المُبكرة في بداية القرن التاسع عشر .
في نظر الفيلسوف دانيال دينيت (Daniel C. Dennett) إنّ فكرة النـئوة

 وهو يشير إلى أنّ النظرية تتألّف من ثلاث أفكار رئيسة (Dennett, 1995:343):

> ا ـ التباين : يوجد وفرة دائمة في العناصر المختلفة.

استنــاخ نفـها .

「 ـ (الياقة تفاضلية)": يتغير عدد النسخات التي أنشئت في زمن معين


البيئة التي يستمرّ فيها .

ويمكن للعناصر أن تكون جينات فئران، على سبيل مئال افتراضي،
 الفيروسـات أو الإشـعاع تضمن أنه سيكون هنـاك الكـ مجموعة من التـنـا الورايثة، أليلات (alleles)(*) لكل جين . ولنتخيل أنّ بعض الجن الجينات تؤثّر في طريقة جاذبية قطعة الجبن ورائحتها عند الفأر، ، بينما تؤثّر جينات ألخرى ألور في

 ثم ينحّون جيناتهم الوراثية من المجموعة الوراثية. أمّا المّا الفئران التي تفتقد مئل


 القوارض وبدراسات إمبريقية عن حالات الموت الغامضة التي تحدث اللـئلفئران
 ميكانيكية تماماً، تنتقد الهدف أو الوعي، قائمة على انتقاء منحاز لعيّنة من تباين عشّوائي.

يشير بورتر أبوت (Abbott, 2003) إلى أنّ الفكر الإنساني ينظم الأشياء في ضوء السرديات ـ القصص التي يواجه فيها الأبطال عورا عوائق ويتخنذون
 أن تنافس القصص الدينية؛ لأنها غير قابلة للسرد. أمّا الدينّ الدين، فيقدم "أعظم
 مباشُرة بحياة الشُخص العادي، عارضة تعبيرات سردية للأمل والراحة عساه يكون بلا قلب ليفسّر لأم فقدت طفلها أن الن الموت النـو سيكون شيئاً جيداً؛ ؛ لأنه ينتّي الجينات الدنيا الضعيفة من المجموعة الجينية؟

غير أنّ الملامح التي تبرز يوماً بعد آخر للحياة الحديثة إنما تتناغم مع النشوء عبر الانتقاء الطبيعي بل وتحتا تناقش اليوم في صور طفرات الأمراض - مثل الإيدز وأنفلونزا الطيور ـ التي
(*) الاليل/التحليل/البديل نسخة أو نكل بديل للجين أو الموتع الكرو موسومي وعادة يتكون من مجموعة جينات. انظر ويكييديا . (الترجم).

تصبح معدية أكثر وسبباً لانتشار الأوبئة. ويمكن للنجاح الاقتصادي لمنتجات
 نفسه قد وصف في مصطلحات نشّوئية ارتقائية على يد السوسيولوجي تالكوت بارسونز (Talcott Parsons) عام عا971. والشُيء المهم في هذا السياق، هو
 وظفت النشوء والارتقاء منذ إدخال اللوغاريتمات الوراثيا الوية أول مرة في علم الكمبيوتر منذ عقود مضت (Holland, 1975). ونجاح الطاء نظرية النشوء والا والارتقاء عبر الانتقاء الطبيعي يأخذذ في الظهور يوماً بعد آخر ، في توسيع ديع دائرة
 والتضمينات المستهجنة.

في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، أخلذت المعارضة الدينية
 مصطلحات مثل (اعلم الخلق") أو (انظرية التصميم الذكي") ومع تنوّع الناس



 تقريباً هم علماء غير أكفاء ليس لهم إنجازات مضافة إلى رصيدهم أو تكاد تكون معدومة.

## علم النفس

يمكن القول إنّ المسألة الحرجة حول الدين الدين ليست في وجود الله من

 العقل البشري في القرن الحادي والعشُرين . وقد سعى كثير من العـلمانماء المعرفيين بالفعل لتفسير الدين بوصفه نتيجة طبيعية لنسُوء البئر البئر وارتقائهم
 كذباً أننا نملك أرواحاً؛ لأننا غير واعين بالطريقة التي تعمل بها أدمغتنا . وإذا تحدّثنا من الناحية التاريخية، على الرغم من ذلك، إنّ العلاقة بين

الدين وعلوم العقل كانت متوتّرة على الأقلّ منذ منتصف القرن التاسع عشُر،

 كافحوا لطمأنة رجال الدين أنّ اكتشافاتهـم (بطريقة أو بأخرى) ألمرى لم تكن
 منتصف القرن التاسع عشُر، اعتقد الأطباء النفسيون في الـني بريطانيانيا وفرنسا


 (Bainbridge, 1984). ولا تزال القضايا التي أثارها الطبّ النفسي فيما يتا يتعلّق
 للنسق القانوني أيضاً في عصرنا.

أصبحت التوتّرات أكثر حدة مع صعود حركة التحليل النفسي، مثلما صوّرتها أحد عناوين فرويد في كتبه حول الدين (Freud, 1927): مستقبل





 (Fodor, 1971) (التجادلا بأنّ التحليل النفسي كان التعبير عن التصوّف اليهودي




 من صور الأخلاق الروحية. ومن ثم، من شـأنه أن يكون، طبيعياً، في تنافس
 إلى تتشخيص الدين الراسخ بأنه مَرَضي . المئير للاهتمام هنا، أنه عندما يكتب

العالـم المعرفي المعاصر ستيفن بينكر (Pinker, 1997) لجمهور بعيد عن الجوانب التقنية، ويشعر بضرورة مهاجمة فرويد والدين التقليدي معأ .

من ناحية مبدئية يغطّي (العلم المعرفي") جميع الدراسـات المنهـجية

 (Cognitive Science) والصفحة الأولى من صحيفتها العلوم المعرفية (Cociety)

 في التاريخ أن السوسيولوجيا والعلوم السياسية لم يشاركا بـا بفعالية في تطور "العلوم - المعرفية|"، وهذه إغفالات ستحتاج إلى التصحيح من فِبل أجيال
 الاجتماعي، والأيديولوجيا، فإن هذين العلمين بلا شُكّ معرفيان مئل أيّ
(Stark and تعدّ نظرية التبادل في الدين التي اقترحها ستاركُ وباينبريدج




 الظروف التي يمكن التأثير فيها من دون معرفتانها .

 محدودة في كمّيتها، من بينها المكافآت غير الموجودلا
 الاجتماعية، التي ستخبرهم كيف يحصلون الناس مكافآت من أنواع كثيرة، فإنهم يدخلون في التزامامات تجاه بان بعضهم

 وهو اعتقاد بأن المكافأة يمكن الحصول عليها في المستقبل . وكلّما كانت

المكافأة صعبة ومرغوبة، بعدت في المستقبل، إلى أن تصبح خارقة للطبيعة. والكائنات الخارقة للطبيعة هي كائنات مبنية اجتماعياً ومتختيّلة تقدّم مكافآت الِّا

 السبيل لظهور مؤسّسة الدين

 ويحلّلون المشئكلات تحت سيطرة العقول التي هي أنظمة معالجة الجة للمعلومان ألمات
 النظرية الوظيفية، لا تفترض هذه النظرية أنّ الدين يقوم بوظيفة إيجابية . النـين والمعنى

 (IOUs) التي قد يمكن أن تُصرَف مقابل مكافآت فعلية في ظلّ ظروف مسِ مستقبلية
 مباشرة، فإنّ هذه النظرية تفضح الدين بوصفه بنية من الأوهام والخداع ع

تئمة شبكة من الأفكار المعروفة بصورة أفضل في إطار مجتمع العلوم
 الاجتماعي" في الدين. وقد جادل كلّ من باسكال بوير (Pascal Boyer, 2001)، وسكوت أتران (Atran, 2002)، وجاستن بارين (Barrett, 2004)، علماريت (ألماء نفس

 كانت مستقرّة في بنى دماغية معيّنة أو مشُفرة بطريقة أكثر دقِّة وخِّ وخفية. فعلى ألى
 ظل" ظروف احتجنا فيها إلى التعامل مع الحيو الحيوانات والبنـ البنر في بيئتنا . وكما

 أكلنا وتلك التي أردنا نحن أكلها . وفي التبادل مع بشُ آخرين، التينـي التجنا إلى معرفة كيف نحفزهم على مساعدتنا ، وكيف نميّز بين من هـم أهر أهل للثقة ومن هم غير ذلك كشركاء في التبادل.

في ظلّ هـذه الضـغوط الثُورية كلّهـا، طوّر الـعقل البشُري (انسقـاً
 الأهمية إلى حذّ كبير لرفاهية عيشنا وبقائنا تولّي المسؤولية، تلقائياً، تحت



 الكائنات الذكية عندما لا تكون موجودة فعليّاً .

لن يكون من الصعب، فرضاً، دمج نظرية التبادل مع نظرية الاستدلال








 وهو ما سيأتي في صراع مباشُ مع الإيمان.

## نقطة التقاء

جادل السوسيولوجي إدوارد ويلسون (Wilson, 1998) في أنّ علوماً كثيرة تتوحّد سريعاً في علم واحد، وهي عملية يسمّيها (تلاقي العلوم") (consilience) وقد
 (Bainbridge, 2003)





إن لـم يعد هناك أيّ فجوات رئيسة في المعرفة، فإنّ أيّ إله لتغطية


 الاصطناعي عبر المجالات كلها، سيكون الاتين من الصعب على العلماء أنفسهـم

 العلم. وقد ينظّر أحدنا حول أنّ العداوة بين العلم والدين سوف تمتدّ إلى العالم بأسره.

يستند هذا السيناريو إلى افتراض أنّ العلم فعليّاً مؤثّر في المـجتمع
 أساسية للرفاهية الاقتصادية، لكنّ العلماء لا يسيطرون عليّا لا

 فعلى مدى سنوات طويلة، أجرت مؤسّسة العلوم الوطنية في الولالايات الـمـتحـــة (the US National Science Foundation) اسـتطـلاعـأُ لـلـرأي يـدرس مواقف الجمهور الأمريكي ووعيه. ووجد بالإجمال أنّ نحو 10٪ فقط من ألـئ
 .Science Resources Statistics, 2002)

ونرى هُوّة الفهم التي تفصل بين العلماء وعامّة الناس مصوّرة جيّداً عبر







 7٪٪ يقولون إنْ علم التنجيم ربما ينطوي على حقيقة ما، لكنّ النشوء ليس

حقيقيًّا، مختلفين تماماً مع العلماء. والموقف الذي يمكن للعلم أن يجيزه علم التنجيم كاذب، والنشوء صادق ـ ـلم يعتقد فيه سوى Y Y٪ من الجمهور

حقائق أن العلم لم يتحدّ فعلياً بعد، وأن معظم الناس لا يفهمون إلا

 بعض المعلّقين تيّاراً مقلقاً يصير فيه الحزبان السيان الِيان الريان الرئيسان مستقطبين دينتًاً، مع تُبيه الإنجيليين بالجمهوريين

يجادل كريس موني (Mooney, 2005) في أنّ الحزب الجمهوري أصبح عدوّاً





 أيديولوجيات اليسار . وقد اشتكى السوسيولوجيان رودني ستارك ورو الـونر فينك (Stark and Finke, 2000) أنّ السوسيولو جيين العلمانيين قد أظهروا انـيا انحيازاً ضد

 السوسيولوجيا للدين، وإن لم يكن، قد لا يتحقّق هذا التوفيق .

إذا نحّينا هذه الأسئلة جانباً، فسنجد كثيراً ممّا يمكن قوله عن البحث الإمبريقي المحدّد بتركيز جيد والواقعي حول العلاقة المعقّدة بين العلم
 Campbell and Curtis, 1996)


 المنطقي توقّع أن تعكس تغيّرات ملموسة في حياة الناس الخاصة، أكثر من التـارات الفكرية المجرّدة وسط طبقة المثقِّين.

## خاتمة

سعى كثيرٌ من المفكّرين الأتقياء، وعلماء العلوم الاجتماعية المتمديندينين، وغيرهـم من قادة الرأي لتقوية الانسجام بين الدين والعلمّ. على سبيلٍ
 قويّآ عن العلم والدين، تصفه على موقعها الإلكتروني بأنه (افي مزاولة البحث
 والدقيق مع استكشاف المساعي الروحية والدينية الأساسية عند البشرية الـية . أمّا


 إنجاز كل" هذا سيكون أمرآ صعباً .

## المراجع

Abbott, H. Porter (2003). "Unnarratable Knowledge: The Difficulty of Understanding Evolution by Natural Selection," in: David Herman (ed.). Narrative Theory and the Cognitive Sciences. Stanford, CA: Center for the Study of Language and Information, pp. 143-162.

Atran, Scott (2002). In Gods We Trust. Oxford: Oxford University Press.
Bainbridge, William Sims (1984). "Religious Insanity in America: The Official Nine-teenth-Century Theory." Sociological Analysis: vol. 45, pp. 223-240.
(1997). "The Omicron Point: Sociological Application of the Anthropic Theory." in: Raymond A. Eve, Sara Horsfall and Mary E. Lee (eds.). Chaos and Complexity in Sociology: Myths, Models and Theory. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 91-101.

Bakan, David (1958). Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition. Princeton, NJ: Van Nostrand.

Barbour, Ian G. (1990). Religion in an Age of Science. San Francisco: Harper and Row.

Barrett, Justin L. (2004). Why Would Anyone Believe in God?. Walnut Creek, CA: Altamira Press.

Barrow, John D., and Frank J. Tipler (1986). The Anthropic Cosmological Principle. New York: Oxford University Press.

Bloom, Paul (2004). Descartes' Baby: How the Science of Child Development Explains what Makes Us Human. New York: Basic Books.

Boyer, Pascal (2001). Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought. New York: Basic Books.

Breggin, Peter Roger (1971). "Psychotherapy as Applied Ethics." Psychiatry: vol. 34, pp. 59-74.

Campbell, Robert A. (2005). "Students' Views on the Relationship between Religion and Science: Analyses of Results from a Comparative Survey." Canadian Review of Sociology and Anthropology: vol. 42, no. 3, pp. 249-265.
and James E. Curtis (1996). "The Public's Views on the Future of Religion and Science: Cross-National Survey Results." Review of Religious Research: vol. 37, no. 3, pp. 164-171.

Capra, Fritjof (1975). The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels between Modern Physics and Eastern Mysticism. New York: Random House.

Cuddihy, John Murray (1974). The Ordeal of Civility: Freud, Marx, Leivi-Strauss, and the Jewish Struggle with Modernity. New York: Basic Books.

Dennett, Daniel C. (1995). Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life. New York: Simon and Schuster.

Division of Science Resources Statistics (2002). Science and Engineering Indicators2002. Arlington, VA: National Science Foundation.

Fodor, Nandor (1971). Freud, Jung and Occultism. New Hyde Park, NY: International Universities Press.

Freud, Sigmund (1961 [1927]). The Future of an Illusion. Garden City, NY: Doubleday.

Gillispie, Charles Coulston (1951). Genesis and Geology: A Study in the Relations of Scientific Thought, Natural Theology, and Social Opinion in Great Britain, 17901850. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Gould, Stephen Jay (1999). Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life. New York: Ballantine.

Hefner, Philip (1997). "The Science-Religion Relation: Controversy, Convergence, and Search for Meaning." International Journal for the Psychology of Religion: vol. 7, no. 3, pp. 143-157.

Henderson, Lawrence Joseph (1913). The Fitness of the Environment. New York: Macmillan.
$\qquad$ (1917). The Order of Nature. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Holland, John H. (1975). Natural and Artificial Systems. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Kuhn, Thomas S. (1957). The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Development of Western Thought. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Larner, Christina (1984). Witchcraft and Religion: The Politics of Popular Belief. New York: Blackwell.

Larsen, Otto N. (1992). Milestones and Millstones: Social Science at the National Science Foundation, 1945-1991. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Merton, Robert K. (1970). Science, Technology and Society in Seventeenth-Century England. New York: H. Fertig.

Mooney, Chris (2005). The Republican War on Science. New York: Basic Books.
Numbers, Ronald L. (2006). The Creationists: From Scientific Creationism to Intelligent Design. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Parsons, Talcott (1964). "Evolutionary Universals in Society." American Sociological Review: vol. 29, pp. 339-357.

Pinker, Steven (1997). How the Mind Works. New York: Norton.
Ray, Isaac (1863). Mental Hygiene. Boston: Ticknor and Fields.
$\qquad$ (1871). A Treatise on the Medical Jurisprudence of Insanity. Boston, MA: Little Brown.

Roco, Mihail C., and Bainbridge, William Sims (2003). Converging Technologies for Improving Human Performance. Dordrecht: Kluwer.

Roheim, Geza (1955). Magic and Schizophrenia. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Stark, Rodney, and Bainbridge, William Sims (1987). A Theory of Religion. New York: Peter Lang for the University of Toronto.
and Roger Finke (2000). Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. Berkeley, CA: University of California Press.

Taylor, Bron R. (ed.) (2005). The Encyclopedia of Religion and Nature. New York: Thoemmes Continuum.

Toulmin, Stephen E. and June Goodfieid (1961). The Fabric of the Heavens. New York: Harper.

Ulansey, David (1989). The Origins of the Mithraic Mysteries: Cosmology and Salvation in the Ancient World. New York: Oxford University Press.

Westfall, Richard S. (1958). Science and Religion in Seventeenth-Century England. New Haven, CT: Yale University Press.

Wilson, Edward O. (1998). Consilience: The Unity of Knowledge. New York: Knopf.
Zukav, Gary (1979). The Dancing Wu Li Masters: An Overview of the New Physics. New York: Morrow.

# قر اءات مقترحة 

Bainbridge, William Sims (2007). Across the Secular Abyss. Lanham, Md.: Lexington.

Taylor, Bron R. (ed.) (2005). The Encyclopedia of Religion and Nature. New York: Thoemmes Continuum.

## (النصل) (لسابع عشر

## الإلحاد

## وليام سيمز باينبريدج


 مقَّدرة. وعلى الرغم من ذلك، فإنَ حقيقة قدرة بعض الأفراد على على المضيّ
 فنحن لا يمكننا فهم الإيمان من دون أن أن نأخذ في الحنيا
 وما زالت جماعة الملحدين تحت الدران الدن الدة في مجتمع وئيق الصلة بالدين، وكثير منهم يشكون أنهم ضحية الدين .

## تعريف الإلحاد وقياسه


 المئال، قد يقول المرء إنٍ الملحدين هم أناس لا يؤمنون بوجود الا الها ، أو هم من يرفضون بطريقة ما فعّالة إمكانية وجوده . وهـا وهذا التمييز يثير ، مباشـرة،
 المحيط. ففي مجتمع تقليدي مسيحي أو مسلم، من المتوقع أن ينادي المي الناس


 الني لا يؤمن بعدد كافي من الآلهة، ومن ثم قد يتّهم الموحّد مثلاً بالإلحاد. حتى هذه التفاصيل مثل مسألة ضرورة استخدام الحرف الكبير في أول

المفردة الإنكليزية (Atheist) من عدمها، كلّها تعتمد على قرارات المرء في هذه القضايا . ربّما استخدام المفردة (atheist) من دون الام
 (Atheist)


 صيغة تكبير حرف الاستهالال اعترافآ بأنّ الملحدين جمانـئ وناعة أقلية يعانون نوعاً
 المتحدة. وباستخخدام مصطلـحات جورج سـميـث (Smith, 1979) ״الإلـحاد الضمني" (implicit atheism) هو مجرّد غياب للاعتقاد، بينما يصبح (الإلحاد الصريح" هو الرفض الواعي (ربّما العلني) لوجود آلهة.

يقـارن الإلحـاد في الـغـالب بالللاأدرية (Agnosticism) . والفـارق ليـس


 ومثّلمـا لاحظ جـاي . جي . شـورمـان (Schurman, 1895) من أكـئر من قرن مضى، يمكـن تعريف اللاأدرية بطريقتين مـختلفتـين : الأولى، أن يكون ألمون


 كونها ترفض النوع المعروف من الربّ أو الإله الذي يعتقد فيه معظم الناس .

عندما بدأ علماء العلوم الاجتماعية سؤال الناس حول ديا ديانتهم في


 (الإنكليزية التي تعني الراهبات، لأنّنا عندما (nuns) في الوا نسؤلهم ما الديانة التي ينتمون إليها يقولون (الا شيء" (Vernon, 1968) . هؤلاء اللاشيئيين قد يكونون في الواقع ملحدين يخفون معتقداتهم خوفاً من

انتقام جماعة المتديّنين في بيئتهم. وقد يكون آخرون لاأدريين جاهلين




 منهم مؤمنين لا يرتادون الكنيسة ويعتقدون أن أن المسألة هي في في انتمائهم إلى إلى دين منظّم من عدمه. وأخيراً هناك آخرون ون ممن يسمّيهـم الباحثـون ا(امفگّرين

 المصطلح يبدو أنه قد سقط من الاستخدام الشائع في العقود الأخيرة.
بوضع مثل هذه التمييزات في اعتبارهم، كتب علماء العلوم الاجتماعياعية بنوداً في استطلاعات الرأي سعياً للتمييز بين الفئات المختار الـئلفة من الاعتقاد. السؤال الذي له تأثير خاص هو حول الها والمتضمّن في المسح الان الجتماعي
 للأمريكيين البالغين، وهي متوفّرة إلكترونيّا بنظام تحليلي إلحصائي ممتاز (1)






 الأمريكيين بدرجة من الإيمان بالهَ وفق التعريف التقليدي.
 (Deists)
 هناك ربٌّ أم لا ولا أعتقد أنّ هناك طريقة لمعرفة ذلك". ومن ثمه، لا يتبقّى

لدينا سوى Y,0٪ هـم الـملحلـون، الذين أعلنوا: الا أؤمن بوجود الها .


 قليلة حول العدد الكافي من الملحدين لتنفيذ تحليل إحصائي كبير، وهو سبب من أسباب عدم وجود تراث علمي اجتماعي واسع عن الإلحاد، على الرغي
 نجد أسباباً علمية وإنسانية لبذل جهد خاص لدراستهم .

## عو امل مرتبطة بالإلحاد

باتّباع اقتراح ريتشارد دوكينز (Dawkins, 2006) وهو عالا لالم وناقد عنيف


 أنّ الملحـدين في العموم أكتُر ذكاء من غيرهـمـ و وحقيقة الأمر أنّ بعض بيانات المسح الأجتماعي العام تشير إلى شيء مختلف تماماً .
 الإجابات الصائبة - وهو متغيّر يسمّى حصيلة الكلمات (WORDSUM) ـ ـ يعمل جيّداً وإلى حدّ معقول كاختبار ذكاء مختصر . وقد حسبت معدل الدر الدا وجات

 (



 الإيمان وبعيدة أكثر عن اللاأدريين .
من الطرائق الأخرى لاختبار الوضع الفكري للملحدينين، باستخدام
 من بين TY•V أمريكي في سنّ الرشد أجابوا عن الأسئلة شكّل الملحدون

ممن لم يكملوا أربع سنوات الجامعة \ \٪٪، مقارنة بنسبة ع في المئة من

 الخريجين. ومن ثم يتضح أنّ مستوى التعليم الجامعي لا لا لا يتضاعف في في فئة




 أصحاب الدرجات المتميزة.

يتضح إذاً أنّ اللاأدرية قد تكون طريقة أكثر تعقيداً لأن تكون لادينيّاً


 (Putney and Middleton, 1961)











 سيّما أنه من الضرر تخمين الفارق في المعنى الذي يقدّمه المستجيبون للاستيبا للا للانيبان للخيارات التي يحددها الباحث بوصفها تفيد الإلحاد في مقابل الللأدرية .

لا شكّك في أنّ السياق الاجتماعي مهـٌّمٌ في كيفية تحديد الناس خياراتهم الخاصة. وقد وجد بوتني وميدلتون أنّ كثيراً من المستجيبين لا لاستبياناتهم قد






 فإن الثقافات كلها إذاً تختلف ربما على أساس تاريخها المتميز .

في دراسة متعــدّدة القوميـات، اختتبرت برناديـت هـايز (Hayes, 2000)







وكنت بصفتي عضواً في فريق يرأسه جيمس ويت (Witte 2003)، قادراً على تضمين عناصر مرتبطة بالدين في مسـح عام دراسة استبيانية إلكترونية رئيسة برعاية ناشونال جيوغرافيافيك سوسـايتي (National Geographic Society) . سألت سلسلة (المن بنود في البداية المستجيبين للدراسة عن التقاليد الدينية التي ينتمون إليها، تـم سـألت من أجاب الا





 على الأقل تنتج جزئيّا من التعليم والمتغيّرات الثقافية التي تنخفض لحدها

الأدنى عـند أخـذ عيـنة من مستـخدمي شبكة الإنترنتت وقرّاء ناشُونـال جيوغرافيك (National Geographic).






 سوسايتي وغيرها من المؤستسات التربوية المختلفّة، كان الماني المستجيبون أفضّل ألان





يمكننا أن نخمّن أنّ قوة الإلحاد وسط متحدّثي الألمانية تعكس، جزئياًا ، البقايا التاريخية للإلحاد الذي كانت الـنـي الدولة ترعاه في ألمانيا السُرقية، وأن


 الاجتماعية ستؤثّر في الطريقة التي غالباً ما يعبّر بها الأفراد عن هنا اللما الموقف

 ملتزمين بالتقلِد الذي رستخه إميل دور كايم (Durkheim, 1915) الذي اللي يعنبر الدين تعبيراً عن مـجتمع اجتماعي السوسيولوجيا الدوركايمية إنّ الشخخص عندما يعبد الله، فإنه في الحقيقة يعبد المجتمع . والناس الذين يرفضون لأي سبب كان الخضوع لمطالب المجتمي الدينية هم ملحدون، وقد وضعت هذا نصب عيني في تحليلي الصلة بين

الإلحاد والردود على عدة أسئلة وضعها باحئون آخرون في مسح Y.. كانت مرتبطة بالالتزامات الاجتماعية

وأشـار عدد من المقارنات إلى أن الملحدين ليسوا في الأساس معادين




 و٪, ヶ, \% من بين من في لم ينجبوا أطفالاًا . وأحد الأسئلة البارزة التي طرحت كان




 التساؤل ما إذا كان المجتمع يردّ لهم هذا المعروف.

العدائية تجاه الملحدين
يعاني الملحدلون معظم الأحيـان بطرائق غير ملـحوظة أو خفية مـن
 أيضاً . أحد مصادر الإساءة إليهم هو الكتاب المقدّس، خاصة بداية المزمور الرابع عشر :



- النسخة الإنكليزية المعاصرة: ا(فقط الجَاهِلُ قَالَ فِي قلِّه، لا يوجُ إلهُ . أناسٌ مثلُ هؤلاءِ هُم بِلا نَفِّ، بِلا قَلبِ، قُسـاةٌ ولا يَفعَلُون أَبَدأ صَهَاحَاً"

تفيد بعض القواميس العلمانية أنّ أحد المعاني التقليدية لمفردة "إلحاده" (witheism) هو (الشُرّ" (wedness) . وللتأكيد، فإنّ أكثبر من رؤية واحدة من

الرؤى السائدة عن الدين ترمي الملحدين بنظرة سلبية. فإذا كان المرء يؤمن



 الأمريكيين يعتقدون ارأنه من الضروري الإيمان بالها بغية أن تكون أنـون أخلاقيّا
 وليس (من المساعِده" فحسب. ويمكن تحميل البيانات الأصلية من أرشيف
 تحليلها تبيّن أنّ 70٪ من الذين يرتادون الكنيسن الـيسة أكثر من مرة واحدة أسبوعيّاٌ
 الإطلاق يشعرون أيضاً هكذا

قد يعاني الملحدون سوء المعاملة حتى لو كان أغلب الناس متسامحين
 الملحد في العلن لا يمكن في الواقع أن يأمل في إحراز منصب سياسي ألحي رفيع في الولايات المتحدة . ومثلما مرّت بتجربته جماعاعات أقلية ألئ أخرى، قد أد يكون هناك تـمييز مستتر ضدهم في العمل أو في هيئات المـجتمع . المجال المال الذي
 الإلحاد في التعليم والاتصال الجماهيري .

على مدار السنين، طرح المسح الاجتماعي العام ثـلاثة أسئلة تستهدف
 من عدم استخدام كلمة (املحدل)، فإنّ كتاب تشفير المسِح الاجتمّماعي العام يسمّي صراحة هذه الأسئلة أسئلة الملحدين . أحد الأسئلة مئلا يسأل : (إذا


 هذا الشخص أن ينحدّث. يمكن للملحدين أن تتملّكهم الجرأة من تقلّص

الفئة التي تشعر بهذه الطريقة عن أيّ وقت سابق؛ إذ إنخفضت نسبتهم من


 lqYY إلى Y


 في عام lavr من
في عام 1991، سأل المسح الاجتماعي العالمي أيضاً : (هل ينبغي منع



 بيانات جمعية الدين، فإن مسح بايلور للدين (Baylor Religion Survey) وجد
 شخص ملحد ممارسة التدريس في مدرسة ثانوية) . ولنلاحظ أنّ هذا هـا البند لا لا

 ودراسات الرأي، وقد يفضّلون حرية التعبير، فإنّ كيّيراً من المستجيبيبن قد
 في هذه البنود المعادية للملحدين.

## خلفية تاريخية

ينتشر الاعتقاد على نطاق واسع أن الإلحاد ظاهرة حديثة، من دون أليّ

 الليبرالية عالمية الطابع هي التي تمنحهم حرية التحدث ومن ثمر، تضعهم في في الحسبان، غير أنه في إحدى المقالات الموسوعية الحديثة حول الإلحاد نجد

جون هنري (Henry, 2000) يؤكّد أنّ الدين كان (جانباً مميّزآ)" للثقافة الغربية






 الباقية النطاق الكامل لثقافاتها، بدلاً من مجرّد التعبير عن رؤى ضيّقة لثقافـة فرعية أدبية؟




 وتغيّرات ثقافية معينة في الدين نفسه أن تحقق لقنليل من المنفكرين المنرين إمكانية






 الناس في العصر الحديث سيعرفون أكثر من أقرانهم في العصور القديمة.

بالعمل في المؤسّسات الدينية، والمؤسّسات التجارية، والعلوم، والحكومة، كان لهذه العوامل الأربعة مجتمعة، مثُلما قال ترنر ، أن تخلقلق رؤية عالمية جديدة لم تكن معتمدة على الله . وهناك الك عوامل أخرى ذال ات الح صلة ساعدت أيضاً على تمهيد الطريق للإلحاد وسط النخب المثِّفَة . فقد أصبح يُنظر إلى اللغة حول الحقائق الروحية نظرةً مـختلفة عن الوصف المعتاد،

فأصبحت مـجازية، ومن تَم أقلّ صـدقاً . وكذلك أصبح الدـدين موضوعاً
 أن يشعر بها الشنخص في العصر الحديث حيال إله يسمح بالثشرّ والمعانانة في


 فعلياً، وقد فاق هذا الواجب وسن وسائل الراحة التي يمنحها الإيمان . أصبح الدين من تَمْ ينظر إليه في سياقات ليست قليلة بوصفه عائقاً للتقدّم الإنساني الاجتماعي والفكري، وتعلم بعض الإصلاحيين استنباط الأمل من التماهي
 بالقوة الكافية لدفع الأغلبية إلى أن تصبح ملحدة، لكنّها دفعت المتعلّمين في اتجاه إنكار الإيمان، مثلما ذكر ترنر .

تقتصر البيانات التي قدّمها ترنر على الإصدارات الدينينية والفلسفية في







 مجتمعات شرق أفريقيا أقرب إلى البدائية أُجري في الستينينيات من القرن
 أفاد روبرت بي إدغرتون (Edgerton, 1966) عن بعضها بعضاً اختلافاًا كبيراً فيما يتعلّق بتفسيراتهم للمرض العقلي؛ إذ كان أعضان أعضاء الهيهي (Hehe) والكامبا (Kamba)
 الاضطراب العقلي أو نسبوه إلى مرض جسـلـي ألـي وهـذا ما يوحي لي أن الشُعوب ما قبل الحديثة كانت ذات قابلية لتكون ملحدة.

لا تأتي نظرية ترنر مماثلة تماماً لنظرية العلمنة، التي ترى في صورتها

 ولكنه ليس ضرورياً ربما . فالرؤى غير الدينية عن الحياة الـيا البشرية والعـيا العالم المحيط موجودة حالياً، ولكن هذه الحقيقة لا تفيدنا كثيراً فيما يتعلّق بنسبة من سيتبنّون هذه الرؤى . فكثير من علماء العلوم الاجتماعية الاعية كتبوا مؤخّراً
 (Swatos Jr)، وكيفن جاي كريستيانو (Christiano, 1999) . وأفضل ما يمكن قوله عن حالة التراث المتوافر حول هذا الموضن الدئ هور هو أنّ الدليل مختلط؛ إذ إن
 لبعض القياسات يبدو الإيمان كأنه يضعف في بعض المجتميعات وني غير أني
 المجتمعات المفترض أنها متَدّمة



 قائمة على أفكار متعالية وتخوض فتوحار ات في البلدان المجاورة وتحولهم إلى
 قائلاً إنّ الناس في الثقافة الفكرية بعتبرون الحقيقيقة روحية في طبيعتها . فلو



 مختلفة تماماً تسعى للحقيقة في الواقع المادي وعالم المأم التجربة. وبعد مرور


 مرحلة فكرية مرة أخرى. غير أنّ تأسيس مرحلة الفكرية يتّمّ بصورة وحشية،

والدين في نظرية سوروكين مرتبط بالبربرية. فعندما يتحدّث أحد أمراء
 أحد معاني (الحقيقة) هو (الولاء) .

## مسألة الحقيقة

من الناحية العملية تتجنّب جميع الأدبيات العلمية الاجتماعياعية حول

 الاجتتماعية العميقة التي يسلط الضـوء عليها . وهذا ما قد نسمّيه طبيعة (المعرفة الاجتماعية).

إنّ عبارة "Quid est veritas? Est vir qui adest"، اللاتـينية الغـامضـة الـتي

 المسيح واقفاً أمام بيلاطس، والتي يمكن على الرغم من ذلك قراء التها بالنـا بطرائق

 من تجسدها في كلمات أو مجرّدات أخرى، وقد الألوا تكون الحقيقة النهائية سرّاً


 تتضمن أن تلك المعاني، في الواقع، هي الحقيقة حول حقيقة.
لعلّ نقطة البداية المونّقة هي عمل الفيلسوف وعالم النفس وليا فعلى مدار حياته، تصارع جيمس مع ميلين متعارضين: من من ناحية الِية، التزام




 الآخر نجده في مقالته (إإرادة الاعتقاد)" "The Will to Believe"، التي تنجح في

تعريف القضايا الرئيسة سواء كان المرء على استعداد للحكم عليها أنها تناولت تلك القضايا بنجاح أم لا (James, 1979).

كان جيمس يكتب حول تلك المواقف التي يجبر فيها شخص ما على






 يكون لديه ربّ المسيحيين أو لا . وهذا النموذج البيّ البيط من الخيارين الـيا الثنائيين
 القيم النسبية لهذه النتائج، يمكن للمرء أن يقرّر إذا كان سيؤمن بالة أم لا .

إذا كنت تؤمن باله المسيحي، وهو مونو موجود بالفعل، فستدخل الجنة وتنال مكافآت لا حصر لها، وإذا آمنت باله المسيحي، لكن الْنه غير موجود،

 ذهبت إلى الجحيم (وهو أمرٌ يتوقّف على التفاصيل اللاهوتية التي لا ولا مكان
 فأنت لا تكسب شيئاً . وتحليل مصفوفة المكافأة هنه يعني أنه ينبغي لك أن تؤمن بالربّ المسيحي

لا يبـدو رهـان بـاسكال شـافياً بمـجرّد أن يبـدأ الـــرء في الاعتـراف باحتمالات أخرى، مثل أن يكون هناك آلهة متعددة، أو تخمين ألنّ أنّ الها يحبّ

 خطأ يمكن أن يتعاقب على مدار قرارات المرات المرء في حياته إلى أن يصل إلى
 نظم الاعتقاد البديلة وذلك لمجرد أنّ جمهوره الخاصّ قد شـبّ وكبر في

مجتمع مسيحي إلى حذّ كبير، وهو لن يجد هذه النظم جذذّابة من الناحية
 لإحدى النقطتين اللتين قدّمهما جيمس : عند مواجنا مـجال مهـمّ مـن مـجالات الـحـياة، يـحقّ لـنا الاختيار مـن دون أن نتّهـم بالعشوائية أو الإيمان الفاسد.

النقطة الأخرى التي أثارها جيمس، وني وهي أساسية في مقاربته الفلسفية


 براغماتياً صريحاً، يرى أن الأفكار الصحيحة هي ألـي أفكار مفيدة. وكان على
 البيولوجية : فقد طوّر الجنس البشُري اللغة والعقول المركّبة لأنّ التحسّن في القدرات على التواصل والحساب ساعد العدت على البقاء والتكاثر .

 إيمان بالهه - وإن كان (اخططأ من الناحية الموضوعية) ـ مفيداً للفرد:
 واسترخاء التوترات الوجدانية فيما يتعلّق بالمشكلات العملية التي لا يمكن حلّها .

Y - يؤدّي بصورة غير مباشرة إلى أفعال شـخصية مفيدة للفرد ـ مثل اتباع نمط حياة صحي لأنه مقرّر في ديانة معينة.
「 المعتقد، بل ويحافظ على تحديد إيجابي للعلا قة عندما يكون المرء في في حقيقة الأمر مستغلاً للآخر .
ع - يرسي محتمعاً أخلاقيّاً في المـجتمع الأكبر بفوائد كثيرة إيجابية ثانوية وفرعية، مثل دعم الأعمال الخيرية لمساعدة الناس ألثناء وقت الضيف
(Across the Secular في كتابي الأخير، على جانبي الهاوية العلمانبة
(Bainbridge, 2007a) Abyss) الدين يتضمّن بعضاً من هذه الفوائد، على الرغم من أنها غالبا منا ما تا تكون محلّ مبالغة وتظهر مضمحلة في المجتمع الحديث، بمعزل تامّ عن أيّ ضمف في في








 بعض التخمينات في هذا الاتجاه:
 مباشرة العداءات بين الجماعات التي تفضي إلى حرب وقتل بلا معنى. Y - ف - في مجتمع ديني من الطوائف والحركات المـختلفة، ستستغلز
 الأعضاء موضع الخطر الجسدي والنفسي، وحاطّة من شأن الإجماع الاجتمـاعي الـمطلوب للفـصل في الـخلافات بين الجمـاعات في

المجتمع
r ـ ـ يعمل الإيمان الديني ضدّ العلوم الالجتماعية والسلوكية عبر نشُر رؤى ثابتة وغير واقعية حول طبيعة الأفراد والمـجتمع، وبالعـمل من خلال المؤسّسات السياسية لتثبيط الدعم المقدّم لهذه العلوم.
ع - بإقناع الناس كذباً أنّ المشكالات الكبرى للمعرفة والرفاهية الإنسانية
 مسارهم المهني المكرس لكسب معرفة أفضل وقدرات لإيجاد حلول
حقيقية .

في مقالته (إرادة الاعتقاد") تجاهل جيمس ضمنيّاً آخر هذه القضايا

المطروحة، وذلك من ناحية بسبب أن أسلوب الدين خفيف التأثير الذي







 (2003; Bainbridge, 2007b)

ملحدة جديدة (Bainbridge, 2007a).

## الإلحادُ الجديد

قد يكون من السابق لأوانه القول إنّ العلم قد حقِّق صورة موحّدة عن



 سي دابليو ديفيس (Davies, 1982) قد وصف بألفـي ألفعل من ربع قرن مضى الكون العرضي (The Accidental Universe) . بدلاً من تخيّل أنّ الكون قد


 للتكنولوجيا أن تتحكّم فيه. وبقدر اكتشُاف العلم أنّ ظاهرة معيّنة هي نتا فـي



 يبدو أنهم أصروا على إخراج الحياة الإنسانية من حوزة المقدّس

في عدد تشرين الثّاني/نوفمبر Y Y 1 من مـجلة وايرد (Wired)، أعلن غاري وولف (Gary Wolf) عن (الإلحاد الجديدلها، فيما فدّمت عدة وسـائل
 مقابلات مع باحتين وكتّاب في العلوم توصّلـوا إلى محصّلة أنّ الديّ الدين ليس








 والتي يبدو أنها تزداد بين الإيمان الديني والعلم المعرفي

بناء على أنّ العلوم الاجتماعية كانت غائبة إلى حدّ كبير من تطوّر العلم

 الوقت نفسه إلحادية في أساسها . نقد أشـارت النظرية إلى أنّ العقل البشّري نظام معالجِ للمعلومات تطوّر بغية الحفاظ على ألمن ألمن الجنس البشري الـنري وحسن

 ذلك، يضعون تفسيرات وخطططاً وتوصيفات ولوغاريتماريتمات لكيفية المضيَ قُمُمأِ ومن تَم يتبادلون هذه الأمور بعضهم مع بعض عبر وسيلة اللغة. وفي غيني



 خططهم لكيفية الحصول على المكافأة تصبح تدريجيّاً أكثر تهوراً ولا واق واقية.


وفقاً لمعتقدات غير تجريبية تكون في حالاتها القصوى خارقة للطبيعة
وفيما أجريته من تطوير إضافي للنظرية، أعتقد أنّه من الجدير بنا تمييز

 الموت يتصوّر حياة أخرى في الآخرة، على سبيل المثال، فيشعر على الألى الأقلّ


 طفلهم - شيء يقولانه للطفل ولغيره من أعضاء الأسرة والمـجتمع




 يرتبط كثيراً بالمحافظة على الإيمان بين الناس عبر مساعـيا
 المنظور فإنّ الإيمان بالدين هو إيمان فاسد؛ لأنه لا يمكن تمادن تمييزه سلوكيّاً عن
 التفكير المتمنّي والكذب الأبيض، خصوصاً عندما يستغلّ رجال الدين أيضاً النظام لمصلحتهم الخاصة.







 بسبب أنه يتألّف من مجموعة مختلفة من النماذج أو القوالب المتميّزة

المكرّسة لوظائف مـختلفة. فالوعي الذاتي الحقيقي من شـأنه التـداخل مع الآليات الحسية العصبية التي تدمج أنواعاًا مختلفة من المعلومات النيا أضف إلى

 إمكان الطبّ الحديث الحفاظ على الشخص على الـي قيد الحياة لوقت معتبر .
 فردية أبدية خارقة للطبيعة.

يقدّم عدد من الكتّاب مئل سكوت أتران (Atran, 2002) وباسكال بوير
 سبب ميل البشر إلى تخيل كائنات خارقة للطبيعة لديها مشاعـر واعـر وأفكار ورغبات. فكثير من معرفتنا إنما تتعلّق بكائنات أخرى واعئ لاعية، لا بسبب أنّ اللغة بطبيعتها نفسها اجتماعية فحسبا ونيا بلم بل أيضاً لأن الجنس البسُري تطوّر في بيئة كنّا فيها نصيد وتصطادنا حيوانات أخرى، أي أنّ العقل البشـري

 أهداف الكائنات التي نتفاعل معها . وواقع الأمر أنّه من الأهمية البالغة لنا
 بوصفها نتيجة للفعل الواعي الذي قام به كائن آخر . الْ ويعتبر جاستن بار باريت



 وهو ما قد يتوافق مع حقيقة أنهم يبدون أقلّ خضوعاً للالتزامات الاجتمانماعية الاعية.

خاتمة
يقودنا ما تقدّم إلى سؤال مهم، أثاره كولن كامبل (Campbell, 1972) منذ

 وفي الوقتت نفسه لا يمكنهـم الاستغناء عن الـخـدمات الروحانيـة لـعامـة

المؤمنين، فإنهم أقرب إلى التنافس مباشُرة مع الكنائس . وربما يمكنهم

 جادل دانييل دانيت (2006, Dennett) بأنّ الدين متطفل ثقافي، تطوّر ليستغلِ




 مستعدين لتغيير وضعهم في المجتمع. ومن ثمّ، فإنْ تاريخه المستقبلي قد يعتمد اعتماداً كبيرآ على درجة النجاح التي التي يمكن للعلم المعرفي وغيره من المجالات أن يحقّقها إسهاماً في حركة الإلحاد الجديدة.

## المراجع

Atran, Scott (2002). In Gods We Trust. Oxford: Oxford University Press.
Bainbridge, William Sims (2007a). Across the Secular Abyss. Lanham, MD: Lexington Boohs.
___ (2007b). Nanoconvergence. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Barrett, Justin L. (2004). Why Would Anyone Believe in God? Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Bloom, Paul (2004). Descartes' Baby. New York: Basic Books.
Boyer, Pascal (2002). Religion Explained. New York: Basic Books.
Campbell, Colin (1972). Toward a Sociology of Irreligion. New York: Herder and Herder.

Davies, P. C. W. (1982). The Accidental Universe. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Dawkins, Richard (2006). The God Delusion. Boston: Houghton MiZin.
Dennett, Daniel C. (2006). Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon. New York: Viking.

Durkheim, Émile (1915). The Elementary Forms of Religious Life. London: G. Allen and Unwin.

Edgerton, Robert B. (1966). "Conceptions of Psychosis in Four East African Societies." American Anthropologist: vol. 68, pp. 408-424.

Hayes, Bernadette C. (2000). "Religious Independents within Western Industrialized Nations: A Socio-Demographic Profile." Sociology of Religion: vol. 61, pp. 191-207.

Henry, John (2000). "Atheism." in: Darrel W. Amundsen [et al] (eds.). The History of Science and Religion in the Western Tradition: An Encyclopedia. New York: Garland, pp. 182-188.

James, William (1979). The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy. Cambridge, MA: Harvard University Press.
$\qquad$ (1986). Essays in Psychical Research. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Putney, Snell, and Middleton, Russell (1961). "Rebellion, Conformity, and Parental Ideologies." Sociometry: vol. 24, no. 2, pp. 125-135.
Roco, Mihail C. and William Sims Bainbridge (eds.) (2003). Converging Technologies for Improving Human Performance. Dordrecht: Kluwer.

Schurman, J. G. (1895). "Agnosticism." Philosophical Review: vol. 4, no. 3, pp. 241-263.
Smith, George H. (1979). Atheism: The Case against God. Buffalo: Prometheus.
Sorokin, Pitirim A. (1937). Social and Cultural Dynamics. New York: American Book Company.

Stark, Rodney and Roger Finke (2000). Acts of Faith. Berkeley, CA: University of California Press.
$\qquad$ and William Sims Bainbridge (1987). A Theory of Religion. New York: Lang.

Swatos, William H. Jr., and Kevin J. Christiano (1999). "Secularization Theory: The Course of a Concept." Sociology of Religion: vol. 60, no. 3, pp. 209-228.

Turner, James (1985). Without God, Without Creed. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Vernon, G. M. (1968). "The Religious "Nones": A Neglected Category." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 7, pp. 219-229.

Wilson, Edward O. (1998). Consilience: The Unity of Knowledge. New York: Knopf.
Witte, James C. (2003). "The Case for Multimethod Design." in: Philip N. Howard and Steve Jones, (eds.). Society Online. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. xv-xxxiv.

Wolf, Gary (2006). "The Church of the Non-Believers." Wired: November, pp. 182-193.
قر اءات مقترحة

Bainbridge, William Sims (2007a). Across the Secular Abyss. Lanham, MD: Lexington Boohs.
___ (2007b). Nanoconvergence. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Campbell, Colin (1972). Toward a Sociology of Irreligion. New York: Herder and Herder.

Dennett, Daniel C. (2006). Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon. New York: Viking.

Turner, James (1985). Without God, Without Creed. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

## (لفصل) (الثامن) عشر

## الدين والأخلاق

جون ريدر

## التمييزُ بين فضاءات الأخلاق واستفلالها

 تشگّلت استجابة للحتميات السياسية والبحثية العلمية"(1) . في حين يقولب جزءٌ مألوف من الـسردية الدين والأخلاق بوصفهـمـا فضائين متميّزين من الثقافة والتجربة . ويصوغ هنا خوسيه كازانوفا (José Casanova) النظرية العامّة للتمييز على النحو الآتي:

كان عنصر نظرية العلمنة الجوهري هو صياغة مفهوم حركة التحديث

 من الفضاء الديني، وما يصاحب ذلك من تمييز وتخصّص للدين في إلطار فضائه الديني الخاص المؤسّس حديثاً (Casanova, 2006:12-13) ملـ
(1) حول مراحل الكولولونالية المرتبطة بالتعريفات الأولى للدين انظر : (Chidester, 1996) . نقد


 الاخخلاكي غير مرتبطة بوقت). انظر أيضاً: (MacIntyre, 1990: $26-28$ ff. and 174).



 الخصخصة وتوندي دوراً في الميدان العام. ولن أستى منا للتعامل مع مفاهيم ونقد استقلالية الدين. انظر : (Lindbeck, 1984; Proudfoot, 1985; McCutcheon, 1997b; Dubuisson, 2003).

أودُّ أن أشــــر كــلّا مـن وس إردلاك (Wes Erdelack)، وكـورتس هـات (Jung Lee) ويـونـغ لـي (Cundris Hutt) وتومـاس لـويـس (Thomas Lewis)، وديـنـيـد لـيــل (David Little)، وتشـارلز لوكوود (Charles Lockwood)، وجبن أوتكا (Gene Outka)، ومليسا بروكتور

 (Sorrells)، وجفري شتَاوت (Jeffrey Stout)، وسمنر تويس (Sumner Twiss).

 يحدث في عمل المفكرين فحسب، بل أيضاً في المجتمع عموماً .

سنلقي النظر في هذا الفصل على ثـلاثة معانٍ لاستقلالِية الأخلاق (إضفاء الحالة الكونية/ الكوننة بوصفها اغتراباً (cosmization as alienation)،

 العمق، مع الدفاع عن فكرة الممارسات المستقلّة (المتداخلة أحياناً) .

## الكوننة بوصفها اغتراباً

(الكوننة) ([1967] Berger, 1969 ) هي العملية التي يبرز بها نظام أخلاقي

 المصدر الميتافيزيقي والأرضية التشريعية للنظام الأنخلا قي كلّيته يصوّر بوصفه واقعاً أعلى من البشُر . وسوف أنظر هنـير هنا في التباينات التي
 (Clifford Geertz) ، وكائرين بل (Catherine Bell) .
جـادل بـرغـر (Berger, 1969 [1967]) مـسـتشـهــلاً بـكـلٍ مـن فـيـوربـاخ
(r) تـتير الاستفلالية في ثوب التمييز إلى طرائن الاعتقاد والممارسة المستقلة عن الدين؛ ؛
 بالمعنى الأوسع. اظظر: (Adams, 1987a; Schneewind, 1988).
(Feuerbach)
 يصبح له وقتـذٍ واقع (اموضوعي" خاصّ بذاته بوصفه تقليداً ؛ ثم تأتي الأجيال







 استيعابه بوصفه بنية يجب أن يمتثل البشر لها (A)
 الاجتماعي هو اختراع إنساني قابل للتغيير . إنه نسبة ما هو فعليّاً من خلقنا ألنا أو من بنائنا إلى طبيعة الأثياء. والكيوننة تجعل النـي النوموس يبدو معتمداً على مصدرٍ وأرضية أعلى من الإنسان، بينما هو في الواقع منتج إنساني مستقل .
 ضوء مفاهيم تنكر أنه نتاج إنساني ... . وجوهر الاغتراب بألمأنواعه هو هو فرض

 الأولى والأهم من بين صور الكوننة؛ إذ تحدث الكوننة المقدّسة عندما يقال إنّ
. (Harvey, 1997 [1995i) : حول فيورباخ، انظر () (§)

أخلاقية وتحفظ دوامها . انظر : (7) (7) (7) (Cladis, 1992; 2001: xix-xx).
(7) يرمز النوموس إلى "مجتمع" في صورة نظام أخلافي - سياسي (Berger, 1969 [1967]: 6-7 and
(Berger, 1969 [1967]: 24- يقول برغر أيضاً إنه عند التــليم بالنوموس كأمر واقع، فإنَه يتكونن (V)
 التشيّوز ( (overextension of objectification) لكنّني أظنّ أنه يعني أنَّ هذا الكتوسيع المفرط يمئل عمليةِ الكوننة المميزة.

الواقع الأوسع الذي يتطلّب النوموس هو واقع مقدّس (9) . وفيما بعد أصبح

 (وقائعيات) منعالية أو غير إنسانية|"(1)
(Geertz, 1973b: 89-90 and يجد المرء أيضاً نسخة من الكوننة عند غيرتز


 غشتالت أو صورة كلية ذات نوع معيّن من الحتمية") (Geertz, 1973a: 130-131) . وعندما تنصهر الرؤية العالمية وروح الشعب طقوسياً في توليفة من الرموز
 باستعارة كل منهما سلطة الآخر" (Geertz, 1973b: 89-90; 1973a: 129) .

ومن ثمّ، فإنّ "الخبرة التسلطية التي تبرّر بل وتجبر" نراها تخفي عشوائية روح الشعب؛ فالتبرير ظاهر فقط، لكنّه غير حقيقي : (في الأساطير والطقوس
 للحياة في عالم ذي بنية معينة" (Geertz, 1973a: 131) (') والتقاليد إنما تصوّر


 الجوهرية مقابل التعريفات الوظيفية للدين. وانظر أيضاً: (Alles, 2000:112)، الذي يطرح وجهة نظر . معابلة لكل من (Spiro, (1968 [1966], and Geertz, 1973b) () (•) كان في إمكان برغر أن يقول إنّ الدين هو مجرّد صورة من الككوننة: صالدين هو كوننة في
 عليها إبراز النوموس وتجسيده . انظر : مقالات هأرفي الأولى (Harvey, 1973; 1979) وملاحظاته مؤخَراً





 الأخلاقي السياسي. (Geertz, 1999:12) (IT) حيث ينكر أنّ الدين ما هو إلا قناع وإضفاء للغموض ، غطاء =

روح معينة بوصفها ضمنية في أو مفروضة بواسطة طبيعة الأشياء وطبيعة الأشياء معدّلة وفقاً لهذا النوع من أرواح الشعوب.
 وأساس متعالِ عن البشُر نجدها باقية أيضاً عند كاثرين بيل (Bell, 1992)؛ إذ




 وتقاليد وكيف تعيد تعريف أو توليد الظروف التي تستجيب لها . . . في رؤية



 إنسانية خالصة مصدراً وتشريعاً خارجاً عن البُشر . وتعتمد (افعالية) الطقوس
 (ايتضمّن إنتاج منظومات مبنية ومنظمة وتشييئها في البيئة نوعاً من عدم الإدراك (misrecognition)

 بأنها التظظيم النهائي للأكوان"(1r)" ولكن ما هي الاعتراضات على الكوننة بوصفها أطروحة اغتراب؟ يبدو
= أيديولوجي شامل لطموحات علمانية، أنانية بصورة أو بأخرى، . وأحسبه في هنا يفول إنت تركيبة النموذج من" - النموذج لـ لـا ليس مجرّدر استخدام أداتي أو تلاعبي للرموز الدينينة.




 هذا الـسياق، انظر : (Schilbrack 2004:85 ff)

غيرتز في حقيقة الأمر كأنّ لمديه عقلين في هذه المقالات الكـلاسيكية (Geertz,1973a; 1973b) تتتج الإقناع الكاذب بأنّ روح النُعب لها مصدر وأساس في العالم الواقعي.








.(Geertz, 1973a: 141)
هكنا يبدو غيرتز مقترحاً أنه يمكن أن يكون هناك (اطريقة معقولة
 (Geertz, 1973b: 90) وعملية التبرير الموجودة في التقاليد الدينية ليست عملية من الإسقاط التي
 بعضههما بعضاً في شبكاتهما من الاعتقاد، تماماً مثلما تراهما التقاليد علـا على هذه الهيئة (10)

دعونا نواصل الحديث في هذا السياق على نحو أوسع، إذا فهمنا كيف تعمل عملية التبرير، وإذا كان فهمنا للمخيلة الدينية هو فهم شمولي (holistic)







 نظرية معينة عن الحقيقة. انظر أيضاً : (Schilbrack, 2002; 2004; 2005a).

من دون أيّ خلر(1")، ينبغي القول إنّ البشُر يبحثون عن أسباب في كيفية دعم الأشياء للطريقة التي يحبِ أن يعيشُوا وفقها؛ ؛ وهي الطريقة التي يحقِّون

 التقاليد. ومثلما شدد غيرتز، ينبغي لنا السعي لكسب (استبصار حول ماهية
 ضوء ثقافات فعلية" (Geertz,1973a: 141) .

ولكن إذا كانت هناك روابط داخلية ـ في سياقات ثقافية متنوعة ـ بين ما
 روبـرت جـورج (George, 1992: 32-33, 35-37 and 41 note 20) في أن انـون الـمـرء لا
 مقدّمات لا تـحوي أيّاٌ من تلك الأسباب بغية إثبات أنّ المـعايـير الأخلاقية تعبر عن غايات تعلّ "في جوهرها خالية من العيوب إلى حد الكمال للبشُر" (George, 1992:35) . وتشير المقدّمات نفسهـا إلى هـه الغايات (انظر أيضـاً : (MacIntyre, 1984; 1988

 العلمانية) غالباً ما تحوي مفاهيم الغايات الخالية من العيوب إلى الـى حد اللكمال الـ للبنُر ؛ ومن تَم تؤسّس الرؤية العالمية بهذا المعنى لروح الشُعوب(19)



 1997) . انظر (Stout, 1993; 2001 [1988]; 2004: chap. 10) حول (التبرير نسبة إلى السياق" وكذلك رؤيته في "الالتزام الاستتتاجي" (inferential commitment) (Stout, 2004: chaps. 8 and 12).

 (Gustafson, 1973; 1981; 1984; 1996) : انظر أيضاً (Reynolds, 1985: 30-31; 1986; 1992; Lovin, 1985)
(Schilbrack, 2005b: 432-433),
(1) (1) (
(19) انظر : (Keown, 1992) حول القابلية للكمال (perfectability) في التقاليد البوذية.

نموذج آخر (يصل ما يكون بما ينبغي أن يكون) يتمثّل في فكرة مصدر للقانون الأخلاقي متجاوز لقدرة البشر ، ويمثّل هذا القانون النون الأخلاقي وني وظيفة


 (Adams, 1987c) . وهو النموذ (اطنج الذي نراه في فكرة أن القانون الأخلاقي يواجهنا بساطة في صورة مطلب مقيد لرغباتنا وانفعالاتنا .

وهناك نموذج آخر يتمثّل في فكرة استجابتنا لخاصية الواقع أو ربط أنفسنا بها، فرؤانا للخير والحق تتعـتّل بحسبـ ظروف البيئة الأوسع

 الأوسع قوى معادية أو داعمة لصراعنا من أجل الازلير الاعهار والسعي للعدالة ونحن بصفتنا فاعلين، نستجيب بالضروروة لكيـنيفية تفسيرنا طبيعة الأئياء. فنحن لسنا في حاجة إلى إيجاد مفهوم الغايات الخالية من العيوب إلى الى حد الكممال للبشر أو فكرة المشرع المتجاوز لقدر المدرة البشُر كي نميز وجود رؤية عالممية ترسّخ لإمـكانيات وحـوود (Lovin and Reynolds, 1985; 1986; 1992). فالتقاليد التي تميز الفضيلة عن السعادة ما زالتت تعمل بواسطة رؤى عن

 والاجتماعية - في الواقع موقعنا في الطبيعة ككل - ترسخ عناصر الازدههار والعدالة الإنسانية الأساسية وحدودها (Nussbaum, 2000).

مجمل القول، بدلاً من التنظير لعملية وهمية متأصلة من الإسقاط والتجسيد، يمكن القول إنّ المـخيلة الدينية تربط الرؤية العالمية وروح الشُعب بطرائق مختلفة، مع تنوّع من الاستعارات والنمـاذج( (r). ويبقى الــؤال
. (Stout, 2001 [1988]: 48-9) : (Y•)
(Green, 1998; 2002; McFague, 1987) (r)) رزية هار ني عن نيورباخ ني أعماله الأخيرة: هالدين هو استجابة تفسيرية لكوكبة من القوى التي تؤري في
 انظر أيضاً: (Guthrie, 1993: 19-20, 191 ff, 212 note 137; 2000) الذي يجعل من المخيلة الدينبة جزءاً =

الميتافيزيقي مفتوحاً : فمن الجائز أن يكون هناك واقع أخلا قي أوسع يتجاوز البنى الاجتماعية، وقد لا يوجد

## قو اعدُ العُمق








 ليست اعتباطية، ومن نَمّ، فإن فكرة أنّ الشُكل النجوهري للأخلألاق مصدره قواعد العمق (a depth grammar) هذه، هي فكرة تأتي في عدة أشكال مختلفة. على سبيل المثال، صاغ رونالد غرين (Green, 1978; 1988) تفسيراً من
= من محاولة تجسيم (anthropomorphizing) عامة لتفـير العالم والتأثير نيه. وقد ظلّت دبانات كثيرة تجسـيمية بالطبع، ولكن يبدو من غير المعين ني هذا الـيـياق أن نستبعد من فئة الدين (واعتبارها
 متعالباً متجاوزآ تدرات البشرُ بغية القبض على الواقع وتحقيق التحرّر. حول غوثري، انظر : .(Harvey, 1997 [1995]; Saler, 2000 [1993]: 131-137)
(Clarke and Byrne, 1993: 170-171 and 204-205); (Levine, 1992: 390, note 6) : أظن (Y) (Y) لا أثير هنا إلى آنّ هنالك اومماً ورائيأها ني الزعم بانّ الإسقاط والتجسيد بحكم طبيعة الحال ينتجان ومماً اغترابياً؛ بل أتعامل مع زعم الحقيقة أنه جزء من الفرضية التفـيرية. ويبقى الــؤال إذا كان هذا التفـير مفنعاً أ لا. وتد اتترح برغر (Berger, 1969 [1967]: Preface, Appendix II, passim) أن نظريته



 . passim)
 صدى للكوننة. وفد أوحى برغر نغسيه (Berger, 1969 (1967): أنّ النوموس تد يعتمد على اطبيعة


منظور الكانطية الجديدة (neo-Kantian)، يرى على أساسه أنّ العقل هو وسيلة
 يسفر عن حتميات أخلاقية. ومن المهـمّ للـجميع (في إطار أي جماعة
 العنف (r)". ويجادل غرين أيضاً في أنّ الافتراضات الـات الدينية من الضروري ألا أن تضع النظام موضع التنفيذ. وهو يرى أن الوا أجبات الأن الخلاقية قد لا تا تحضر





 بمكن أن يغفر ويعذر بطريقة لا يستطيعها البـئر - أي من دون اللين في في القانون الأخلاقي .

خـلاصة القول، يـجـد غرين عبر الثقـافات صياغة لنظا
 آثاره. وهو يدرك أنّ بعض نقّاد الدين سيجادلون بالون بأنّ هذه الدسلّمات ليست


 الالنسانية لتوفير جبر الضرر والعقاب والتوافق (「^)
(TT) من المهم هنا ملاحظة أنّ المصلحة الذاتيَ يمكن أن تعني مصالح ذات معينة أو مصالح تتعلق بالذات أو بالآخر .
(Stark and Bainbridge, 1985: 8) : انصـد فكرة (TV)


 للمكاسب/الخسائر عوضأ عن نوائد الآخرين"، لكنه يفسر التضحية بالذات على أنها ألكثر مكاسب



كان ديفيد ليتل (Little, 1986; 1993) قد جادل في أنّ مفهوم تِّار اللوكيون الجدد (neo-Lockean) عن الحقوق الطبيعية أو الإنسانية يقوم على مبدأ واضي بذاته متاح أمام العقل . وهذا المبدأ الأعلى ليس فطريّاً؛ بل يتطلّب تغذية

 (Little, 1986: 92-94, لأنه تم افتراضه مسبقاً في أيّ أحكام أخلا



 بأقلّ ما يمكن تحمله من تكلفة) (Little, 1986: 90-94, 97-98, 100-104; 1993) . ويجد المبدأ تعبيرآ في حقوق عدم التدخّل والحق في المساعدة.

بناء على ما تقدّم، فإنّ المبدأ هو "أساس شامل للحياة البشُرية غير
 فيها كلّها، ما لم تكن القدرات الات الأساسية قد أصابها تآكل بسبب الظر الظروف






 الخالق؛ ولكنَ الأخلاق مئلما يعرف البشُر لها مضمونها وتبريرها الخاص
 المطلب الأخلاقي واضح في ذاته، أو مبرّر لذاته بمعنى أنه ليس متأسساً
(Byme, 1998; 1999 [1992]; Levine, 1992; Stout, 1981) : انـظـر . . (Green, 1988: 16-17) = الــديـنـي رؤبتهم غرين

على أيّ حقائق إضافية حول الطبيعة البشرية(9) . إنه ملمح من ملامح التجربة البشرية، لكنّه على الرغم من ذلك يمكن أن يفت الـن


 عنه في ضوء الحقوق الطبيعية أو الإنسانية، ولكن بئن بمفهوم مشابه عن انطلاق واضحة في ذاتها، يجادل كلّ من غرايزز، وبويل وفينس وجورج (Grizez, Boyle, and Finnis, 1987; George, 2004 [1999]: 37-54 and 68-69) سبيل قانون طبيعي حديث يتألّف من مبدأ أول للعقل العملي (1الخير يفترض
 (اختر . . . فقط تلك الإمكانيات. .. متوافقة مع الإنجاز البشري المتكامل") (الطرائق مسؤولية)" مدفوعة بحافز (r)

بظل هناك صـورة أخرى من قواعد العمق تنجذب إلى طبيعة اللغة



 جميع المتأثرين - متأُصلة في الخطاب الأخلاقي التواصلي(¹). وجادل هير
(Porter, 2005) (Y9) النظر بور يميز بين المبادئ الملاحظة في حد ذاتها والمبادئ
 الطبيعي مستقلّة عن الوحي، ولا يزال لديها مضمرن نيولوجي وتبير يورير ، على سـيل الـثال، القانون الأخلاقي بوصفه علاقات بمخلوتات الشا ويصرَ بعضهم على أنّ القانون الطبيعي يجب أن يصتح ويستكـل عبر نصن وتقاليد، أو تتى أن يتضسن مثل تلك التفـيرات بصورة متوارثة (Herdt, 1997:17-8 ff) بين المفاهيم יالكلاسيكيةا (Porter, 1999; 2005) انظر تميبز هارد (1) والحديئة، عن القانون الطبيبي. انظر أيضاً شتاوت (Stout, 1992).
 بجادل في سببل إعادة بناء إمبريقي للممارسة التواصلية، بدلاً من بنية متعالية للضمير . انظر : (Habermas, 2002: 162-164; Mendietta in Habermas, 2002: 23-24) بمعنى أن تكرن الرؤى المتبناة في إطارها لم تسترد كاملة. وبجمع غيهويل (Gamwell, 1990) في
 انتراضات ميتافيزيقية. انظر : (Fiorenza, 1992)
(Hare, 1952; 1963; 1981) (أيضاً في أن القابلية للتعميم والشمولية هو مطلب من مطالب اللغة الأخلاقية؛ مفترضاً مصالح إلنسانيانية أساسِاسية معينة كأن يقيد
 النحو غالباً ما تميز بين القواعد الأخلاقية الأساسية وعالم منفصل ملم من المئل أو رؤى عن الحخير (Mitchell, 1980; Yearley, 1993; Hare, 2007). ومـجـــوعـة أخرى من الرؤى ذات صلة لا تنظر إلى الخطاب الأخلا $ا$ الـاقي بحد ذاته، بل بل

 1978). وهي معتقدات ـ صريحة أو ضمنية ـ يُعترض إمكانـية الونية الوصول إليها وتبريرها، أُساساً، عبر الثقافات؛ وهي مستقلة عن الفروق الدينية أو شبه الدينية الأوسع (rr)

يتمئل الاعتراض الأساس على قواعد العمق بصوره المختلفة في أننا ببساطة لا نجد أساساً عبر الثقافات لأخلاق في العقل أو اللغة أو الفعالية على هذا النحو (Stout, 1981; 1993; 2001 [1988]; MacIntyre, 1984; 1990). ولا ألا يوجد أساس واضح في ذاته أو (امتعالي" لأي نوع أو أساس من الأخلاق في






 ،(Habermas, 1995 [1993]: chaps. 1 and 2) :حول هبر ، وأيضاً (Habermas, 1991 [1983]: 55 and 64) و كذلك (Hare, 2007) .
(TY) يمكن قراءة هذه المعتقدات بوصفها انتراضات مسبيةة متعالية، أر بـسـاطة قناعات إمبريقية


 . ([1988]) on (Donagan, 1977) (艹) انظر : (Stout, 1981: 223-225; 2001 [1988]: 20 and 132-135). كــا يــول شـتاوت بـحنر =

وولتـرستـورف (Nicholas Wolterstorff) حـول لـوك (Locke): نـحن لا نـمـلك قانوناً أخلاقيّاً عامّاً متأصلاً، وذلك لأنني (الا أتصرف ولا لا أستطيع أن أتصرف

 من أنفسنا بصفتنا فاعلين مشگّلين للمعتقد: أي عناصر برمجتنا . فنحن نعيشُ داخل تقاليدنا، لا إلى جانبها" (Wolterstorff with Audi, 1997:89) .

إذا لم يكن هناك إطار للعقل أو اللغة أو الفعالية بحد ذاتها، يجب على

 المثال، مثلما فعل روبرت أدامز ذات مرة (Adams, 1987c) في أن تعليمات الها
 والخططأ (r)". وعلى الرغم من ذلك أصرّ أدامز على أن استخدام هذا المـن المعيار
 كان اله مـحبّاً فقط ستعدّ الإرادة الإلهية معياراً ؛ معيار المؤمن غير قابل للعمل - إنه (معطّل" ـ ما لم يكن الها محبّاً (Adams, 1987c: 107, 110, 120-121)؛



 ${ }^{(r \wedge)}(1987 \mathrm{c}: 109)$

اقترح شتاوت (Stout, 1978: 11, passim) أنّ رؤية أدامز ينبغي أن يعاد ذكرها في ضوء (اشمولية لغوية)" (اتؤكّد مدى بروز المعاني في شبكة المعتقدل) .
(Stout, 1993:217-220) = إن أساساً في افعالية عقلانيةها بالتحديد ربما لا يكون موجوداً، لانه لم يظهر تط (T (T) يتحتّث أدامامز عن ملا

 Statman, 1995: part I; Byme, 1999 [1992]: chap. 8; Wainwright, 2005: part II; Hare, 2007: chap. 2) (r^) يـلم أدامز بأنّ معيار الصواب فيما يتعلَّق بالمؤمن في نظره يمكن التعير عنه بيساطة بوصفه


واقترح أيضاً لاحقاً (1988][Stout, 2001) (على كاي نيلسون Nielsen, 1973 (أنّ الحبّ أو أيتّاعتبار آخر يمكن أن يقوم عند المؤمن بوظيفة معيلار ألار أو حق إلى إلى



 موجوداً . وعلينا النظر في لغات ألخا أخلاقية مختلفة بحئاً عن معايير متعددة للصواب والخطأ(•ع)
فضـلاً عن ذلك، يرى شُتاوت أنه لا توجد ثنغرة بين الكائن وما ونا ينبغي



 يفترض مسبقاً مفردات أخلاقية يمكن فهمها بصورة مستقلة"، ولكنـ مألما ما يعنيه


 تعتمد اللغة الأخلاقية عند المؤمن بوجود إله في بعض محتوياتها على


 (chap. 4) (4)، الذي يميز بينه أيضاً وبين (اعتماد النشاطه" أو الدانعية (chap. 5) .
(Adams, 1987b) (٪) في طريق نظرية تفسيرية لخاصية الصواب والخطأ بحد

 التزاماتنا الأخلاقية عبر العقل . . .إلخ . والتفسير الميتافيزيقي أو التكويني في ضوء الأوامر الإلهية



 (Adams, 1999) (2004: 259-269) حول أدامنز

المعتقدات اللاهوتية، ولكن أجزاء أخرى (يمكن فهمها بصورة مستقلة"). وعندما تنكسر هذه الوحدة، يصبح لدينا آنذاك لغات ألخأ أخلاقية جديدة ومتميزة . Stout, 2001 [1988]: 200) (

يمكن للتقاليد أن تقدّم مزاعم شُماملة عن الحقيقة، وهي بالفعل تفعل



 فضاء من المعرفة المستقلة. فمعايبر مثل العدالة والحبّ، الحبّ سواء أكانت تستعمل بوصفها افتراضات مسبقة أم معايير للصواب والـونير الخير الأخلاقي، مؤكّدة ضمن شُبكات أوسع من الاعتقاد.

## استقلاليةُ الممارسات الأخلاقية






 بحد ذاتها في ثقافة معينة. يمكننا التفكير في الأخلاقيات والوا $ا$ الأديان على أنها ممارسات أو مجموعات من الممارسات التي لها أغراض أو أهداف تميزها (ז)

يقترح ديفيد ليتل وسمنر تويس (Little and Twiss, 1978: 26 and 32) على سبيل المثال، (اتعريفات ترميمية) ترتبط بالاستخدام المعتاد، لكنها تقوم على 26
(Little and Twiss, 1978:46, note 2) أننا بـولنـا إنّ مـجموعة من
 (2003)



اعتبارات نظرية متوعة(٪٪)، فهذه بنى موجِبة إرشادية أكثر تحديداً من مفاهيم

 للمعنى يفسّر عبرها الفاعلون أفعالهم (Little and Twiss, 1978:12-17).
وبينما يقول ليتل وتويس إنّ (استقلالية إرشاد ـ الفعل الأخلاقي يتوقِف على المتطلّب المنطقي بعدم إمكانية استقاء استنتاجات ألمات أخلاقية من مقدّمات


 وإرشادات ـ الفعل الأخلاقية يقبلها الفاعلون بوصفها حلاً ممنهجاً لـلـا(رسشكلة التعاون، بين أشخاص وجماعاعات من أصحاب المصلحة الذاتية، والمتنافسين


ومن ثَم، تعدّ الأخلاق (عرف أو مجموعة مشتركة من التوقّعات" تروّج للرفاهية الإنسانية الأسماسية وتحميها، على سبيل المئال، الانيا الحياة والصححة

 الفاعلين في الظروف نفسها أو المشابهة لها (Little and Twiss, 1978: 34-36) .
 الاعتبارات الدينية (Little and Twiss, 1978: 31-32)، كذلك تعطي وزين وزناً معياريَّاً لطريقة تأثّر الآخرين والنفس أيضاً (Little and Twiss, 1978:40-41) على سبيل

 الدين والأديان، فنحن نتخرط في هذه الالنتطة ذات الصلة


 طتس . رابع أيضاً تمييز ماكتير بين الممارسات والأعراف:
 توجيهية من مفدمات غير توجيهية على الإطلاق، لكنهما يصر ان على أن أي معدمة توجيهية يمكن أن تكون إما أخلاتية أو دينبة.

المثال، أخلاقيات المصلحة الذاتية المستنيرة التي تضع في الاعتبار صالح الآخرين "بصورة غير مباشُرة" وكذلك الأخلاقيات التي تعطي قيمة مستقلَّة
 الأخلاقيات معايير للتعامل مع الغرباء (Little and Twiss, 1978: 48, note 12).

يصيغ ليتل وتويس أيضاً (باتباع فيبر وغيرتز) تعريفاً للدين بوصفه
 التفسير): أي (القّلق") حول كيفية فهم البيئة الطبيعية والاجتماعيةية، وكيفية
 الأخــلاقـي (Little and Twiss, 1978:54 and 70, note 1). وتـعــلــج الأديـان، أيضاً، مصادر القلق هذه (مفاهيميّاً)" عبر تطوير رؤى عالمية أو علوم كونية،
 (Little and Twiss, 1978: 55-56) ولا يـنـكـر لـيـتل وتويس أن صـوراً أخرى للثقافة يمكن أن تعالج هذه المشُكلة، لكنهم يحديرون أنّ الأديان تفعل هذا بطرائق متميزة بها .

هكذا إذاً تتضـمن أي رؤية عالمية دينية (اسلطة مقدّسة) (شَخصية أو غير





 والشُخص المتدين (يحترم") السلطة المقدسة ويستحدث طريقة للحياة بوصفها

 دوراً لأداء الواجب، أو معياراً تقييمياً، أو حقائق أنثروبولوجية أورأ أو كونية في أسطورة أو سردية ما (Little and Twiss, 1978:66-67) أوأن أورأ

يميّز ليتل وتويس، من ثّم، نماذج المعتقد والفعل في نوعيها الأخلاقي والديني على أسـاس الوظائف التي تؤديها : افالتأكيد المتميز لإرشـادات

ـ الفعل الدينية ينصبّ على حلّ مشُكلات القدرة على التفسير وليس على مشُكلات التعاون" (Little and Twiss, 1978: 63). وفي بعض الأحيان يمكن

 الفعل الدينية، التي تعبّر عن استجابة صحيحة للموضوع الدينيا




 السليمة للموضوع الديني أن تتعارض بل وتتفوق على إرشادات ـ الفعل (Little and Twiss, 1978: 31-32, الأخلاقية التي تروّج للرفاهية الإنسانية وتحميها ولاريها 68-70, 97-98 and 117-118)

بعض الاعتراضات على فكرة التمييز بين الدين والأخلاق بوصفهما صوراً من الممارسة وبعض الردود:
(1) يجب عدم محاولة صياغة تعريفات إذا كانت التعريفات متصووّرة

 1981؛ وأيضاً : (Bell, 1998:211)

 المرء بذلك. وسوف يستخدم المرء على أي حال بعض المفاهيم في مسيرته (Little, 1981; Clarke and Byrne, 1993: 4ff; Saler, 2000 [1993]: chap. 2) يستحيل هنا وجود خصوصية منهجية كاملة: إذ يجب علينا افتراض مفهوم ما
 شكلاٌ في سياقات خاصة؛ من دون هذا قد لا يكون الدين قابالاُ للتمييز .
 الدقابل على استخذام "شـمولية دلاليةَه تركز على شبكات معتددات مرتبط بعضها يعض .

لا يمكننا اقتراح مفهوم مقبول عالميّاً عن الدين من موقع تاريخي



 في مكان آخر بوصفه بعداً من أبعاد الثقافة ـ فلا يمكن للمرء لـانـير تقديم تعريف


 لتوضيح فكرنا") طالما لا نضفي العالمية، على نحو خاطئ، على على مفهوم معيّن للدين بوصفه فضاء خاصّاً
(r) نوع التعريفات التي يعرضها ليتل وتويس يعطي وحدة زائفة وثباتاً
 نزاع من الداخل ومسامية من الخارج والدينية غير المححدّدة تتشُّل عن طريق الفاعلين (Tanner, 1997) . وعلى الـي
 والأخلاقية، التي غالباً ما تكون غير محدّدة، ومحلّ تنازع، وسائلة، تُمنح

(£) أيتّ تركيز على تعريفات يعطي أهمية غير ضرورية للتصوّر، ويتجاهل

 عند إصراره على صـدارة المعنى من دون الـى اعتبار للـعمليات التي يتكوّن بها


 للمؤسّسات الاجتماعية والأجساد البسُرية) . ولكن فيما يتعلّق بغيرتز الألز في مقالاته الاته

 وتويس من جانبهما ״الممارسات" تحت عنوان إرشادات ـ الفعل . لكنّنا يمكن

أن نـدفع بأننـا في حـاجـة إلى مزيـد من التتفنيـد فيـما يتـعلَّق بـالـمـمارسات
 (Asad, 2003: 50 and 130-131; Schilbrack, 2005a: 47 and 51-2; 2005b: 435 ff.)
(0) لا تعكس التعريفات معايير للمعتقد والمـمـارسة دائمأ وفي كلّ


 وضع اللين المخصخص (أي مقتصرآ على الفضاء الخاص للمرء) في العالم الحديث. وتعريف غيرتز هو في الحقيقة وريث المفاهيم المسيحية التي كانت موجودة في بداية العصر الحديث عن الدين الدين الطبيعي : (امن مجموعة قون قواعد



 العالم" (Asad, 1993:47) . وتضفي رؤية غيرتز عالمية زائفة على ولى وضع تاريخني



ردّاً علىى ذلك يــكـنـنا القـول إنّ غيرتز في تشـديـده عـلى مشـكـلات "المعنى" كان يحاول تصحيح تأكيد في الأنتروبولو جيِيا جعل الدين مجرّد
 غيرتز في أنّ توليفة الرؤية العالمية - روح الشعب تحد الحا
 جماعي؛ وقال أيضاً بوضوح إنّ الأديان تشكّل حياة طبيعية بطرائق مختلفة
 إلى أنّه ظاهرة خاصة قائمة بذاتها منفصلة عن فضاءات أخرى مثل السياسة
 التشديد على "صفة الدين التاريخية والطبيعية والعالمية" .

. (Saler, 2000 [1993]: 93-104)
(King, 1999: 12-14 210). وعـلى الـرغم مـن ذلك من الصـحـيح أن غـيرتز

 يركز على الأقل في مقالاته الأولى على كيلى كيفية تأثير البنـى الاجتـينماعية
(Frankenberry and Penner, 1999; Schilbrack, 2005b) والسيكولوجية في الدين
(7) هل التعريفات في تقاليد غيرتز - على سبيل المثال، الخاص بكل

 (0.) ${ }^{(0)}$ Chidester, 1996; King, 1999; Sands, 2002; Masuzawa, 2005) وتويس جاهدين على تجنّب هذه التهمة. فتصنيف السلطة المقدّسة، أورا أو
 منفصلاً؛ فهو يشمل النيرفانا (Nirvana) مئلما يشمل إله أديأ أديان التوحيد. وهما وهما

 والطقوس (انظر : Lindbeck, 1984 حول مفهوم "التعبير التجريبي" للدين).



 (Taylor, 1995; Porter, 2006)






 باقتراح غيرتز (Geertz, 1973a; 1973b; Dubuisson, 2003: 288, note 14) . بل هو يقترح أنّ التنُكَلات

 قيمة (ص9 ( - م 0).

بالتفوق العرقي هي أنّ التعريفات الإرشادية هي جسور تأويلية تخدم البحت
 طالما استمع للآخرين .

حتى لو كانت مثل هذه الأنواع من التعريفات ممكنة وقيّمة، يمكن الـون
 بالمششكلة التي يقال إن الأخلاقيات تتغلب عليها أليا ـ التعاون بين الأفرا والجماعات أصحاب المصلحة الذاتية. ويمكننا الجدال في أنـا $ا$ النه في الوقت الذي يكون فيه هذا النوع من المشكلات هي التي تواجهها المجتمعات، فإنّ أيّ مفهوم ملائم حول صفات الأخلاق ينبغي أن يتضمـن النـون بتعبير ساندل (أهدافأ وارتباطات" تربط مسبقاً بين الفاعلين (Sandel, 1984; 1997 [1982]) بـطرائق أخرى (انـظر : Stout, 1981: 235-241; 1983:313) . تـانـبـاً، يــــكـنـنـا
 مقابل التشديد على المعنى أو القابلية للتفسير (فيبر إلى غيرتز إلى الـى ليتل
 أكثر : الأديان تدور حول موارد الازيدردهار الذي تفرضه عمليات وقوى أساسية وحول تهـديده (Harvey, 1997 [1995]) حول نظرية فيورباخ لاحقاً وشفـايكر . McGill, 1970 : Schweiker, 1992: 281-282, and 290 note 36) والقلق حول (القابلية للتفسير" ـ أينما وجدت ـ يتبع هذا النوع الأكثر أساسية من القلق.

ويمكن القول، إذاً، إنّ المعايير الأخلاقية للسلوك والشُخصية في الوقت



 التقاليد تربط النضال الأخلاقي برؤية أكثر اتساعاً للازدهار تشُمل سعادة


 أخلاقية - عن إرشُادات ـ فعل دينية تتجاوز، كما يبدو، التصنيفات الأخلاقية

كلّـهـا (Little and Twiss, 1978: 37-42 and 68-69; Schilbrack, 2005b: 448). فضـا عن ذلك، فإنّ العـمليـات والقوى لا تكـون بـالضـرورة سلطوية أو (اصاحبة
 النضال للعيش والازدهار . ثالثاً، بينما أقر ليتل وتويس بأنّ التبرير ينتقل من الـخاص إلى العام، وكذلكك من العـام إلى الـخـاص(01) ، يـمكن أن نـتـرح مفهوماً عن "التوازن الانعكاسي" الذي يؤكّد قابلية تعديل المعايير العامة ـ مثلما يعترف ليتل (Little, 1981: 219) ـ لكنه أيضاً يتخلص من منهوم المبدأ الأساسي أو الفائق (Stout, 1981; 1983; 2004: 285) (or)

خاتمة
عـبّرت اللكـونـنة بـوصفهـا اغتـرابـاً عن (اتأويـل لـلشـكّ" (Ricoeur, 1970) (1995]) من إسقاط وتحجسـيـد لتترتيبات أخلاقية ـ سيـاسية من صنع البشُر . ولكن أطروحة الكوننة ـ عند أخلذها كرؤية لعـملية معرفية للمحخيلة اللدينية ـ تضفي غـموضاً على المـحاولة المـوضـوعـة في سـياقها التـاريتخي المشـروطة لربط المعايير والقيم بالبيئة المدركة . والأطروحة الإنسانية بمجملها ببساطة بو صفها رؤية في جدال ميتافيزيقي راستخ : مقايس وجود الإنسان تشمل أو لا تشمل مصدرأَ وأساساً أعلى من قدرة البشر .

على نحو مـاثل ، يقال إنّ المححاولة الحديثّة لإيجاد مصلدر وأساس في التتجربة الإنسانية على هذا النحو يقوم في أساسه على ضفاف الدق الـى الـى التاريخية الشـمولية. أخلاقنا لا تتمأسس في فواعد عـمت من أيّ نوع، بل تتألّف من كتل من الاعتبارات المبرّرة ذات الصله بشبكات أكثر اتساعاً من الـمعتقد في أزمان وأماكن معينة. لكن يمكنتا التواصل عبر التقاليل وأن نجد مـجالات الـا

 يطبّت (10-111; 120 note $)$.

 أخرى . لكنه لا ينكر أننا في بعض السياقات نرتب معتقدات في نمط استدلالي.
(MacIntyre, 1988; 1990; Moody-Adams, 1997; Stout, 2001
 مفاهيمنا حول الوظائف التي تؤديها نماذج الممارسة الدينية والألأخلا الاقية، وتعقيدات العلاقات الداخلية في التقاليد المختلفة (Stout, 1981; Little, 1981). ومن تَمْ، تتلخّص القيمة الإرشادية لتعريفاتنا في مساعدتنا علـنـ الـى توضيح




 للمعاناة والسعادة .

## المراجع

Adams, Robert M. (1987a). "Autonomy and Theological Ethics." in: Robert M. Adams. The Virtue of Faith and Other Essays in Philosophical Theology. New York: Oxford University Press, pp. 123-127.
(1987b). "Divine Command Ethics Modified Again." in: Robert M. Adams. The Virtue of Faith and Other Essays in Philosophical Theology. New York: Oxford University Press, pp. 128-143.
(1987c). "A Modified Divine Command Theory of Ethical Wrongness." in: Gene Outka and John P. Reeder (Jr.) (eds.). Religion and Morality: A Collection of Essays. Garden City, NY: Anchor Press/Doubleday, pp. 318-347. Repr. in: Robert M. Adams. The Virtue of Faith and Other Essays in Philosophical Theology. New York: Oxford University Press, pp. 97-122.
(1999). Finite and Infinite Good: A Framework for Ethics. New York: Oxford University Press.

Alles, Gregory D. (2000). "Exchange." in: Willi Braun and Russell T. McCutcheon (eds.). Critical Guide to the Study of Religion. London: Cassell, pp. 110-124.
$\qquad$ (2001). "Toward a Genealogy of the Holy: Rudolf Otto and the Apologetics of Religion." Journal of the American Academy of Religion: vol. 69, no. 2, June, pp. 323-341.

Asad, Talal (1993). Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
$\qquad$ (2003). Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford, CA: Stanford University Press.
$\qquad$ (2006). "Responses." in: David Scott and Charles Hirschkind (eds.). Powers of the Secular Modern: Talal Asad and His Interlocutors. Stanford, CA: Stanford University Press, pp. 206-241.

Bell, Catherine (1992). Ritual Theory, Ritual Practice. New York: Oxford University Press.
$\qquad$ (1997). Ritual: Perspectives and Dimensions. New York: Oxford University Press.
(1998). "Performance." in: Mark C. Taylor (ed.). Critical Terms for Religious Studies. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 205-224.

Berger, Peter L. (1969 [1967]). The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Garden City, NY: Anchor Books.
(1974). "Some Second Thoughts on Substantive vs. Functional Definitions of Religion." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 13, no. 2, pp. 125133.

Byrne, Peter (1989). Natural Religion and the Nature of Religion: The Legacy of Deism. London: Routledge.
$\qquad$ (1998). The Moral Interpretation of Religion. Grand Rapids, MI; Cambridge, MA: William B. Eerdmans Publishing Co.
(1999 [1992]). The Philosophical and Theological Foundations of Ethics. $2^{\text {nd }}$ ed. London: Macmillan Press Ltd.; New York: St Martin's Press.

Casanova, José (1994). Public Religions in the Modern World. Chicago, IL: University of Chicago Press.
(2006). "Secularization Revisited: A Reply to Talal Asad." in: David Scott and Charles Hirschkind (eds.) (2006). Powers of the Secular Modern: Talal Asad and His Interlocutors. Stanford, CA: Stanford University Press, pp. 12-30.

Chidester, David (1996). Savage Systems: Colonialism and Comparative Religion in Southern Africa. Charlottesville, VA; London: University Press of America.

Cladis, Mark S. (1992). A Communitarian Defense of Liberalism: Emile Durkheim and Contemporary Social Theory. Stanford, CA: Stanford University Press.
$\qquad$ (2001). Introduction and Notes. In Eimile Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life. Translated by Carol Cosman. New York: Oxford University Press.

Clarke, Peter B. and Peter Byrne (1993), Religion Defined and Explained. New York: St Martin's Press.

Donagan, Alan (1977). The Theory of Morality. Chicago, IL; London: University of Chicago Press.

Dubuisson, Daniel (2003). The Western Construction of Religion: Myths, Knowledge, and Ideology. Translated by William Sayers. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Emmet, Dorothy (1958). Function, Purpose, and Powers: Some Concepts in the Study of Individuals and Society. London: Macmillan and Co. Ltd.

Euben, Roxanne L. (1999). Enemy in the Mirror: Islamic Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Fiorenza, Francis S. (1992). "The Church as Community of Interpretation: Political Theology between Discourse Ethics and Hermeneutical Reconstruction." in: Don S. Browning and Francis Schüssler Fiorenza (eds.), Habermas, Modernity, and Political Theology. New York: Crossroads, pp. 69-91.

Frankenberry, Nancy K. and Hans H. Penner (1999). "Clifford Geertz's Long-Lasting Moods, Motivations, and Metaphysical Conceptions." Journal of Religion: vol. 79, pp. 617-640. Repr. in: Nancy K. Frankenberry and Hans H. Penner (eds.). Language, Truth, and Religious Belief: Studies in Twentieth-Century Theory and Method in Religion. Atlanta, GA: Scholars Press, 1999, pp. 218-245.

Gamwell, Franklin I. (1990). The Divine Good: Modern Moral Theory and the Necessity of God. San Francisco: Harper San Francisco.

Geertz, Clifford (1973a). "Ethos, Worldview, and the Analysis of Sacred Symbols." in: Clifford Geertz. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books, pp. 126-141.
(1973b). "Religion as a Cultural System." in: Clifford Geertz. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books, pp. 87-125.
$\qquad$ (1999). ""The Pinch of Destiny": Religion as Experience, Meaning, Identity, Power." Raritan: A Quarterly Review: vol. 18, no. 3, pp. 1-19.

George, Robert P. (1992). "Natural Law and Human Nature." in: Robert P. George (ed.). Natural Law Theory: Contemporary Essays. Oxford: Clarendon Press, pp. 31-41.
(2004 [1999]). In Defense of Natural Law. Oxford: Oxford University Press.

Gewirth, Alan (1978). Reason and Morality. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Green, G. (1997). "Who's Afraid of Ludwig Feuerbach? Suspicion and the Religious Imagination." in: James O. Duke and Anthony L. Dunnavant (eds.). Christian Faith Seeking Historical Understanding: Essays in Honor of H. Jack Forstman. Macon, GA: Mercer University Press, pp. 44-65.
$\qquad$ (1998). Imagining God: Theology and the Religious Imagination. Grand Rapids, MI: Eerdmans.
$\qquad$ (2002). Theology, Hermeneutics and Imagination: The Crisis of Interpretation at the End of Modernity. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Green, Ronald M. (1978). Religious Reason: The Rational and Moral Basis of Religious Belief. New York: Oxford University Press.
(1988). Religion and Moral Reason: A New Method for Comparative Study. New York: Oxford University Press.

Grizez, Germain, Joseph Boyle, and John Finnis (1987). "Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends." American Journal of Jurisprudence: vol. 32, pp. 99151.

Gustafson, James M. (1973). "Religion and Morality from the Perspective of Theology." in: Gene Outka and John P. Reeder (Jr.) (eds.). Religion and Morality: A Collection of Essays. Garden City, NY: Anchor Press/Doubleday, pp. 125-154.
$\qquad$ (1981 and 1984). Ethics from a Theocentric Perspective. i and ii. Chicago, IL: University of Chicago Press. 2 vols.
$\qquad$ (1996). Intersections: Science, Theology, and Ethics. Cleveland, OH: The Pilgrim Press.

Guthrie, Stewart E. (1993). Faces in the Cloud: A New Theory of Religion. New York: Oxford University Press.
$\qquad$ (2000). "Projection." in Willi Braun and Russell T. McCutcheon (eds.). Guide to the Study of Religion. London; New York: Cassell, pp. 225-238.

Habermas, Jürgen (1991[1983]). Moral Consciousness and Communicative Action. Translated by Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholson; Introduction by Thomas McCarthy. Cambridge, MA: MIT Press.
(1995 [1993]). Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics, translated by Ciaran Cronin. Cambridge, MA; London: MIT Press.
(2002). Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity. Exited by with an introduction by Eduardo Mendietta. Cambridge, MA: MIT Press.

Hare, John E. (2007). God and Morality: A Philosophical History. Oxford: Blackwell Publishing.

Hare, R. M. (1952). The Language of Morals. Oxford: Oxford University Press.
$\qquad$ (1963). Freedom and Reason. Oxford: Oxford University Press.
(1981). Moral Thinking: Its Levels, Method, and Point. Oxford: Clarendon Press.

Harvey, Van A. (1973). "Some Problematical Aspects of Peter Berger's Theory of Religion." Journal of the American Academy of Religion: vol. 41, no. 1, pp. 7593.
(1979). "Religious Faith and the Sociology of Knowledge: The Unburdening of Peter Berger." Religious Studies Review: vol. 5, no. 1, pp. 1-10.
(1997 [1995]). Feuerbach and the Interpretation of Religion. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Herdt, Jennifer A. (1997). Religion and Faction in Hume's Moral Philosophy. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Hervieu-Léger, Danièle (2000). Religion as a Chain of Memory, trans. Simon Lee. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Keown, Damien (1992). The Nature of Buddhist Ethics. New York: St Martin's Press.

King, Richard (1999). Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India, and "the Mystic East'". London; New York: Routledge.

Larmore, Charles (2005). "The Autonomy of Morality." <http://www.Law.nyu.edu/ clppt/program2005/readings/autonomy-of-morality.pdf $>$.

Levine, Michael P. (1992). "Deep Structure and the Comparative Philosophy of Religion." Religious Studies: vol. 28, no. 3, pp. 387-399.

Lewis, Thomas A. [et al.] (2005). "Anthropos and Ethos: Categories of Inquiry and Procedures of Comparison." Journal of Religious Ethics: vol. 33, no. 2, pp. 17785.

Lincoln, Bruce (2003). Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Lindbeck, George A. (1984). The Nature of Doctrine: Religion and Theology in the Postliberal Age. Philadephia: Westminster Press.

Little, David (1981). "The Present State of the Comparative Study of Religious Ethics." Journal of Religious Ethics: vol. 9, no. 2, pp. 210-227.
(1986). "Natural Rights and Human Rights: The International Imperative." in: Robert P. Davidow (ed.). Natural Rights and Natural Law: The Legacy of George Mason. Fairfax, VA: George Mason University Press, pp. 67-122.
(1993). "The Nature and Basis of Human Rights." in: Gene Outka and John P. Reeder (Jr.) (eds.) (1993). Prospects for a Common Morality. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 73-92.
and Summer B. Twiss (1978). Comparative Religious Ethics: A New Method. New York: Harper and Row.

Lovin, Robin W. (1985). "Cosmogony, Contrivance, and Ethical Order." in: Robin Lovin and Frank E. Reynolds (eds.) (1985). Cosmogony and Ethical Order: New Studies in Comparative Ethics. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 328-349.
and Frank E. Reynolds (eds.) (1985). Cosmogony and Ethical Order: New Studies in Comparative Ethics. Chicago, IL: University of Chicago Press.
and $\qquad$ (1986). "Cosmogony and Religious Ethics: Focus Introduction." Journal of Religious Ethics: vol. 14, no. 1, pp. 48-60.
and $\qquad$ (1992). "Ethical Naturalism and Indigenous Cultures: Introduction." Journal of Religious Ethics: vol. 20, no. 2, pp. 267-268.

Masuzawa, Tomoko (2005). The Invention of World Religions, or, How European Universalism Was Preserved in the Language of Pluralism. Chicago, IL: University of Chicago Press.

McCarthy, Thomas A. (1991 [1978i). The Critical Theory of Jürgen Habermas. Cambridge, MA; London: MIT Press.
$\qquad$ (1995 [1991]). Ideals and Illusions: On Reconstruction and Deconstruction in Contemporary Critical Theory. Cambridge, MA; London: MIT Press.

McCutcheon, Russell T. (1997a). "A Default of Critical Intelligence? The Scholar of Religion as Public Intellectual." Journal of the American Academy of Religion: vol. 65, no. 2, pp. 443-468.
(1997b). Manufacturing Religion: The Discourse on Sui Generis Religion and the Politics of Nostalgia. New York: Oxford University Press.

McFague, Sallie (1987). Models of God: Theology for an Ecological, Nuclear Age. Philadephia: Fortress Press.

McGill, Arthur C. (1970). "The Ambiguous Position of Christian Theology." in: Paul Ramsey and John F. Wilson (eds.). The Study of Religion in Colleges and Universities. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 105-138.

MacIntyre, Alasdair (1984). After Virtue: A Study in Moral Theory. 2nd ed. Notre Dame, IN: Notre Dame University Press.
(1988). Whose Justice? Which Rationality6 Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
(1990). Three Rival Versions of Moral Enquiry: Encyclopaedia, Genealogy, and Tradition. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.

Mitchell, Basil (1980). Morality: Religious and Secular: The Dilemma of the Traditional Conscience. Oxford: Clarendon Press.

Moody-Adams, Michele (1997). Fieldwork in Familiar Places: Morality, Culture, and Philosophy. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Niebuhr, H. Richard (1999). The Responsible Self: An Essay in Christian Moral Philosophy. Foreword by William Schweiker; Introduction by James M. Gustafson. Philadephia: Westminster/John Knox Press.

Nielsen, Kai (1973). Ethics without God. London: Pemberton Books; Buffalo: Prometheus Books; rev. ed. Amherst, NY: Prometheus Books, 1990.

Nussbaum, Martha C. (2000). Women and Human Development. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Outka, Gene (1996). "The Particularist Turn in Theological and Philosophical Ethics." in: Lisa Sowle Cahill and James F. Childress (eds.). Christian Ethics: Problems and Prospects. Cleveland, OH: The Pilgrim Press, pp. 93-118.
and John P. Reeder (Jr.) (eds.) (1973). Religion and Morality: A Collection of Essays. Garden City, NY: Anchor Press/Doubleday.
and $\qquad$ (eds.) (1993). Prospects for a Common Morality. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Penner, Hans H. (1971). "The Poverty of Functionalism." History of Religions: vol. 11, August, pp. 91-7.
$\qquad$ (1988). Impasse and Resolution: A Critique of the Study of Religion. New York: Peter Lang.
(1999). "What's Wrong with Functional Explanations." in: N. K. Frankenberry and Hans H. Penner (eds.). Language, Truth, and Religious Belief: Studies in Twentieth-Century Theory and Method in Religion. Atlanta, GA: Scholars Press, pp. 246-272.
$\qquad$ (2003). "On Self-Regulating Systems, Cannibals, and Cogs that Turn no Wheels: A Response to Joel Sweek." Method and Theory in the Study of Religion: vol. 15, pp. 390-408.

Peterson, Derek R. and Darren Walhof (eds.) (2002). The Invention of Religion: Rethinking Belief in Politics and History. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Porter, Jean (1999). Natural and Divine Law: Reclaiming the Tradition for Christian Ethics. Foreword by Nicholas Wolterstorff. Grand Rapids, MI; Cambridge, MA: William B. Eerdmans Publishing Company.
$\qquad$ (2005). Nature as Reason: A Thomistic Theory of the Natural Law. Grand Rapids, MI; Cambridge, MA: William B. Eerdmans Publishing Company.
$\qquad$ (2006). "Christian Ethics and the Concept of Morality: A Historical Inquiry." Journal of the Society of Christian Ethics: vol. 26, Fall-Winter, pp. 3-22.

Proudfoot, Wayne (1985). Religious Experience. Berkeley, CA: University of California Press.

Quinn, Philip L. (1990). "The Recent Revival of Divine Command Ethics." Philosophy and Phenomenological Research: vol. 50, suppl., Autumn, pp. 345-365.

Ricoeur, Paul (1970). Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation. Translated by Denis Savage. New Haven, CT: Yale University Press.

Rorty, Richard (2006). Take Care of Freedom and Truth Will Take Care of Itself. Edited and with an Introduction by Eduardo Mendietta. Stanford, CA: Stanford University Press.

Sagi, Avi and Daniel Statman (1995). Religion and Morality. Translated by Batya Stein. Rodopi: Amsterdam-Atlanta.

Saler, Benson (2000 [1993]). Conceptualizing Religion: Immanent Anthropologists, Transcendent Natives, and Unbounded Categories. New York; Oxford: Berghahn Books.

Sandel, Michael J. (1984). "The Procedural Republic and the Unencumbered Self." Political Theory: vol. 12, no. 1, pp. 81-96.
$\qquad$ (1997 [1982]). Liberalism and the Limits of Justice. $2^{\text {nd }}$ ed. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Sands, Kathleen M. (2002). "Tracking Religion: Religion Through the Lens of Critical and Cultural Studies." The Council of Societies for the Study of Religion Bulletin: vol. 31, no. 3, pp. 68-74.

Schilbrack, Kevin (2002). "The Study of Religious Belief after Davidson." Method and Theory in the Study of Religion: vols. 3-4, pp. 335-349.
(2004). "Ritual Metaphysics." Journal of Ritual Studies: vol. 18, no. 1, pp. 77-90.
___ (2005a). "Bruce Lincoln's Philosophy." Method and Theory in the Study of Religion: vol. 17, no. 1, pp. 44-58.
(2005b). "Religion, Models of, and Reality: Are We Through with Geertz?." Journal of the American Academy of Religion: vol. 73, no. 2, June, pp. 429-452.

Schneewind, Jerome B. (1998). The Invention of Autonomy: A History of Modern Moral Philosophy. New York: Cambridge University Press.

Schweiker, William (1992). "The Drama of Interpretation and the Philosophy of Religions: An Essay on Understanding Comparative Religious Ethics." in: Frank Reynolds and David Tracy (eds.). Discourse and Practice, Albany, NY: State University of New York Press, pp. 263-294.
$\qquad$ (2005). "On Religious Ethics." in: William Schweiker (ed.). The Blackwell Companion to Religious Ethics. Malden, MA: Blackwell Publishing, pp. 1-15.

Scott, David and Charles Hirschkind (eds.) (2006). Powers of the Secular Modern: Talal Asad and His Interlocutors. Stanford, CA: Stanford University Press.

Spiro, Melford E. (1968 [1966]). "Religion: Problems of Definition and Explanation." in: Michael Banton (ed.). Anthropological Approaches to the Study of Religion. London: Tavistock Publications Limited, pp. 85-126.

Stark, Rodney (2000). "Rationality." in: Willi Braun and Russell T. McCutcheon, Guide to the Study of Religion. London; New York: Cassell, pp. 239-258.
$\qquad$ and William S. Bainbridge (1985). The Future of Religion: Secularization, Revival, and Cult Formation. Berkeley, CA: University of California Press.

Stout, Jeffrey L. (1978). "Metaethics and the Death of Meaning: Adams and the Case of the Tantalizing Closing." Journal of Religious Ethics: vol. 6, no. 1, pp. 1-18.
(1981). The Flight from Authority: Religion, Morality, and the Quest for Autonomy. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
(1983). "Holism and Comparative Religious Ethics: A Response to Little." Journal of Religious Ethics: vol. 11, no. 2, pp. 301-316.
(1992). "Truth, Natural Law, and Ethical Theory." in Robert George (ed.). Natural Law Theory: Contemporary Essays. Oxford: Clarendon Press, pp. 71-102.
(1993). "On Having a Morality in Common." in: Gene Outka and John P. Reeder (Jr.) (eds.) (1993). Prospects for a Common Morality. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 215-232.
(1998). "Commitments and Traditions in the Study of Religious Ethics." Journal of Religious Ethics: supp. vol. September, pp. 23-56.
(2001 [1988]). Ethics after Babel: The Languages of Morals and their Discontents. $2^{\text {nd }}$ ed. with a new Postscript by the author. Princeton, NJ: Princeton University Press.
$\qquad$ (2004). Democracy and Tradition. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Tanner, Kathryn (1997). Theories of Culture: A Theological Assessment. Minneapolis: Augsburg Fortress Publishers.

Taylor, Charles (1995). "A Most Peculiar Institution." in: James Edward J. Altham and Ross Harrison (eds.). World, Mind, and Ethics: Essays on the Ethical Philosophy of Bernard Williams. Cambridge, MA: Cambridge University Press, pp. 132-55.

Wainwright, William J. (2005). Religion and Morality. Aldershot: Ashgate Publishing Limited.

Williams, Bernard (1985). Ethics and the Limits of Philosophy. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Wolterstorff, Nicholas with Robert Audi (1997). Religion in the Public Square: The Place of Religious Convictions in Public Debate. Lanham, MD: Rowman and Little Weld Publishers, Inc.

Yearley, Lee H. (1993). "Conflicts among Ideals of Human Flourishing." in: Gene Outka and John P. Reeder (Jr.) (eds.) (1993). Prospects for a Common Morality. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 233-253.
قراءات مقترحة

Alles, Gregory D. (2000). "Exchange." in: Willi Braun and Russell T. McCutcheon (eds.). Critical Guide to the Study of Religion. London: Cassell, pp. 344-365.

Benavides, Gustavo (1998). "Modernity." in: Mark C. Taylor (ed.). Critical Terms for Religious Studies. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 186-204.

Biggar, Nigel and Rufus Black (eds.) (2000). The Revival of Natural Law: Philosophical, Theological, and Ethical Responses to the Finnis-Grisez School. Aldershot: Ashgate Press.

Bunge, Mario and Martin Mahner (2001). "Function and Functionalism: A Synthetic Perspective." Philosophy of Science: vol. 68, no. 1, pp. 75-94.

De Vries, Hent (ed.) (2008). Religion: Beyond A Concept. New York: Fordham University Press.

Fitzgerald, Timothy (2000). "Experience." in: Willi Braun and Russell T. McCutcheon (eds.). Guide to the Study of Religion. London: Cassell, pp. 125-139.

Frankenberry, Nancy K. (ed.) (2002). Radical Interpretation in Religion. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

George, Robert P. (ed.) (1998). Natural Law and Moral Inquiry: Ethics, Metaphysics, and Politics in the Work of Germain Grisez. Washington, DC: Georgetown University Press.

Gooch, Todd A. (2000). The Numinous and Modernity: An Interpretation of Rudolf Otto's Philosophy of Religion. Berlin: Walter de Gruyter. (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, Herausgegeben von Otto Kaisser; Band 293).

Green, Garrett (2002). "The Mirror, the Lamp, and the Lens." Ars Disputandi, 2 <http://www. ArsDisputandi.org> ESPR Proceedings Cambridge, UK.

Harvey, Van A. (1991). "Fuerbach on Religion as Construction." in: Sheila G. Davaney (ed.). Theology at the End of Modernity: Essays in Honor of Gordon D. Kaufman. Philadelphia: Trinity Press International, 249-268.

Helm, Paul (ed.) (1981). Divine Commands and Morality. Oxford: Oxford University Press.

Idinopulos, Thomas A., and Brian C. Wilson (eds.) (1998). What is Religion? Origin, Definition, and Explanation. London: E. J. Brill.

Idziak, Jannie M. (ed.) (1979). Divine Command Morality: Historical and Contemporary Readings. New York; Toronto: Edwin Mellen Press.

Kaufman, Gordon B. (1981). The Theological Imagination: Constructing the Concept of God. Philadelphia: Westminster Press.

Kippenberg, Hans G. (2002). Discovering Religious History in the Modern Age. Translated by Barbara Harshaw. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Masuzawa, Tomoko (1998). "Culture." in: Mark C. Taylor (ed.). Critical Terms for Religious Studies. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 70-93.

Nussbaum, Martha (1993). "Non-Relative Virtues: An Aristotelian Approach." in: Martha Nussbaum and Amartya Sen (eds.). The Quality of Life. Oxford: Clarendon Press, pp. 242-269.

Phillips, D. Z. (ed.) (1996). Religion and Morality. New York: St Martin's Press.
Preus, Samuel (1987). Explaining Religion: Criticism and Theory from Bodin to Freud. New Haven, CT: Yale University Press.

Reynolds, Frank E., and Jonathan W. Schofer (2005). "Cosmology." in William Schweiker (ed.) (2005). The Blackwell Companion to Religious Ethics. Malden, MA: Blackwell Publishing, pp. 120-128.

Rorty Richard and Vattimo Gianni (2005). The Future of Religion, ed. Santiago Zabala. New York: Columbia University Press.

Schweiker, William (ed.) (2005). The Blackwell Companion to Religious Ethics. Malden, MA: Blackwell Publishing.

Smith, Jonathan Z. (1978). "The Influence of Religions on Social Change." in: Jonathan Z. Smith. Map Is Not Territory. Leiden: E. J. Brill, pp. 129-146.
(1998). "Religion, Religions, Religious." in: Mark C. Taylor (ed.). Critical Terms for Religious Studies. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 269284.

Taylor, Mark C. (ed.) (1998). Critical Terms for Religious Studies. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Twiss, Sumner B. (2005). "Comparison in Religious Ethics." in: William Schweiker, (ed.) (2005). The Blackwell Companion to Religious Ethics. Malden, MA: Blackwell Publishing, pp. 147-155.

Zagzebski, Linda (2005). "Morality and Religion." in William J. Wainwright (ed.). The Oxford Handbook of Philosophy of Religion.

## (الفصل) (لتاسع عشر

## التلاقِي المعاصرُ بين الفنّ والدين

روبرت وتنو

أصدر البابا غريغوريوس الكبير، في نهاية القرن السادس الميلادي،
 الدقيقة. وكانت الموسيقى المستخديمة في العبادة تتضمن أشعاراً غنائئية من


 نادراً ما كان هدفها تركيز القلوب وانـان والعقول على الربّ
 المجالَين كليهما مثل الأخوين بالدم محبوسين في نزاع وشكوك متبادلة.
 أغلب الأحيان كأنهما متآمران مسُتركان بحذرْ بان كيف نفهم فيلم ميل غيبسون الآلام الـــــــــــــــود والـمـئــر للجدال؟ لماذا تغني مطربة شعبية حول العذراوات ات والصا والصلاة وتدعو نفسها (مادونا)؟؟ ما الذي يلهم أوبرا وينغري (Oprah Winfrey) أن تعمّا برنـ برنامجها بنقاشات لا تنتهي حول الروحانية؟ هل هل هذا فقط لأن الدين ألـنـين ذو منفعة في الأعمال والتجارة؟

لنعكس عدسات الكاميرا؛ فيبدو اهتمام الكنائس بالفنون تماماً مثل اهتمام الصناعة الترفيهية بالدين. كنيسة بريستونوود المعمدانية Prestonwood) في ضواحي دالاس ترعى الأوركسترا الـسيمفونية الخاصة بها، وكاتدرائية غرايس (Grace Cathedral) في سان فرانسيسكو تزين بصورة

دوريـة حرمهها الواسع بـمعارض ضـخــة، متـعـدّدة الألوان لفـنون أعـمـال التركيب. كذلك ظلت كنيسة إنجيلية في كليفلاند أوهايو حتّى وقت قريب تدين الرقص وموسيقى الروك، أصبحت الآن تستضيف حفلات روك إلـا مسيحية
 مسارات الإبداع الفنّي بعداً عن الأضواء والمراء والمرتبطة بالروحانية أصبحت فيرى في
 التعبير عن أنفسهـم بالألوان الـمائية. وفي اتحاد الـخريّيـجين اللاهوتي (Graduate Theological Union) اللاهوتية الرقص مع الطقوس المقدّسة. وفي ساني سانتا في (Santa Fe) تحفر
 أمثلة عشوائية أم تراها تشكّل نمطاً أكبر؟

خشية أن يتصوّر المرء الولاياتِ المتحددة فريدة في هذه المششاهد من



 عاد الأنتروبولوجي جويل روبنز (Robbins, 2004) مؤخّراً إلى إحدى الـي القرى النائية في بابوا غينيا الجديدة التي أجرى حولها


 (Gifford, 2004: 35)، يوحّد بين الموسبقى الأفريقية التقليدية وتوليفة محدَّثة من موسيقى الهايلايف (Highlife) والغوسبل لايف (Gospel Life) مولّداً صناعة من من
 المتنامية سريعاً في غانا .

لا يخلو بالطبع أيٌّ من هذه الأنواع من سابقة ما؛ ؛ فطالمـا ارتبطت

 البوذية أول مرة عبر طريق الحرير باتجاه شمال آسيا، ترك رهبانها سجلّا من

عملهم على جداريّاتِ دقيقة. وحسبنا زيارة كنيسة سيستينا (Sistine Chapel) أو الكاتدرائيات الكبرى في أوروبّا للتعرّف إلى تقاطع الفنّ والإيمان في تاريخ

المسيحية.
بيد أنّ التداخل بين الدين والفنون في الماضي لا يفسّر التلاقي الواضح

 هذه الصلات هكذا، بل أهم من هذا ونا وذالك، ما الآليات الالجتماعية والثيالثقافية التي يتصل عبرها الدين والفنّ في الوقت الحالي؟

## استيعابٌ انتقائيٌّ

النقطة التي يمكنـنا الانطلاق منهـا، مثـلـمـا هـو الـحال غالبـالباً في

 وإميل دوركايم وفرديناند تونيز (Ferdinand Tönnies) وإرنست تروليتش (Ernst) (paradigm) العلمنة
 المشاركة الدينية . والنقطة التي غالباً ما تفتقدها هذه المنا المنشات المنات المتعبة حول


 المشُهور في هذا السياق هو الشُـامان أو السـاحر الطبيب الذي $ا$ الذي يعمل بصفة خبير مقيم في كلّ من الدين والطبّ. ففي لندن أو نيويورك المعالصرة الميرة، نجد رجال الدين والأطباء مدرجين في أجزاء مـختلفة من دليل الهـين الهاتف وهـي
 بانحـلار التواجد والحضور أكثُر من ارتباطها بالعمل في مـجال أكئر
 فالتجوّل عبر أيّ من متاحف الفن الكبرى على سبيل المثال، والمعارض في في
 المقابل نجد المعارض الحديثة توحي بأنّ מالفنّ للفنّ" أصبحت فكرة

أساسية. وباختصار، أصبح الفنّ والدين مجالين مؤسّسين منفصلين.
لدينا سببٌ وجيٌُ للتفكير في أنّ هذه العملية من التباين المؤسّسِي ربّما


 السياسيون). وعند منح جوائز أو قبول لوحات في الي العرض


 بدلاَ من النظر إلى فنّان أو موسيقيّ ليتخذ القرار .

على الرغم من ذلك إن تعثّر هذه الحجج يكمن في الفرق المربك الذي

 هذه ملاحظة دوركايم العظيمة حول التقسيم الاجتماعي للعمل الذي الذي ينتج ما سماه (التضامن العضوي" (Durkheim, 1947). فرجال الال الدين يتصلون بالئ بالأطباء
 عندما تقرّر كنيسة معمدانية رعاية أوركسترال، فهي لا تطلب من الأبن الأب الواعظ
 متخصصةٌ، لكنهما مرتبطان أيضاً باستخدام الفضاء نفيّ نفسه واللجوء إلى تفاوض بعضهما مع بعض حول إسهامات كلّ منهما الخاصة

إذا كان الدين والفنون مجالين منفصلين، ربما يظلّ من الممكن افتر الـوراض

 ذلك، فإنّ معظم الناس في الواقع ليسوا فنانين محترفين ولا قلا قساوسة؛ فـئم
 المشاركة في الاثنين، بل إنّ الفنان المحترف يمن يمكن أن يكون متديّناً، والقسّ يمكن أن يكون مهتمّاً بالفنون

قد يجنح المستهلكون - بوصفهم مشاركين هُواة في الدين والفنون ـ على

الرغم من ذلك إلى الاختيار بين الدين والفنّ. فالشخص الذي يجد ألنّ أن زيارة متحف أو قاعة فنون ذات قيمة أكثر من الاستماع إلى ولى عظة دينية يمكن الِين ألن
 تشير إلى أنّ الحل الوسط الضمني ليس خصي الِيصة من خصائص الناس عموماً؛


 في المئة" (1) وعلى الرغم من عدم توافر بيانات شبيهة حون

 إنْهم أعضاء ناشُطون في منظّمة دينية هم أيضاً الأكثر ترجيحاً إلى الـى القول إنهم
 النمط بالطبع إلى الفروق في الطبقة أو الموقع الاجتماعياعي، ولكنّ كحقيقة وصفية هنا إنّ هذا النمط يدحض مفهوم أنّ الناس تختار الانخرا الناط إنّا فينا في









 في قداديس دينية (Lewis and Brooks, 2005)
(1) من واتع المسح الذي أجربئُ حول الفنون والدين عام 1999 وسط عتّنة وطنية ميثّلة من

 العالمية (World Values Surveys)؛ ؛ذ إلم أجد بلدانا تظهر ارتباطات إيجابية وذات أممية إحصائياً بين أن تكون عضواً نانطاً في منظة دينة وكذلك في منظمة للفنون.

عودة إلى المسألة الكبرى، الصعوبة الأكثر أهمية التي تعتري الحجج
 غالبأ ما تكون شديدة الميكانيكية. فمن وجنهة النظر المعيارية، يحدث التيا التباين




 عدمه أو تنظيم مهرجان أعياد الميلاد أو رعاية معرض حول الهولونوكوست.

ماذا يمكننا أن نقول حول هذه القرارات؟ ستكون فكرة أنّ التجمعات
 قليلاَه لأنّ المشيخيين (Presbyterians) والكاثوليك لا لا يتسوّقون فيك في دور العبادة

 والكبريت لإخافة الناس كي ينضموا إليها، بينما يطلب آخرون علا عادة البا لباساً

 التاريخ مثلا نجد التجمّعات الدينية في بريطانيا وأمريكا الشمانمالية أواسط
 اليومية قد أصبحت شـائعة وسط أسر الطبقة المتوسطة لكنّها ظلّت بالّا بعيدة المنال عن أطفال الطبقة العاملة. وكتيجة، جذا ولبت الكنائس طيفاً واسعاً من السكّان وتنامت ولا سيما وسط الفقراء. وحدث مثال الـال آخر في تسعينيات القرن التاسع عشر، عندما بدأت الكليات بتبديل رعايتها الدينية لتصبا ولـيا جامعات بحثية. واستجاب زعماء الكنيسة بالمبادرة بإنتـاء المعاهد الكتاب الكاب المقَّس"، مثل معهـد مودي بايبل [معهد الكتاب الكئيب] Moody Bible) (Gordon Missionary في شيكاغو، ومعهد المبشر غوردون للتدريب، Institute) (Institute for في بيرسطن، ومعهد البعثات الوطنية والأجنبية Training Institute) (Brereton, 1990) (Home and Foreign Missions) حجرة غير نظيفة ورخيصة وسبورة وتعليم مجاني وفرص للالتحاق بوظيفة

كهنوتية بدوام كامل بعد بضعة شهور من التدريب، جذبت هذه المعاهد آلاف
الطلاب
 العلمنة، فالحجج حولها في تصوّرها التقليدي تؤكّد أنّ المدارس والْ الجّا



 وكذلك بعض وظائف المؤسّسات التربوية، وهو ما أسهـم في انتشار هذهـ
 (Wuthnow, 2003:14-16) الدينية

والاستيعاب الانتقائي هو إحدى الطرائق التي شجّع بها الزعماء الدينيون التعاون الوثيق مع الفنون في السنوات الأخيرة؛ إذ تعلّ الموسيقى والفيّ النـيّ
 متزايد؛ ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يزعم •V في المئة من


 وسط الشباب مقارنة بالأكبر سناً، وتشير بيانات أخرى إلى زيادة في حضور
 (64; Walker, Scott-Melnyk, and Sherwood, 2002) . وينطبق الـشيء نفسـه على بلدان أخرى، فقد بيّنت دراسة لفئات الخمسة عشر عاماً من البريطانيين ألنّ

 الزعماء الدينيون انتقائيّاً بعض هذا الا هتانما


 وهي أوركسترا تتناسب بسهولة مع برنامجها بكامله، الذي يشمل مناسبات

ملدرسية رياضية، وكافتيريا، ومكتبة فيديو، وأكثر من كورال. وكثير من
 هي ببساطة إحدى الطرائق التي يثبت بها زعماء هذه الكنيسة لمجتمعهم أنّ الكنيسة مكان جذّاب لارتياده

وبما أن هذه الكنائس الكبرى أصبحت أكثر شيوعاً، فإنّ ميزانيتها تتيح










 للمصنوعات اليدوية، بينما ينتمي الخمس إلى أبرشّيات ترعى نقاشُات جماعية أدبية أو فنية (Wuthnow, 2003:143 الخية)

هذه الأمثلة الحديثة على الاستيعاب الانتقائي هي الأحدث فتط من




 يحدث في بعض الطوائف الدينية الأمريكية حتى نهاية القيرن التئن التاسع عشر (Robert, 2003: 124) . والمثال الأكثر بروزاً في تبنّي الفنّ المرئي بعد أن كان الن الن محظوراً في الماضي هو لوحة (ارأس المسيحي" (Head of Christ) الـئهيرة النـيرة للفنان وارنر سالمان عام 19\&1، التي زيتّت أقبية وردهات آلات آلاف الكنائس وغرفها (Promey, 2001). وتشمل التكيّفات الأحدث زمنيّاً استخدام الغيتار

الإلكتروني في خدمات العبادة، والتي أصبحت في الوقت الحالي سمة من سمات ثلث الكنائس في الولايات المتحدة (Chaves, 2004: 228).

## الدمقرطة

يعكس تلاقي الدين والفنون المعاصر عملية ثانية يمكن أن يكون أفضل
 الديمعراطي على الفنون عبر التعليم وتكنولوجيا الاتصالاتيات، فأصبحت طبقات من الموسيقى الصوتية والآلية والفنّ المرئي ونـينون التمئيل أكثر شيوعاً
 بأطفال الأسر ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، أصبحت المسنار المـاركة خارج

 والتلفزيون والسينما والصناعة التسجيلية والإنترنت من فرص النـاس من الـنـي
 زعماء الهيئات الفنية على مزيد من الدمقرطة عبر برامتج الفنون المرين المجتمعية،






 الثاني مشاركة أوسع للعامة في العبادة، أتاح الطقوس المقدّسة أمام اللهجات المحلية، وشجّع استخدام الموسيقى الشُعبية. كذلك فرض النـي النقص في عـي
 البروتستـانت، نـجد الكنائس الأسرع انتـــاراً في العالـم هي الأبرشيات
 التحدّت بأساليب كلام مختلفة، والغناء الجماعي، وشراء أشرطة كاسيت
(*) راجع الفصل الثامن من هذا الكتابب (المترجمم) .

لموسيقى شُعبية ملهمة (Meyer, 2004). وهناك كنائس أخرى تجرب (افرق عبادة" بقيادة أشخاص من العامة ينظّمون إنشاداً جماعيَّاً ويدمجون (اموسيقى التمجيد" مع أشعار غنائية تؤكّد قرب المؤمنين من بعضهم بعضاً ومن الربّ. مع الدمقرطة، تصبح الحدود الفاصلة بين الدين والفنون غير واضحةة؛



 غير الضروري طلب إذن راعي الكنيسة قبل أن تصف الغروب على ولى هذا النير النحو





 تطوعي. وفي الفنون، هناك صعوبات في التصنيف تذكر أحياناً في مناقشات ألـات
 يبقى كثير من الشكك يكتنفه حتى وسط الفنّانين أنفسهـمـر. ويطرح الفنّ الفلكلوري أسئلة شبيهة عندما لا تكون معايير التقييم مشتركة على نطاق
واسع .

تفتح الحدود المشُوشة الباب أمام احتمالات لتـلاقي أعظم بين الدين


 الكاثوليكية في سان فرانسيسكو هي موقع كبير للجداريات التي تصوّر المنيلة الـيلة


 على سوء الفهم. ففي الحيّ نفسه عرضت قاعة فنون تماثيل صغيرة اعتبرها

صاحب القاعة فنّا، ومن ثم، فهي لا تحمل أيّ دلالات أخلاقية سلباً أو إيجاباً، لكن تبين أنها مسيئة للمشُاهدين ممن رأوها أيقونات دينية، وهو ما أسفر عن تحطيم النوافذ.

أمّا المحصصلة الأكثر شُيوعاً لعملية الدمقرطة فقد تمثّلت في الاهتمام الأكبر وسط قادة الفنون والدين في تجريب الشراكات (Walker, 2004)؛ إذ تنتقل العروض والمعارض من قاعات الاحتفال والمتاحف إلى الألحئ الأحياء المحلية حيث قد تكون الكنائس والمعابد أفضل الأماكن التي تنظي الـنّم فيها



 مسرحية. وفي الولايات المتحدة وجلنا \& ع في المئة من مرتادي الكنائس


 المسيح" باع تذاكر بأعداد كبيرة للتجمّعات الدينية وكذلك الأعضاء الأفراد فيها (Duin, 2004).

## من العقائد إلى التجربة

عندما يتحدّث الناس بصر احة عن إيمانهـم، عادة ما يركّزون أكثر على التجربة السُخصية أكثير من تركيزهم على العقائد. يقول أكر أكثر من أربعة
 يقولون إنهم يثقون في تجربتهم الشتخصية فيما يتعلّق بالتوجّه الروا الرحاني ألكثر من ثقتهم في الكتاب المقدّس (Wuthnow, 2005: 197)، وهو أمو أمر من المغهوم أن يفعله الناس؛ فالتجربة تجربتي، جزء من هُويتي الشـخصية، بينما العقائد
 على العقائد على الرغم من ذلك إنما يعكس قضـية أكبر في الثقـقافة

المعاصرة. ففي عالم مختلف تسطع فيه حقيقة وجود تعددية في العقائد، يصبح السؤال الـحتمي : أي العقائد على حقّ؟ هل (نزل يلّ يسوع إلى الجحيم"




 على كلامي: "الا، لم يحدث ذلك"، يمكن أن أردّ بسهولة: الم تلم تكن هناك فكيف تعرف؟" باختصار التجربة طريقة جيدة للتعامل مع التنوّع

إن الحياة اليومية هي طنين التجربة الدائم. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ

 مملوءة بالجمال والعجائب، ولحظات قاتمة عندما نغني البلوز . والصـي الصاتلات
 وجمال وبلوز . وأكثر اللحظات شدة في التعالي والنشُوة والتمزّق والئنس لألا
 هذه اللحظات أو نلجأ إلى الموسيقى أو الرقص أو الفنّ لإيجازها وصقلها.

من غير المستغرب إذاً، أن نجد التعبيرات المعاصرة للروحانية وانيا والاهتمام









 في المئة من الكاثوليك أنّ (الفنّ يمكن أن يساعد الناس على تعميق روحانيتهم"| .

ويشير البحث أيضاً إلى أنّ كئيراً من النـاس بمرّون بتـجربة مع الإلوهية كنتيجة للموسيقى والفنّ؛ ؛ إذ يرى •^ في المئة من الألمّ الأمريكيين الإنجيليين، وV7 في المئة من البروتستانت ون ولا في في المئة من الكاثوليك
 القداس (Wuthnow, 2003:141)، ويقصد بالعبادة إنارة النُعور بوجود الربّ والاستماع إلى الموسيقى في قاعة الحفالات الموسيقية أو رؤية لوحة في متحف للفن من شـأنه أن يكون أقل رجاحة في إلها إلهام الأفكار نفسها. ولكئ


 أنهم شعروا بالققرب من الربّ وهم يشاهدون لوحة

يحدث الاتصال الآخر المهم بين الفنون والروحانية أثناء أوقات المشقِّة




 يرى ما يقرب من أربعة أشنخاص من عشُرة على سبيل المثنال أنّهم وجدوا من المعين أثناء أوقات الأزمة الرسم، أو الحياكة أو ألانيا الانخراط في أشغال

 التي تلقّوها من قراءة الشعر أو الروايات (Wuthnow, 2003:110).

تشير المقابلات الشُخصية إلى أنّ الروحانية والفنون تحافظ على اتصالٍ
 التعريف، يتجاوز الفهـم البشُري، فبالنسبة إليهـم الربّ سرٌ . أمّا المّا العقائد


 يساعدون فقط على السيطرة عليه. وقد كتب بول تيليسُ (Tillich, 1961:200)

في هذا السياق ذات مرة أنّ الفنّ (يحطم كلاً من القبول الوافعي للمُعطى


## إعادةُ اكتشاف الممارسة

لعل المعضلة في كثرة التركيز على التجربة هي أن الأمر قد يبدو بعد
 أنها لم تحدث من قبل . وهذه النزعة للعيش في اللحظة، تجري، علئى على الرئم من ذلك، عكس اتفاق الجميع على الهيمنة التي قامت الـي الئقافي




 دراسة الكتاب المقدّس ومجموعات الصلاة.

إن الممارسة تعني في بعض الأحيان أكثُر من مـجرد نشاط؛ فنفض

 من القواعد أو الإرشـادات، والانـخراط بانتظا


 وتشمل عموماً علاقات مع ممارسين آخرين (Wuthnow, 1998) .







الروحاني. ومثلما رأينا في توكيد التجربة الشخصصية، فإنّ الممارسة هي





 (a haven from my unbelief) ـتقدّم أغنبة (املاذاً من كفري) (Grammy-winner) (Krauss, 2004) (التفاني في ممارسة روحانية يشُخل أيضاً طريقة من


 المساعدة الذاتية، وكتب الملائكة، والحمية المسيحية، والغينة الغورو (guru)،
 شيء، مؤكّدة في المقابل قيمة إتقان سيء واحد.

يعلّ هذا التشديد على الممارسة نقطة تلاقِ مهمّة بين الدين المعاصِ


 والموسيقيون إلى أنّ ممارساتهم الفنية هي صورة من التئن التأمّل أو النظام الذي الني يسهم في حسهـم الروحاني. تتحدّث ليديا غارسيا (Lydia Garcia)، السيدة ألـئ


 الرب،، ويوضّح لنا أحد عازفي البيانو في حفلة موسيقية أنّ النّ سنوات ات من الممارسة علمته الانضباط الذي يتجاوز الأداء الفني؛ فالذا تندمجان معاً لتصبحا شيئاٌ واحداً، ويقول أيضاً إنه يتذوّق الخلود أحياناً
(Wuthnow, 2001: 116-121)
أحد الجوانب المهمة في الممارسة هو التكرار؛ فممارسة العزف على

البيانو تتطلّب أداء النقر بالأصبع نفسه مرات ومرات. والتكرار في مـجال




 أكثر قابلية للتذكّر بحكم فعله منه بحكم محتواه (Barrett, 2004)

غير أنّ الممارسة لا تتوقّف عند إعادة التشكيل الدقيق لنخريطة المرء

 ولا هم أيضاً يتعلمونها عبر المشاركة في تجارب قليلة مع مع أسلاك كـك مرتبطة

 بالطريقة القديمة. ومن تُمَ، يصبح الانضباط مجاز للطريق الروحاني

## أفعالُ التجاوز

سيكون من التحيز نوعاً ما، على الرغم مـما سبق، التشـديد على الـى
 منظم للقواعد: تعلم عن ظهر قلب، أو عزف على الى النى النوتة، أو التصن التصويب على ألى السلّة إلى أن تتمرّن العضلات على تنفيذها تلقائيّاً . ولكنّ الفن ألكّ أكثر فوضى
 (Berger, 1967)، معني في الأساس بإيجاد نظام حيث كانت فوضى، مئى مع وضع

 فالكائن البسُري الفاني يمكن أن يعيش إلى الأبد، ويمكن للكائن الإلهي ألن
 وغير قابل للتغيّر يمكن تحريكه من من صلاة متوسّل واحد الـو وتلك هي الأمثلة التي يطلق عليها علمـاء النفس المعرفيـن النتهاكات المنظومة (schema)
(violations (Boyer, 2001) . وهي تخيف وتظل" حية في الذاكرة لأنها تعود إلى قدرات كانت ذات مرة مألوفة ومستحيلة . والبراعة الفنية، في اعتمانيادها الانيا هي الأخرى على المخيلة، تعلّ بالمثل متجاوزة. (آمنت أحياناً بأشياء مستحيلة الميلة


 الممكن في الفن، إذا جاز القول، متعلّمين القواعد بلمّ بما يكفي من الإتقان كي يطيحوا بها، مستحدئين شُيئاً ما في هذه العملية .مكتبة سُر مَن قرأ

وعلى الرغم من تشابهرهما في احتمال التجاوز، فإنّ الفن والدين يصيران


 بالتعاليم الكاثوليكية، عرف سيرانو ألوا أنّ التجربة ستثير عاصفة من النقد الندا ولمي



 هو أن يوفّر الجدال نفسه فرصة تمينة لمناقشة عامة حول القيم المعتنقة بعمق .

مثلما يوحي هذا المثال، فإن التلاقي بين الدين والفنون لا يكون الـان دائنماً




 في المحادئات الأوسع التي ينخرط فيها أيضاً رجال الدين الـين حول طبيعة
 (البارع في نحت الختـبـ (ايرى بعض الناس أنَ تُمة التقاء
 التلال. أعتقد أنهم يشعرون بوجودي، يعرفون أنني هناك") (Wuthnow, 2001:4).

النقطة الكبرى فيما يتعلق بالتجاوز هي أنه يتضمّن إبداعاً خارجاً عن المألوف، ليس من أجل مجرد الانتهاك، بل لاكتشاف رؤى وطرائن
 المستمر غير المتغير لأفعال الماضي وقراراراته، يمثّل الفنّ متنفّسّساً للهواء

 أن تجرب التخيّل الديني بطرائق لا تقتصر على الفنون بل تشملها .

## خاتمة

لا يعني التلاقي المعاصر بين الفنّ والدين أنّ كليهما قد أصبحا غير

 الجمالية، والبراعة والإبداع وفي بعض المعامات المات القيمة الترفيهية. أما الدينين، فهو يجد التعبير عنه من خلال تعاليم وطقوس ترتبط بتقاليد اعتقاد خاصر،







 سبيل المئال، بينما قد يعظ رجال الدين الناس ضد النـا اللأخلاقية التي يخافون نقلها في الفنَ المعاصر أو الموسيقى السُعبية.
 والفنون، فعلد الناس ممن ينخرطون فعليّا في نوع ما ما من الغناء الكون الكورالي في
 سياق آخر . فدور العبادة أكثُر بكثير من المتاحف وقاع واعات المات الفنون، وهي أماكن مهمة للحفلات والمسـابقات والمسرحيرات الـيات والمهرجانانات الفنية.

وبالمثل، فإن منظمات الفنون التي لا تربطها صلة بالدين تعد على الرغم من



إن تلاقي الفن والدين ظاهرة تستحق فههاً أوسع وسط السوسيولوجينين؛ إذ لم يعر سوسيولوجيو الدين سوى اهتمام ضئيل لدور الموسيقى والفنّ فين في


 الأدنى أقلّ تشُويقاً من دراسة سبب حبّ الناس موسيقى الريف الريّ أو الروايات الرومانسية. والتفاعل الوثيق بين العلماء في الدين الدين والفن أمرّ لا شُكّ مطلوب
 بالطقوس والأداء. وهما في تزايد في تأثيرهما في السياسة، وكذلك يعدان محورين في فهم الأخلاق العامة.
وسواء ارتقى السوسيولوجيون إلى مستوى التحدي أم لا ، فإنّ تلاقي
 تركيزات ضخمة في الموارد في الكنائس الكبرى تخلق فين فرصاً غير الير مسبوقة
 الإنجيلي تزدهر، ويبدو المـحبون الإنجيليون للألأعمال الـخيرية عازمين الانين على توسيع الإفادة من الصور المتحركة. ففي أوروبا، حيث الالانير الانخراط الديني يعلّ

 الهولندي ثيو فان غوخ (Theo Van Gogh). والأكثر أهمية في هذا ربما هو ما

 مثلما في أكرا - ليس سوى مثال واحد على ذلك.

## المراجع

Arts Council England (2005). "Survey Reveals Participation in Sport and the Arts by Young People." < http://www.artscouncil.org.uk>.

Barrett, Justin L. (2004). Why Would Anyone Believe in God?. Lanham, MD: AltaMira Press.

Berger, Peter L. (1967). The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Garden City, NY: Doubleday.

Boyer, Pascal (2001). Religion Explained: The Human Instincts that Fashion Gods, Spirits and Ancestors. London: Heinemann.

Brereton, Virginia Lieson (1990). Training God's.Army: The American Bible School, 1880-1940. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Chaves, Mark (2004). Congregations in America. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Duin, Julia (2004). "5,000 Pastors Cheer Mel Gibson's "Passion"." Washington Times: 22 January.

Durkheim, Émile (1947). The Division of Labor in Society. New York: Free Press.
Fenn, Richard K. (1978). Toward a Theory of Secularization. Storrs, Conn.: Society for the Scientific Study of Religion Monographs.

Gifford, Paul (2004). Ghana's New Christianity: Pentecostalism in a Globalizing African Economy. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Krauss, Alison (2004). "A Living Prayer." Lonely Runs Both Ways (Rounder).
Lewis, Gregory B., and Arthur C. Brooks (2005). "A Question of Morality: Artists’ Values and Public Funding for the Arts." Public Administration Review: vol. 65, pp. 8-17.

Meyer, Birgit (2004). ""Praise the Lord": Popular Cinema and Pentecostalite Style in Ghana's New Public Sphere." American Ethnologist: vol. 31, pp. 92-110.

Promey, Sally M. (2001). "The Public Display of Religion." in: David Morgan and Sally M. Promey (eds.). The Visual Culture of American Religions. Berkeley, CA; Los Angeles: University of California Press, pp. 27-48.

Robbins, Joel (2004). Becoming Sinners: Christianity and Moral Torment in a Papua New Guinea Society. Berkeley, CA; Los Angeles: University of California Press.

Robert, Dana L. (2003). Occupy Until I Come: A. T. Pierson and the Evangelization of the World. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

Roof, Wade Clark (1999). Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Tillich, Paul (1961). "Art and Ultimate Reality." in: Joseph Harned and Neil Goodwin (eds.). Art and the Craftsman: The Best of the Yale Literary Magazine. New Haven, CT: Yale Literary Magazine, pp. 185-200.

Walker, Chris (2004). Arts and Non-Arts Partnerships: Opportunities, Challenges, and Strategies. Washington: Urban Institute.
$\qquad$ , Stephanie Scott-Melnyk and Kay Sherwood (2002). Reggae to Rachmaninoff: How and Why People Participate in Arts and Culture. Washington: Urban Institute.

Wuthnow, Robert (1998). After Heaven: Spirituality in America since the 1950s. Berkeley, CA; Los Angeles: University of California Press.
_ (2001). Creative Spirituality: The Way of the Artist. Berkeley, CA; Los Angeles: University of California Press.
(2003). All In Sync: How Music and Art Are Revitalizing American Religion. Berkeley, CA; Los Angeles: University of California Press.
(2005). America and the Challenges of Religious Diversity. Princeton, NJ: Princeton University Press.
قراءات مقترحة

Arthurs, Alberta, and Glenn Wallalch (eds.) (2001). Crossroads: Art and Religion in American Life. New York: New Press.

Chaves, Mark (2004). Congregations in America. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Morgan, David and Sally M. Promey (eds.) (2001). The Visual Culture of American Religions. Berkeley, CA; Los Angeles: University of California Press.

Lewis, Gregory B., and Arthur C. Brooks (2005). "A Question of Morality: Artists' Values and Public Funding for the Arts." Public Administration Review: vol. 65, pp. 8-17.

Wuthnow, Robert. (2001). Creative Spirituality: The Way of the Artist. Berkeley, CA; Los Angeles: University of California Press.
_ (2003). All In Sync: How Music and Art Are Revitalizing American Religion. Berkeley, CA; Los Angeles: University of California Press.

## (لفصل) (لالشرون)

## الجذور الاجتماعية للغيبوبة والمسّ ومعناهما

إيوان أم. لويس
$\underbrace{\boldsymbol{0}}_{\text {t.me/soramnqraa }} \underbrace{}_{0}$
الغيبوبةُ وحالاتُ الوعي المتغيّرة

 نواجهها بصورة منتظمة في دراسة الغيبوبة (trance)، والمس (possession)،

 ما تعنيه هذه المصطلحات فيما يتعلق بحالات الواتي الوعي المتغيرة، التي أصبحت شائعة ومألوفة في دراسة الدين الأنثروبولوجية .

 الخاصة بلحظات ووقائع الانتشاء (ما يسمّى تجارب الـا الذروة)، أفكّر بصورة

 تجري بحثاً أنثنروبولوجيّاً حول معتقد ألزار الشهير في الـخرطوم (انظر :
(Constantinides, 1977; Lewis in Lewis [et al.], 1991
جرت جلسة تحضير الأرواح في حظيرة كبيرة صارت فيما بعدُ قاعةُ


 Comparative Music, Fondazione Giorgio Cini, Venice, January 2002.

للرقص واستُخدمت بانتظام للاحتفالات الروحانية من أتباع الزار . كان هناك

 والعطور، وكانت النساء يرقصن على الموسيقى، منهمكا الانـات بالأرواح وقرع
 وتكون الوتيرة متسارعة . وتحت قيادة زعيمة العقيدة الروحانية الئية (الشُيخة) كانت
 تبدأ إحدى النساء وهي حامل كما يظهر جليّا وكذلك في وري غيبّ ونيوبة عميقة في




 الاستمرار في ضرب جسسدها بالحجر . ومن الواضح أِ أن أن هؤلاء النساء اللائي
 ينصبّ على الطقس والأرواح التي يرقصن من أجلّا أجلها، ولكن هذا لم يستبعد انتباهاً ثانوياً إلى حركة أخرى في محيطهن.

وقع المثال الآخر في وضع مختلف تماماً ومن وجهة نظر بعضهـم أكثر
 فندق فخم في لندن (الهيلتون) . كان معظم المشاركين الذين بلغ عـين عددهم
 واضحاً من المؤمنين، ولكن كانت هناك أُقلية من المشكّكِين مثلمـا يتضح
 دينغوول (Eric J. Dingwall)، والأننروبولوجي السيكولوجي جـورج دوفرو (أنا . ومثلما هو الحال عادة في جلسات تحضير الأروارِ

 (ESP)


من ذوي الخبرة الطبية من بينهم مححلّر" نفسي إيطالي مشهور كان يؤمن هو

 الإطلاق؛ لأنه في الحالة التي تشُبه الغيبوبة التي دخل فيل فيها زميلنا، بدأ فجأة
 بالْكاد من سماعه يقول: "إنهم تضوا علينا . . قضوا علينا جميعاً . . .". .

تعاملنا أنا ودوفرو مع هذا على أنه ردُّ فعلٍ دفاعي على ملاحظاتنا




 مثيراتٌ موسيقية، فقط الضغط من جرّاء الصراع والكفر الذي بدت بدت الغيبوبة هنا ردّ فعل دالّ عليهها

كنت أنا نفسي أيضاً من انخرط مؤخراً في حادث أكثر اعتياداً وألفة،



 ذهنه كان شارداً في مكان آخر ، تقريباً كما لو كان في غيبا فيبوبة. وعلى الرغم
 الشخص المباشر تعني (اغيبوبة)، فإنها يمكن أن تكون أقرب إلى ذلك، مثلما نعرف جميعاً في اعتقادي .

تعرف الغيبوبة مثلما تصوّر جميع هذه الأمثلة، مئلها مثّل معظم التجارب الشـخصية العارضة التي نمرّ بها في الحالات التات المهيبة، تعريفاً ملانماً بوصفها حالة متغيرة من الوعي، تتنوع في شدتها، وتشبه في أوجها
 على أنها حالة من التفكك، تتميز بفقدان الحركة الإرادية، وبشكل متكرر

بسلوكيات تلقائية في الحركة والفكر ، توضحها ظروف التنويم المغناطيسي والتوسّط الروحاني. ومثلما تصور أمثلة جلسات تحضير الحير الأرواح، تتضمن الغيبوبة أيضاً في صورتها التقليدية ("بؤرة انتباه معزّزة داخليّاً أو خارجيّاًّ) .(Overton, 1998: 152)

وبالتحديد، في الوقت الذي يتم الإحساس فيه بأن الغيبوبة تجربة فردية خاصة، ولا سيما في صورتها الشُديدة، فهي أيضاً ظرف عابر للأشـخاص








 تعريفاً أكثر قابلية للتحقق وأقلّ غموضاً ممّا تخيل ماركس نفسه.

## إحداث الغيبوبة

إن اشستمال تجارب الغيبوبة على مثل هذه الكيمياء العصبية لا يبطل

 الإندورفين أو قياس تخطيط كهرباء الدماغ. وعلى عكس مك ما يظهره الباحث




 نتقافية عميقة. ومن تُم، إذا صدقنا مـجلّات المرأة الشُعبية، فإن النشُوة الجنسية، فضلا عن ذلك، مثلها مثل الغيبوبة تخضع للاصطناع والادعاء.

وهذا لا يقلّل من قيمة ذروة الجماع الجنسي بوصفه رمزآ للحميمية والتعالي.
وعلى مستوى أكثر عمومية، وفي كل الثقافات والحضارات المعروفة، ، نجد في الأساس عمليتين تظهران من أولى وهلة متنا قضتين تسببان الغيبوبة:




 تستلزم إفراطاً في التنفس مثّل العدو الخفيف (الذي أثبت تجريبياً أنه يزيد


وبقدر الاهتمام بدور الموسيقى، يختم عالم اجتماع الموسيقى العرقية جيلبير روجيه (Rouget, 1985) دراسته في الماجستير عن الموسيقى والغيبوبة
 التي يمكن بها للتيار الكهربائي أن يسبّب تردّداً في الشوكة الرنان النـة (*) بالتردّد

 انختلاجية عبر تأثيرها في إيقاع ألفا في الدماغ ("أفي وقت أحدث أخر أخبرنا

 (theta rhythm) في التخطيط الكهربائي للدماغه). ولا أدري إذا كان روجيه


 ذات المظاهر الخارجية) (Rouget, 1985:442). وهـذا مـا يرجع الـئى في رأي روجيه، إلى أنّ (الموسيقى هي اللغة الوحيدة التي يمكن التحدث بها إلى
. تُوكة معدنية لها تردّد محدّد، تستخدم في تدريس علم الصوت في الفيزياء ودراسة الرنين الوا كما تستخدم عدّة من تلك الشُوكات المعايرة (أي تعطي كلّ واحدة منها تردَداً محدّداً) لضبط الآلات الموسيقية مثل البيانو والآلات الوترية (المترجم) .

العقل والأرجل في الوقت نفسه؛ لأنه من خلالها تتعلق الجماعة بالفرد الذي

 وجلسات المسّ الروحي في الثقافات التقليدية؛ والحقيقة أنه يسمي الأوبرا (مسّاً غنائتًا") (1yric possession).

ويبدو لي، على الرغم من ذلك، أنّ ثمـة تشابهـاً أكثر وضوحاً مع

 شُرق أفريقيا قد تطوّرت إلى صورة (اشرقية) من الباليه (انظر محجلة الباليه
 كثرة الخيارات الجيدة ووفرتها وتنوّع مصادر التنبيه الحسي، الحيّ على الحيّ رأسها




 الهلوسة (LSD) وما يشبهه من عقاقير نفسية في العلاج الإكلينيكي مفيدين أنّ
 فيما إذا كن الوالدات أو المولودات (Grof, 1977). (أطلق غروف (Grof) في
 المفحوصين على الفُرُش لمدة تصل إلى يوم كامل ينخرطون في تمارين تنفُّس
 المشُاركين قد مرّوا بتجربة الغيبوبة)

يرى ريتشُل - دولماتوف (Reichel-Dolmatoff, 1971) أنّ التعبير الحي عن


 مهلوسات (شراب نبات البانيستيريوبسيس كاباي (bannisteriopsis caapi vine) التي يستخدمونها عادة للوصول إلى زؤى مرتبطة بحالات الانتشاء، وهي

تجربة من الغيبوبة تضاهي الجماع الجنسي في سفاح القربى. فالهلوسة

 التوكانو أنهم يتعاطون العقار بغية العودة إلى الرحم، مصدر الأشياء الـياء كلها

 الزواج من خارج القبيلة. بهذا المئال نطرق مسألة وألة معنى الغيبوبة (وهي هنا
 مختلفة وأحياناً في سياقات مختلفة في الثقافة نفسها .

## تفسيرُ الغيبوبة

على الرغم من عدد صيغها ومعانيها الحسّية، تعلّ الغيبوبة من وجهة


 (Samburu) التوتر والخطر، وتعتبر علامة على الرجولة وتوكيد الذئ الذات التي تلائم أعضاء

 يظهر الشُباب الأعزابُ بعض الأحيان أعراضاً شبيهة توصف بأنها (الصمم"،




 (olon)، وهم في حالة خوف لاإرادي، لذا يمشّل هذا نوعاً من ردّ فعل على الِّ الِّ (التخويف المفاجئ).

تمثل عقدة الثنقافة الإيطالِة المشهورة للتارانتية (الرقص الهسيتري) (tarantism) - في تجليها في الرقص المجنون في العصور الوسطى - ظاهرة

أكثر تعقيداً تتضمّن عناصر غير صوفية وأخرى صوفية. والتفسير الطبيعي
 العضة السامة من عنكبوت الرتيلاء (tarantula). وهناك الـوا نوعان من العلاج مفضلان: العلاج بالرقص على إيقاع التارانتلا السريع الذي يعزف على على


 أرض الندم (La Terra del rimorso)، بصورة قاطعة ألن ألظا الظاهرة كانت أكثر تعقيداً بكثير، وبعيدة كلّ البعد عن مجرّد (اتسمّم" مئلما يعتقد المبتلون ألون
 مهجن (للاطّلاع على مزيد من المعلومات الحـئ الحديثة حول آثار العقيدة في جنوبي إيطاليا اليوم والدلالة المستمرة لرمزيتها، انظر : Pizza 1997; 2004 ). ففي أبوليا مرّت (التارانتية) وموسيقى (البيتزيكاتا") (pizzicata) لتصبيحا فياني
 المحلية، خاصة في المهرجانات الكبيرة التي تجذب حشُونيراً من السائحين في الصيف. ومن ثم، أصبحت التارانتية ثيمة مهمة في في بناء هوية منية محلية
 الحركة أيضاً باللهجة اليونانية المححلية التي يزداد تعلّمها في المدارس
 (في أبوليا) - ممن يعيشون ويشـاركون في المـمارسـات التيانـي التي يفعلها هذا
 مصندر الخطاب البديل الذي يحمل نفسهس .. . كونه مستفلاً استقلالاًا جذرياً ومن تَم يؤكّد استحالة التقليل من التجربة المعيشة في حفل موسيقى تارانتا
 للدراسة العرقية، بصرف النظر عن قدر ما يسعى لإرسـاء نفسه في وضع الميدان الريفي الذي سجّله دي مارتينو!

فيما يتعلَّق بمفاهيم الجسد، قد يُنظر إلى الغيبوبة في بعض الثقافات بوصفها مظهرآ لـلانقدان الروح" مثئلما يحدث على سبيل المثال المـال وسط كثير من


يـطنـون الغـابات مـن قبيلة الكـونغ (kung!)، حيث يعـمل الرجال، في احتفالات العلاج بالرقص على أداء موسيقي مرافق للتصفيق والغناء الغناء، على
 الروح) من أجسادها لتحارب تلك القوى الشريرة التي تسبّب الــرض للآخرين .

غير أنّ التفسير الأكثر شيوعاً للغيبوبة العابرة للئقافات هو أنها مظهر
 بفكرة فقدان الروح التي تتضمن استبدال روح غريبة بروح المستضيفيف. ومثلما تُصوّر التارانتية التقليدية، فإننا عادة نجد تفيا تفسيرات طبيعية وروحا ورانية
 روحانية خارجية، هو بالطبع تفسير خآص - مرتبط بالثقافة ـ لسلوك ألوا أو حالة من الوجود، وهي لا تتلازم بالضرورة مع الغيوبابة. وواقي الاقع الأمر، أنها
 الإمساك)، حيث لا يورار التد دليا اليل أو توقع للغيبوبة. وعلى الرغم من ذلك،
 سبيل المثال، حيث الأعضاء في جماعة ممسوسة يرقصون إكرامان لأروا الاحهم الممسوسون بها (مئلما هو الحال في الزار)، وعندما توقع الرون الروح بضحـية
 بصورة ملائمة .

وافتراضاً، على المستوى العالمي، ينبغي ملاحظة أنّ المعالجة

 طرد الأرواح الشريرة، التي نألفها من ثقافتنا المسيحية والتي هي أيضاً شائعنة



 الخططوة الأولى في الدخحول في عبادة الروح الحالتين؛ لأنها مثلما لوحظ كثيراً تتميّز في الغالب في الذروة الدرامية لطرد

الأرواح بتصارع طارد الأرواح مع الروح المتطفّلة قبل النجاح في طردها. وينبغي لنا ملاحظة أنه في المجتمعات التي يسيطر عليها الذكور حيث تزدهر عقائد مسّ النساء الروحي، يفضل الريّ الرجال عادة الني أن تسعى نسائهم لطرد
 ثم، يصبح طرد الأرواح في هذا السياق وسيلة إضافيّة للسيطرة على النساء وإخضاعهنّ - مئلما جادلت سابقاً في هذا الأمر (Lewis, 1996). وهذه النـي النقطة
 الكلاسيكي في القرن الحادي عشر قصة غنجي (The Tale of the Genji)؛ إذ سعى النبلاء اليابانيون ـ مثلما بيّن دوريس بارغي





 في الحال أنها تفصح عن غموض ما في مسّ فـن فعال (غيبوبة) يمكّكُن بعض عقائد المسن من التخخّيّي وراء قناع طرد الأروواح. (انظر على سبيل المثال :
.(Davis, 1980; Lewis, 1996; de Heusch, 1997; Hell, 1999

## الغيبوبة والجنس

لهذه العقائد المبنية على الانتشاء ـ الديانات الـسرية للنساء والذكور من
 الممسوسين، وتكمن قوة هؤلاء الزعماء في في علاقاتهم الخاء الخاصّة (التي تتمثّل


 في أساطير اليونان القديمة وثقافات أخرى
 المسّ والحمل (Graham, 1976): غير أنّ المسّ، مثلما يرى بعض الباحثين،

ليس مرتبطاً ارتباطاً أصيلاٌ بالجندر عبر التجربة البيولوجية للجماع الجنسي.


 (Nabokov, 1997)، قد تستسلم العرائس الصغيرات للمسّ من أرواح شهوانية

 وعضّهم (Nabokov, 1997: 301) . وعلى المّلى المستوى العام أيضاً، يقال إن هذه الأرواح الزوجية تسوق أو (تمتطي" مستضيفيها من البشر ممن يوصفون بدورهم في بعض الثقافات الأفريقية بأنهم (مطايا الآلهة)".

على الجانب البشُري، تظهر التابعات لتنلك الأرواح حميميتهن مـع


 (Hell, 1999: 411 ff) ( ومثل هؤلاء الزعيمات في عقائد المس غالبأ ما ما يكن نساء قد تجاوزن سن اليأس و/أو أرامل، ممـن يمتلكن بالتالي صفات

ذكورية
إن الغيبوبة التي يشـار إليها أحياناً أنها (انصف موت) أو "موت
 أو طردهـا. في حالة طرد الأرواح على سبيل المئـلـ في سريـلانـكا

 على الصليب المقدس وعند الذروة يزعمن أن المسيح نفسه دخل بهن
(Stirrat, 1977; Gombrich and Obeysekere, 1988)
تكتنف الهالة الجنسية نفسها حالة جذب الأرواح في التقاليد المسيحية والإسلامية. في التقاليد المسيحية عبدت سانت ماري قديسة التجسد (Saint Marie of the Incarnation) القديسة تيريزا الأفيلاوية (St. Teresa of Avila) أنها في نقلها المشاعر الصوفية

حققت ״زواجاً روحانياً") مع المسيح، وكانت تجاربها الأسمى هي ما وصفته

 فرداً في أسرة أُجبرت على التحوّل من اليهودية إلى المسيحية أثناء الاضطهار الياد




 حميميتها الروحية مع المسيح في صورة من التمكين الشخير الـيري، بل والنقد السياسي. وبلغة شبيهة، ولو بطموح سياسي أقلّ، عبرت البر رابعة العدوية، شُاعرة البصرة، الصوفية، المسلمة، الـُهيرة في القرن السابع الميلادي عن


 تقارن الراقصات المنتشيات صراحة مشاعرهن بعد المرور بالغيبوبة بمشاعر الجماع (Crapanzano, 1973)

تعد هذه الموضوعات الشُهوانية مألوفة بالطبع في العقائد الديونيسية في اليونان القديمة، مئلما وردت في دراما يوربيديس (Euripides) الباخوسيبات
 والحقيقة، أنه في حجة أكثر التواء وغير مقنعة بالمرة، يزعم دورفرو تمرو تمييزه بين

 أو رعشّة حقيقية. (يرى دوفرو، أن هؤلاء يعشن الغيبن أليوبة (ابوصفها مكافئة للجماع والنزوةة) . ويضيف أن معظم النساء (ممن يعشن هذه النوبات يعانين حالة برود مهبلي") .

ورد تأكيد هذا الجانب الجنسي أيضاً في المعتقد التارانتي في صورته المبكرة وجاء التعبير عنه في أغنيات موجّهة إلى شخصية هجين من التي العنكيوت والقديس (بول)، مثلما جاء في ابتهال غنته التابعات لكنيسة القديس بول في

غالاتينا (Galatina) (أبوليا): (قديسيبي بول، قديس التارانتيين من يغرز قضيبه في مهبل الفتبات؛ قديبيِ بول قديس الأفاعي من يغرز الصبية في خصيّتهم" (De Martino, 1966: 361)

والغيبوبة، مئلما أراها، هي المظهر العام الحاسم، العاني







 موسيقية خاصة، فهي تحترم، على الرغم من ذلك، الصورة الثيقافية التي

 بالتقاليد الثقافية ـ التي يشهد عليها التراث الواسع، سواء الشُعبي أم الثقافي، حول هذا الموضوع.

## الغيبوبة والشامانية

تعاملنا حتى الآن مع الغيبوبة في السياق الاجتماعي لمعتقدات هامشُية
 هذه المعتقدات، في رأيي، دوراً شامانياً [الكهانة الطبية م.]. الـيان ومن ثم نتطرّق



 فإنّ المـخيلة والرمزية نفسها تستخدم في وصف علاقات الـات الـنامان ـ الروح وتقدسها .

تدحض أهميةُ مسّ الروح الملهم عند الشامانية التمبيز الخطير المزعوم

بين هذه الظواهر التِي روّج لها ميرسيا إلِياد (Eliade, 1951) الذي لم يكن هو





 التبلور على مستوى الخيال على يد لوك دو هوسش (Heusch, 1962; 1971).

عـلى الـرغم مـن أنّ مصطـلح (الـشـامـانه" يأتي في الأصـل مـن رعـاة



 فنحن في حاجة إلى فهم أوسع للمصطلح (.) Lewis, 1989 [1971], etc). فأنا أتفق

 بالأحرى إلى نمط معين من الاتصال بخوارق الطبيعة)

نرى هنا خطوط اتصال كثيرة متاحة، ولكن على عكس ما يراه إلياد


 وسط قبيلة التونغوز، في صورتها قبل الثورة الروسية وعند بدابديتها ـ الطريقة التي يدل بها سلوك الغيبوبة الانتشائية عند الفرد

 أثناء جلسة تحضير الأرواح. ونراه يقول في وصفه الكلاسيكي:



الجمهور في تكرار لازمة الأغنية معا خلف مساعد الشُامان، ولا يفشّل


 الجمهور، وهو ما يشعر به الجميع. وتصبح أون حالة مشاركين كثيرين هنا


 الشُـامانية التي لا تقلّل على الرغم من ذلك من الت التعرّا

 نشاطاً ويتقل هذا الأثر إلى الجمهور (Shirokogoroff, 1935: 331) .

يقّدم الفرنسي المعاصر روبرت هامايون (Roberte Hamayon) المتخصص


 والأرواح يوضح المخيلة الجنسية التي تكثر في الخطاب الشُاماني (بتوكيدها




 مع هذا التوكيد الشُديد على جلسة تحضير الأرواح عند الشـامانمان بوصفها
 ويثب بشُكل طقوسي، تمئل الجماع الجنسي. وهذا ما ما يسير على نهج
 الذين يشُدوون على أن الجذر سام (sam) في الكلمة تدل على فيلى فكرة الحركة
 ماستروماتي (Mastromattei, 1988) هنا ألن النـي تحدث في طقوس موازية عند الشامان في نيبال.

وقد أصر شيروكوغوروف الطبيب الذي كان مراقباً دقيقاً (وبالاتفاق مع
 ضرورياً في أداء جلسة تحضير الأرواح عند الشُمامان، وقد الـد أفاد هنا هنا أنه الا

 بالمصطلحات الأوروبية (Shirokogoroff, 1935:274). ويعطي شيروكوغوران أوروف

 ليصل إلى حالة يصفها بأنها ("نشوة)"

بعد التعرض لحالة الشامانية، يتذكّر الجمهور لحظات مختلفة من
 مروا بها، ثم يمرّون بحالة رضى عميقة ـ أكثر بكثير من الرضى الـي الذي الذي
 ومن الأدب والمظاهر الفنية عموماً التي تميز التركيبة الأوروبية، لأنه في حالة الشُامانية يعمل الجمهور ويشـارك في الوقت نفسه.
(قد لا تصمد هذه المقارنات، بالطبع، عند الإشارة إلى الشامانية والمسرح الغربي الحديث ـ ولا في الحقيقة مع المسرح أليام ألام شكسبير أيضاً) . وقد لاحط شيروكوغوروف كذلك التغيرات السيكولوجية في تصرفات الشامانمان


 الطقوسية في جلسة تحضير الأرواح السيبيرية، بكياسة، عند الفنلندية المميزة المتخصصة في الشُامانية آنا ـ لينا سييكالا (Sikala, 1978)، التي تستخدم مصطلح (الأدوار المضادة" للبراعة الفنية الفائقة المتحمسة لمرشـدي الروح عند الشامان التي يتفاعل معها بالكامل .

 روبرت هامايون الزعم بأن الغطاء الــيكولوجي لأداءات الغيبوبة يبطل

أهميتها الرئيسة. وأبعد من ذلك، إنها تؤكّد في ذلك المخخيلة الجنسية والرمزية لعلاقات الشامان مع الأرواح، وهو ما ما قد يعني أن غيبوبته تميثّل







 برناردي (Bernardi, 2001)، أن المصطلح التقليدي المستختدم في الإثارة إلى



 للمعنى الديني لأن هذه الصورة من الأداء المضني توفر تعبيراً حاضراً وبسيطاً

عن علوّ الذات" .
هذا ما يبدو بالنسبة إلي موضحاً جيداً لانتشار الإيروتيكية أو الئبق في وصف العلاقات بين البشر والأرواح. وفيما يتعلق أكثر بأغراضنا هنا بنا فإنـا فإنه

 الموحية في هذا الصدد وجود تقارير من سياقات غربية للتخطيط الكهربائي للدماغ لأداءات توسطية روحانية ناجحة، تتضمن ذرورة جمار الصـع حقيقية عند
 مخزنآ ثريّآ من التجربة السيكولوجية والفزيولوجية تستند إليها الغيبوبة، تماماماً مثلما توفر العلاقة القرانية ترسانة من الرموز القور القوية لوصف وإبراز العلاقات الحميمية بين البشر وشر كائهم من الأرواح
 دقيقاً، فإن الموسيقى هي، بلا شـكّ، غذاء الحب.

## المراجع

Banyai, E. I. (1984). "On the Technique of Hypnosis and Ecstasy: An Exceptional Psychophysiological Approach." in: Mihály Hoppal (ed.). Shamanism in Eurasia. G«ttingen: Edition Herodot, pp. 174-83.

Bargen, Doris G. (1997). A Woman's Weapon: Spirit Possession in the Tale of the Genji. Honolulu: University of Hawai Press.

Bernardi, Bernardo (2001). "La Religione dei Kikuyu." in: Bernardo Bernardi. Nelnome d'Africa. Milan: Franco Angeli, pp. 26-39.

Constantinides, Pamela (1977). "Ill at Ease and Sick of Heart: Symbolic Behaviour in a Sudanese Healing Cult." in: Ioan M. Lewis (ed.). Symbols and Sentiments. London: Academic Press, pp. 61-84.

Crapanzano, Vincent (1973). The Hamadsha: A Study in Moroccan Ethnopsychiatry. Berkeley, CA: University of California Press.

De Martino, Ernesto (1966). La Terra del rimorso. Milan: Feltrinelli.
Devereux, George (1974). "Trance and Orgasm in Euripides: Bakchai." in: Allan Angoff and Diana Barth (eds.). Parapsychology and Anthropology. New York: Parapsychology Foundation, pp. 36-52.

Davis, Winston (1980). Magic and Exorcism in Modern Japan. Stanford, CA: Stanford University Press.

Dodds, Eric R. (1951). The Greeks and the Irrational. Berkeley, CA: University of California Press.

Eliade, Mircea (1951). Chamanisme et les techniques archaiques de l'extase. Paris: Payot. English trans.: Shamanism: Archaic Techniquies of Ecstasy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1974.

Erwin, F. R. [et al.] (1988). "The Psychobiology of Trance: Physiological and Endocrine Correlates." Transcultural Psychiatric Research Review: vol. 25, pp. 267284.

Fales, E. (1996). "Scientific Explanations of Mystical Experiences, Part I: The Case of St Teresa." Religious Studies: 32, pp.143-163. "Part II: The Challenge of Theism." Religious Studies: vol. 32, pp. 299-313.

Gombrich, Richard and Gananath Obeysekere (1988). Buddhism Transformed: Religious Change in Sri Lanka. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Graham, Hilary (1976). "The Social Image of Pregnancy: Pregnancy as Spirit Possession." Sociological Review: May, pp. 291-308.

Grof, S. (1977). "The Implications of Psychedelic Research for Anthropology: Observations from LSD Psychotherapy." in: Ioan M. Lewis (ed.). Symbols and Sentiments. London: Academic Press, pp. 141-174.

Hamayon, Roberte (1996). «Pour en finir avec la «transe» et «l'extase» dans l'étude du Chamanisme.» dans: Marie-Lise Beffa and Marie-Dominque Even (eds.). Variations Chamaniques. Paris: University of Paris, X, vol. 2, pp.155-190.

Hell, Bertrand (1999). Possession et chaminisme: Les MaîTres du désordre. Paris: Flammanion.

Heusch, Luc de (1962). «Cultes de possession et religions initiatiques de salut en Afrique.» Annales du Centre d'eitudes des Religions : vol. 2, pp. 226-244.
(1971). Pourquoi l'epouser? Paris: Gallimard.
(1997). «Pour en revenir a la Transe». Paper read at IVth ISSR Conference on Shamanism, Chantilly.

Lewis, I. M. (1989 [1971]). Ecstatic Religion: A Study of Shamanism and Spirit Possession. $2^{\text {nd }}$ ed. London: Routledge.
(1996). Religion in Context. Cambridge: Cambridge University Press.
(1999). Arguments with Ethnography. London: Athlone Press.
$\qquad$ , Sayyid Hurreiz, and Ahmed Al-Safi (eds.) (1991). Women's Medicine: The Zar/Bori Cult in Africa and Beyond. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Lot-Falck, Eveline (1973). «Le Chamanisme en Sih-.» Bulletin de l'Asie du Sud-est et monde insult indien: vol. 4, pp. 1-10.

Maffesoli, Michel (1993). The Shadow of Dionysus: A Contribution to the Sociology of the Orgy. Albany, NY: State University of New York Press.

Mastromattei, Romano (1988). La Terra reale. Rome: Valerio Levi.
Maxfield, Melinda (1990). "The Effects of Rhythmic Drumming on EEG and Subjective Experience." (Unpublished Dissertation, Institute of Transpersonal Psychology, Menlo Park, CA).

Métraux, Alfred (1959). Voodoo in Haiti. London: Deutsch.
Nabokov, Isabelle (1997). "Expel the Lover, Recover the Wife: Symbolic Analysis of a South Indian Exorcism." Journal Royal Anthropological Institute: vol.3, no. 2, pp. 292-316.

Overton, James A. (1998). "Shamanism and Clinical Hypnosis: A. Brief Comparative Analysis." Shaman: vol. 6, no. 2, pp. 117-150.

Pizza, Giovanni (1997). "The Virgin and the Spider: Reconsidering Spirit Possession in Southern Europe." (Unpublished MS, IVth Conference, International Society for Shamanic Research, Chantilly).
___ (2004). "Tarantism and the Politics of Tradition in Contemporary Salento." in: Frances Pine, Deema Kaneff, and Haldis Haukanes (eds.). Memory, Politics and Religion: The Past Meets the Present in Europe. Max Plank Institute, Halle Studies in the Anthropology of Eurasia, Lit Verlag, pp. 199-223.

Prince, Raymond (ed.) (1982). "Shamans and Endorphins." Ethos (special issue), 10.
Reichel-Dolmatoff, Gerardo (1971). Amazonian Cosmos. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Rouget, Gilbert (1985). Music and Trance. Rev. English ed. Chicago, IL: University of Chicago Press. Originally pub. as Lamusique et la trauce. Paris: Gallimard, 1980.

Shirokogoroff, Sergei M. (1935). Psychomental Complex of the Tungus. London: Kegan Paul.

Siikala, Anna-Leena (1978). The Rite Technique of the Siberian Shaman. Helsinki: FF Communications, vol. 39, no. 220.

Stirrat, R. L. (1977). "Demonic Possession in Roman Catholic Sri Lanka." Journal of Anthropological Research: vol. 33, no. 2, pp. 133-157.

Zolla, Elémire (1986). L'Amante Invisible: l'erotica sciamanica. Venice: Marsilio Editori.
قر اءات مقترسحة

Lewis, I. M. (1989 [1971ï). Ecstatic Religion: A Study of Shamanism and Spirit Possession. 2nd ed. London: Routledge.
$\qquad$ (1996). Religion in Context. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Métraux, Alfred (1959). Voodoo in Haiti. London: Deutsch.
Rouget, Gilbert (1985). Music and Trance. Rev. English ed. Chicago, IL: University of Chicago Press. Originally pub. as Lamusique et la trauce. Paris: Gallimard, 1980.

Prince, Raymond (ed.) (1982). "Shamans and Endorphins." Ethos (special issue), 10.
(لقسم (لر(لب)

والألمـة، والقانون

## (لفصل) (الجاوي) و(لعشرون)

## اللدين واللدولة

فيليب هاموند

## ديفيد مـاشاسـك

لا أحد يعرف حقيقة أصول الدين أو الدولة، ويمكنتا منطقياً أن نخمّن ملامح كل منهما، تلك التي بجب أن تكون ألـون موجودة كي يتسنى لنا تطبيق




 منها لا يتضمن مذهباً وطقوساً من غير المرجّح أن يسمّى ديناً.

كذلك الدولة، يكمن وراءها نوع مشابه من المنطق، فقبل إطلاق صفة

 الملكية (ومن ثـم الزواج)، وتنظيم الاقتصاد. قد تؤدّي الدول علئ عموماً أثياء أكثر من هذه، ولكن ما لم تفعل هذه الأشيـاء من غير الوارد أن نسمّيّها دولة (Pospicil, 1971)

من واقع هذين التُصوّرين المـختصرين، يتضح سبب ارتباط الدين
 هذه الحياة. وهذا ما ينطبق على ما ما يسمّى أديان الآخرة، التي تديا تدعو متّبعيها
 الأديان الدنيوية التي تفضل الانخراط في العالم هذا . أما الدول كلها فهي

تسهم في حفظ نظام تلك الحياة. وعلى الرغم من هذا، فإننا لا يجانبنا الصواب، إذا قلنا أيضاً إن العلاقة بين الدين والدولة تتباين تبايناً هائلاً.

يأتي هذا التباين في صورتين كلتاهما ذات أهمية سوسيولوجية كبيرة. في الأولى يدور التباين حول القوة النسبية لكل فضاء من الفين الفضاءين - بداية
 الشنرق الأوسط حيث لا يقوم رجال الدين، مئل آيات الشه، بوظيفة زعماء
 من شُأنها استئصال كل ما هو ديني (مثلما كان الحال في روسيا الشيوعية أو الصين).

ترتبط صورة التباين الثانبة بنسق آخر مختلف؛ يتعلق بدرجة الارتباط بين الدين والدولة التي يعتقد أنها ملائمة. ومئلما سنستعرض الين في الألأجزاء الللاحقة من هذا الفصل، ظلت التغيرات في العلاقة بين الدين الدين والدولة الدئ في
 تكون؟ ـ أكثر من ارتباطها بالنمط الأول ـ أي منهما لديه سلطة أكبر؟

وليست الأديان والدول مـجرد أفكار، بل مـجموعات من الأدوات النـيار التي






 النسب أو عمل بطولي ما. وإذا كانت هذه السلطة السيا السياسية مقبولة على نطاق واسع في المجتمع ضمن تفاعل اجتماعي منتظم، فإنها تصير سلطة (شرعية)"، وهذا ما يسفر عن نوع من الاستقرار، ومن تُمَ يمكـن القول آنذاك إن تُمة (دولة)" تُكَوَّنَ .

في الوقت نفسه، تظهر أسئلة معينة لا تجد إجابات جاهزة، رالجما ربما أهمها هو ما يتعلق بالخلق ـ الناس والحياة والموت والعالم والسموات والكوارث

وحُسن الطالع غير المتوقِّع ويسعى الناس للحصول على إجابات مّمّن

 المعتقدات. وهنا وعلى غرار ظهور السلطة السياسية الشرعية، يظهر نمط من

السلطة الدينية.
ولا مناص من ارتباط هذين النمطين من السلطة ببعضهما بعضاً.

## السياق التاريخي

مـع مرور الوقت، أصبح هناك تسجيل للتاريخ، وتطورت الحضارات مكوّنة إمبراطوريات ـ وحدات إقليمية واسعة بآليّات حكم متطورة، تحقّقت بفعل ترويض الخيول، واختراع الأسلحة المعدنية، وغيرها من الأشياء التي أتاحت لسكّان العالم التحضٌّر .

وتزامن إنشـاء الإمبراطوريات مع ميلاد الأديان العـالمية التي نعـرفها اليوم؛ إذ كان ظهور الهندوسية حوالى عام . 10 ق ق. م تبعه ظهور اليهودية
 والمسيحية (القرن الأول الميلادي)، ثم الإسلام (القرن السابع الميلادي).
 سياسية فحسب، بل إمبراطوريات دينية أيضاً . كان من الوارد أن أن يحارب
 الدحاخامات. وربما كانت الرغبة في تعايش سلمي حاضرة، ولكين للأسباب التي أوضحناها سابقاً، فإن الفصل بالمعـنى الحـى الحرفي الواقعي بين الدولة والدين لم يكن ممكناً .

ولن نستطيع المناقشـة بالتفصيل ـ لضيق المساحـ المة المختصصة لهـذا الفصل - في كيفية ارتباط كل واحد من الأديان العالمية بالدولة، لكن الكن ماكس
 الانطلاق؛ ؛ إذ رأى أنّ جميع الأديان تشير إلى الطريقة التي ينبغي أن يعيش
 يمكن تجنّبهـما : (1) هل ينبغي للناس تبني الدنيوية، أم عليهم السعي

لتجنّبها؟ (Y) هل ينبغي لهم محاولة تحسين العالم عبر تشُكيله وفقاً لمثال

 الصراع بين الدين والدولة إلى حده الأدنى


 انطوت اليهودية والمسيحية والإسلام على علاقات متوترة بينهما .

وعلى الرغم مما تتصف به هذه التعميمات من إجمال، فإنها تساعدنا

 القائمة على فكرة الأمة الواحدة (nation-states)

كان من مصلحة الحكام الإمبرياليين والسلطات الدينية كليهما إرساء علاقة مُرضية للطرفين، نمطط اصطلـح عليه بمسمى البابوية البـين القيصرية





 يشار إليه عادة بحركة التنوير . والواضح ألن هنا الانـا الاختمار كان لها له أثر هائل في الدول والأديان معاً

تتنوع الدول القومية في الحجم والـسلطة والنزعة إلى الاستعمار؛ وفقد توسعت بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا وهولندا وروسيا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا في جميع أنحاء المعمورة، لأسباب اقتصادية في معظمهانها،
 إسبانيا والبرتغال، على سبيل المثال، على سائر أمريكا اللاتينية، وأرستا بجيوشهما كنيستهم الكاثوليكية الرومانية. كذلك فتحت إسبانيا الفيلبين جنوب

المـحيط الهـادي، ومن تـم أرست الكائوليكية هنـاك أيضـاً . أمّا بريطانيا العظمى، فقد امتلكت أوسع مستعمرات على الإطلاق - في أمريكا الشممالية،


 الأورثوذكسية، وهكذا دواليك.

أمّا الولايات المتحدة، التي كانت (امستعمَرة) من قِبِل منـُقّين عن كنيسة


 في أمريكا اللاتينية مع بداية القرن العشرين، بينما فينما سعت معظم المستعمرات


 العلاقات بين الدين والدولة.

تباينات في العلاقات بين الدين والدولة
من الجدير بالذكر أنْ كثيراً من دساتير العالم تشترك فـين في أمور كثيرة، من
 بعضها بعضاً مع ظهور أمم جديدة وصياغة دساتيرها . فالأمم التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، فعلت ذلك في عصر تميز بالعولمة، وقد اقتضت مشاركة هذه الدول في التجارة والسياسة العالميتين التكيف مع معايِير دولية،



وواجباتهم .

في الوقت نفسه، يمكن المحافظة على الاختلاف بين الدين ومن ومانمارسات
 هذا يحدث في أوساط الأمم التي كان يقتضي بها الأمر إخفاء اختلافاتها

الثقافية تحت الحكم الاستعماري، بينما أصبح في إمكانها استعادة الهويات الثقافية القديمة بوصفها أساساً لهوية وطنية.

ونحن هنا نختبر بعض الأنماط المختلفة من علاقات الـات الدين والدولة

 (Gods: World Religions and Worldly Politics) الثالث (N. J. Demerath, III) الذي يحلّل فيه علاقات الدين بالدّولة في أربعة عشر وضعاً مختلفاً اختلافاً جذرياً . وسنطوف سريعاً في فلك بـلـا بعض منها لتوضيح الاختلافات الرئيسة.

## البرازيل وبولندا

على الرغم من أن أمريكا اللاتينية عموماً يمكن تصنيفها بلئها بأنها رومانية كاثوليكية، وأن الكاثوليكية قد أرسيت بقوة من ألمي الناحية التارين التاريخية، فإن هناك ثُلاثة عوامل ساعدت علئلى التغيير في البرازيل. الأول، التقليد الكائولوليكي
 الأنجليكانية الأكثر حيوية التّ سادت ألاد أوساط الناس الأقل تُراء في الما
 هم الآن من البروتستانت

العامل الثاني، هو لاهوت التحرير، الذي انبثق عن المجلس الفاتيكاني
 السياسية والاقتصادية، مستهدفاً المشاركة في سلطة صنع القرار الـرا مع الطبقات




 المجتمع السياسي وتدعيمه، كان من الضروري أن يتراجع دور الكنيسة البارز
 إلى الانخراط السياسي في ظل البابا يوحنا الثاني، وحالياً في ظل البابـا بنديكت السادس عشر إلى أنّ هذا النمط من الخصخصة سوف يستمر .

أما في بولندا فتتصف الكاثوليكية بقومية متشددة، ، وقد خدمت الكنيسة بوصفها قناة المعارضة للحكام السوفياتيين حتى انهيار الاتحاد السوفياتي؛ وإئي إني

 ولكن يبدو أنّ تضامن الناس، مثلما جاء التعبير عنه في كنيستهم الوطنية، هو ما دعّم عزيمتهم.

مع انهيار الشيّيوعية، ظهرت بولندا في دور القائد بين دول شرق أوروبا ووسطها في التحرّر السياسي والاقتصادي في تلك العملية، ومثلما حدث الت في في البرازيل، تواجه الكنيسة تحدّيات لمكانتها السياسية العامة، والتي والتي تظل"

 والمصالح وأشُكال الحياةه؛ ؛ ومن ناحية أخرى كانت الكنيسة غير مستعدة للتخلّي عن دور راعي الأمة (Casanova, 1994: 109) . ووجدت الـئت الكنيسة دعماً



 الدستورية ينغغي أن ترجّح القيم الوطنية ومشاعر الأغلبيةه (Rupnik, 2007: 13) .

## مجتمعان إسلاميان : إندونيسيا ومصر

يأتي الإسلام إلى جانب اليهودية والمسيـيحية ضممن أديان (الكتاب")،
 مدى تواجد هذه الأصولية هو أحد الأبعاد التي يختلف علي ألى أساسِيها الواقع بين إندونيسيا ومصر . وتمة بعد آخر هو آلو درجة سعي الأصولية الإسلامية إلى

السلطة و/ أو الظفر بها.
كان في إندونيسيا، على سبيل المثال، في وقبّ ما، أكبر تجمّع سگّاني
 العلاقات بين الدولة والدين. كذلك فعل أيضاً التعهّد بالولاء الذي وني وضع عام 19£0، ويدعى البانتـــاسيلا (Pancasila). وفي تصميمه كي بكون مظلّة

أيديولوجية موحّدة، تضمن العهد خمسة مبادئ: الإيمان بإله واحد، ووحدة إندونيسيا، وديمقراطية موجّهة، وعدالة اجتماعية، وإنسانية عادلة متحضرة.




 واحدة من أولى حركات الإسلام السياسي الراديكالي في القرن العشئرينين، وقد سجن ناصر معظم قيادات الإخوان المسلمين في عهله.
 المتحدة جيمي كارتر، وقع السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن اتفاقية كامب ديفيد، واستعادت مصر أرضها المئي المفقودة التي استولتي التي عليها


 الإسلاميين باغتيال السادات.

 سدة الحكم

لأن الصين تضمّ من البوذيين ما يفوق أعضاء أيّ ديانة رسمية أخرى، ونيّ
 غير أنّ الصين تضـمّ كذلك كثيراً من الطاويين (Taoists)، والكونفوشيوسيوسيين،
 المستوى الرسمي علمانياً وملحداً منذ عام 19 19. وقد نقول إذاًّ، إنّ العلاقة محلّ النقاش هنا هي العلاقة بين الحكومة الشيوعية والأديان كافة.

غير أنّ هذا الكلام يمكن أن يكون مضلّلًا؛ فالطاوية والكونفوشيوسية

متجذّرتان بعمق في الثقافة الصينية بما يجعل قمعهما أمراً محالاً، إنهما ديانتين شعبيتين . كما تتمتّع البوذية التي وصلت إلى الصين في الوقت الذي وصلت فيه الكونفوشيوسية، بـالتنظيم" أكبر مقارنة بالتنظيم المعتاد لدياني الـين
 القرن الثامن الميلادي)، أو الكاثوليكية (القرن الـيادس عشر ) والبروتستانـانتية




 الطاوية، والبوذية، والإسلام، والكاثوليكيكية، والبروتستانتية ـ ودائماً ما تراقب أوضاعها عن كثب.

بريطانيا العظمى والولايات المتحدة
كانت بداية الوضع الحالي للعلاقة بين الدين والدولة في بيري بريطانيا



 اليوم هكذا، لكنها ليست الكنيسة لباقي إنكلترا . فكنيسة اسكتلندا الندا، عليا على سبيل المثال، هي كنيسة مشيخية (Presbyterian)، أما ويلز فقد المند جردت كنيستيستها
 هذا النحو، أصبح أتباع الكاثوليكية الرومانية يعاملون في إنـي إنكلترا معاملة الخونة وكان قساوستهم يتعرضون للقتل .

في القرنين السابع عشُر والثامن عشُر، توسعت الحرية الدينية وبينما كانت الحياة الدينية اليومية في بريطانيا العظمى تشبه الحيان الحيا في الولا الوات
 الإنجيلية. فالملك لا بد من أن يكون عضواً في كنيسة إنكلترا، على سبر سبيل


مقاعد في مجلس اللوردات. والتربية الدينية إلزامية في المدارس الرسمية في بريطانيا العظمى، وعلى الرغم من الجهود الكار الكبيرة المبذولة فيلة في التعليم حول ديانات العالم، فإنّ الفكر والممارسة الأنجليكانية ما زالت تردّد أصداءها كانت إحدى قوى التغيير الضخمة في اتجاه قبول الديانات المختلفة والتسامح معها قد جاءت مصا احبة لتفكّك الإمبراطورية البريطانية. وحدث الـي أن أن


 فقد وجد كثير من الهندوس وظائف لهم كمسؤولين في نظام النقل، حيث

 الأطعمة المقدّمة في كافيتريات المدارس الحكومية، وفي الأخير كان لا بد من بعض التوفيق بين هذه الأمور .

مثلما سنرى في الحالة الأمريكية، فإن هذا النوع من الأمور المثيرة

 ولم يعترض الآباء على وجبة أطفالهـم إلا عندما وجدا الا الـا بحكم القانون إرسال أولادهم إلى المدارس التي تقتّم أطعمة محرّمة.

وبقدر ما قد تكون عليه بعض المشُكالات من ضخامة، يبام يبدو أن هناك
 هي أديان. وهذه لم تكن الحالة مع كثير ممّا يسمّى الحركات الـمات الدينية الجديدة مثل كنيسة التوحيد (Unification Church) أو كنيسة الساينتولوجيا (Church of (Scientology) تحدٌ، وتسوقها إلى قضايا في المحاكم.

وإذا حدث نوع من التهدئة في مثل هذه المواقف ـ مثلما قد يتفق معظم دارسي هذه الموضوعات ـ يمكن القول إن بريطانيا العظمى لـم يكن لديها
 (Hammond, Machacek, الراديكالية والحقوق الإنجليكانية الراديكالية جهودها
(الأخلاقية) المتنوعة قد جذب الحزب الجمهوري في الو لايـات الـمتحدة، ولكن لـم يَظهر شـئ


كـان هـذا هو العـامل الأول في الاختـلافات بيـن بريطانيـا العظمـي
 لديهم تقاليد إنجليكانية، ربما أقوى في تقاليد المنشقين عن الكنيسة، لكنيانـا حاضرة بوصفها قطاعاً من تطاعات الأنجليكا فـيكانية (Anglicanism). ولكنها ترتبط في معظم جوانبها في بريطانيا بالمذهب اللاهوتي وألألألماط العاط العبادة، أكثر


العامل الثاني في التناقض نجده في مستويات ״المتدينين") في البلدين.





 الديني وانخفاض حمى التعصب الديني، صار من الطبيعي توقع علاقة هادئة إلى حدّ معقول بين الدولة والدين.
 المستعمرات البريطانية، ولكن على عكس مستعمرات إنكليزية أخرى، كان ان الن
 تبع البيوريتـانييـن مهـاجـرون آخرون، مـن بـينـهـم النكويكـرز (Quakers)،
 والأنجليكانيون الإنكليز؛ لذا لم يكن من الوارد والمانيود واليود كنيسة رسمية واحدة.

 الأطفال، اعتقاداً بأن المواطنة الصّالحة تتطلّب وعياً أخلاقياً .

بعد الاستقلال، عندما حان الوقت لوضع دستور، لم يرد ذكر الدين إلا في المادة السادسة: ". . .لا يجوز أبداً استسراط معيار ديني كمؤهّل لتولّيّي أيّ
 الحقوق (Bill of right)، نجد النعلديل الدستوري الأول ينصّ على : (الا يصدر


 أكبر - ضمان حرمة الضمير الفردي.
كان الهـدف الأول قد تحقق إلى حد كبير ؛ لم يكن هنـاك قُطُ كنيسة "اوطنية)، وكانت جـميع المستعمرات التي حملت (امؤسساتها") المتتطعة إلى الى الـى





 محكـمة الولايات المتححدة العليا بضرورة السمـا (agnostic) مـرسرحاً به،
 حتى لحرية المعتقد وليس حماية للمشاركة في ممارسة دينية فقط.
أصبحت الطوائف البروتستانتية الرئيسة المسيطرة تاريخياً، إذاًّ، في
 للشُرعية السياسية. واستمرّ كثير من الأمريكيين في رفضهيانيا، وهي عاطفي أسفرت عن صعود اليمين الديني المعبَّأ سياسيّاً .

مجالاتُ البحث الحالية
يقدّم ديميراث الكتاب الذي ذكرناه سابقاً باستعارة تحذيرية عن فراشة
 عند كثيرين في الغرب المتاعب" (1) Demerath, 2003). وكثير من الأحداث

التي دفعت إلى الاهتمام الأخير للدارسين بالموضوع وعامة الناس أيضاً -

 الحدود الوطنية في كثير من أنحاء العالم - من شأنه أن يبدو مبرراً لمئل هذا المنظور التحذيري.

لارتباط الدين مع الاستبداد السياسي وعدم التسامح والصراع العنيف
 الأثر في توضيحها . ويمكن للمرء أن يشير بسهولة إلى ألى أمئلة تاريخية عنديا المدا كان خليط الددين والسياسة ذا محصّلات أكثر إيجابية ـ حركة الحـي ألحقوق المدنية في الولايات المتحدة؛ ودور الكنيسة الكاثوليكيكة في دعم مجتمع مدني في بولندا في ظلّ الحكم الثيوعي، وذلك على سبيل المثيال لا الحصر .

ووسط الدارسين الغربيين، وربما وسط كثير من العامة في الغرب، نجد
 متجذرة بعمق حول الدولة العلمانية الحديثة، ومن المفيد هنا الدئل سيرآ على نهـج
 وعلاقة الدين بالدولة) (1) :Demerath, 2003)؛ إذ تتضمّن السياسة السِّ السعي إلى النفوذ وصنع السياسات، (اتتضمّن الدول هياكل حكمب" (Demerath, 2003:2).
 (Weber, 1922; Pospicil, 1971). ومن خلال هـنه التعريفات، من السهـل أن الن نرى لماذا تتعرّض الجماهير الغربية، الغارقة في التقاليد الليبرالية للحرية الدينية، للخوف من العلاقة بين الدين والدولة

وقد نتج قدر كبير من التشوّشُ من فشّل التوصل إلى هذا التمييز بالغ
 الذي راجعناه عند كتابة هذا الفصل ينطلق الون من منا مناقشة كيف أن عودة الدين
 العالم الحديث سوف يتقهتر إلى درجة الاختفناء، أو أو على الأقلّ سيصبح مـخصخصاً بحيث لا يكون له أثر عام أو سياسي أو ربما ضئيل. فما زال هناك لفهم العلمنة مؤيدون (Bruce, 1996)، ولكن الحكمـة الشائعة وسط

السوسيولوجيين اليوم هي أنّ هذا يمثّل سوء فهم للعلمنة (Casanova, 1994)، ما أعمى علماء العلوم الاجتماعية عن الطرائق التي التي يرجّح أن يظلّ الدين بها ذا أثر على الصعيد السياسي في المجتمعات الحديثة التي تمت علمنتها. بصوّر وولد وويلكوكس (Wald and Wilcox, 2006)، تصويراً دراماتيكياً
 بحثهما في المقالات التي نسرت في المجلة الأمريكية للعلوم السياسية American Political Science Review بالدين بوصفه عاملاً مهماً في السياسة على مسار تاريخ الصحيفة طوال مئة



 الاجتماعيين الأوروبيين الكلاسيكيين، مشل ماركس ودوركايكايم وفيبر، (اممن سلّموا بالأهمية السياسية للعامل الديني"، فإنّ علماء السياسة الألمارين الأمريكيين اععالجوا موضوع الدين بوصفه جزءاً من نظام تقليدي مقدّراً له أن يذهب أدراج الرياح (يتعلمن) أو أن تتم تجزئته (خصخصنهن) بفعل مسيرة التحضّر
 إذا عرّفنا الدولة الحديثة بوصفها دولة متمايزة ومتعقلنة، وإذا فهمنا ، باتباع فيبر، أن أنماط التمايز والعقلنة في أي مجتمع سوف تتأثر بالموارد

 بعد التقليدي" (Eisenstadt, 1973:148). وقد كانت عملية الحدار الحاثة في أوروبا ،
 الجوهرية، والعادات الراسخة . وتنتج التركيبات المختلفة من هذه المدنـة المخلات أنماطاً مختلفة من العلاقة بين الدين والدولة ـ الدئ وسوف نبحث في هذا المقام بعض المدخلات التي تناولتها الدراسة الحديثة.

## تنظيم الدولة وحيوية القطاع الديني

ليس من المستغرب، كمـا أوضحنا سـابقاً، أن يكرس قدر كبير من

البحث لتفسير حيوية التطاع الديني في الولايات المتحدة، مقارنة بخموله في
 جانب ـ العرض (supply-side)، بالطبع، هو التطور الأكثر أهمية في مثل هذا
البحث في السنوات الأخيرة.

يجادل المدافعون عن هذا النموذج أنه في حال كون القطاع الديني أو (اللسوق" غير نظامي نسبيّاً، فإن التعددية الدينية تنتعشي، والمنافين الئبة بين مصادر




 ببضع (مؤسّسات) دينية لاحتكار السوق؛ ؛ فإنها تصبح خاملة النـة وغير مستجيبة لمتطلبات المستهلكين، ما يسبّب ضموراً في القطاع الديني

وقد صمدت توقّعات هذا النموذج جيداً فيما يتعلّق بتأثير تنظيم الدولة (اللسوق" الديني في البحث الإمبريقي (انظر على سبيل المثال: ; Froese, 2001 2004; Young, 1997; Perl and Olson 2000; Chaves, Schraeder and Sprindys 1994). وبينما هناك عوامل أخرى مهمة أيضاً مثل الصلات بين الدين والهوية
 (Bruce, 2000) فمن الواضح أن أثر تنظيم الدولة في حيوية القطاع الديني لا يمكن اجتزاؤه.

بناء على هذا، قد يكون من المعقول التفكير بضرورة وجود قليل من التنظيم إذا أردنا أن يكون هنا


 (الدين") (Hammond, 1998: 48 ff). وهذا ونا ما يعني أن الدولة مطني
 تنطبق الحمايات والضوابط فيما يتعلق بالـدين . ومن دون هـنـ الشـرو

ووجود دولة تتمنع بالقدرة على فرضها، لا يمكن التحدث بسهولة عن وجود سوق دينية متنافسة.

## التفاوض على الحلود المؤسسية

في الجدال حول الحلود بين الدين والطب، والدئ الدين والدين والتعليم، والدين





 الطبية لمرض عقلي محل المفاهيم الدينية عن المست الشيطنياني)، فإن الحدود عادة ما تكون محل نزاع، وقد يستدعي ذلك من الدولة الدولة أن تستخدم سلطاتها الضابطة لتحسم في أمر هذه الحدود.
لنأخذ على سبيل المثال ما ورد في تقرير حديث في نيويورك تايـمز
 المال من الأعضاء لدفع التكاليف الطبية للمشتركين فيها . وقد قاضت الطت ولاية
 كثيراً شُركة التأمين لكي تكون مؤهلة للإعفاء مثلها مثل الهيئات الدينينية من
 مئات الأمثلة عن مثل هذه النزاعات حول الحدئلدود، معظمها شائع إلى درجة أنها غير قابلة للملاحظة

الأمثلة الأكثر بروزاً معروفة جيدآ، فالنزاعات حول ممارسة العبادات



 لفرض الالتزام الديني أو الممارسة الدينية أم لا لا وفي حالات التا أخرى، مثيل تلك التي تتضمن استخدام نوع من الصبّار الأمريكي يسمّى بيوت (peyote)

في كنائس الأمريكيين الأصليين، متضمناً ذلك ما إذا كان بإمكان الدولة تبرير
 والممارسة الحرة، على التوالي - بوصفها محا ولياولات الظا الظروف الأمثل للتنافس الحر في القطاع الديني، مثلما وصفنا في الجزئية السابقة.

العولمة

نفترض في التعليقات التي وردت في الجزئية السابقة أن العلاقات بين


 (العولمة). فظهور نظام قانون دولي قائم على مفاهيم (غربية في الأنماني

 الوطنية، كل هذا يؤثر بعمق في الطرائق التي ترتبط بها الـيا الدول
 ضغطاً خارجياً قوياً لتنفيذ سياسات داخليار الية تتوافق الِئ مع المقاييس والمعايير
 كثيراً عن تحديات أمام التقاليد الدينية والثقافية الراسخة، وعن تمنزّق في نماذج السلطة التقليدية.

هـنا ما نـُـاهده في أوضح صوره في محاولات تأسيس دول إدارية



 في تمزيق النماذج التقليدية من السلطة، وتفسّل في الوقت نفسه في تأتئ
 يمكن أن تكون كارثية. وهذه هي الأزمة التي تواجه ما يسمّى الدول الضيعيفية
 فشُلت فيها جهود بناء الدولة (Nixon, 2006).

لقد أصبحت الحركات الدينية الأصولية ـ التي تؤكّد سلطة الدين على

 الحالات عن طريق العنف والأعمال رفيعة المستوى التي يقصد بها تلا تمزيق القوى الفاعلة في هذه المؤسسـات العالمية وزعزعة استقرارها الـا

## التأثير الديني في الأعمال السياسية

أجري بحث حول مدى تأثير الرؤى الدينية الفردية في الأعمال السياسية

 الدين يشكّل عاملاٌ كبيراً في قرارات التصويت.



 المسيح كان الفيلسوف السياسي الأكثر تأثيراً فيه. وعلى الـئى الرغم من ذلك ألك كانت التصريحات فيما يتعلق بكيفية تأثير رؤاهم الدينية في قيادنير فئهم خاضعة بصورة رئيسة للتخمينات.

من المهم دائماً أن نلاحظ على المستوى الفردي، عند البحت على المستوى الجماعي، أن الأحداث السياسية الكبرى ممكنن أن تفهم بصورة أفضل . فقد أحرز حزب العمال في بريطانيا موطئ قدم سياسياً عندما توقفت
 تحول المعمدانيون الجنوبيون البيض (white Southern Baptists) في الولايات
 الـجمهوري، ما أدى إلى انتـخاب رونـالـد ريغـان في عام •19^1 وتطور "محافظة الحكومة الكبيرة" أثناء إدارة جورج بوش الابن

من الأهمية أن نعترف على الرغم من ذلك أن الفاعلين المدفوعين دينياً سواء على مستوى القيادة أو مستوى الناخبين، نادراً ما يكونون مدلنا النا

بالدين فقط. فالمعمدانيون الجنوبيون لا تقتصر هويتهم على هذا فحسب، بل


 الحسبان المجاز المرتبط بالرسم متغير الألوان ـ إذ إن أي انئ النعاف بسيط في في الأحداث يمكن أن يقود إلى صورة مختلفة تماماً .

الدين المدني
على الرغم من أنّ هذا المصطلح سِّه روسّو، فإنّ مفهوم الدين المدين المدني


 التضامن، كثيراً ما يسيئون فهم ما قاله دوركايم.
فما قصده دوركايم يمكن الإلمام به في الافتراضات الخمسة الآتية: 1 ـ أن أعضاء أيّ مجتمع سكاني قد يمتلكون هوية متبادلة بما يكفي ليتم اعتبارهم (واعتبار أنفسهم) بوصفهم (شعباً").
Y - ربما قد يكون لدى مشل هذا (الشُعب" (أسطورة عن الأصل" تشرح
 الأولين غالباً ما يطلت عليهم (اجماعات عرقية") .

「 - ربما سيكون ثمة مناسبات دورية للشعب أن يتجمع ويحتفل بأحداث مهمة ـ سواء إيجابية أم سلبية - في تاريخها، وسوف تصير هذه الاحتفالات متمأسسة وذات صور رمزية.

ع ـ ـ مثل هذه الاحتفالات من المحتمل أن تكون أوقات لحمى عاطفية هائلة، أسماها دوركايم (الجيشان الجماعي".

0 - ("في منتصف هذه اللحظات الجيشانية ومن واقع هذا الجيشان نفسه
 وهو ما ينعكس أيضاً على تجدد وحدة الشعب.

في هذا العالم الحديث من الصعب إيجاد أمثئة حول هذه الظاهرة
 موحداً محورياً. والأغلب أن الدولة هي التي تؤدي ذلك الدور : الألعألام،
 لتشُكّل "اديناً مدنيّا"" وإلى أن يحدث هذا، نتطلّع إلى طريقة أخرى لعلاقة

الدولة بالدين.

## المراجع

Bruce, Steve (1996). Religion in the Modern World: From Cathedrals to Cults. Oxford: Oxford University Press.
__ (2000). "The Supply-Side Model of Religion: The Nordic and Baltic States." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 39, no. 1, pp. 32-46.

Casanova, José (1994). Public Religions in the Modern World. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Chaves, Mark, Peter J. Schraeder, and Mario Sprindys (1994). "State Regulation of Religion and Muslim Religious Vitality in the Industrialized West." Journal of Politics: vol. 56, no. 4, pp. 1087-1097.

Demerath, Nicholas Jay III (2003). Crossing the Gods: Worldly Religions and Worldly Politics. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Durkheim, Eimile (1961 [1912]). The Elementary Forms of Religious Life. Translated by Joseph Swain. New York: Collier.

Eisenstadt, Samuel N. (1973). "The Implications of Weber's Sociology of Religion for Understanding Processes of Change in Contemporary Non-European Societies and Civilizations." in: Charles Y. Glock and Phillip E. Hammond (eds.). Beyond the Classics: Essays in the Scientific Study of Religion. New York: Harper and Row, pp. 131-155.

Froese, Paul (2001). "Hungary for Religion: A Supply-Side Interpretation of the Hungarian Religious Revival." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 40, no. 2, pp. 251-268.
$\qquad$ (2004). "After Atheism: An Analysis of Religious Monopolies in the Postcommunist World." Sociology of Religion: vol. 65, no. 1, pp. 57-75.

Hammond, Phillip E. (1998). With Liberty for All: Freedom of Religion in the United States. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press.
$\qquad$ , David W. Machacek and Eric Michael Mazur (2004). Religion on Trial: How Supreme Court Trends Threaten Freedom of Conscience in America. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Henriques, Diana B. (2007). "Regulators Challenge Kentucky Ruling Favoring Religion Based Health Plan." New York Times: 2 February C4.

Horton, Robin (1971). "Stateless Societies in the History of West Africa." in: J. F. A. Ajayi and Michael Crowder (eds.). History of West Africa. London: Longman, vol. I., pp. 78-119.
Lamont, Stewart (1989). Church and State: Uneasy Alliances. London: The Bodley Head Ltd.

Nixon, Rod (2006). "The Crisis of Governance in New Subsistence States." Journal of Contemporary Asia: vol. 36, no. 1, pp. 75-101.

Perl, Paul, and Daniel V. A. Olson (2000). "Religious Market Share and Intensity of Church Involvement in Five Denominations." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 39, no. 1, pp. 12-31.

Pospicil, Leopold (1971). Anthropology of Law. New York: Harper and Row.
Rupnik, Jacques (2007). "Popular Front: Eastern Europe's Turn Right." New Republic: 19 and 26 February, pp. 12-14.

Wald, Kenneth D., and Clyde Wilcox (2006). "Getting Religion: Has Political Science Rediscovered the Faith Factor?." American Political Science Review: vol. 100, no. 4, pp. 523-529.

Weber, Max (1954 [1925]). Weber on Law in Economy and Society. Translated by Edward Shils and Max Rheinstein. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Young, Lawrence A. (ed.) (1997). Rational Choice Theory and Religion: Summary and Assessment. New York: Routledge.

> قر اءات مقترحة

Bruce, Steve (1996). Religion in the Modern World: From Cathedrals to Cults. Oxford: Oxford University Press.

Casanova, José (1994). Public Religions in the Modern World. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Demerath, Nicholas Jay III (2003). Crossing the Gods: Worldly Religions and Worldly Politics. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Jelen, Ted Gerard, and Clyde Wilcox (eds.) (2002). Religion and Politics in Comparative Perspective: The One, the Few, and the Many. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Kurtz, Lester (1995). Gods in the Global Village: The World's Religions in Sociological Perspective. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

Juergensmeyer, Mark (2003). Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence. $3^{\text {rd }}$ ed. Berkeley, CA: University of California Press.

Lawrence, Bruce (1989). Defenders of God: The Fundamentalist Revolt against the Modern Age. New York: Harper \& Row.

McGraw, Barbara A. and Jo Renee Formicola (eds.) (2005). Taking Religious Pluralism Seriously: Spiritual Politics on America's Sacred Ground. Waco, TX: Baylor University Press.

Pospicil, Leopold (1971). Anthropology of Law. New York: Harper and Row.
Smith, Donald E. (ed.) (1974). Religion and Political Modernization. New Haven: Yale University Press.

Stark, Rodney, and William Sims Bainbridge (1987). A Theory of Religion. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Wald, Kenneth D. (2003). Religion and Politics in the United States. $4^{\text {th }}$ edn. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers, Inc.

Young, Lawrence A. (ed.) (1997). Rational Choice Theory and Religion: Summary and Assessment. New York: Routledge.

## (لفصل) (الثاني) و(لعشرون)

## اللدين والقوميةة

## كريستوف جافرلو

رأى مؤسسو السوسيولوجيا مثل دوركايم أنه لا يوجد تمييز حقيقي بين

 المدني"، مقترحاً أنّ الهوية الوطنية لا يمكن أن تنفصل عن تأثنير الدين


 في حقيقة الأمر قد حقِّت المعنىى نفسه من الانتماء مثلهـا مئل العقائد
 القومية بوصفها (اتقوم مقام الدين التاريخي الخارق للطبيعة أو بورين بوصفها مكمّلة
 بحـداثة نرنسا أن (االأمة والقومية قد

 (Shafer, 1964: 163). ينغمس هذا التحليل بشكل واضر اليح في القراءة الوظيفية
 رئيسة، من دون أيّ تحليل مقنع ودليل إمبريقي: على مبير سبيل المثاله، لماذا تلبّي القومبة هذه الحاجة بصورة أكثر فعالية من أي أيديولوجية أخرى؟ في هذا الفصل، سندرس العلاقة بين الدين والقومية مع افتراض أن كلاً

منهما من فئة مختلفة عن الأخرى ولا يرتبطان بمعنى واحد. فليس هناك ما

 الججديدة. فقد ظهرت القومية في البداية بوصفها قوة تـحرير، بما بما في ذلك

 أدى الدين في الغالب دوراً محورياً بوصفه عنصراً رئيساً للهوية المعنية.

## القومية قوة ضد الدين

 تبلورت أولاٌ في بريطانيا في القرن السادِس عشُر في هيئة مـجموعة من
 آنذاك؛ بغية الترويج لنظام اجتماعي سياسي ـ أكثر مناصرة الثارة للمساواواة ـ ومن ثم إزاحة الأرستقراطية الحاكمة من القمّةّة . استورد هذه الأيديونيولوجية إلى






 (Aufklärung)
 للقومية في ألمانيا : أي تقرير المصير (Kedourie, 1960 [1985]: 112).

ترى هذه المدرسة الفكرية التي تطوّرت عبر (اعصر التنوير") Âge des)


 مارسل موس (Marcel Mauss) في قوله: "انعتبر أي مـجتمع - مندمـج مادياً

وأخلاقياً وذي سلطة سياسية مركزية مستقرة ودائمة، وحدود محدّدة جيداً، ووحدة نسبية بين قاطنيه من الناحية الأخلاقية والعقلية والثقافية ولافية، مـمّن (Mauss, 1953-1954 يلتزمون بوعي بالدولة وقوانينها ـ محتمعاً مشكلاً لأمة [1920]: 588)

لـم يبق مساحة للـدين في هـذا العالـم القومي؛ وذلك ليس بسبب
 بل بسبب الجماعات الدينية أيضاً التي تشكّل مجتمعات لها ما ما لها من زلما معماء
 التوسطية لا تجد لها مكاناً في النسخخة الفرنسية من القومية، التي ألوني الوغلت أكثير من أي قومية أخرى في هذا الاتجاه؛ إذ يرى الفرنسيون، مثلما يشدّد

 (1993; 1991 - وليس عن قومية (سنعاود مناقشـة وجهة النظر الإشكالية هذه
(لاحقاً)
ارتبطت الدول ـ القومية (nation-states) ـ التي تشُّلت في أوروبا الغربية
 وقد أوغلت فرنسا، إلى حد مقبول منطقياً، أكثر من أيّ قطر آخر في هـي هـا


 الذي أعلن عن فصل قانوني قاطع بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة الـنة (القومية). وفي دراسته الأكثر شـمولاً حول الجمني مدى كان مديرو المدارس ـ كجزء من الخدي الخدمة المدنية الأوسع - يذهبون في بعثات عبر البلد لاستئصال نفوذ التعليم الكنسي وبناء الأمة (Weber, 1976). ونتيجة لذلك، جنحت الحركة المناهضة للإكليروس إلى أن تصبح جزءاً من الأيديولوجية الرسمية.

خاضت بلدان أخرى عمليات أكثر اعتدالاً في تأسيس الأمة. في بريطانيا، واصل الملك رعاية الدين - ربما بسبب أن الإنجيلية كانت دين

وعلامة مميزة للهوية السياسية في الوقت نفسه. وفي الولايات المتحدة



 لكنها لم تمنع الدولة من دعم المدارس التي أسستها جما جماعات دينية دعماً
 الدستور تنص على أنه (ايحق لجميع الأقليات، سواء على ألى أساس الدين ألو أو اللغة العمل على إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية التي يختارونها"،

ولا شك في أن الصفة العالمية للقومية نجحت في رفع مكانة الإنسان
 الإشارات المرجعية إلى الدين أصبحت ألىّ أقلّ تكراراً ودلالة. غير ألن البعد الفردي لهذه الأجندة السياسية لم ينفّذ كاملاً

حتى في فرنسا، كانت الدولة مضطرة تدريجياً إلى الاعتراف بسرعة

 في مطلع القرن الحادي والعشرين، أي بعد قرن تقريباً

 هو جان بيـر شُوفانمون (Jean-Pierre Chevénement) في عام 1999، ، وأنجزه




 المسجد('). وأصبحت وزارة الداخلية منخرطة تماماً في انتخاب الرئيس -
 إقلميَّا للدين الإسالامي في كلّ منطة.

دليل بوبكر إمام (المسجد الكبير في باريس" ـ الذي عينه المجلس رسمياً عام
 لإنشاء مناطق خاصة للمسلمين في المقابر المحلية، وتنظيم الاحتفالاتلات
 وأخيراً وليس آخرآ، ندريب الأئمة. واستهدفت المهمة اللاحقة تقليل تأثير


 أصبحت تناقض صراحة بعضاً من مبادئها .

مجممل القول، إن القومية ولدت كأيديولوجية حديثة مكرّسة لتحرير
 أجهزة الدولة البيروقراطية التي كانت تتوق إلى إحكام قبضتها على المنا المجتمع



 وقت زادت فيه الهجرات التي جلبت مؤمنين من ديانيات أج أجنبية إلى الغربا غير أنّ هذا النوع من القومية يمثّل بوضوح مساراً اجتماعياً ـ سياسياً مختلفاً الـياً عن تلك المسارات التي وضعت عن قصد وفقاً للمعايير الدينية، سواء أكان جزئنّا أم كليّاً

## القومية القائمة على أساس الدين

على الرغم من أن التناقض الكلاسيكي بين الأنماط العالمية والعرقية
 شكّ - تنتمي إلى مؤلفات مختلفة (Plamenatz, 1973). فبينما تنجم القومية العالمية أو الشـاملة عن عقلية فردانية معينة، فإنّ القومية العربية تعود إلى الـى

 (Edward Shils)، انغمس كليفورد غيرتز (Clifford Geertz) في تحليل مضلّل

إلى حد كبير عندما زعم أنّ: (قوة (امعطيات) المكان واللغة والدم والهيئة ونمط الحياة [بما في ذلك الدين] تلك التي تشكّل مفهوم الفرد عن كينونته، في الواقع، وإلى من ينتمي على نحو غير قابل للانفصال، هي مكونات تعنود إلى أسس غير عقلانية للشخخصية" (Geertz, 1963:128). فالهويات الوني الوطنية لا تنتجها مثل هذه الروابط البدائية ـ إذا جاز القول، حيث إلـو إن أليّ أيّ مجتمع متعلّد الثقافات لن يكون في وضع تشكيل أمة. ومع ذلك هناك الك كثير من القوميات
 كانت اللغات هي المحك المعياري لمئل هذه الأيديولوجيات؛ وفي أخرى أدى الدين الدور نفسه.

## كيف تتشكّل القوميات العرقية ـ الدينية

تنتمي معظم البلدان التي تطوّرت فيها القومية العرقية الدينية إلى العالم غير الغربي. وهذا ما يرجع إلى سرعة تكيف التدين في متجتمعات لا تلتغلغنٍ فيها الفردانية والمادية مئلما هو واقع في الغربا

 التحديث؛ ولكنها تبلورت على خلفية هذا الآلخر المسيطر، أي النغرب، في صورة ردّ فعل أيديولوجي
طالت التوسعية الغربية معظم أرجاء العالم بداية من أواخر القرن الثـر الثامن عشُر حتى أوائل القرن التاسع عشُر، فصاعداً، سواء عباء عبر الكولونينيالية الرسمية

 (Perry)
 هي التي مارست نفوذاً قوياً ـ إذ كان القساوسة المحليون الميون في منزلة مستشاري

 الأوساط ـ سواء أكانوا مسلمين أم بوذيين أم هندوس أم غيرهم ـ كان قويّاً . كان قدوم الغربيين إلى مثل هذه المجتمعات تحدياً رئيساً لنخبها، أما

الجماعات الكهنوتية والأرستقراطيات الحاكمة فكان رد فعلها إما الانسحاب

 بدأت، مصادفة، لأسباب دينية شملت التمرد من الجنود الهنود ضـر إلدية إدخال أعيرة نارية مزيتة بشحم ختزير وبقر) .

أما ردّ فعل طبقة المثقفين (الأنتلجنسيا) في هذه المجتمععات نقد جاء بطريقة مختلفة تماماً . وقد وصف إرنست غلنر (Ernest Gellner) الأنتلجنسيا بأنها (ظاهرة مرتبطة أساساً بالتحول [من المـجتمعات التقليدية إلى العصر
 (169-170; 1983) وهذه ما يصدق على المر المرحلة الأولى فـلى فحسب. المسألة في






 بسبب قيمتها الجوهرية التحررية فحسب، بل بل بسبب فعاليتها وتأتثيرها : فهي تعترف بطريقة عملية جدّاً بأن تفوق الغرب يكمن في عقليته العلمية.

تظل الأنتلجنسيا ـ بمعزل عن أقلية ضئيلة منها - غير راغبة في أن تصبح


 ومن ثم يكمن حلّ هذا المأزق في استراتيجية إصلاحية.

لا ينظر الإصلاحيون في الغالب إلى أنفسهـم بوصفهم مبتكرين. تراهـم

 سيطرة الغرب في القرن التاسع عشر إصلاحاً لدينها عبر زعم العودة إلى

جذوره. ولكنها في هذا استئمرت الأمر بملامح غربية حديئة أصرّت على


 واحداً، وذلك لأنّ الديانات التوحيدية كانت تعتبر أكثئر حظوة، بناء على الانى


 عالمية تراتبية لم تكن مبرّرة على أساس معتقدات تمات تقليدية خالصة، بل بل باللجوء

 لأنّ هذه الطبقَة إبّان الأيام القديمة شمـلت جمميع من أظهروا الصفـات

ومن ثَم يبحث الإصلاحيون عن الدين الأصلي. وفي بعض الأحيان،




 التي شجبها الغربيون بوصفها خرافات هي تراكمات متأخرة الئرة وأن سوء معاملة

 تقاليد، بالمعنى الذي قصده هوبزباوم ورانجر (Hobsbawm and Ranger, 1985) بهذا المصطلح

وهذا الاجتياز الملتف عبر تاريخ الدين هو ما يحوّل الإصلاحي إلى إحيائي، مئلما بين أنطوني سميث (Anthony Smith) في رائعته نظريـات القومية (1971) (Theories of Nationalism). والواقع أن الإصلا طرق المراحل الأولى من دينه، فهو أيضاً يخترع عصرآ ذهبياً (Smith, 1997)؛ وقت كان دينه معفيّاً من جميع العيوب التي استدعاها الآخر المسيطر . وهذا

التطور يأخذ أجندة الإصلاحي إلى استنتاجه المنطقي : لم يكن هدفه قطّ هو


 الإحيائي أن جوهر دين أسلافه يضم الملامح نفسها التي يستقي منها الغربيون فخرهم، يعيد له تقديره الذاتي ألـير وبينما كان يقتضي بالإصلا

 أنّ مفهوم العصر الذهبي نفسه يزوده بأساس أيديولوجي يمهّد السبيل لردّ فعل

قومي








 الانطلاق التي لا يمكن على أُساسها السماح بأي انحراف بأي ثـمن.

خصوصية القومية القائمة على أساس الدين
لا تعدو محصلة هذا المسار الأيديولوجي شيئاً أكثر من من كونها عرقية من القومية. ومميلما أشرنا سابقاً، فإن هذا الصنـ الصنف من القو القومية قد يعتمد



 (Walloons)

وقد لا ينطبق هذا كثيراً على ما حدث في أوروبا ـ حيث ممكن أن تكون إيرلندا هي البلدة الأخيرة التي أدى الدين فيها هذا الديا الدور - بل في كل مكان
 الإسلامية، وفي الهند اليوم تعد القومية الهندوسية قوية وقوة نافذة؛ كـلـد كـلك يوغسلافيا سابقاً تفككت إلى أجزاء كثيرة وهو ما وقع إلى الهـ حد كبير بسبب العداوة المتنامية بين المسلمين (البوسنيون في الغالب) والمين المسيحيين (الصرب

 الفلسطينية) كونها ديمقراطية عرقية. وكل هنا هذا يؤول إلى الثى صورة أعقد عندما
 يعارض التاميل الهندوس السنهاليين (Sinhalese) البوذيين.

إذا كان الدين واحداً من العناصر الككلاسيكية التي نسمّيها قومية عرقية،


 دمج إقليم كيبيك في كندا، والولايات الدينيا الهندي (Indian Union). وهذا ما يرجع ربما إلى حقيقة ألن الاتحا الاتحاد الفيدرالئي يمكن أن يساعد على التخفيف من التوترات بين الجماعاعات المنتا المتلفة لغوياً،


 دارسو القومية، مثل بول براس (Paul Brass)، هذه الحجة في تفسيره، مثيلاً،
 الحيلة بالتأكيد أن تنطلي على الجماهير، ولكن هن هنا لا لا يحدث إلا بعد ألن

 حالات كثيرة، في حضارات متكاملة الانياني الأركان تسيطر على جميع أبعاد الحياة الجوهرية. وأحياناً تكون بنية المجتمع في حد ذاتها ـ الْار مثل النظام الطبقي في الهند ـ منبّقة عن اعتبارات دينية.

غير أن القوميات العرقية القائمة على أساس ديني لِيست دائمة ولا ثابتة سواء في الشكل أو المحتوى: فهي تتغير مع الوقت وفقاً للسياقـ . وكثير منها
 التاسع عشُ وأوائل القرن العشرين، ومنذ ذلك الوقت كثيراً ما تا تفككت وأعيد
 الظاهرة، فلم يكن الإسلام بمثل هذه القوة، ولم يكن قادراً على منع الأمم

 ميُلما اتضح في الوحدة التي أجهضت بين سوريا ومصر في الفترة من عام
 بوصفه مصدر - الهوية في كثير من الحالات. الوا كذلك الانقسان الانـام المتزايد بين
 يلقي من دون شك بتحديات أمام مفهوم القومية القائمة على الإنسلام معظم هذه البلدان يأتي تحليل هذه التطورات في ضوء (االطائفية)؛ غير أن

 سواء لأن ذلك الآخر يحظى بمنزلة الأغلبية (الشُيعة في العراقن الـاني والسنة في باكستان) أو لأنها تنتفع من دعم بعض الدول الألجنبية (إيران في الحالتين)؛


 هذه الآليات ـ تنتج من إضفاء الطابع الأداتي على رموز الهوية المححملة بقدرات انفعالية قوية.

يمكن العثور على سبب آخر في إعادة تشكل القوميات القائمة علما على الإسالم على مدار الوقت في طبيعة الإسلام عابرة القير القوميات (بل وعلي وعابرة
 - مثلما هو الوضع في حالة الـُّنتوية (Shintoism) في اليابان ـ ولكن في بلد الديان
 بفعل مفهوم الأمة، الذي ني النـع الشرعية عن الدولة ـ القومية بوصفها كياناً

قيّماً . وقد تقتصر "وحدة التكوين" المناسبة على (الو حدة الإسلامية") فقط.


 (الإسلامية). لكن عملية البناء الأيديولوجي التي يخوضون غمنار هوها تعيد إنتاج


 عناصر الخطاب الإسلامي الذي يلقى صدى بطريقة أو أخرى مثل بديل عنـ (*) (Guevarism) الغيفارية

## مسارات قومية يحركها الدين

في الجزء الأول من هذه المقالة بينتُ أن الصنف الأول والشُ الشمولي من



 ما أن يؤوي هذين النوعين من القومية؛ ففي فرنسا تحتم على على نمط القومية


 الئقافة الكاثوليكية. وفي الهند، تطوّرت قومية نهرو العلمانينة في الوقت الون نفسن
 ومجتمع الأغلبية. ويرفض لويس دومون النظر إلى الأيديولوجية الهندوسية

 الفرد في مسار الناريخ، وتعتبر الإمبريالية الأمريكية العدو الرئنس للـُعوب. لـزيد من التفاصيل انظر موسوعة ويكييديا باستخذام المفردة الالنكليزية (التترجم)
(**) حركة أيديولوجية تسعى لإرساء هيمنة القومية الهندوسة (اللـترجم) .

المتطرفة بوصفها قومية متكاملة المواصفات، ناعتاً إياهـا بدلاً من ذلك بـ(الطائفية)، لككنها تحقّق جميع معايير القومية العرقية.

ولا يقتصر الأمر على إمكانية تعايش نوعين من القومية في بلد واحد،
 الـُّمولي إلى القطب الديني العرقي. وتعد الصهيويونية مضرب المثئل في هذه


 للحكمم الديني وتصدر الموقف من جانب كهنوتنا . . . علينا إلزام

(Herzl, 1946: 100)
لقد كان قصد الصهيونية، مثلها مئل كثير من قوميات أخرى حديثة، هو

 قامت إسرائيل، وضعت الحركة الصهيونية (ادولة يهودية") رسمية وديمقراطية



 الوطني ولا اسم الدولة نفسه (Dieckhoff, 2003).

سارت بولندا على النهج نفسه. في بداية القرن العشرين، كانـانت النـخبة

 مـشـبـعـة بـالـروح الإيـجـابـيـة، وقـد بــنل الـبـــاؤون الأحـرار أحد زعماء الحركة وأحد مؤسسي هذه القي فـي القومية في جيلها الأول في كتاب أفكار حول قطب حديـت (Thoughts of a Modern Pole) (1902) أن ا"الأمة هي نتـاج وجـود الـدولـة) (ورد هـذا الاقتـباس في Zawadski, 2006:172)، مـن دون أن

يولي اهتماماً لثقافة الدجتمع الكاثوليكية. ولكن بعد أن أعيد تأسيس الدولة
 الديمقراطية الوطنية (نفسها إلى الكاثوليكية") (Zawadski, 2006: 173) . النهاية، ساوى الخطاب القومي المسيطر بين بولندا والكاثوليكية . الـيك وقد يفسّر
 التي عزّزت بناء هوية عرقية قوية على يد الأغلبية الكاثوليكية. غير الير ألني أن بول
 القوميين أن يضعوا التدين التُعبي في اعتبارهم" (Zawadski, 2006:170) .
يتوافر لنا هنا مقياس ينطبق تقريباً على كلّ مكان آخر ؛ إذ بقدر احتكار جماعات نخبوية محدودة للسباسة، تستطيع الأنتلجنسيا المستنيرة الانغمان الْاس في صور علمانية من القومية. ولكن في لحظة تحول القوميين ومع محاولات


 الأكثر مباشرة، تحتاج إلى التحدث باللغة نفسها التي تتحدث بها بها الجماهير

 الخطاب القومي هو بطريقة أو بأخرى نتاج ثانوي لدمقرطة السياسة.

## خاتمة

إن العلاقات بين الدين والقومية هي علاقات معقّدة بحكم التناقض الذي ينطوي عليه المصطلحان.
 قوة تحررية تسهم في تحرير الشعب من جميع مصاريار النفورو، بمـا فيها الأفكار والتراتبيات الهرمية الدينية. ومن ناحبة أخرى، في تجرئ أجسدها العرقي، هي أيديولوجية منغلقة تستخدم الدين علامة على هوية إحالية (ascriptive)
 للاهتمام في معظم المجتمعات السياسية و/أو أو يظهران في تـيان التابع في مسار تاريخهما. وكثير من الأمثلة التي ذكرناها في هذا الفصل تحمل شهاده على

هذه التركيبة. كما أنّ معظمها أيضاً يوحي بأن التعارض الكلاسيكي بين



 الأيديولوجية الموجّهة من السلطة . وبالمصادئة الدئة فإن معظم منظري القوميات العرقية ـ الدينية لم يكونوا من مرتادي الكنكيسة (أو المعبد) أو حتى مؤمنين ـ المئ وكانت معرفتهم بالنصوص المقدّسة إما منعدمة أو بدائية.
الدين أيضاً متناقض؛ فمن إحدى النواحي نجد بعدي برى الطائفي ونغماته


 تصوير؛ لأن المهاتما ربط بين الهوية الهندية والروحانيانية، في مقابل الغر الغرب
 ولكن من الصعب تطوير شكل من القومية شمولي ويعود إلى الرو الـيا
 معينة: لم يكن لغاندي أن يحالفه التوفيق إلا مع الهندوس - مثلما اتضن الضح من
 لقيادته، فالقومية الشمولية ذات التوجّه الروحاني تمئل ربما تناقضاً من حيث الـي

 (Juergensemeyer, 1993)، وبيتر فان دير فير (Van der Veer, 1994) ـ مضلّلة : فليس هناك شيء من قبيل (قومية دينية)؛ ؛لا يوجد سوى (قوى قومية عرقية تعتمد على ملامح ثقافية دينية.

## المراجع

Bellah, Robert (1991 [1970]). Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World. Berkeley, CA: University of California Press.

Brass, Paul (1979). "Elite Groups, Symbol Manipulation and Ethnic Identity among the Muslims of South Asia." in: David Taylor and Malcolm Yapp (eds.). Political Identity of South Asia. London: Curzon Press, pp. 35-77.
$\qquad$ (1985). "Ethnic Groups and the State." in: Paul R. Brass (ed.). Ethnic Groups and the State. London; Sidney: Croom Helm, pp. 1-56.

Dieckhoff, Alain (2003). The Invention of a Nation: Zionist Thought and the Making of Modern Israel. London: Hurst.
and Christophe Jaffrelot (eds.) (2006). Revisiting Nationalism: Theories and Processes. London: Hurst.

Dumont, Louis (1983). Essai sur l'individualisme: une perspective anthropologique sur l'ideiologie moderne. Paris: Le Seuil.
$\qquad$ (1991). L'Ideiologie allemande: France-Allemagne et retour. Paris: Gallimard.

Durkheim, Emile (1994 [1912]). Les Formes élémentaires de la vie religiense. Paris: PUF.

Geertz, Clifford (1963). "The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States." in: Clifford Geertz (ed.). Old Societies and New States. Glencoe, Ill.: Free Press, pp. 105-157.

Gellner, Ernest (1964). Thought and Change. London: Weidenfeld and Nicolson.
$\qquad$ (1983). Nations and Nationalism. Oxford: Basil Blackwell.

Greenfeld Lia (1992). Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Hayes, Carlton J. H. (1960). Nationalism: A Religion. New York: The Macmillan Company.

Herzl, Theodor (1946). The State of the Jews. New York: Scopus.
Hobsbawm, Eric and Terence Ranger (eds.) (1985). The Invention of Tradition. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Jaffrelot, Christophe (2006). "For a Theory of Nationalism." in: Alain Dieckhoff, and Christophe Jaffrelot (eds.) (2006). Revisiting Nationalism: Theories and Processes. London: Hurst, pp. 10-61.

Juergensmeyer, Mark (1993). The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State. Berkeley, CA: University of California Press.

Kedourie, Elie (1985 [1960]). Nationalism. Rev. ed. with Afterword. London: Hutchinson University Library.

Mauss, Marcel (1953-1954 [1920]). «La Nation.» L'Année sociologique: pp. 7-68.
Plamenatz, John (1973). "Two Types of Nationalism." in: Eugene Kamenka (ed.). Nationalism: The Nature and Evolution of an Idea. London: Edward Arnold, Ltd., pp. 23-36.

Renan, Ernest (1992). Qu'est ce qu'une nation? Paris: Press Pocket.
Shafer, Boyd. (1964). Le Nationalisme, mythe et réalité. Paris: Payot.
Smith Anthony D. (1971). Theories of Nationalism. London: Gerald Duckworth and Co. Ltd.
$\qquad$ (1997). "The "Golden Age" and National Renewal." In: Geoffrey Hosking and George Sch«pflin (eds.). Myth and Nationhood. London: Hurst, pp. 23-36.

Van der Veer, Peter (1994). Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India. Berkeley, CA: University of Califomia Press.

Weber, Eugen (1976). Peasants into Frenchmen: The Modernisation of Rural France, 1870-1914. Stanford, CA: Stanford University Press.

Zawadski, Paul (2006). "Nationalism, Democracy and Religion." in: Alain Dieckhoff and Christophe Jaffrelot (eds.). Revisiting Nationalism: Theories and Processes. London: Hurst, pp. 165-190.

# (الفصل) (الثالثغ و(لالشرون) 

## الدين والقانون

## رؤية تفاعلية

## جيمس ريتشاردسون

يتفاعل الدين والقانون في المجتمعات الحديثة بطرائق كثيرة مهمّة، وهي حقيقة تم التغاضي عنها في كثير من معالجات سوسيولونيا لويا الديا الدين فيما يتعلق بالدين في عالمنا اليوم. وقد كان هناك في نوع من التقدير للعلاقة بين القانين الـون

 (1912]. كذلك ثمة معالجات معاصرة لـانتقاط الخلاف العقائلدية)" تتناول أيضاً
 (2005. ولكنّ معظم مراجع سوسيولوجيا الانيا الدين تعتبر مقلّة في مناقشَة القانون والاعتبارات القانونية، إن ناقشته من الأسماس .

تتبّى هذه المقالة الموقف الذي يرى أن القانون والدين مرتبطان ارتباطاً
 تزداد انتشاراً يوماً بعد آخر ، وهي أنظمة عادة مار ما تنبثق من تعاليـم دينية،
 الأحيان التلاعب أو الإفادة من هذه النظم القانونية للحفاظ على النى وضعها فيا في
 والقوانين والمعتقدات التي يعرفها الأفراد بوصفها دينية تصبح أيضاً في عداد

 مناقشـة معالجة الدين بوصفه المتغير المستقل في مسـألة ارتباط القانون

بالدين، نستتبعه بمعالجة للأوضاع التي يقوم فيها القانون بدور المتغيّر المستقل فيما يتعلّق بالدين

## الدين متغيّراً مستقلّكٍ

 الدين مدعماً للقانون والمجتمعتنبق النظم القانونية بصورة أكثر مباشُرة من التعاليم اليهودية ـ المسيحية




 مميّلة بوضوح في التقاليد القانونية الغربية.
يرى بعض الباحيُن، أن التقاليد الدينية الإسلامية قد تحولت مباشرة إلى بنية معيارية للنظم القانونية في معظم البلدان الإنسلامية (Al-Azmeh, 1988)،


 سابقاً تحت السيطرة السوفياتية. ولكن حتى في الدول العلمانيانية رسمياً مئل
 المسيحية في النظام القانوني رسمياً في فرنسا العلمانية في العصر الحديث.


 كذلك تجسـد نيو إنغالاند البيوريتانية (Puritan New England) في الفـترة
 التاريخ الأمريكي أسست حركة قديسي الأيام الأخيرة (Latter-Day Saints) (المورمون) دولة ثيوقراطية في المنطعة الغربية المحيطة بولاية يوتا (Utah) في الوقت الحالي، وهو وضع اشتّمل على إدارة المحاكم الكنسية للقضايا من

كل" الأنواع (Leone, 1979). وعلى الرغـم من أنّ تعـدد الزوجات كان بؤرة
 الحكومة الاتحادية وكنيسة قديسي الأيام الأخيرة، فإن رؤى الكي الكنيسة فيرا فيما




 لحقوق الإنسان، التي حكمت ضـدّ اليونان في عدة قضايا من بينـينها تلك النظم القانونية الأساسية (Richardson, 1995a; Richardson and Garay, 2004). كذلك تدل جهود الإسلاميين المتطرفين الساعية لفرض السيطرة علىئى البنية



 المجتمع وفقاً للتعاليم الأساسية لعفيدتهم (r).

## الأديان تضع النظم القانونية وتفيد منها


 مؤثرة في العملية الجدلية التي تنطوي عليها البنى الاجتماعياعية القانونية
 المتحدة وأماكن أخرى على مدى عقود في جهود التأثير في السياسة العيا العامة


 الككاثوليكية، على سبيل المثّال، في نيفادا في ثمانينيات القرن الماضي
 Tale, published in 1985.

للمساعدة على إسقاط تعديل الحقوق المتساوية على الدستور الفيدرالي (Richardson, 1984) (مبادرات قائمة على المعتقد)" للتعامل مع المشكلاتِ الاتِ الاجتماعية لتصيور


 والدولة والذي يغترض أنه موجود في الولايات المتحدة (Davis, 2001).

تحرّرت البلدان التي كانت تمثّل سابقاً الاتحاد السوفياتي حديثاً من


 في العصر الشيوعي، نوكيد قيمها على وجه السرعة وبصورة أوضي أوضح وأشدَ في توظيف المجتمع البولندي بعد سقوط الشيوعية (Koscianska, 2004). وقد نجحت في تحقيق الوصول إلى المدارس من أجل التعليم الديم الديني وتحقيق تغييرات رئيسة في القوانين فيما يتعلق بالطلاق والإجهاض





 الذي كان من شُأنه الحدّ من قدرة عقائد الأقلية على العمل، كل كل هذا موثّق
 التي تجرّم التبشير في البلدان مثل دولة أوزبكستان جهود العقائد السـائدة


 أن صوتت خمس وثلاثون ولاية لإجازته، وكان ينقصها القلبل من الأصوات لتبلغ الثلين المطللوبين . والواضح أن القيم الدينية أدت دوراً رئيـاً في هذا الإخفاق .

لتوكيد نفسها حتى وهي نفسها تستخدم من قوى سياسية مهيمنة من أجل ممارسة التحكم في المواطنين (Hanks, 2004)

ويمكن للجماعات الدينية أيضاً أن تفيد من القانون، على الرغم من أنها في هذا تحمل بعض الالتزامات والمـخاطر (ألمر (Richardson, 1998) وكذلك




 ذلك أن مثل هذه الكيانات، مثلما يصطلح علماء اجتماع القانون على تسميته

 أماكن رفيعة" يتقلّدون مناصب رفيعة في السلطة، من بينهم قضضاة وسياسيون



 في تغييرات في النظام، مثل تغيير قوانين تحديد المناطق بما يمكّنها من بناء أحياء جديدة أينما شاءت.

وقعت معركة كبيرة حول استخدام المنظّمات الدينية تحديد المناطق/ الأرض في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضئ المئ وبعد خسار المارة كبيرة مبدئياً حول قضية تحديد المناطق في المحكمة الأمريكية العليا عام 1991
 منسق جيداً، وهو ما أسفر عن قانون فيدرالي جديد دعمته، منذ ذلك الحني الحين،
 وتقسيمـها (Richardson, Chamberlain, and Shoemaker, 2006) . وهذا مشال لا يبّن كيفية إفادة الجماعات الدينية السـائدة وحلفائها من النظام القانـوني فحسب، بل يظهر أيضاً سلطة بناء نظام بطريقة تروّج لمصالح عقائد أكثر

وعلى الرغم من ندرة الإفادة من النظام القانوني، فقد وفقت بعض

 (Unification Church)

 إجبار الحكومات على منح الاعتراف به بوصفه ديناً . والمئال البارز علئى على استخدام الجماعات الدينية الأقلية النظام القانوني في إحدا يتعلّق بالعلم المسيحي للحصول على إعفاءات من قوانين تعريض الأطفال للخطر من عقود مضت، بحيث لا يسفر استخدام (العلاج الروحاني" عن تهم
 الإعفاءات المتضمّنة في قانون الدولة في السنوات الأخيرة؛ ولكن كثيراً منها ما زال قائماً، ويخدم جيدآ في حماية اللكنيسة وأعضاء مات الات أطفالهـم عند علاج أمراضهم بوسائل روحانية.

لقد صيغت قوانين إعفاءات العقاقير في الولايات المتحدة في ولايات متختلفة مع السكّان الأمريكيين الأصليين متضمّنة استخدام الـام نبات البيوت (peyote) في الاحتفالات الدينية. ومن ثم يبين تمرير قوانين الإعفاء هذ الألئن أن النمط المعتاد لخسارة عقائد الأقلِية في النظام القانونير الـيني يمكن التغلّب عليه


 المحكمة الأمريكية العليا للسماح باستيراد واستخدام أعشُاب الهلوسة الـوا التي تستخدمها طائفة برازيـلية صـغيرة في نيو مكسيكو (قضيـة غونزاليـس)
. (Gonzales, 2006)
تعدّ قضية غونزالبس مثالاً جيداً على قدرة الجمماعات الدينية على استخدام النظام القانوني لمصلحتها يفّكر في مهاجمتها . وعلى الرغم من أن عقائد الأقلية نادراً ما تكسبب قضية، مئلما سبف أن أوضحنا، وذلك لأسباب مفهومة ـ لأن معتنقيها ضعفاء ألـاء سياسياً ولديهم أشخاص قليلون في مناصب رفيعة في السلطة يفهمونهم أو يرعون

مصالحهم - فهم لا ينجحون إلا من وقت إلى آخر . وعادة ما تشمل الشُروط التي تسمح بانتصار عقائد الأقلية تدخّل بعض أصحاب النفوذ أو الأكثر قوة،
 الدينية الأضعف . وهناك أ شروط أخرى مئل وجود نظم قضائية مستقلة يعمل

(Richardson, 2006)
ومثُلما أشرنا، فإنّ مفهوم أنصار طرف ثـالت يعلّ مفيداً في تغسير


 غونغ (Falun Gong) البوذية في الصين، والاتحاد الأمريكي للحريات الات المدينية (American Civil Liberties Union) (National Council of Churches) الأقلية في (الحروب العقائدية) في الولايات الدات المتحدة في العقود الأخيرة، بل وحقوق الأساتذة الأكاديميين والمنظّمات الأكاديمية المحترفة التي التي أصبحت أيضاً منخرطة في (الحروب العقائدية" (Richardson, 1996b).

ويمكن أن ينشأ جدال بأن المنظّمات السياسية والقضائية يمكن أن تقوم

 التسعينيات لديانة أقلية معينة، هي هير كريشنا (Hare Krishnas)، وهو مان ما أسهم في أن تظفر هذه الأقلية بعملية تشهير استثنائية ضد أحد أحد النقاد الرئيسين (Richardson, 1995b)




 يهوه الإفادة من هذا المنتدى، مثلما فعلت عقائلد أقلية أخرى . ويأتي أحدر أحد مثال في هذا السياق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان متمثلاً في القرار

الذي أصدرته في السابع من نيسان/أبريل r•• لصالح جماعة السايتولوجيا

 خسرت في النهاية في إطار النظام القانوني الروسي، وعلى الرغئ منـ من ذلك،
 وفي الولايات المتحدة، يمكن التدليل على أنه في ظلّ عهد رئيس المححكة العليا الجديد جون روبرتس (John Roberts) ربما تصبح المحكمة العـي العليا نفسها نصيراً مهمّاً كطرف ثالث، مثلما أظهرت ذلك في قضية غونزاليس

## القانون متغيراً مستقلًا

الضبط الاجتماعي للأديان والجماعات الدينية
ينبغي للمناقشة السابقة حول الأوقات والمواقف التي تسيطر فيها الجماعات الدينية وخاصة الأقليات على النظام القانوني النـي أن لا تلا تلرك لدينا



 الكاثوليكية في الولايات المتحدة، سيتخذ النظام القانوني في النهاية تحركاً جادّاً ضد الديانة السائدة . ولحين ذلك، ستظل الـا هنا
 عدة أبرشيات في الولايات المتحدلة . وني وني روسيا، ظلّ التواطؤ بين الكنيسة الأورئوذكسية الروسية والنظام الشيوعي يصب في مصلحة البحّ البعض، ولكين

 وشجّعت على استعادة مكانتها البارزة في الفضاء العام في روسيا .

أمّا وضع عقائد الأقلية في المجتمعات حول العالم، فهو عادة ما يكون أكثر إشكالية. وتبدو نظريات دونالد بلاك (Black, 1976; 1999) ماثلة الـة بهيئة مقنعة عبر النتائج المتوقعة عند انخراط ديانات جديدة أو أقلية في تحركات

فانونية. هذه الجـماعات عادة ذات مكانة متواضعة، بـنصيب أقلّ من الأصدقاء في المناصب الرفيعة، وتفهّم أو دعم ضعيف من الإعلام والزعماء السياسيين والدينيين والمجتمعيين. فضلاٌ عن أن المتواجدين المدن في مواقع اتخاذ القرار في بنية المجتمع المؤسسية، بمن فيهم القضاة والواقفونون على إنفاذ




 (2000، يمكن لعقائد الأقلية أن تصبح البيادق في جهود العقائد المسيطرة والقوى السياسية المحافظة الساعية لاستعادة السلطة . وموجز القول هنا الـيا إنّ
 الجماعات الدينية المعروفة بوصفها منحرفة، والإفادة منها، وغيان وغالباً ما يأتي

 وكما يمكنه أن يكون انتقائيّاً في كيفية تطبيقه، بوصفه تعقلاٌ جديراً بالاعتبار
 .(Richardson, 2001)

إحدى القضايا الرئيسـة التي تتعلّق بـديانات الأقلية هي إذا مـا كان
 المجتمعات لديها أجهزة بيروقراطية حكومية للتعامل مع الجمارياعاتيات الدينينية، وقد طور معظمها تراتبية رسمية للجماعات الدينيا (Durham, 2000)، تتراوح بين كنائس الدولة المعترف بها رسمياً والجماعاتات الدينية التي لا تمنحها الدولة تلك المكانة وتكون معروفة بوصفها منظا منظمات سياسية الحية أو حتى إرهابية الحابة والحالة الأخيرة تصورها المقاربة التي تبنّها الحكوما الحون الصينية في قضية فالون


 بزعماء اختارتهم الحكومة، وعندما تطوّرت حركة فالون الون غونغ، كان قبولها

في البداية على أساس أنها حركة للتمرينات الروحانية، لكنها سرعان ما

 وقد وضع دستور روسيا الجديد عام •199 علمي منوال مُثرل غربية تـتعلّق


 la9V معيدآ تحديد أي الجماعاتات الدينية غير مقبولة وأيها مقبولة، وأيها كان الأكثُر حظوة، مع تبوؤ الكنيسة الأورثوذكسية الروسية هذه المكانة (Shterin and Richardson, 1998, 200)

أرست عدة دول أوروبية غربية تراتبيات للجماعات الدينية بحكم القات القانون

 على امتيازات ضريبية كبيرة وقد تحصل أيضاً على ريوع ضريبا

 لمواطني المجتمع . وفي المـجر سمح للدين شُغل مكانة أكثر بروزاً في
 وحمايات مهممة، تشُمل حتى تلقّي ريوع ضريبية (Schanda, 2004) . وعلى الونى الرغم من ذلك، فإن بعض دول أوروبا الغربية في السنوات العيات الأخيرة تحركت

 طويلة من (الطوائف والعقائده) غير المقبولة. وكان وكان للإدراج على ونى هذه القائمة
 (Introvigne, 2001) على عقائد الأقلية في عملها وقبولها في المجتمع النمساوي.

حتى في الولايات المتحدة، تعد مسألة ما هو دين وما هو هو غير رير دين مسألة مستجدة أو مستوردة من الخارج. فلا يور يور الِد تراتبية رسمية، ولا هيئة حكومية، تقرّر ما هو دين مقبول وما هو غير مقبول، حيث يمكن لأي

جماعة ـ تَّعي مكانة ما بوصفها ديانة ـ أن تنسجم مع منظومة التراتبية لهذا







 الهيئات الحكومية هم بطبيعة الحال مواطنون أيضاً في المجتمع، يتأترأثرون بما
 ذوي المكانة المهمة في المجتمع فيما يتعلق بالجماعاتمات الدينية التي قد تمثل أمامهم بصفتهم الرسمية. وقد أظهر البحث ألن عام ألمة المواطن الطنين والنخب
 (Pfeiffer, 1999; DeWitt, Richardson, and Warner, 1997; الدينية وكيفية عملها (Richardson, 1992; Bromley and Breschel, 1992)، ويـمـكن لـهـنه الـمـعتـقـدات والانحيازات أن تكون بمنزلة القرارات المأخوذة في النظام القانوني.

ثمة قضية رئيسة من شأنها تصوير طريقة معالجة هذه الأمور في النظام
 تحصل على أكثر من نصف تمويل عملها من مصادر غير الأعضاء بأن تسجل
 واضحااً من شهادة العيان عند النظر في القانون أنه كان موجّهِّآ إلى كنيسة



 ولكن ذلك كان بواقع خمسة أصوات مقابل أربعة (Larsen vs. Valente, 1982). وكان الرأي المعارض الذي مئّل أقلية والذي تبنّاه رئيس المححكمة العليا رينكويست قد أثار سؤالاً حول كون كنيسة التوحيد تعتبر من الأصل كنيسة

كي ترفع دعوى لإظهار عدم دستورية القانون. وعلى الرغم من كسبها القضية، فقد حقِّت ذلك بالكاد ولم تكن مسروروة أن يكتب رئيس المحكمة رأيه المعارض الذي أثار قضية كونها (ديناً حقيقيًآ) أم لا

ثمّة قضايا أخرى عامة وعريضة لكنها مهمّة في الوقت نفسه فيما يتعلق


 بمدى إمكانية الاعتراف بالدليل في أمور تتعامل مع العقائد الصغيرة التي لا



 وتتخذ وضعاً حيادياً كلما كانت المسألة معنية بالدين . وسوف نناقئن كلَّ

قضية من هذه القضايا بدورها
في الولايات المتحدة وكثير من الأنظمة القانونية الحديثة، لا يمكن

 الجماعات الدينية محمية عموماً من الدعان الداوى المدنية التي يمكن أن أن يرفعها ضدها المعارضون لها . وكي تقاضي أحداً بسبب الضري من أي أي نوع، لا با بدّ من أن يكون هناك رابط قانوني بين الجماعة والشخا وانص الذي الذيا يقاضيها . وهذا

 بتحريك دعوى قانونية. وقد سمـحت بعض الدول الدول في الحقب الأخيرة بمثل هذه الدعاوى على أساس أن القيام بهذا الفعل يوسع من المصلحة العـي العامة



 المعارضة لجماعة أو جمـاعات دينية ما تتلقى تمويلاً جزئياً من الدولة.

والدعاوى القانونية التي يحرّكها هؤلاء المدّعون بصفتهم الخاصة يمكن أن
 هذا النهج في التعامل مع قضية الموقف القانوني والتواطؤ مع الدولة يمكن أن يعرّض عقائد الأقلية لخطر كبير

أما القرارات التي تصدرها المحاكم فيما يتعلق بقبول (أو عدم قبول)

 تتيح لها ممارسة التعقِّل فيما يتعلّق بقرارارات رئيسة في هذا الوضا لونع الأكثر





 الضعف، وينبغي أن لا يحظى بقبول أيّ تطبيق منطقي لقواعد الإثبات القضائي (Anthony, 1990; Richardson, 1991; Ginsburg and Richardson, 1996) غير أنّ هذه المزاعم كانت مقبولة لعقود طويلة عند القضاة في الولايات


 دول أخرى، وربّما كانت فرنسا في هذا هي أفضل مثنال Richardson and (ألما (Introvigne, 2001; Duvert, 2004; Richardson, 1996a)، حيث تمّ تجريّ فريم آالتلاعب

ربما من الجدير بالذكر أنّ في المجتمعات ذات النظم القضائية الأقلّ استقلالية، يمكن لاستخدام النظام القانوني في السيطرة الئر على الجما الجماعات
 من دون إعمال التعقّل القضائي؛ فني روسيا، على ألى سبيل المثال، يفتقد النظام القضائي الاستقلالية، ويعتمد تماماً على الحكومة الحمة في الدعم بل بل وفي وجوده بـحد ذاته، وقد فرضت الحكومة القومية بالتنسبيق مع الكنيسة

الأورثوذكسية الروسية، صعوبات على حصول الأديان الأقلية على أحكام عـادلة في السنـوات الأخيرة (Shterin and Richardson, 2002). وبالـــثـل ، قد

 حصانة ترجع إلى أن النظام القانوني يقع تحت سيطرة من يتشاركون الون العقيدن المفضّلة، أو من يخدمون من هم في السلطة

يتضمّن تمييز ثالث مهم في فهم العالاقة بين القَانون والدين الاتجاه أو
 معالية في الأبوية، وتعتقد أن الدولة ينبغي أن تسيطر على الحياة الدياة الدينية بل

 الدولة، وتجعل من ممارسة العقائد الأخرى جريمة جنا جنائية تستحق عقوبا
 معالجة الصين لقضية فالون غونغ . وعلى الـي الطرف النقيض تأتي التي دول تقيّم

 الفئة إلى حذّ كبير، بحكم مادة الدستور التي تؤكّد الحرية الدينينة؛ وئمّة دول
 بالتعددية الموجودة في مجتمعاتها وتسعى للتعامل معها بطريقة منفتحة.

وفيِ وسط هذه المجموعة المتصلة تقف دول كثيرة تعرف الدين بوصفه

 الماضي، مئلما هو الحال في كثير من البلدان الأوروبية، وكذلك دون دول ألـو أخرى

 ذلك. وقد تنشئ هذه الوزارات تراتبيات للجماعاعات الدينية كالتي ناقشنـاهنا سابقاً وتضعها حيّز التنفيذ، ويمكن للأجهنزة البيروقراطية البية التي تتطوّر حول
 لإساءة استخدام تقديرها البيروقراطي. وإذا كانت الحالة هكذا، سنجد الدولة

أكثر ميلاً نحو الطرف المتحكـم من الطيف المتصل المذكور. وإذا كان
 إلى الطرف الذي يضم الدول التي تقدّر الحرية الدينية الفردية.

المنطقة الأخيرة التي تسترعي الانتباه في أي نقاش حول التحكـم


 التاريخ الأمريكي المبكر بمقتهم الجنس، ولكن أيضال ألـان في العصور الأحدث أنصار الباغوان شري راجنيش (Bhagwan Shree Rajneesh) قد أحتريورا عن

 تبطل السلطات الأبوية في ظلّ اعتبارات محدّدة ضمن القانون فـنون . فإساءة معاملة





 توكيدات الحرية الدينية تنخّى جانباً عندما يتعلّق الأمر بكيفية تربية الطفل

 الجنسي إلى الحرمان المادي أو التعليم المنزلي (ألئي (Richardson, 1999b) . ومن


 الرغم من أنها قد تستغرق وقتاً أطول مثلمـا اتضا اتضح في طريقة التعامل ملـول مع فضيحة الكنيسة الكاثوليكية فيما يتعلّق بالانتهاكات الجنات الجية فية للأطفال على يد القساوسة في عدد من المجتمعات

خاتمة
بحثنا في هذه المقالة تفاعل القانون والدين من منظورين رئيسين، الأول



 الأخير كان السيطرة على عقائل الأقلية، ولكن حتى الـى العقائد السائدة يجب أن أن
 بصورة مباشُرة. وطوال هذا النقاش كان النـان التشديد على الطبيعة التفاعلية


 الحديثة، التي تشمل معظمها نظماً قانونية تؤدي أدواراً مهيمنة تؤثّثر فئر في كثير
 أن يؤديه الدين والجماعات الدينية في حياة المجتمع العامة.

## المراجع

Al-Azmeh, Aziz (1988). Islamic Law: Social and Historical Contexts. London: Routledge.

Anthony, Dick (1990). "Religious Movements and Brainwashing Litigation: Evaluating Key Testimony." in: Thomas Robbins and Dick Anthony (eds.). In Gods We Trust. New Brunswick, NJ: Transaction Books, pp. 295-344.

Beckford, James (1985). Cult Controversies. London: Tavistock.
Berger, Peter (1967). The Sacred Canopy. New York: Doubleday.
Black, Donald (1976). The Behavior of Law. New York: Academic Press.
$\qquad$ (ed.) (1999). The Social Structure of Right and Wrong. New York: Academic Press.
and Baumgartner, M. P. (1999). "Toward a Theory of the Third Party." in: Donald Black (ed.) (1999). The Social Structure of Right and Wrong. New York: Academic Press, pp. 95-124.

Bromley, David, and Bruce Breschel (1992). "General Population and Institutional Elite Perceptions of Cults: Evidence from National Survey Data." Behavioral Sciences and the Law: vol. 10, pp. 39-52.

Chambliss, William, and Marjorie Zatz (1993). Making Law: The State, the Law, and Structural Contradictions. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Cote, Pauline, and James T. Richardson (2001). "Disciplined Litigation, Vigilante Litigation, and Deformation: Dramatic Organization Change in Jehovah's Witnesses." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 40, pp. 11-26.

Davis, Derek (2001). "President Bush's Office of Faith-Based and Community Initiatives: Boon or Boondoggle?." Journal of Church and State: vol. 43, pp. 411-422.

DeWiitt, John, James Richardson, and Lyle Warner (1997). "Novel Scientific Evidence and Controversial Cases: A Social-Psychological Analysis." Law and Psychology Review: vol. 21, pp. 1-27.

Durham, Cole (2000). "The Emerging Legal Environment Faced by Smaller Religious Communities in Central and Eastern Europe." paper presented at CESNUR/INFORM Conference, London.

Durkheim, Émile (1964 [1912]). The Elementary Forms of Religious Life. Translated by Joseph W. Swain. New York: Macmillan.

Duvert, Cryille (2004). "Anti-Cultism in the French Parliament: Desperate Last Stand or an Opportune Leap Forward? A Critical Analysis of the 12 June 2001 Act." in: James T. Richardson (ed.). Regulating Religion: Case Studies from around the Globe. New York: Kluwer, pp. 41-52.

Gibb, H. A. R., and J. H. Kramers (eds.) (1974). "Shari'a." in: Shorter Encyclopedia of Islam. Leiden: E. J. Brill, pp. 524-529.

Ginsburg, Gerald, and James Richardson (1996). ""'Brainwashing" Evidence in Light of Daubert." in: Helen Reece (ed.). Law and Science. Oxford: Oxford University Press, 265-288.

Hanks, Reuel R. (2004). "Religion and Law in Uzbekistan: Renaissance and Repression in an Authoritarian Context." in: in: James T. Richardson (ed.). Regulating Religion: Case Studies from around the Globe. New York: Kluwer, pp. 319-332.

Koscianska, Agnieszka (2004). "Anti-Cult Movements and Government Reports on "Sects and Cults": The Case of Poland." in: in: James T. Richardson (ed.). Regulating Religion: Case Studies from around the Globe. New York: Kluwer, pp. 267-278.

Leone, Mark (1979). Roots of Modern Mormonism. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Palmer, Susan, and Charlotte Hardman (eds.) (1999). Children in New Religions. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Pfeiffer, Jeffrey (1999). "Perceptual Bias and Mock Jury Decision Making: Minority Religions in Court." Social Justice Research: vol. 12: 409-420.

Richardson, James T. (1984). "The "Old Right" in Action: Mormon and Catholic Involvement in an Equal Rights Amendment Referendum." in: David Bromley and Anson Shupe (eds.). New Christian Politics. Macon, GA: Mercer University Press, pp. 213-234.
(1991). "Cult/Brainwashing Cases and the Freedom of Religion." Journal of Church and State: vol. 33, pp. 55-74.
(1992). "Public Opinion and the Tax Evasion Trial of Reverend Moon." Behavioral Sciences and the Law: vol. 10, pp. 53-63.

Richardson, James T. (1995a). "Minority Religions, Religious Freedom, and the New Pan-European Political and Judicial Institutions." Journal of Church and State: vol. 37, pp. 39-60.
$\qquad$ (1995b). "New Religions and Religious Freedom in Eastern and Central Europe: A Sociological Analysis." in: Irena Borowik and Grzegorz Babinski (eds.). New Religious Phenomena in Central and Eastern Europe. Krakow: Nomos, pp. 257-282.
(1996a). ""Brainwashing" Claims and Minority Religions Outside the United States: Cultural Diffusion of a Questionable Legal Concept in the Legal Arena." Brigham Young University Law Review: 1996, pp. 873-904.
(1996b). "Sociology and New Religions: "Brainwashing", the Courts and Religious Freedom." in: Pamela Jenkins and Steve Kroll-Smith (eds.). Witnessing for Sociology: Sociologists in Court. Westport, CT: Praeger, pp. 115-134.
(1998). "Law and Minority Religions: "Positive" and "Negative" Uses of the Legal System." Nova Religio: vol. 2, pp. 93-107.
(1999a). "The Religious Freedom Restoration Act: A Short-Lived Experiment in Religious Freedom." in: David Guinn, Chris Barrigar, and Katherine Young (eds.). Religion and Law in the Global Village. Atlanta, GA: Scholars Press, pp. 143-164.
(1999b). "Social Control of New Religions: From "Brainwashing" Claims to Child Sex Abuse Accusations." in: Susan Palmer and Charlotte Hardman (eds.). Children in New Religions. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, pp. 172-186.
(2000). "Discretion and Discrimination in Legal Cases: Controversial Religious Groups and Allegations of Ritual Abuse." in: Rex Ahdar (ed.). Law and Religion. Aldershot: Ashgate, pp. 111-132.
(2001). "Law, Social Control, and Minority Religions." in: Pauline Cote (ed.). Frontier Religions in Public Space. Ottawa: University of Ottawa Press, pp. 139-168.
(ed.) (2004). Regulating Religion: Case Studies from around the Globe. New York: Kluwer.
$\qquad$ (2005). "Law." in: Helen Ebaugh (ed.). Sociology of Religion and Social Institutions. New York: Kluwer, pp. 221-234.
(2006). "The Sociology of Religious Freedom: A Structural and Socio-Legal Analysis." Sociology of Religion: vol. 67: 271-294.
and John DeWitt (1992). "Christian Science Spiritual Healing, the Law, and Public Opinion." Journal of Church and State: vol. 34, no. 3, pp. 549-562.
and Bryan Edelman (2004). "Cult Controversies and Legal Developments Concerning New Religions in Japan and China." in: James T. Richardson (ed.). Regulating Religion: Case Studies from around the Globe. New York: Kluwer, pp. 359-380.
and Alain Garay (2004). "The European Court of Human Rights and Former Communist States." in: Irena Borowik (ed.). Religion and Patterns of Social Transformation. Krakow: Nomos, pp. 223-234.
$\qquad$ and Massimo Introvigne (2001). ""Brainwashing" Theories in European Parliamentary and Administrative Reports on "Cults and Sects"." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 40, pp. 143-168.
,Jared Chamberlain and Jennifer Shoemaker (2006). "The Future of RFRA: State and Federal Efforts to Promote Religious Freedom in the Wake of Boerne." Paper presented at: Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Religion, Portland, Oregon.

Schanda, Balazs (2004). "Freedom of Religion and Religious Minorities in Hungary." in: James T. Richardson (ed.). Regulating Religion: Case Studies from around the Globe. New York: Kluwer, pp. 279-294.

Shterin, Marat, and James Richardson (1998). "Local Laws on Religion in Russia: Precursors of Russia's National Law." Journal of Church and State: vol. 40, pp. 319-341.
$\qquad$ and $\qquad$ (2000). "Effects of the Western Anti-Cult Movement on Development of Laws Concerning Religion in Russia." Journal of Church and State: vol. 42, pp. 237-246.
$\qquad$ and $\qquad$ (2002). "The Yakunin v. Dworkin Trial and the Emerging Religious Pluralism in Russia." Religion in Eastern Europe: vol. 22, pp. 1-38.

Wah, Carolyn (2001). "Jehovah's Witnesses and Child Custody Cases in the United States 1996-1998." Review of Religious Research: vol. 42, pp. 372-386.

Weber, Max (1952 [1921]). Ancient Judaism. New York: Free Press.
(1958 [1905]). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Translated by Talcott Parsons. New York: Scribner.

قر اءات مقترحة
Ahdar, Rex (ed.) (2000). Law and Religion. Aldershot: Ashgate.
Cote, Pauline, and Gunn, Jeremy (eds.) (2006). The New Religious Question: State Regulation or State Interference? New York: Peter Lang.

Edge, Peter (2006). Religion and Law: An Introduction. Aldershot: Ashgate.
Fetzer, Joel, and Christopher Soper (2005). Muslims and the State in Britain, France, and Germany. New York: Cambridge University Press.

Madeley, John T. S., and Zsolt Enyedi (eds.) (2003). Church and State in Contemporary Europe. London: Frank Cass.

Richardson, James T. (ed.) (2004). Regulating Religion: Case Studies from around the Globe. New York: Kluwer.

Sajo, Andras, and Avineri, Shlomo (eds.) (1999). The Law and Religious Identity: Models for Post-Communism. The Hague: Kluwer.

## (الفصل) (الر(بع و(للعشرون)

## أصول حقوق الإنسان

## الثقافية ـ الاجتماعية والدينية ـ الاجتماعية

!
يمكن اعتبار موضوع حقوق الإنسان، أياً كانت الدوافع والمقاصد
 إلى العلوم الإنسانية ومن القانون الدولي إلى العلوم الـيباسية والعلاقات الدولية ثُّة اتفاقٌ عامٌّ على أصول الموضوع نفسه؛ ؛ إذ يعتقد الأساتذة في
 في الأذهان عند تعريف حقوف الإنسان. الأول - ويحمل أيضاً بعداً زمنياً مجال الفلسفة؛ والثاني مجال السياسة؛ والثالث مجال اللدين. والحقيقة أنّ



 تعبيراً عن القيم العامة والفطرية غير المرتبطة بفترة وتتعلق بكل إنسانـ، بصرف النظر عن عرقه ومعتقده وتوجّهه الـسياسي (Dufour, 1991) . وبداية من عصر التنوير تطوّر موضوع حقوق الإنسان ليشّمل تخصصات الـرات معرفية أخرى، دائراً بصورة أو بأخرى في فلك الدراسات القضائئية أو العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وهو توسع يعود إلى أسباب تاريخية وسياسية يمكن فهها.

وواقع الأمر أنّ أهول حقوق الإنسان الـيـياسية ـ وهو المجال الثاني كما ذكرنا - ترتبط بالورة المجيدة (Glorious Revolution) في المملكة المتحدة
 (إعلان الاستقلال) . وبحسب إعادة البناء التاريخي الذي اقترحه واللدرون (Waldron, 1987) (إلا (W) فإن حقوق الإنسان لم تكن في البداية سوى راية أخلاقية
 كانت تمثّل حقوق أقلية شعرت بالققمع ماليّاً وسياسيّاً من سلطة كانت تُرى الانـي غريبة على المصالح الاقتصادية والإنتاجية لفئة اجتماعية معينة .

يمكن انطباق اعتبارات مشابهة على أصول الثورة الفرنسية السياسية؛








 وذلك انطلاقآ من تقدير الظرف التاريخي في إنكلترا وقت الثورة المّا المجيدة، أو


 اجتماعية؛ فالمسألة هي أنّ هناك مصلحـة الحـة خاصة ترتدي رداء العمومية، وأن حقوق الإنسان ليسـت أكثئر من مـرد غطاء أيديولو جي للـحق في الأنانية
(Mendus, 1999)
في الواقع، يقول ماركس شيئاً أكثر تعقيدآ من هذا، خاصة عند تناوله موضوع حقوق الإنسان في مقالته الشهيرة حول المسألة البهودية (1^ع ) (On the Jewish Question) الموضوع من مفهوم التحرّر فيما يتعلقَ بالمطلب الذي قي قلّمه اليهود الألمان كي يتمتعوا بمواطنة كاملة معترف بها . وفي الصفحات الافتتاحية من هذه المقالة، يكتب:

يرغب اليهود الألمان في التحرّر، فأي نوع من التحرر يرغبون؟ تحرر
 ألمانيا من هو محرر سياسياً، نـحن أنفسنا لسنا أحراراراً، كيف لنا أنا أن


 الخاص والعار الخاص بكم بوصفه استثناء للقاعدة، بل على الع العكس


أثــار باور إلى أن هذا الـمطلب من اليهود ظهر متناقضاً؛ لأنه كان




 المقموعين بأشكال الهيمنة الاقتصادية والماصينية تَم، لم يجد صعوبة في قوله:

أكثُر صور المعارضة تشددداً بين اليهودي والمـسيحي هي المـعارضة




 علاقة نقدية علمية وإنسانية (Marx, 2000 [1844] : 9 ).

ويختم ماركس جداله بإظهار أنّ المرء لا يمكنه إيجاد تحرّر سياسي من


 وعامة؛ لأن الفرد بهذه الطريقة (الإنسان الحقيقي الذي يتحدّث عنه ماركس

في السطور الأخيرة من مقالته) بعالمه المعيش ما زال يعتبر مجرداً، وانانياً

 من المجتمع المدني لا بد من أن يعتبر فرداً ملموساً وهو أيضاً إنسان مجرد بصفته عضوآ في المـجتمع الليـياسي. والفجوة بين الإنسان والمواطن المن لا لا يمـكن تـجاوزها حتى في الدول اللـيبرالبية، ولن يتحقِق ذلك، في في رأي





 إشارته في نهاية مقالته إلى فقرة مأخوذة من كتاب حول الـو العقد الاجتماعي (On The Social Contract)

من يجرؤ على الششروع في تأسيس مؤسسات للناس ينبغي أن يشعر بأنه



 قواه الخاصة، ويعطيه في المقابل قوى غريبة لا يمكن توظيفها من دون مساعدة الناس الآخرين.
 جميع البُّر من جميع صور الإخضاع والتقييد، ومن ضمنها الدين

يأتي هذا الموقف في تناقض صارخ مع موقف العلماء ممّن يرون في


 منذ زمن يرجع إلى العام 1190، وهو أستاذ من أصحاب المذهب الوضعي

في نظرية الدولة وألّف في تلك السنة عمـلا عنوانه ذو دلالة وهو إعلان حقوف الإنسـان والـمواطنـين (Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte)، (Jellinek, 1901). وهـو في هـذا الــمـل يــدم نظريـة حـول أن أول إعـلان عالمي لحقوق الإنسان وضع أثناء الثُورة الأمريكية، وأنه شكّل المبيا ألمئ
 روسّو. ومن تُمه، فإن الأصول الكقافية للإعلان هي دينية في طبيعتها، ولما ولم
 وسط السوسيولوجيين الألمان في الحقبة نفسها، مثّل إرنست ترولتّش . وماكس فيبر (Ernst Troeltsch)

يكتب إرنست ترولتُ عن المناسبة التي قضى فيها جلينك نحبه، مسنداً إليه فضيلة ربطه أصول نموذج حقون الإنسان بالطوائف البروتستانتيا (النتيا (خاصة،

 المباشُر بمسألة حقوق الإنسان، في مناسبات كئيرة أنه مدين لجلينينك في

 العشرين طور الفكر الألماني في المـجال السوسيولو المرئي
 وتحديداً اليهودية ـ المسيحية لحقوق الإنسان في السجال الميال المفتوح مع الرؤية المناهضة للدين (أو بالأحرى، الموقف المون المعارض لقوة الكنيسة الكاثيثوليكية
 ينصبّ في الأساس على المناخ الفكري لعصر التنوير ودوره في إعداد إعلان حقوق الإنسان الذي صاغه الثوريون الفرنسيون.

يبيّن الجدال حول أصول حقوق الإنسان لنا كيف أنها أصبحت هدف البحث السوسيولوجي، ولا سيما في سوسيولوجيا الدين، الديان ويوجد على الأقلّ سببان وجيهان لدعم هذا البيان.

أولاً، عندما نتحتّت عن حقوق الإنسان، فإنّنا في حقيقة الأمر نبحث في واحدة من التناقضات الأكتر حدّة في المجتمع الحديث. فمن ناحية،

يمتجّد المجتمع الحديث سيادة الحرية الفردية وحرمتها، ومن ناحية أخرى،

 (1997 حديثأ ـ بين الضغط من أجل العقلنة التي تميل إلى جعلنا النـا جميعاً نشعر
 الئقافية للجماعة أو المجتمع الذي يشعر المرء أنه جزء منهـ . وكما نـيا نرى، فإنتا





 معايير أعلى من إرادة الفرد؟ (Luhmann, 2002) وفي النهاية، هذا هذا ما كان إميل




 والعامة، ونوع من قواعد المجتمع نفسه التوليدية التي لا تتحدث لغة المنـي المنفعة

 موضوعاً للدراسة السوسيولو جية؛ لأنه يعود إلى مسألة العلاقة بين الألـئ الأخلاق والمجتمع - للالتزام بمبادئ دوركايم - وإلى العالاقة بين المقدّس والمجتمع

الـسبب الـاني الذي يربط موضـوع حقوق الإنسـان بالـــوسـيولوجيـا
 مؤشّراً قويّاً على نوع الصراع المتَكرر في تاريخ المجتمّع الإنساني والذي
 الشُخصية المباشرة أو بالبعد النفعي في الحياة الإنسانية، بل يتعلّق بالأحرى

بأنعال الإرادة الإلهية.

فالبيوريتانيون الأمريكـيون لـم يتوقّعوا أن تكنل الدولة حريتهـم في



 تحترم حق تقرير المصير الأخلاقي الذي يحتاج إليه كلّ فرد لتحقيق أهدافي أسمى (Viola, 1999). وعندما يكون لهـذه الأهداف مصدر أعلى متى متمثّل في
 الإنسان؛ إذ تبيّن الصراعات الدات الداخلية والخارئلارجية في المـجال الديني نفسه:

 الاجتماعية، مثل السياسة والعلم وأخلاقيات الأسرة وأخلاقيات البيولوجيا وما إلى ذلك.

سوف نحلّل في البداية أنواع الصراعات الاجتماعية ـ الدينية التي يمكن
 على التوترات الرئيسة في الأديان العالمية الكبرى المرتبطة بموضوع حقوق الإنسان .

قانونُ الربّ وتوانينُ الإنسان
تطلّ مسألة حقوق الإنسان عندما يقدّم الدين نفسه بوصفه نظامناً عقائدياً


 الأصل السامي، فكرة قانون الربّ الذي يغطّي جميع جوانب الحياة الاميا البشرية،
 بالقانون هنا نظام أعلى أرساه الربُّ لا يمكن للبنُر تجاهله، ولو بأقلّ قدرٍ
 الانبعاث التي يحرّكها قانون كارما/ القدر (المترجم) .

ممكن، ما لم يكونوا راغبين في المجازفة بمعصية إرادته. وهذا ما ينطبق،


 للتقاليد الحاخامية السابقة: ذلك أنه من الصحيح ألن أن نراعي السبت (Sabbath) (مفهوم أساسي في العقيدة اليهودية)، لكنّ السبت صنع من أجل الإنسان،



 يعاني، يمكن التغلّب عليه عبر حالة عليا من التنوير، مصدرها الألمر الأمر بحب الجار مئل حب المرء لنفسه، إلى درجة حبّ الأعداء (Flusser, 1968).

تتصف اليهودية والإسلام، وكذلك نسق الاعتقاد الهندوسي إلى حدٌ ما ما ، أكثر من ديانات أخرى بفكرة وجود قانون ثـابت سرمدي منـحه الربّ ألوا




 التحرّك الاجتماعي الهادف إلى القيم. ومن ثم تتمثّل المشُكلات الناجمة هنا

أ ـ كيف يتشحّل الاعتقاد بوجود القانون؟ وما العمليات الاجيا

 الثابت في نقطة بعينها من تطوّر نسق الاعتقاد الديني؟
ب - ما العلاقة بين من يمتلكون سلطة الحفاظ على مضمون القـون ويعلنونه ومن يدعون بثقة إلى الخضوع لهم وبالتالي طاعتهم؟ ج - وأخيراً، ماذا يحدث عندما يبلغ التوتّر بين حرية الاعتقاد، من

ناحية، والخضوع لمبدأ طاعة السلطة الدينية، والمفسّر الأمين والنهائي
 الجماعات وحركات المؤمنين باسم حقوق الإنسان العان العالميمية؟ يتعلّق السؤال الأول (أ) بالعلاقة المعقّدة بين كلمات أحد الألوا الأنبياء التي ألهمت





 الدراسة المقارنة للأديان تبيّن أن بناء نسق ما للمقائد والمعايير والمبادئ المئ


 الهوية الدينية فحسب، بل أيضاً الهُوية الاجتماعية لجميع من يعرفون أنفسهم في رسالة دينية معينة.

أمّا السؤال الثاني (ب) فيتعلق بعلاقات القوة الواقعة في دين ما بين من يمتلكون سلطة التحكم في الحدود الرمزية التي أنشأها القانوانون (ومن ثم الـم تمييز
 نتعامل مع تقسيم عمل ديني بين رجال الدين وين وعامئ الـامن الناس نجده في كثير من

 وكذلك في الهندوسية الكلاسيكية؛ إذ يوجد تمييز بين البرهمن والطبقات

الدنيا
وعلى هذه الخلفية، يأتي السؤال الثالث (ج) ليختصّ وضوحاً بالجوانب
 بالعالم الإسلامي، والنذي لا يقتصر عليه بأيّ حال من الأحوال، مثلمـا

## قانونُ الله وقوانينُ الإنسان : حالة الإسلام

عند فحص الوثائق المعنية بحقوق الإنسان التي وضعت في العالم الإسلامي على ملار السنوات العشُرين الأخيرة من القرن العشرين، الـين سنلحظ









 يمكن تطبيقه على المسلمين؛ لأنه لا يعكس القانون الإنـئ الإسلامي ويمكي ويكنتا فهم السياق الذي روّجت فيه إيران (بعد الثورة التي قادها الخميني) والسعودية كتنقيح إعلان القاهرة.


 والعشُرون) تتركانا في حالة يقين أنه عند تعارض حقون الـنـين الإنسان والشُريعة،
 يعتقد أنه غير بشري، بل موحى مباشُرة من الله. بتعبير آخر الخرئ، لا تمتلك حقوق الإنسان أساساً مستفلا ، مقارنة بحقوق الهّ . والسبب الرئيس



 يدرج بوصفه جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون. ولألأنّ من يتركون النان الدين يتركون أيضاً مجتمع المؤمنين (الأمة) فإنهم يضعون أنفسهـم ضد النظام

الاجتماعي والسياسي الذي يستقي معناه وأساسه من العضوية المشُركة في

 القرون الوسطى، سبب دعم توما الأكويني لعقوبة الموت جزاء الهرطقة

لذا تشُّل قضية الردة عن الدين، إلى جانب قضايا أخرى نقطة رصد جيدة يمكن من خلالها رؤية الصعوبات التي تعنتري تقبّل العالم الإسلامي

 بموضوع حقوق الإنسان قد زاد، إلى أن أن وصلت موع النـي



 تنتهكها السلطة السياسية. وتفكير بعض المسلمين في هذه القضايا إنما يونا يوفّر إمكانية التوفيق بين حقوق الإنسان العالمية وشريعة الهي : على سبيل الميلمال المال يكتب خالد أبو الفضل : "احقيقة أن حقوق النـئ الناس تأتي في الأولوية على على حقوق الهه على هذه الأرض يعني بالضرورة أن حقّ اله المّعوموم يجب ألن أن لا يُستخدم في انتهاك حقوق البشر" (El Fad1, 2004: 27-28).

بناء على مـا تقدّم، فإنّ إعلان القاهرة •199 ، الذي وقّع علبه وزراء



 الإعلان نقطة النهاية في رحلة شاقِةَ وطويلة. فقد الون استغرق أكثر من من عشر سنوات لصياغته وجاء نتاجاً لكثير من التفاوض بين زعمناء الديا الدول الأعضاء الذين دافعوا بتعنّت عن الثُريعة وبين مَن هـم أكثر انفتاحاً على التفسير الحداثي لها .

ويرجع استخخدامنا للمفردتين "بتعنّت") و"حداثي" في هذا السياق إلى

العلاقة بين الشُريعة وإنشاء قانون وضعي في الدول التي نشأت حديئاً بعد







 إرث الثقافة القضائية والإدارية للإمبراطورية العئمانية، وحركة الـئة التنظيمات

 والمدافعين عن حقوق المرأة في مصر مؤخّراً . فقد كان عـن على الانى المـجتمع
 الحركات الإسلامية المتشـددة أيديولوجياً في رغبتها في العودة إلى الـى نقاء الشريعة وطبيعتها المتكاملة (Babés and Oubrou, 2002; Zayd, 2000).

في كثير من الدول، نما جهاز القانون الوضعي إلى جانِ الِّب المعاير



 التحدي المعقّد الذي كان على كثير من الفئات الحاكمة أن أن تواجهي في البياني الباد
 تعرف في التقاليد الفقهية والدينية الإسلامية بمعايير الأحوال الشالشالئصية المأخوذة من الشُريعة (Mayer, 1999)




(الحديث)، والإجماع (الفقهاء) والقياس (*). وبعيداً عن القرآن الذي يتضمّن
 تر آ . . .

 تقريباً إلىن ستين ألف حديث! - إلى عدد أكثر منطقية يقرب من ألفي حديث الاحي
 معايير التشريع الشُخصي من القياس في ضوء العقيدة على يد خبراء في الدي الدين
 لسلطة الخلفاء السياسية في الإمبراطوريات الإسلامية الكبرى في الماضي (Al-Jabri, 1996; Aroui, 1992; Mernissi, 1990; Tozy, 1999; Matvejeviæ 2005)

وبناء على هذا التوضيح، يمكننا الانتقال هنا إلى مثال تعدّد الزوجات؛
 أي خلاف آنذاك تعلّد الزوجات. أُعطي سببان لذلك : أحدهمـا استند إلى تفسيره لـو


 حال وجود زوجتين أو ثلاث أو أربع على أقصى تقدير . وذكر بورقيبه أنه مع






 الرجل والمـرأة على الأقلّ بقدر تعلّقت الأمر بالتتشريع (استغرقَ الأمر وقتاً
(*) في تطبيق النصوص على الوقائع التي لا يوجد لها حكم واضح نصاً (المترجم).

طويلاُ لدمجه في الحياة اليومية) هي التغلّب على المعيار القرآني الذي يعطي النساء فقط نصف الإرث الممنوح للرجل

يمنحنا المثال المقتبس فكرة ما عن المشكلة الأساسية التي تكمن وراء


 الإنسان، متمثّلة في الأمم المتحدة، في صعوبة بنيوية؛ لأنها تتعلّق بغياب

 يتأتى لأحد سلطة تفسير الوحي الأصلي، على الألى الأقل مبدئياً. وفي الوقت
 الاجتهاد في التفسير يجري على مدار ثلاثة قرون على الأقلّ بعد موته: بين

 في العلم الفقهي لما امتلك الإسلام القوة الدافـة الديلى إلى التوستع التي ميزته حتى



 واستخدام العقل، بنور الإيمان، لتطوير جزء إنساني من القرآن والأحاديث؟

في التحليل الأخير، علينا اكتشاف ما إذا كانت هناك رساك رسالة إنسانية في


 الإمكانية يدعمها اليوم علماء مئل نصر حامد أبو زيد (Abû Zayd, 1999)،
 الـمفكر السـوداني محموود طه (Taha, 1987)، (الذـي حُكـم عـليه بـالْموت
 وحركات مـختلفة من نسـاء انخرطن في السـياسة والأنشطة الاجتماعية
(WLUML, والأكاديمية، ممن ظللن يحاربن من أجل إصلاح جذري للشريعة

## حقوق الإنسان والحقوق الدينية: <br> مسائل سوسيولوجية

بقدر أهمية الأمر للعالم الإسـلامي، يمكن دراسة مسألة الـما الحقوق من
 مؤشُرات وأعراض للصراعات الاجتماعية والدينية والسياسية . الـيمكا يمكن أيضاً
 الكانوليكية، على سبيل المثال (يفكر المرء هنا في الـخلاف الـنا الدائر حول


 من أجل معاملة متساوية بين النساء والرجار الد في المجال الديال الديني على جميع


 للعالميْن البروتستانتي والكاثولوليكي بوصفها مجالاًا من البحث الـون سواء للمؤرخين
 ثقافة الحقوق الحديثة في تغيير ظروف المرأة فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى

 الثقافة إلا في وقت حديث مقارنة ببلدان أخرى، وذلك على الرئى الر من من حقيقة
 ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، هناك جاك جماعات وحركات حقوقية منظمة

أحد الأمثلة على الصعوبة المستمرة في التغلّب على أشكال التمييز بين
 الهندوسي. فهي ما زالت تستند إلى تقسيم طبقي صارم (الجاتي (Jati) باللغة

السنسكريتية) التي تضع الأفراد دون مساواة على أساس سلم اجتماعي يحتل"
 (الأفارنا (Avarna) والـدالـيت (Dalit): مـا يــنـي حـرفيّاّ من هـم بـلا لـون ومقموعون). ويعود هذا النظام إلى الألفية الثانية قبل الميلاد عندما (المنا أدخلن


 ولا سيما في المجالات الريفية وشبه الحضرية في شبه القارة الهندية. وتظهر الطبقات في المنهجية، بوصفها نتاج تقطيع أوصال جسد إله (في الغالب إلبا إله


 (1917]; Dumont, 1966; Singer and Cohn, 1968; Bayly, 1999; Dirks, 2001) القانون الديني يمنع زواج الأشخاص المنتمين إلى طبقات مختلفة، فقد ظلّ الزواج المختلط يعتبر إهانة للقانون الإلهي الأسمى . المانـ فمن يشرع في الزوان المختلط يوصم بالنبذ، وهو أسوأ وضع يمكن الان أن يتعرّض له شـخص في في المجتمع الهندي من وجهة نظر دينية. وفي سعيه لعلاج هذا الوني الوضع، رفع البرلمان الهندي حصة الأماكن المخصّصة في الجامعة للشباب من الطنبا الدنيا، مثل الشودرا (Śudra) (من ينتمون إلى الفئة الرابعة جاتياني) والمنبوذين



 سياسية، ويقومون بوظائف تعتبر تقليديتاً الأكثر انحطاطاًا وتلوييناً وإهانة لمن
 وما شابه ذلك). ويظلّ هذا الوضع قائماً على الرغم من المالـوادة السابعة عشُرة
 للمنبوذين. ولم يتوقّف الأمر على عدم تغيير شيء، بلم بل إنّ المصنّفين في
 بمعابدهم الخاصة، وطقوسـهم، وأضرحتهم، إلى غير ذلك، وهو ما يوكّد

الفصل العنصري الديني - الاجتماعي الذي وقع في فخّه ملايين الناس (Human Rights Watch, 1999; Webster, 199; Shah, 2001) . وبالمئل، من وجه نظر هندوسية صارمة، فإنّ من يعتنقون عقيدة دينية مختلفة ويتا ويتبعون قوانين أخرى للسلوك قائمة على ديانات أخرى ما زالوا يعتبرون همرجأ (مليكا باللغة
 الأصولية الجديدة (Pace and Guolo, 2002) . ومن تَّمّ، فإنّ هذه النظرة تصن تصعب العلاقة كثيراً بين ديانة الأغلبية (الهندوسية) وديانات الألأقلية؛ حيث الانيث وسمتا معاً تاريخ الهند، مثل الإسلام والمسيحية الدينين اللذين يتمتعان بقدر كبير من النجاح في الأزمنة الحديثة.

ومن تُم، في بلد مئل الهند، لا يُنظر إلى حقوق الإنسان فقط في ضوء إني
 الدستور الهندي بفضل جهود غاندي ونهرو في تحديث البلاءد)، بل من ألمن

 والإصلاحيين، ومن المسلمين الراديكاليين إلى جماعاعات الداليت الـيت التي تحارب من أجل الاعتراف بحقوقها الأساسية، منا من بينها حرية اعتيا الناق عقيدة


 تنعكس على السياسة، وأخيراً الوظيفة الاجتماعية الدينامية للنضال من من أجل الجل
 المستمرة في الهند المعاصرة (Sen, 2004)

لقد طوّرت الهندوسية، مئل غيرها من الديانات، بنى قانونية محدّدة، وهو ما ينطبق أيضاً على سبيل المثال على اليهودية والإسلام ومسار السيخ الـيخ الـيا



 الحال في فرنسا) أم على استعداد للاعتراف بوظيفة عامة للكنائس والطوائف

الدينية. وعلى أية حالى، وضع سوسيولوجيو الْدين على مدار السنوات القليلة الماضية على جدول أعمالهمم موضوع يرتبط بشـكل أو بآخر بحقوق الإنسان . وهذا هو المـطلب الذي رفعته مـجتمعـات دينية معينة (هندوس، مسـلـمون، يهود، سيخ) إلى السلطات العامة لتطبيو قوانين الأديان المتعددة، بدلاً من تطبيت معايير القانون العام المشترك (Menski, 2003; Pearl and Menski, 1998) .

من الناحية السوسيولوجية، يمكن القول إن الصراع ينشُأ عندما يكون
 واضتح ليس هـع مـعايـر قانون اللدولة نفسه فحسـب، ، بل مـع حقوق أساسية بعينها أيضاً (حرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد، وحرية اختيار شريك الحياة، والدفاع عن الحق فيِ السلامة النفسية ـ الجنسية للمرء، إلى غير ذلك) . ومن المشير للا هتمام أيضأ عند سوسيولوجيي اللدين تحليل الصراعات التي تنشأ في هذا المسجال؛ لأنه قد يؤدي بنا إلى فهم أفضل لعمليات التغيّر التي تجري الآن في أوروبا وعـمومـاً في النبلـدان التي تصبتح يومـاً بعـد آخر مسجتمعـات متعددة اللديانات ومتعددة الإثنيات و

خاتـمة
تـمثّل قضية حقوت الإنسـان موضوعاً للبحث السوسيولوجي، ولا سيمـا لسـوسيولو جيا الدينن، وذلك لسببين وجيهيـن على الأقل، خاصة في تلك الـمـجتـمعـات التتي تتححوّل يومـأ بـعـل يوم إلى مـجتـمعـات متـعـدّدة الثقـافـات

والأديان.
أولاً عندمـا نتحدّث عن حقوق الإنسان، فإنـنا في الحقيــة نحقّق في واحدة من أكثر التناقضهات حدة في المـجتمع الحديـث ؛ إذ أنه يـمجّد صدارة الحريـة الفرديـة وحرمتهها ، هـذا من نـاحيـة، ومن نـاحيـة أخرى، يـتوقع من الْ الأفراد الاعتراف بو جود مبدأ أخلاقي قانوني عالمي عام أو شامل واحترامه. ونـحن نقترب من الجدال المـعاصر بين اللیيبرالية والمـجتمـع فيمـا يسـمّى المـجتمعات متعددة الثقافات والأعرات وإدارة التوتّر القائم بين القيم الحاكمة كي تتحول إلى قيم مشتركة بين جميـع المـوطنين والزعـم بأنها مسـموحة فقط في حدود مراعاة القانون اللديني لجماعة واحدة في اللدولة . وينسأ التوتر نفسه عندما يوجد في كثير من المجتمعات المعاصرة مواجهة حادة بين الدوولة وما

يستّى الطوائف. ومثلما يشير ريتشاردسون (Richardson, 2006a; 2006b)، فإن جميع هذه المسائل يمكن دراستها في سوسيولونيا
 الاجتماعي لهذه القضية فقط، بل ببناء هوية جماعية للألمة أيضاً، أو التمئيل النيل الاجتماعي للعلاقة بين الأغلبية والأقليات في المجال الديني (Luca, 2004). يعني هذا أنّ كلّ مجتمع (بصرف النظر عن الأفراد الذين يشُحّلونه)






 معينة أو بُعد نفعي في الحياة الإنسانية، بل بالأحرى يتعلق بأفعال الإرادة الإلهية.

## المراجع

Al-Jabri, Muhammad (1996). La Ragione Araba. Milan: Feltrinelli.
Babès, Leila, and Tariq Oubrou (2002). Loi d'Allah, Lois des Hommes. Paris: Albin Michel.

Bayly, Susan (1999). Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Borrmans, Maurice (1993). Islam e Cristianesimo. Milan: Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline.

Caspar, René (1983). «Les Déclarations des droits de l'homme en Islam depuis dix ans." Islamochristiana: vol. 9, pp. 59-78.

Dirks, Nicholas (2001). Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Dufour, Alfred (1991). Droits de l'homme, droit naturel et histoire. Paris: PUF.
Dumont, Louis (1966). Homo Hierarchicus. Paris: Gallimard.
El Fadl, Khaled Abou (2004). Islam and the Challenge of Democracy. Princeton: Princeton University Press.

Ferrari, Silvio (2002). Lo Spirito dei Diritti Religiosi: Ebraismo, Cristianesimo e Islam a Confronto. Bologna: Il Mulino.

Flusser, David (1968). Jesus. Reinbeck: Rowohtl Taschenbuch Verlag.
Human Rights Watch (1999). Broken People: Caste, Violence against India's Untouchables. New York: Human Rights Watch.

Jellinek, Georg (1901). The Declaration of the Rights of Man and of Citizens: A Contribution to Modern Constitutional History. New York: Holt and Co.

Joas, Hans (2006). "Max Weber and the Origin of Human Rights: A Study on Cultural Innovation." in Institute for the International Integration Studies Discussion Papers Series, 145, Dublin, pp. 1-22.

Kymlicka, Will (1991). Liberalism, Community and Culture. Oxford: Clarendon Press.
Laroui, Abdallah (1992). Islam e Modernità. Genua: Marietti.
Luca, Nathalie (2004). Les Sectes. Paris: PUF.
Luhmann, Niklas (2002). I Diritti Fondamentali Come Istituzione. Bari: Dedalo.
Marx, Karl (2000 [1844ï). On the Jewish Question. in: Selected Writings. Edited by David McLellan. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

Matvejević Predrag (2005). "Islam, Laicità e Diritti Umani." in M. Nordio and G. Vercellin (eds.). Islam e Diritti Umani: Un (Falso?) Problema. Reggio Emilia: Diabasis, pp. 96-102.

Mayer, Elizabeth (1999). Islam and Human Rights. Boulder, Col.: Westview Press.
Mendus, Susan (1999). The Politics of Toleration. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Menski, Werner (2003). Hindu Law: Beyond Tradition and Modernity. New Delhi: Oxford University Press.

Mernissi, Fatima (1990). Le Sultane Dimenticate. Genua: Marietti.
Na'im, Abdullahi (1990). Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Pace, Enzo (1996). "Introduction." in: A. E. Durkheim, Per una Definizione dei Fenomeni Religiosi. Rome: Armando, pp. 9-29.
$\qquad$ (2004). Sociologia dell'Islam. Rome: Carocci.
$\qquad$ and Renzo Guolo (2002). I Fondamentalismi. Rome; Bari: Laterza.

Pearl, David, and Werner Menski (1998). Muslim Family Law. London: Sweet and Maxwell.

Redissi, Hamadi (2000). «L'universalità alla Prova delle Culture: Le Dichiarazioni Islamiche dei Diritti dell'Uomo.» in: P. C. Bori, G. Gilberti, and G. Gozzi (eds.). La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo Cinquntanni dopo. Bologna: Cleub, pp. 108-123.

Richardson, James (2006a). "Religion in Public Space: A Theoretical Perspective and Comparison of Russia, Japan, and United States." Religion Un, Staat Gesellschaft: vol. 1, pp. 45-61.
(2006b). "The Sociology of Religious Freedom: A Structural and Sociological Analysis." Sociology of Religion: vol. 67, no. 3, pp. 271-294.

Rosati, Massimo (2002). Solidarietà e Sacro. Roma; Bari: Laterza.

Rousseau, Jean Jacques (2003 [1762]). On the Social Contract. New York: DoverThrift Editions.

Sahlieh, Sami Aldeeb Abu (1994). Les Musulmans face aux droits de L'homme. Bochum: Winkler.

Singer, Milton, and Bernard Cohn (1968). Structure and Change in India-Society. Chicago: Aldine.

Sen, Amartya (2004). La Democrazia degli Altri. Milan: Mondadori.
Shah, Ghanshyam (ed.) (2001). Dalit Identity and Politics. New Delhi: Sage.
Taha, Mahmoud (1987). The Second Message of Islam. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Touraine, Alain (1997). Pourrons-Nous Vivre Ensemble? Paris: Fayard.
Tozy, Muhammad (1999). Monarchie et islam politique au Maroc. Paris: Presses de Sciences-Po.

Troeltsch, Ernst (2002 [1923]). Naturrecht and Humanität in der Weltpolitik. In Sehriften zür Politik and Kulturphilosophie (1918-1923), Kritische Gesamtausgabe, xv. Berlin, 493-512.

Viola, Francesco (1999). Identità e Comunità: Il Senso Morale della Politica. Milan: Vita e Pensiero.

Waldron, Jeremy (ed.) (1987). Nonsense upon Stilts. London: Methuen.
Weber, Max (1967 [1917]). The Religion of India: The Sociology of Hinduism and Buddhism. New York: Free Press.

Webster, John (1999). Religion and Dalit Liberation. New Delhi: Manohar.
WLUML (Women Living Under Muslim Laws) (2003). Knowing Our Rights: Women, Family, Laws and Customs in the Muslim World. New Delhi: Zubaan.

Zayd, Nasr Abû (1999). The Qur'ân: God and Man in Communication. Leiden: University of Leiden Press.
$\qquad$ (2000). Critique du discourse religieux. Arles: Actes Sud.
قراءات مقترحة

De Loubier, Patrick (1994). "Sociology of Human Rights: Religious Forces and Human Rights Policy." Labour and Society: vol. 10, pp. 97-104.

Keown, Damien (1992). «A Bibliography on Buddhism and Human Rights.» Journal of Buddhist Ethics: vol. 2, pp. 1-10.

Mayer, Elizabeth (1999). Islam and Human Rights. Boulder, Col.: Westview Press.
Na'im, Abdullahi (2005). "Human Rights and Scholarship for Social Change in Islamic Communities." Muslim World Journal of Human Rights: vol. 2, no. 1, pp. 15-26.
$\qquad$ , Gort Jerald and Jansen Hendrik (eds.) (1994). Human Rights and Religious Values. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

Pearce, Tola Olu (2005). "Human Rights and Sociology: Some Observations from Africa." Social Problems: vol. 48, no. 1, pp. 48-56.

Sahlieh, Sami Aldeeb Abu (1994). Les Musulmans face aux droits de L'homme. Bochum: Winkler.

Senturk, Recep (2005). "Sociology of Rights: I Am Therefore I Am Right: Human Rights in Islam between Universalistic and Communalistic Perspectives." Muslim World Journal of Human Rights: vol. 2, no. 1, pp. 13-24.

Sjoborg, Gideon, Elizabeth Gill, and Norma Williams (2001). "A Sociology of Human Rights." Social Problems: vol. 48, no. 1, pp. 11-47.

Turner, Bryan (1993). "Outline of a Theory of Human Rights." Sociology: vol. 27, no. 3, pp. 489-512.
$\qquad$ (2006). Vulnerability and Human Rights. Philadelphia: Penn Sylvania State University Press.
$\qquad$ [et al.]. (1995). "Symposium on Human Rights and the Sociological Project." Journal of Sociology: vol. 31, no. 2, pp. 1-44.

Verschraegen, Gert, and Ronald Tinnvelt (2006). Between Cosmopolitan Ideals and State Sovereignty. Houndmills: Palgrave Mcmillan.

## (القسم (الخاسس)

## العولمـة والأصوليـة والهجرة والتنـوّع الديني

## (الفصل) (لاناسس) و(لعشرون)

## العولمة وهناصرة الثيوقَراطية واللديانـة المدنية المسيّسة

رولاند روبرتسون

## الححّة

تتمثّل حجّتي في هذا الفصل في أن أحد المالامح الأكثر محورية للظرف

 متزايد للعقائد الدينية داخل المـجتمـع، بما تنطوي عليه هـذه الزيادة من
 الهججومي للأفكار الإلحادية والعلمـانية السافرة من قِبل مفكّرين بارزين في (Dawkins, 2006; Dennett, 2006; Davis, الـمـلكة المتححلة والولايات الـدتححدة (1)2007; Hitchens, 2007) خصائص العولمة نفسها: زيادة الاتصال (أو الترابط) على مستوى العالـم والوعي العالمي المتزايد. وإحدى نتائج التوتّر، في رأيي، هي التي التحول في في
 عن طريق ما وصفه بكورا (Ресога) أنه (الانـجراف الشُمولي للدولة القومية
(1) أكدّ جونز (Jones, 2007) في إنـارة محتّدة إلى دوكينز (Dawkins) أنَّ الئمة مذهباً شُموليّاً



 البسيطة) . وقد عزّزت الردود القوية على دوكينز بالتأكيد تحويل الدين إلى موضوع محوري في زمننا . انظر على سبـيل الدنال: (Ruse, 2005; McGrath, 2007; Ward, 2006; Robertson, 2007a).

في القرن العشُرين... (في) حقبة الظلام، حيث تعيد العقلانية العلمانية

 الصلة بين (الثيوديسيا" (أو العدالة الإلهية) (theodicy) والثشمولية . أمّا الموضوع المسكوت عنه نوعاً ما، فهو رفض أطروحة العلمنة (Robertson, 2007a).

ويمكن القول إن وجهة نظري بشُكل عام مستلهمة من أطروحة دوركايم

 الرئيسة. وقد كانت حجّته في هنا الصدند
 (Robertson, 1985) . والطريقة الأخرى للتفكير في العلاقة بين السياسة والدين




 فيما يؤكّد أنّ أمريكا هي بلد تأسس على أفكار طوباوية.
 (Tony Blair) مبناه هو تفاؤلهما المرتبط بالألفية حول المستقبل، زاعماً باقتناع أيضاً أنّ الرئيس بوش الابن ورئ ورئيس الوزراء بلير







يبدو أن تأكيد الحرية الدينية والاختيار الديني - وهو من الأمور الراسخة

تــلـديـاً في الولا يات المتحـدة ـ من النظرة الأولى في صـدام مـع فكـرة

 بالجمود العقائدي والانغلاق. بطريقة تجعل صياغة هويات وطنية قاطعة تبدو ضرورية لنخبها النـيا السياسية، هو

 الصينية أواخر ستينيات التقرن الماضي، أصبح صادراً عن أسلوا

.Hammond, 1980; Robertson, 1978: 148-185)
يركز هذا الفصل على المملكة المتحدة والولايات المتحدة المانيا وذلك من






 مستعمرة خليج ماساتشوستس البيوريتانية (Puritan Massachusetts Bay Colony) وراطر وولاية صحراء المورمون (Mormon State of Desert) التي لم تعمر طويلاً في القرن التاسع عشر في يوتا (Utah)؛ ولكن خلال العال العقود الثلاثة الأخيرة أو ما
 Hedges, 2007; Sharlet, 2006; Smith, 2007) غريباً تماماً على المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.

على الرغم ممّا ذكره ماكس فيبر عن أنّ الصورة الوحيدة للثيوقراطية
 من الثيوقراطيات. وقد ميّز فيبر نفسه بين الثيوقراطيات والمجتمبعات البيات البابوية
 سبيل المثال، هل من الأفضل وضع السعودية بمفردها في فئة خاصة؟ على الـى

أية حال، بعيداً عن الميول الأمريكية والبريطانية المذكورة آنفاً، ينبغي لنا
 والفاتيكان وإمارة أندورا (Andorra)، وآثوس (Athos) (في اليونان) والتونغا




 الماوية انتقلت بخطوات غير ثابتة لتصبح دولة علمانية.
وبالنظر إلى هذا الوضع بصورة أبعد تاريخياً، من الضروري أن نذكر من
 الخامس عشر، والجبل الأسود، والمدينة، ومكة، والدينة والدولة الميلة المهدية، ومنغوليا الخارجية، وسوات (Swat) في الإقلِيم الحدودي الشُمالي الغربي (في جزء من الهند التي ستصير باكستان لاحعاً)

وعلاوة على ذلك يجب إيلاء مزيد من الاعتبار لمفهوم الدين الـيـياسي. في هذا الصدد ينبغي ملاحظة أن الرئيس لنكولن ذكر أنّ دستور الولايات
 في أفريـــيـا وآسيـا أنهـا أرسـت ديـانـات سـيـاسيـة (Geertz, 1963). وتشـمـل الــجتمعات الأخرى ذات الـديانات الـياتيانياسية (أو الثيوقراطيات) ألمـانيا



معاصرة بارزة.
العولمة والهُوية الوطنية
مثلما سبق وأشرنا، تملك المملكة المتحدة، على النقيض من الولايات


 المتزايدة من العقائد غير المسيحية، على الرغم مما ظهر مؤخّراً من اجتياح

للكاثوليكية الرومانية، الذي يرجع بدرجة كبيرة إلى الهجرة البولندية في أوائل

 (animistic religions) وفي المقابل، فإن المجتمع اليهودي في المملكة المتحدة تميّز بدرجة رفيّ الميعة من الاندماج منذ القرن التاسع عشُ . وقد تمشل التأثير الإجمالي لمثل هـلـ هذا

 والوعي الطبقي في بريطانيا . (كثير من البريطانيين قد ينكرون الـين أن الطبقة ملمح تكاملي من ملامح المملكة المتحدة، ولكي الكن المؤلّف الحاضي كذلك). وئمّة ملمٌُ إضافي مركّب تمثّل في انتقال السلطة، بإعططاء قدر كبير من السلطة إلى اسكتلندا وويلز ، وكذلك إيرلندا الشُمالية.



 اعتبر الدين لوقت طويل سمة مميزة للثقافة الأمريكية، على الرئلم الرئم من الفصل
 متواترة فيما يتعلّق بالجدار الجفرسوني (Jeffersonian) للفصل بين الكنيسنيس
 والحركات الدينية (المنافسة) ـ نقد أدى ذلك في الواقع إلى كـلى الـى تطوّر تقاليد العلمانية وبالتأكيد الإلحاد.

يتّضح القيد العولمي على إنتاج هُوية وطنية صريحة في مواجهة مثل هذه


 (r)Huntington, 2005: 3-33)، وهناك أيضاً مشُكلة إيرلندا الشمالية. ومن نتائج
(Y) تُتضح المشكلات العمبيقة المرتبةة بمحاولات تعزيز الهُرية الوطنية والقومية مع الوقت. انظر =

7 1 .
(Robertson, 1998; Garreau, 1981; Glazer and Moynihan, 1970; Glazer, الخاصة . 1997; Smelser and Alexander, 1999; Portes and Rumbaut, 2007) تتمتّع بتقليد قديم من التعلّدية العرقية المعترف بها علناً و/أو التعددية العرقية ـ


 (Beyond فمنذ ذلك الوقت ـ وخاصة منذ صدور كتاب ما وراء بوتقة الانصهار (G) (H) _ (Glazer and Moynihan, 1970) من تأليف غلايزر وموينيهان the Melting Pot) صار التنوّع منظوراً إليه على نحو واسع (ولكن بالتأكيد ليس بإجماع الآلآراء)

 (1995 . وللتتبسيط الشُديد، نقول إنّه في حين يوجد في الولايات المتححدة

 في بعض النواحي إلى صفة التباين الطبقي أو النْخبوية التـي يتســُمُ بـها
 بتجربة طفرات الهجرة المفاجئة منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما أسفر عن نوبات هلع هعنوي خطيرة. وقل حدثت مشل هذه الظواهر بالطبع في الولايات المتحدة، لكنّها في الغالب لم تتشعّب على مستوى البلاد كلها

وقت كتابة هذا الفصل، يمكن القول إنّ المجتمعَين اللذين نخصهـمـا
 الجمهوريون بالبيت الأبيض و/أو الكونغرس في عام ^^・や (وهو أمر بعيد

 تشيني. في المملكة المتحدة تولّى غوردون براون مؤخّراً رئاسة الوزراء من
(r) في الولايات المتحدة الأمريكبي ظلت هناك مطالب للاستقلال وسط القبائل الهندية الأصلية،




طوني بلير، غير أنه في هذه المرحلة من الصعب البتّ فيما إذا كانت الميول
 إثارة الدين في بياناتهما السياسية). وعلى أية حال، سيكون من من الصعب استراتيجيات بوش - بلير وسياساتهما التي تبعت أحداث الحادي عـي الحـر من أيلول/ سبتمبر .

حظي ملمح التواصل المتزايد بقدر كبير من البحث في التراث حول
 وعلى الرغم من ذلك، فقد ورد هنا التشـديد على الـلى أنهمـا مبدئياً يتمتُعـان


 (2005. والزيادة المتزامنة في كل" من التواصـل والوعي العالميين إنما يلقيان بالتحدي أمام الهُويَّات الوطنية والترويج لها (20

## الدولة القومية ومذهب الألفية

يوجد في المملكة المتحدة، مثلما ذكرت سابقاً، قدر كبير من التعبير




 بسبب التوسّع السريع لكتلة السكّان البولندية ـ الكاثوليكيكية. وتتألّفّ المشُكلة


 افتراضيٌ لدى الأحزاب السياسية الرئيسة بالتماسك الاجتماعي الوطني، ومن

 للأثُ الواسع لزلزال لثبونة عام 1V00 ، انظر : (Neiman, 2002) .

السهل تماماً رؤية فداحة المشكـلة. ففي الوقت الذي قد يكون فيه من
 في الولايات المتحدة مناسبة لظروف مختلفة، مثلما هي التعدّدية الثمَافية المتمأسسة ذات الطابع المثالي في المجتمع الأمريكي
لقـد جـادل كثير من الطـلاب دارسي الـعولـمـة و/أو الـدولة الـقـومية

 (0) ${ }^{(0)}$ ( والـواقـع أن هذه مقدّمة منطقية لمجمل النقاش الحالي؛ إذ إنّ العولمة تتحدّى وجود
 فالهجرة الكثيفة وتزايد انتشار مجتمعات الئتات والالتزامات المرتباتبطة بها




 فعلية أو محتملة إلى الإصرار على صياغة هُويات وطنية دينية مدنية أكثر حدّة عند البلد المضيف




 متزايد بالميل، قانوناً أيضاً، إلى الاستهانة بالجانـة الجانب الديني للحياة السياسية
(Lincoln, 2006; Burleigh, 2006; Robertson, 2003 [1983])
(0) وردت الرؤى المتصارعة حول العلاقة بين العولمة والدولة ـ أو الدولة ـ ـ القومية - في مناقـــة

 بسـاطة إلى العوامل الاقتصادية الخالصة . انظر أيضاً : (Robertson and White, 2005; 2007).

لهذه المسألة تأثير في الهوس الأكاديمي الغربي بأطروحة العلمنة (خاصة وسط سوسيولوجيي الدين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، والواقع
 (2007 . وينبغي لنا إضافة أنّ الانشغال بأطروحة العلمنة قد تجلّى بحيادية
 سوسيولوجيون في المملكة المتحدة معظم الوقت بشُشف ألا ولا ولا يوجد شـك


 بين الدين والعلمانية تم ضبط مقايِيسـها عبر القرون ألمان وعبر العـالـم عموماً في سياق تنوّع كبير للأحدات غير المتوقّعة الثقافية منها والاجتماعية ـ وكذلك الدولية (Robertson, 1993)

لا يعـني ذكر كيـان عـالمي بـحـّ ذاته أكثـر من اعتباره ببساطة أنه


 المصير نفسه. ذلك أنه بالإشارة إلى الظرف العانـا نرى أنّ هناك وعياً أكثُر وأكثر بالمشكارةلات البيئية والديمغرافية ـ والصحية
 الاحتباس الحراري، والأوبئة، والكوارث (الطبيعية) ـ أو التهديد بها . وهـيا ولـيا
 انعـكاسيـة (Robertson, 2007a; 2002; Lechner and Boli, 2005)، لكـنها شـديـدة
 (Pearson, 2006). وجدير بالذكر هنا أن الاستطلاعات الحديثـة تبيّن أنّ نحـر
 أيضاً يؤمنون بأنّ نهاية العالم باتت وشيكة؛ بينما في بلدان الوان أخرا أخرى كثيرة تدعم
 السُهية، ومؤشّرات أخرى أكثرُ ، بقوة الزعم أننا نعيشّ في عالم ألفيّ إلى حد

ذلك أنّ ما أسميه منعطفاً ألفياً عالمياً، متجسّداً في "حرب الإرهاب"، من دون أن يقتصر عليها، يمنح تغييراً جديداً في معنى فكرة العالم الذي يزداد كونه من أجل ذاته (Pearson, 2006; wilson, 2007) (7) . وير جيع هنا في الأساس إلى أنّ كثيراً من المخاوف الإيكولوجية والطبّية وغيرها في عصرنا
 وينبغي التشديد على أنَّ مذهب الألفية يتضمّن الاعتقاد بأنه لا بدّ من أن يكون هناكُ تدخّل من المسيح سابق على نهاية العالم كما نعر الْ فه. أمّا ما ما بعد الألفية (Post-millennialism) تتصرّ من ناحية أخرى على أنّ العالم يمكن بل وينبي أن يكون مثالياً فبل عودة (المخلص" . وبالتشديد على أنتّا نعيشُ في مرحلة ألفية من العولمة، ينبني عدم الاعتقاد بأنّ هذا يعني أننا جميعاً نعيشّ، عبر العالم، في ظرف من التشاؤم المرتبط بلمار العالم. فكثير من الحنـ الحياة
 أنّ الطوباوية العلمية والتكنولوجية والطبّة هي مثال على نوع ما بعد الألفية

ومثلما أشرنا، نإن كثيراً من التواصل المتزايد سريعاً في العالم إنما
 أخرى، فإنّ الوعي العالمي قد تضمّن بوضوح عنصراً ديناً قوياً . والواقع أنّ صeود الديانات العالمية الكبرى أثناء العصر المحوري (Axial Age) كان الـ له علاقة قوية بازدياد الوعي العالمي ـ حلول البشرية في الأكوان ومصميرها (Jaspers, 1953; Eisenstadt, 2004) . ونحن الآن نعيشّ في عصر حيث الصدام" المفاهيم المختلفة للعالم بوصفه كاملاً لا يعادل إلا قليلاً من المنافيالِّا
 أو بوصفه كابوساً أورويلياً، أي ثيوقراطية عالمية. والحقيقة أنّ هذا الأخير هو ما تبدو الحركات الدينية السياسية المعاصرة راغبة فيه. فالتوكيدات
 العالم أكثر قربأ لأن يكون من أجل ذاته . مئلما أشـار الرئيس المشترك للهيئة اإن

 Association for the Advancement of Science) يمكن أن يعالج بفعالية إمكانِية تصادم الكويكبات مع الأرض . انظر أيضاً : Wilson 2007.

الوطنية والحضارية لتلك الحضارات تسير في تنافس محموم، على شُفا
 خليط مركّب من التكثيف السريع للتواصل، من نا ناحية، وتعزيز سريّ سريع بالقدر

 (Robertson, 2007a; 2007b; 2007c; 1992:57-60) العولمة الكلية)

يتجلّى إغواء الثيوقراطية في الغالب عموماً في الطريقة التي يمارس بها بها




 Kalra, Kaur, and Hutnyk, 2005)

 الهجرة، وكذلك محاولات الدولة القومية تصميم صور من التعددية الثقافية (Meyer and Geschiere, 2003; Appiah, 2006; Modood, 2007) . في مثل هذه الظروف


 (polyethnicity) . والمسألة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا هي المسألة الشألة الشائكة بالقدر نفسه الخاصة بالكونية (cosmopolitanism)، والتي لا يكا يكاد التراث الحالئلي حولها يذكر الدين (انظر مثلا : Verovec and Cohen, 2002; Beck, 2006 ) (لادنـ)

## (الحرب على الإرهاب")

## وتداعياتها

تتجلّى المواجهة الحالية بين إسلام الخلافة و(الغرب" بلا بلا شكّك في أكثر
 السياسي الديني واضحاًا في العصر الحديث مع الثورة الـيُوقراطية الإيرانية

عـام Robbins and Robertson, 1986; Robertson, 1981) 19V9). وما حـدث في ذلك الوقت أن الخطاب حول الإسلام الـجهادي وإسلام الـخلافة مقابل


 الرئيس بوش الابن حرباً صليبية على القاعدة . وقد أنشأَ هذا البيان كثيراً من
 لم يقل هذا مطلقآ أو أنه لم يكن له تبا لـعات إلا قلا قليلة، ولم يكن هذا ولا ذاك موقفاً يمكن الدفاع عنه.
لاقى استخدام بوش عبارة "آحرب صليبية") ذيوعاً واسعاً في أغلب أنحاء العالم، على الرغم مما بدا من أنها لم يكن لها ألما أن تلفت هذا الانتا الانتباه - إلا









 Monitor
 (Bush "Crusade" against Terrorists


 End the Tyranny in Iraq"," The Guardian, 7/10/2005.
< http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,1586978,00.html-55k->.
وثمة مفاهيم أمريكية ذات صلة وثيقة بخطاب إدارة بوش وأنعالها بعد الحادي عــر مـر من أيلول/ سبتمبر سبرت أغوار ها فيمـا يتعلَّق بـلدان مختلفة في أوروبا وآسبا وأمريكا اللاتينية في كتاب لِفاربر r••V عام (Farber)
(Modood, 2007) . كان وصف بوش سياسته في أفغانستان والشُرق الأوسط بأنها (احملة صليبية) ووصف بعض حلفان وصائه الدينيين - السياسيين الإسلام (في كلمات القس فرانكلين غراهام في برنامج (پنايتلي نيوز) (Nightly News) على الـي
 بأنه (اشُرير وعنيف وأنه ليس ديناً للربّ نفسهه)، إلى جانب التى التأكيد المضاف في كلمات القس جيري فالويل (Revd Jerry Falwell) أنّ النبي مـحمّد كان

 مسؤولة عن الهبوط الحاد في حجم الأمريكيين المسلمين المرشحين لمناصب


إذا جمعنا بين هذه التطورات ووجود المسلمين الظاهر للعيان على نحو متزايد، خاصة عبر الهجرة إلى المملكة المتحدة والولايات اليات المتحدة، وغيرها

 دولية فحسب في أوائل القرن الحادي والعشرين، بل كان الها لها أيضاً أثر رئيس
 في (الغرب" لم تتأثر بهجرة المسلمين. فكثير من البرّ البلدان في منطقة الكاريبي
 مشكلة واضحة في عدد من هذه البلدان حول الور الولاءات المات المتعددة لبلدين أو أكثر، ولمذاهب دينية وممارسات خارج نطاق المسيحية.

## الثيوقراطية، والديانة المدنية، والانجر اف الشمولي

ميّزت أحداث بعينها في عام 19V9 ـ مثل الثورة الثيوقراطية الإسلامية في إيران، وقلوم الحكومة الساندينية في نيكارغوا ألوان والنجاح الباهر لحركة تضامن (Solidarity movement) في بولندا ـ بداية توترات حدين اتئرئة بين الكنيسة




رئيسة للتَبير عن الهُويات الوطنية (Juergensmeyer, 1993; 2000). فكانت المرة الأخيرة في التاريخ الحديث التي وجد التيا بها هذا الاهتمام بالهُوية الوطنية مثلما هو الآن أثناء سنوات الانحطاط في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
 واشنطن العاصمة إلى طوكيو، وكذلك مساحة إلك كبيرة من أمريكا اللاتينية، كان
 الوطنية (Hobsbawm and Ranger, 1983). تكرّر هذا التطوّر الذيّر الذي وقع في بداية القرن العشُرين، في بعض الحالات، بعد مئة سنة تقريباً ـ ولكن بصورة ألكـر ألثر
 العالمي الذي سبق لنا التحدّث عنه، وكذلك بوصفه معنى مضاعفاً إلى حذّ
 الدين وأثارت معها كثيراً من التساؤل حول جدئ الواي مفاهيم معينة مثل العلمنة وإزالة العلمنة (Robertson, 2007a; Pecora, 2006; Habermas, 2002).

تحديد هُوية الذات الوطنية لا تحـدث عـادة إلا عبر تـحديد هُوية
 الولايات المتحدة كان عليها العثور علمى آخر جديد، ليحلّ مليّ محلّ الاتحاد



 المسيرة الطويلة (Long March) القادمة ـ قد تتفادى الإسلام في هذا الضا الصـا الصدد، فيما تضمّنت العلاقات بين روسيا بوتين والولايات اليات المتحدة مؤخّراً إلحياء


 بين (الكنيسة) وپالدولة، أو بين الدين والسياسة.

من جوانب العولمة الأخرى للتوتر بين الكنيسة والدولة ما تطور مباشرة
 الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة والصهيرايونية اليهودية في إسرائيل
(Robertson and Mouly, 1983; Robertson, 1988a; Lieven, 2004) فشـل واسع، و/أو تقاعس في الإعلام والمـجال الأكاديمي ووسط النخب السياسية في تسجيل هذا بصورة ملائمة، حتى على الرغـم من أن التحالف الف
 الإغفال التححليلي كان الأكثر انفضاحاً دون سـواه على مدى الـى الخمسين سنة
 الموضوع كان محل اهتمام واسع في الدوائر الإنجليكانية الأمريكية وبـخاصن
 يمكن عزوه جزئياً إلى الميل الأكاديمي اللافت في وقتنا هذا إلى اعلى اعتبار الدين
 الحالي في الإصرار على أن "احرب الإرهاب" الحالية تدور كلها حول النـئ النـط والسياسة الجغرافية، وأن الدين مثل ورق الحائط فيما يتعلّق بالأزمة الحالية. وعلى الرغم من ذلك، فإننا نشهد تراجعأ مهماً في طريقة التفكير هذه، على على


 بين الولايات المتحدة من ناحية وكثير من بلدان العالـم الإسلامي من ناحية

من المقدّمـات الممنطقية اللمهـمّة للغـاية للمـناقشـة الدائرة هنا هي أنّ

 والسـياسي؛ نعـم، والاقتصادي كذلك (Robertson and White, 2005; 2007). ويتركّز الدين في البعد الثقافي، لكنه قطعاً يتقاطع مع جوانب اجتماعـياعية وسياسية واقتصـادية (Asad, 1993). وهـنا مـا يعنـي أنه في الإشـارة سلفاً إلى الـي
 العـالمي المتزايد ـ تراني لـمست حقيقة أنّ الضغط ليس له اله بـساطة جانـب ثُقافي وكفى، بل الواضتح في الممقابل أن له جوانب اجتمـاعية وسيـاسية واقتصادية أيضاً . وينبغي الإشارة، أيضاً، ،بطريقة أو بأخرى، ألّا إلى أن العولمة


ذلك أن من سمات العولمة الرئيسة عموماً أنها تتألّف جزئيًاً من نمو الدولة ـ

 عملية العولمة عموماً، ولكن لا توجد إثـارة ملّموسة واحدة إلى نهاية الدولة

القومية.
ويمكن إيجاز هذه الظاهرة في صيغة بسيطة : إضفاء طابع عام على ما



 النحو، مثلما ينبغي في رأيي، فإنها في الغالب توصف بالبا بدقة أكثر على أنها عولمة محلية (Robertson, 1995; 2006c) (glocalization). فالأفكار فيار والميمارسات التي انتشرت في أنحاء العالم يجب أن يكون لها بيئة ملائمة تتجه إليها ؛ أو


 أخف إلى ذلك أن تأكيد الهوية الوطنية يتضافر مع الاعتراف بالعالمـيمية


 متواصل، وتحديداً في فترة العولمة المتسارعة جداً .
يعدّ إضفاء الطابع النسبي (Relativization) من ناحية أخرى محورياً في



 ومعرضة للتحدي عند مواجهتها ببدائل . وبصياغة أبسط فإن إن إضفاء الضاء الطابع
 عمليات إضفاء الطابع النسبي بوضوح بمسألة تحديد الآخر ، بمعنى أن أنصار

الدين عند مواجهة مذهب ديني آخر وما يرتبط به من ممـارسات فإنهم







 الأمريكيين من الاضطرار إلى الاعتراف بطرائق حياة أخرى مئالاً أكثر تحديداً

 المقدس، والداروينية والهجرة (اغير الأمريكية" ـ وهو ما يعود في الزمن الـمن إلى
 إذا حاجججنا في أن الصورة الجنر الجديدة من العدالة الإلهية (الثيوديسيا) تظهر جزئياً من عمليات إضفاء الطابع النسبي.

إن تطور الميول إلى الثيوقراطية يتنوّع بوضوح في المحتوى والسرعة من مجتمع إلى آخر . ففي بعض الأماكن على سبيل المثئال ـ ولا سيمـا في في


 إعادة تقدير شُديدة الانتقائية للتاريخ الإنكليزي والاسكتلندي والويلزي.

## الديانة المدنية، والثيوقر اطية، <br> والساحة العالمية

بناء على ما تقدّم، يمكن القول إنّ أطروحتي عموماً ترتبط كثيراً بدلالة الة الديانة المدنية الوطنية في السياق العالمي؛ إذ كانِ الـنت الديانة المدنية قد



السياسيّ والعسكريّ في الحرب في الهند الصينية (ولا سيما في فييتنام) ومعارضتها، كان مثيراً لأسئلة خطيرة فيما يتعلّق بما (يرنو إليه الأمريكيكيون فعليّا") . وكان من الجائز أن يكون التعبير عن إجابات هـيأِ هذه الأسئلة، مثئلما


 لم ترد الإشارة كثيراً إلى أنّ فكر ته عن أمريكا (أي الولايات المات المتحدة) فيها

 أساسية في الثقافة الأمريكية، مثّل النزعة الجمهورية، والميا وأهميتها في التاريخ

 الأمريكية

على الرغم من ذلك وافق بيلا على أنه قد يكون هناك ونـ ديانات مدنية
 الولايات المتحدة، على الرغم من أنه تحدّث عن
 تخمين الموقف الني كان لبيلا أن يتبناه في الظروف الحاليالية، فإنني أرى هنا

 الأساس تكثيف پالحروب الثقافية) التي بدأ المعلّقون في الولائلايات المتحدلة


 عالية، لأنها تتضمّن تخصيص الهُويات الوطنية في ظرف اهتزاز ثقافي عالمي
 الظرف صار هناك اهتزاز لمظاهر اليقين الأخلاقية والمعنوية، ونتيجة لنـلك الـك
 من أيَ وقت مضى - دوراً خطيراً في الحفاظ على التضامن واللحمة في

Moisi,) الدول ـ القومية، ولا ديما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة (2007; Liptak, 2007; Robertson, 2006c

في الولايات المتحدة، وأماكن أخرى، يبدو أساساً أنه علينا ـ بـدر

 عملية التطوير، تحدث، بلا شكّك، مشكلات الاحتواء، والواقع أنهما وجهان الـان لعملة واحدة، فالتطوير يشير إلى توسيع "مظلّة") الديانة المدنية الحيّا، بينما يستلزم


 والدينية واللغوية والثقافية (في بلد ما - م) ومن ثم يز يزداد توسيع مجال الديانة

يرتبط جانبان من هذه المشُكلة ارتباطاً وثيقاً بمناقـُتي حول الخصوصوصية









 القيم والتقاليد الوطنية موجود بشكل ضمني ألما أكثر من ذلك في الحالة الأمريكية كما أنه أكثر أصالة. فعندما أثيرت أسئلة حول القيم اليمّ البريطانية، نتج قدر كبير من التخبّط. فالناس في بريطانيا - خاصة في إنكلترا - على استى استعداد تا تام جميعاً لاستدعاء تلك (القيم البريطانيةه) لكن تقابلهم صعوبة كبيرة فير في الاتفاق علئلى
 تتضمّن صوراً عن الأنغلو - ساكسونية غير الملوّةّة وا(النقية عرقياً". .

عند التحلّث من الناحية الإمبريقية، يبدو من المثير للشُكّ كثيراً إذا كان
 العولمة. ربما بهذه الطريقة يمكننا أن ـ نأمل عن قناعة ـ ـ التحدث عن ألـا أشكال جديدة للثيوقراطبة.

## هُويّات في حالة سيولة






 وفي مواجهة إضفاء الطابع النسبي على تجارب كل" من (الإسلام") والغراب" كان هناك مساحة متسعة لإعادة كتابة التاريخ الوطني والإقليمي والحنيا ولارياري والعالمي. وهذه المراجعة التاريخية تأتي في صميم مظاهر كثيرئ التارة من الهوس الحالي بصياغة هويات وطنية بارزة الوضوح الميا ويغذي انعـيا العـالمي ما يـجري حالياً من انتقال إلى مرحلة ألفية جديدة من العـولـمة
(Robertson, 2007a)
لقد أدّى التسارع الهائل في الهجرة من بلد إلى بلد ومن مجتمع إلى



 هذا الصدد التشديد على أن تفرد الولايات الميات المتحدة فيما يتعلق بكونونها مجتمعاً

 إليها . وعلى الرغم من ذلك كان فوكوياما (Fukuyama) قد قدّم حالة ألة مقنعة
 مقّا هي عليه في أوروبا (Fukuyama, 2007; Lind, 1995: 97-137 and 217-388).

وتتميّل حجّته في أنّ الولايات المتحدة تبرز في هذا الأمر بما لديها من




 (Columbus Day)، وعيـد الـقديس بـاتريك (St. Patrick's Day)، ويوم مـارتن

لونُر كينغ
كل هذا صار أكثر تعقيداً بسبب صدمة الحادي عشُر من أيلول/ سبتمبر (Smelser, 2004) وما أعقبها من أحداث، تفجيرات في إسبانيا، والمملكـكة

 ديانة مدنية قابلة للحياة والتطبيق في مواجهة تزا والتعقيد الثقافي/العرقي هو أمر، بتعبير لطيف، ضخم
أصبح التوق إلى إرساء سياسات لأمن الوطن ملمحاً محورياً للعلوم
 من الجدال والخلافات من مثّل كيفية تضييع حقوق إنسان عديدة، ومقبولة قانونياً، على مواجهة مشكلات الأمن الوطني، وهو ما ما يصدق بورجه الوان خاص في الولايات المتححدة والمـملكة المتحـدة (Ignatieff, 2005; Lieven, 2004). والحقيقة أن الأمن الوطني أصبح تلك الفكرة العريضة التي تضمّ في واقع

 (The Patriot Act) في محور تلك الخالافات في الولايات المتحدة في الوقت
 الإنسانية إلى درجة أنه لم يعد غريباً على الإطلاق النـلـن أن تسمع تهمة من بعض


 بيان رئيس أساقفة يورك في شباط/فبراير Y••V حول أن المملكة المتحدة

صارت على شفا التحول إلى دولة بوليسية / http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk) 6329815.stm > ) عن أن العالم يتحوّل بشكل متزايد إلى أن يصبح ديمقراطياً، إن لم يكن على
 . (Harrington, 1986; Pfaff 2007; Mead, 2006; Lefort, 2007)

ونحن الآن نرى الدولة القومية قد بدأت في احتكار ما قد أسمّيه وسائل الوجود، فيما تشهد فكرة الخصوصية تحلّلا سريعاً (Robertson, 2006d; 2007a).


 (Robertson, 2007a . بمعنى آخرا ، ومع العدر الهـا الهائل من الناس الذين يتوقون

 القول، بشيء من المبالغة الساخرة، إن أَخر شيء يرغب النـي الناس في حمايته هو



 السوفياتي في عهد ستالين وألمانيا في عهد هتلر . وعلى أية حال، فإلـي فإن المفهوم
 ما يرتبط بالثورة الفرنسية، على الرغم من أنه يمكن تتبعه بالطبع إلى ما قبل (Taylor, 2007; Barrell, 2007; Groebner, 2007) (

المفارقة في كل" هذا هي أن الأنواع نفسها من الأشياء التي يجدها كثير

 تقوّضت قيم غربية أسطورية وذلك استجابة للخوف من الآخر، وهي وهذا جزء
 تطوّرت إلى حد كبير أصلا في كثير من المجتمعات الغربية ـ خ خاصة المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

توفر الثورة الفرنسية فرصة للعودة إلى تناول أكثر مباشرة للصلة بين




 النظم الثيوقراطية والنظم التي تتضمّن ديانـات التي سياسية، أو إذا كان ممكناً إظهار أي تمييز جدير بالاهتمام بينهما.

وقعت الثورة الفرنسية تحديداً في الوفت الذي قالت فيه باربرا تايلور (أن الئقافة الرقابة) كانت تسمّم الحياة العامة في بريطانيا (Barbara Taylor) (Taylor, 2007). (Barrell, 2007)، ويعزو باريل (أتيلور نمو ثقافة الرقابة بداية

 التقييد الشديد ـ كلٍّ من أنماط الحياة الماجماجنة للأرستقراطيين سيّئي السمعة



 وحتى اندلاع الثورة الفرنسية كانت بريطانيا تعِّ بالأشخاص الفـرا الفاضلين

في المملكة المتحدة المعاصرة أصبح هناك ملاحظات كثيرة حول التعدّي على الحريات المدنية التي تهـّد بتوفير جميع الأساليب أمام كثير من
 عبارة مجتمع الرقابة . وقد تعالت نبرة الاستهانة بحقّ (المئول أمام القضاة الواني)
 المتحدة والمملكة المتحدة في المنوات الأخيرة، فيما كانت السياسات تجاه
(1) من ثم قد نرى إمكانية إرجاع الفكرة الحالية حول مجتمع الرقابة إلى القرن الثامن عشر على الأقل . انظر : (Robertson, 2007a; Marx, 2007; Lace, 2005; Lyon, 2003; Talmon, 1952).

خليج غوانتنامو (Guantanamo Bay) (حاضرة ضمنياً - م) في قلب كثير من
 وقد يعدّ أفضل تجسيد للوضع في الولايات المتحدة هو التصريح الذي
 (Sandra O’Connor) ، وأشارت فيه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية معرضة لسُيء من خطر التحول إلى ديكتاتورية مع إثـارة خاصة إلى وجود تدخلات سياسية في السلطة القضائية
 النُّمولي"، حتى لو كانت هناك حكومة ديمقراطية في الولايات المتحدلة و/ الـا

 كانت واقعية أم لا ـ من بلدان أخرى أو حركا

 من المفاهيم المعاصرة عن الوطنية القائمة على الخوف (ألا (Robertson, 2007b).
 مراقبة المحادثات الهاتفية والتواصل عبر الباني البريد الإلكتروني، وتطبيق التتبع الالالكتروني لما كان يعتبر فيما سبق معلومات خاصة.

ومثلما ذكرنا، فإن أحد ملامح الوضع الغربي الحالي المحرئ المورية هو نمو


 مستخدمته كصورة من صور إضفاء المشُروعية. وعلى الرغم من من ذلك أفضى أفضى
 المهاجرين الذين جلبوا معهم حسّاً قوياً بهويتهم - أو من تكيّفوا علـو عبر تطوير هوية دينية متميزة. فضـلا عن ذلك، فإنَّ حالة (االجماعات المات المغلقة/ الغيتور"
 والسويد، والمملكة المتحدة - إلى جهود حكومية لموا الجهة هذا وتشّجيع ما سمّي في أحيان كيُيرة التماسك الاجتماعي. وفضـلا عن ذلك ـ وهذا ما

ينطوي على إشـارة خاصة إلى الولايات المتحدة - فإن انتــار الالتزامات
 كثيراً لظهور حركة مضادة مـن قبل الأخيرتين (ربمـا أصحاب الـابـا الديانات

 الحديث إلى تحالف بين تلك التقاليد والدولة
 الجماعات العقائدية الدينية، على الدولة بصورة كبيرة أن تنخرط في عـي عملية

 المرء شكاً في أنّ هذا إنما يرجع إلى حدّ كبير لما يمكن تسميا الميته ا(الأفيون



 الهُوية يأخـذ مساحة واسعة في المجتمعات الوات الغربية، وعقيدة الاستهلاكك


 القبول عن طيب خاطر لمئل هذا الاختراق، فإنـ النه يفتح الطريق - بل ويغوي
 كثيرة من الحياة الخاصة.

## ملخصات

تدخل قضية العلمنة المرهقة نوعاً ما (وإزالة العلمنمنة) بالضروروة فيا فيا (الصورة. ففي مقالة شديدة الإقناع عنوانها (اعودة الدين) أصرّ سانيه , Sanneh) (2006:13 على الحاجة الضرورية في عصر العولمة إلى مواجهة عوني عودة الدين
 ينكر إلا فيما ندر أن الأساس قد تغير، وأن اتجاه البحث التاريخي يجب أن

يتتبع ذلك التغير". ومن الصعب رؤية كيفية استمرار أي فرد في مناصرة ليس أطروحة العلمنة فحسبب، بل مفهوم أن فكرة العلمنة ذات ات أهم ألمية خاصة. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا النوع من البحث يسهم بالفـي الفعل في شغل أذهان كثير من سوسيولوجيي الدين . وفي مني مناقشـئ وضع الدين الدين في عصرنا، يلفت سانيه الانتباه إلى الطرائق المختلفئفة التي أصبح بها الميا الدين
 سوف ينقذنا، إذا جاز القول، وطرف آخر يقول إن الدين هو سبـ فـب جميع الشرور في العالم.

إلى جانب هذا الجدال العالمي يقف الدليل الإحصائي الذي لا يمكن
 العالم تقريباً باستثناء جزء كبير من أوروبا . وربما النّيء الأكثر دلألة على الـئى هذا هو توسّع المسيحية الهائل في الصين. فني





 بهذا بوّابات السد أمام فيضان (اعودة) الدين . وكانت إلـا إحدى تبعات ذلك هو نموٌّ ملحوظ للبوذية الشُعبية (Clarke, 2006:319-60) .
 المحتتمعات الغربية التي أظهرت أن الدين قد أدى أد دوراً مهمهاً للغاية في


 الترويج لروح التقدّم، خاصة الجوانب

 توقهم الظاهر إلى استخدام الاتحاد الأوروبي حانط صد ضد عـد عودة الدين.

ومثلما يشير سـانيه (Sanneh, 2006:14) أيضاً إلى أنه داخل الاتحاد الأوروبي تضمنت مقاومة الدين (بصورة خرقاء إلى حذّ ما)" الترويج لتّعددية الثقافية.

وبالتأكيد، إنّ فكرة بيلا المثالية عن الديانة المدنية، سواء أكانت مقنعة

 خاضعة لتلاعب سياسي لا ينتهي. وأحد الظواهر السوسيولوجية الرئيسة في

 الثقافي للحياة في قمة حياتنا . وسواء كان من المفيد الإثشارة ـ مثلما يفعل
 ستأخذنا بعيداً (Sacks, 2003). وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن ينتفي الشكّ، بالمعنى الواسع، أن التقاطع بين الثقافة الدينية والسلطة أصبح جانباً محورياً من السيطرة السياسية.

عبر تلك الخطوط ظهرت التوترات العامة بين مبدأ الحرية الدينبة ومبدأ



 بالحاجة إلى تطوير قيم مجتمعية وتعزيز الإشراك المجتم المتمعي - بصيغة تجعل المجتمعات مفتوحة حقيقة ـ كفيل بالمضي قدماً باتجاه عالم أقل صراعاً إلى حد كبير .

هكذا إذاً، نحن نعيش في عالم من الغرباء. والشُكل الجديد لليُيوقراطية
 الوضع. وظرف التعددية الثقافية الحالي نراه تفاقم كثيراً بفعل ظهور التي صورة


 للأمركة، وتحديداً الخوف من أن يزداد نفوذ المذهب القائل بفكرة الخلق
(ربما بمعدل أسرع في المملكة المتحدة مما هو عليه بالفعل . لذلك يوجد في الوقت الحالي صدام متزايد بين ألئر أنواع مختلفة من الأصولية،


 البروتستانتية شيئاً أُشبه بالوضع المهيمن في الولايات المتحدة (Wills, 2006)،
 الصاع" من الكنيسة الإنكليزية الرسمية قد أغفل


 تحدث عنه بيلا . فبينما تقدم الديانات الديات المدنية مقياساً معيارياً يلزم المجتمع المعني بالانصياع له بصورة مثالية، فإن الديانات السيانياسية الـيانيا والثيوقراطيات تعد مححلا للتلاعب المباشُر من قبل نظم حكم بعينها . وبصياغة بيلا ، فإن ديانة


 السياسية أو ديانات الدولة ألة . وقد نضيف هنا بعد تأسيس تركيا كدولة قومية في عام (الذي ناصر تشكـيل ثقافة حيوية من أجل الأمة الـجديدة،

 وعي أن كمال أتاتورك في تأسيس الجمهورية التركية الجديديدة، أصر على أنها ينبغي أن تكون علمانية بصرامة، على نهج المجتمعات ألمات الغربية، بما فيا فيها



 بطرائق معقدة. كانت النقطة المهمة الناقصة في عمل رئلمي روسو وبيلا - وبدرجة أقل، دوركايـم - هي الـولمـة. في الحالة التركية ثُمة (امعركةة) مستمرة

ومحتدمة خاضها أنصار كمال أتاتورك ضد الإسلاميين، وهي معركة تكاد تكون في معظم الأحيان متعادلة
ومن ثَم، إذا اتخذتا روسو نتطة انطلاق فيما فيما يتعلق بنمو أفكار تتعلق بالتماسك في مجتمع حديث، يمكن أن نرى بــهـولة ضرورية أن تتضمن





 وهو ما لا يختلف جوهرياً عن مركزية الدين أو الطبيعة الدقيقة للعلاقة بين الدين والسياسة، أو بدلاً من هذا وذاك، الكنيسة والدولة
على أية حال، عندما تحوّلت الثورة الفرنسية إلى الإرهابه، فإنها غيّرت

 (Gray, 2007: 146-183; Scurr, 2006) . ولـم يكـن هـذا مـا تصوروه روسّو مثـلـما

 في صورة حكم ديني أو تسلطي، من اللافت أن هنا النـا تحديداً هو الو ما ما يبدو أنه يحدث في كثير من أنحاء العالم، من دون استبعاد الون الوايات الـات المتحدة نفسها .
 المدنية الأمريكية في أواخر الستينيات كان أستاذاً في اليابان. وفيا وفي حديثّه عن
 تماماً عن ديانة الدولة اليابانية قبل حرب المان المحيط الهادئ (التي اندلـئلعت في
 في عام 19६0) . وتكمن المفارقة في حقيقة أنه في الولايات المات المتحدة يجد

 عناصر من الثيوقراطية، ولكن تأثيرها المباشُر في السياسة ليس دائماً .

## المراجع

Alexander, Jeffrey C. [et al.]. (2004). Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley, CA: University of California Press.

Altman, Daniel (2007). "Managing Globalization: The Global Quest for a Second Passport." International Herald Tribune: 7 February.

Appiah, Kwame A. (2006). Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers. London: Allen Lane.

Asad, Talal (1993). Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Barkawi, Tarak (2006). Globalization and War. Lonham, MD: Rowman and Littlefield.

Barrell, John (2007). The Spirit of Despotism: Invasions of Privacy in the 1790s. Oxford: Oxford University Press.

Beck, Ulrich (2006). Cosmopolitan Vision. Cambridge, UK: Policy Press.
Bellah, Robert N. (1967). "Civil Religion in America." Daedalus: vol. 96, Winter, pp. 1-27.
___ (1975). The Broken Covenant: American Civil Religion in Time of Trial. New York: Seabury.
and Phillip E. Hammond (eds.) (1980). Varieties of Civil Religion. San Francisco: Harper and Row.

Boli, John, W. (1980). "Global Integration and the Universal Increase of State Domination." in: Albert Bergesen (ed.). Studies of the Modern World System. New York: Academic Press, pp. 77-137.

Burleigh, Michael (2006). Sacred Causes: Religion and Politics from the European Dictators to Al Qaeda. London: HarperPress.

Campbell, George V. P. (2005). Everything You Know Seems Wrong: Globalization and the Relativizing of Tradition. Lanham, MD: University Press of America.

Caputo, John D. and Gianni Vattimo (2007). After the Death of God. New York: Columbia University Press.

Clarke, Peter (2006). New Religions in Global Perspective. London: Routledge.
Davis, Sam (2007). Letter to a Christian Nation: A Challenge to the Faith of America. London: Transworld Publishers.

Dawkins, Richard (2006). The God Delusion. London: Bantam.
Dennett, Daniel (2006). Breaking the Spell. London: Allen Lane.
Eisenstadt, S. N. (2004). "Axial Civilizations and the Axial Age Reconsidered." in: Johann P. Arnason, Shmuel N. Eisenstadt, and Björn Wittrock (eds.), Axial Civilizations and World History. Leiden: Brill, pp. 531-64.

Esposito, John L. (2002). Unholy War: Terror in the Name of Islam. New York: Oxford University Press.

Farber, David (ed.) (2007). What They Think of Us: International Perceptions of the United States since 9/11. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Fukuyama, Francis (2007). "Identity and Migration." Prospect: vol. 139, February, pp. 26-31.

Garreau, Joel (1981). The Nine Nations of North America. Boston: Houghton Mifflin.
Geertz, Clifford (ed.) (1963). Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Asia and Africa. New York: Free Press.

Glazer, Nathan (1997). We Are All Multiculturalists Now. Cambridge, MA: Harvard University Press.
$\qquad$ and Daniel Patrick Moynihan (1970). Beyond the Melting Pot. Cambridge, MA: MIT Press.

Gokalp, Ziya (1959). Turkish Nationalism and Western Civilization. London: Allen and Unwin.

Gray, John (2007). Black Mass: Apocalyptic Religion and the Death of Utopia. London: Allen Lane.

Groebner, Valentin (2007). Who Are You? Identification, Deception, and Surveillance in Early Modern Europe. New York: Zone Books.

Habermas, Jürgen (2002). Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity. Cambridge, MA: MIT Press.

Hankiss, Elmer (2006). The Toothpaste of Immortality: Self-Construction in the Consumer Age. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press.

Harrington, Mona (1986). The Dream of Deliverance in American Politics. New York: Knopf.

Harris, Lee (2004). Civilization and Its Enemies. New York: Free Press.
Hedges, Chris (2007). American Fascists: The Christian Right and the War on America. New York: Jonathan Cape.

Hitchens, Christopher (2007). God is Not Great: How Religion Poisons Everything. New York: Hatchette.

Hobsbawm, Eric, and Ranger, Terrence (eds.) (1983). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

Hollinger, David A. (1995). Postethnic America. New York: Basic Books.
Holton, Robert J. (1998). Globalization and the Nation-State. Basingstoke: Macmillan.

Huntington, Samuel P. (1997). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Touchstone.
$\qquad$ (2005). Who are We? America's Great Debate. London: Free Press.

Ignatieff, Michael (ed.) (2005). American Exceptionalism and Human Rights. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Jaspers, Karl (1953). The Origin and Goal of History. New Haven, CT: Yale University Press.

Jones, Tobias (2007). "Secular Fundamentalists are the New Totalitarians." The Guardian: 6 January, p. 32.

Juergensmeyer, Mark (1993). The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State. Berkeley, CA: University of California Press.
$\qquad$ (2000). Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence. Berkeley, CA: University of California Press.

Kalra, Virinder S., Raminder Kaur and John Hutnyk (2005). Diaspora and Hybridity. London: Sage.

Kearney, Hugh (1989). The British Isles: A History of Four Nations. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Kepel, Gilles (2004). Jihad: The Trail of Political Islam. London: I. B. Tauris.
Lace, Susanne (2005). The Glass Consumer: Life in a Surveillance Society. Bristol: Policy Press.

Lechner, Frank J., and Boli, John (2005). World Culture: Origins and Consequences. Malden, Mass.: Blackwell.

Lefort, Claude (2007). Complications: Communism and the Dilemmas of Democracy. New York: Columbia University Press.

Lieven, Anatol (2004). America Right or Wrong: An Anatomy of American Nationalism. London: HarperCollins.

Lincoln, Bruce (2006). Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11. $2^{\text {nd }}$ ed. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Lind, Michael (1995). The Next American Nation. New York: Free Press.
Liptak, Adam (2007). "Adding to Security but Multiplying the Fears." New York Times: 26 February.

Losurdo, Domenico (2004). "Towards a Critique of the Category of Totalitarianism." Historical Materialism: vol. 12, no. 2, pp. 25-55.

Lyon, David (2003). Surveillance after September 11. Cambridge, UK: Polity Press.
Marsden, George M. (1980). Fundamentalism and American Culture: The Shaping of Twentieth-Century Evangelicalism, 1870-1925. Oxford: Oxford University Press.

Marx, Gary T. (2007). "Desperately Seeking Surveillance Studies: Players in Search of a Field." Contemporary Sociology: vol. 36, no. 2, pp. 125-130.

McGrath, Alister (2007). The Dawkins Delusion: Atheistic Fundamentalism and the Denial of the Divine. London: SPCK.

Mead, Walter R. (2006). "God's Country." Foreign Affairs: vol. 85, no, 5, Septem-ber-October, pp. 1-9.

Meyer, Birgit, and Peter Geschiere (eds.) (2003). Globalization and Identity: Dialectics of Flow and Closure. Oxford: Blackwell.

Meyer, John W. (1980). "The World Polity and the Authority of the Nation-State." in: Albert Bergesen (ed.). Studies of the Modern World System. New York: Academic Press, pp. 109-137.

Meyer, John W. [et al.]. (1997). "World Society and the Nation-State." American Journal of Sociology: vol. 103, no. 1, pp. 144-181.

Modood, Tariq (2007). Multiculturalism: A Civic Idea. Cambridge, UK: Polity Press.
Moisi, Dominique (2007). "The Clash of Emotions." Foreign Affairs: vol. 86, no. 1, pp. 8-12.

Mozaffari, Mehdi (ed.) (2002). Globalization and Civilizations. London: Routledge.
Nairn, Tom (1977). The Break Up of Britain. London: New Left Books.

Neiman, Susan (2002). Evil in Modern Thought: An Alternative History of Philosophy. Princeton: Princeton University Press.

Pearson, Simon (2006). A Brief History of the End of the World: From Revelation to Eco-Disaster. London: Robinson.

Pecora, Vincent P. (2006). Secularization and Cultural Criticism: Religion, Nation, and Modernity. Chicago: University of Chicago Press.

Pfaff, William (2007). "Manifest Destiny: A New Direction." New York Review of Books: vol. 54, no. 2.

Phillips, Kevin (2006). American Theocracy: The Peril and Politics of Radical Religion, Oil, and Borrowed Money in the 21st Century. New York: Penguin (USA).

Portes, Alejandro, and Rumbaut, Ruben (2007). Immigrant America. Berkeley, CA: University of California Press.

Robbins, Thomas, and Robertson, Roland (eds.) (1986). Church-State Relations: Tensions and Transitions. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Robertson, Roland (1978). Meaning and Change: Explorations in the Cultural Sociology of Modern Societies. Oxford: Blackwell.
(1981). "Considerations from within the American Context on the Significance of Church-State in Tension." Sociological Analysis: vol. 42, Fall, pp. 193-208.
(1985). "The Development and Implications of the Classical Sociological Perspective on Religion and Revolution." in: Bruce Lincoln (ed.). Religion, Rebellion, Revolution. London: Macmillan, pp. 236-265.
(1987). "From Secularization to Globalization." Journal of Oriental Studies: vol. 26, no. 1, pp. 28-32.
$\qquad$ (1988a). "Christian Zionism and Jewish Zionism: Points of Contact." in: Anson Shupe and Jeffrey Hadden (eds.). The Politics of Religion and Social Change. New York: Paragon House, pp. 239-258.
(1988b). "Towards the Comparative Genealogy of Religion in Comparative Perspective." Zen Buddhism Today: 6 November, pp. 125-133.
(1989). "Globalization, Politics and Religion." in: James A. Beckford and Thomas Luckman (eds.). The Changing Face of Religion. London: Sage, pp. 10-23.
(1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage.
(1993). "Community, Society, Globality and the Category of Religion." in: Eileen Barker, James A. Beckford, and Karel Dobbelaere (eds.). Secularization, Rationalism, and Sectarianism: Essays in Honour of Bryan R. Wilson. Oxford: Clarendon Press, pp. 1-17.
(1995). "Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity." in: Mike Featherstone, Scott Lash, and Roland Robertson (eds.). Global Modernities. London: Sage, pp. 25-54.
(1998). «Identida nacional y globalizacion: falacias contemporaneas.» Revista Mexicana de Sociologia: vol. 1, January-March, pp. 3-19.
(2002). «Le Dimensioni Della Cultura Globale.» in: Elisabetta Batini e Rodolfo Ragionieri (eds.). Culture e Conflitti Nella Globalizzazione. Florence: Leo S. Olschki Editore, pp. 17-30.
$\qquad$ (2003-1983]). "Interpreting Globality." in: Roland Robertson and Kathleen E. White (eds.). Globalization: Basic Concepts in Sociology. London: Routledge, vol. 1, pp. 58-71.

Robertson, Roland (2006a). "Global Conciousness." in: Roland Robertson and Jan Aart Scholte (eds.). Encyclopedia of Globalization. New York: MTM; Routledge, vol. 2, pp. 502-507.
(2006b). "Globality." in: Roland Robertson and Jan Aart Scholte (eds.). Encyclopedia of Globalization. New York: MTM and Routledge, pp. 524-526.
(2006c). "Glocalization." in: Roland Robertson and Jan Aart Scholte (eds.). Encyclopedia of Globalization. New York: MTM; Routledge, vol. 2, pp. 545-548.
(2006d). "The Increasing Monopolization of Identity by the State: The Case of the UK and the US." Nationalism and Ethnic Politics: vol. 12, nos. 3-4, pp. 373-389.
(2006e). "Nacionalismo e identidade nacional no nosso tempo." in: Manuel Villaverde Cabral, José Luís Garcia e Helena Mateus Jerónimo (eds.). Razeo, Tempo e Tecnologa: Estudos em Homenagem a Herminio Martins. Lisbon: Imprensa de Ciencias Sociais, pp. 105-130.
(2007a). "Global Millennialism: A Postmortem on Secularization." in: Peter Beyer and Lori G. Beaman (eds.). Religion, Globalization and Culture. Leiden: Brill, pp. 9-34.
$\qquad$ (2007b). "Globalization, Culture And." in: George Ritzer (ed.). Encyclopedia of Sociology. Malden, MA: Blackwell, 1965-1970. Vol. VI
(2007c). "Open Societies, Closed Minds? Exploring the Ubiquity of Suspicion and Voyeurism." Globalizations: vol. 4, no. 3, pp. 399-416.
and Ruth Mouly (1983). "Zionism in American Premillenarian Fundamentalism." American Journal of Theology and Philosophy: vol. 4, no. 3, pp. 97-109.
and Kathleen E. White (2005). "Globalization: Sociology and Cross-Disciplinarity." in: Craig Calhoun, Chris Rojek, and Bryan S. Turner (eds.). The Sage Handbook of Sociology.
$\qquad$ and $\qquad$ (2007). "What is Globalization?." in: George Ritzer (ed.). The Blackwell Companion to Globalization. New York: Blackwell, pp. 53-66.

Ruse, Michael (2005). The Evolution-Creation Struggle. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sacks, Jonathan (2003). "Global Covenant: A Jewish Perspective on Globalization." in: John Dunning (ed.). Making Globalization Good: The Moral Challenges of Global Capitalism. Oxford: Oxford University Press, pp. 210-231.

Sanneh, Lamin (2006). "Religion's Return." Times Literary Supplement: no. 5402 (13 October), pp. 13-14.

Scurr, Ruth (2006). Fatal Purity: Robespierre and the French Revolution. London: Chatto and Windus.

Sharlet, Jeff (2006). "Through a Glass Darkly: How the Christian Right is Reimagining US History." Harper's Magazine: December, pp. 33-43.

Shepherd, Jessica (2007). "What Does Britain Expect?." The Guardian: 17 July, E: 12.

Smelser, Neil J. (2004). "Epilogue: September 11, 2001, as Cultural Trauma." in: Alexander, Jeffrey C. [et al.]. (2004). Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley, CA: University of California Press, pp. 264-282.
and Jeffrey C. Alexander (eds.) (1999). Diversity and Its Discontents: Cultural Conflict and Common Ground in Contemporary America. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Smith, Tony (2007). A Pact with the Devil: Washington's Bid for World Supremacy and the Betrayal of the American Promise. New York: Routledge.

Sutton, Philip W. and Stephen Vertigans (2005). Resurgent Islam: A Sociological Approach. Cambridge, UK: Polity Press.

Talmon, Jacob L. (1952). The Origins of Totalitarian Democracy. London: Seeker and Warburg.

Taylor, Barbara (2007). "Guinea Pigs." London Review of Books: vol. 29, no. 3, February, pp. 10-11.

Vattimo, Gianni (1992). The Transparent Society. Baltimore, MD: Johns Hopkins Press.

Verovec, Steven, and Robin Cohen (eds.) (2002). Conceiving Cosmopolitanism. Oxford: Oxford University Press.

Ward, Keith (2006). Is Religion Dangerous? Oxford: Lion.
Westin, Alan (1967). Privacy and Freedom. New York: Athenaeum.
Wills, Garry (2006). "A Country Ruled by Faith." New York Review of Books: vol. 53 (18 November).

Wilson, Edward O. (2007). The Creation: An Appeal to Save Life on Earth. New York: Norton.
قر اءات مقترحة

Appiah, Kwame A. (2005). The Ethics of Identity. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Assad, Talal (2003). Formations of the Secular. Stanford, CA: Stanford University Press.

Beyer, Peter (1994). Religion and Globalization. London: Sage.
_(2006). Religions in Global Society. London: Routledge.
Casanova, José (1994). Public Religions in the Modern World. Chicago: University of Chicago Press.

Chanda, Nayan (2007). Bound Together: How Traders, Preachers, Adventurers, and Warriors Shaped Globalization. New Haven, CT: Yale University Press.

Cohen, Robin (2006). Migration and Its Enemies. Aldershot: Ashgate.
Forrester, Duncan B. (2005). Apocalypse Now? Reflections on Faith in a Time of Terror. Aldershot: Ashgate.

Huntington, Samuel P. (2005). Who are We? America's Great Debate. London: Free Press.

Juergensmeyer, Mark (ed.) (2006). The Oxford Handbook of Global Religions. Oxford: Oxford University Press.

Levey, G.B. and Modood Tariq (eds.) (2007) Secularism, Religion and Multicultural Citizenship. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Linker, Damon (2007). The Theocons: Secular America under Siege. New York: Random House.

Nussbaum, Martha C. (2007). The Clash Within: Democracy, Religious Violence and India's Future. London: Belknap Press of Harvard University Press.

Pappe, Ilan (2006). The Ethnic Cleansing of Palestine. Oxford: Oneworld.
Parekh, Bhiku (2008). A New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World. London: Palgrave Macmillan.

Sen, Amartyra (2006). Identity and Violence: The Illusion of Destiny. London: Allen Lane.

Taylor, Charles (2007). A Secular Age. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University.

Thomas, Scott M. (2005). The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wolin, Sheldon S. (2008). Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Spectre of Inverted Totalitarianism. Princeton, NJ: Princeton University Press.

## (لفصل) (الساوس) و(لعشرون)

## الأصولية الدينية

آنسون شوب
أصبح مصطلح (الأصولية الدينية") ينطبق على التطوّرات الإقليمية والوطنية بل العالمية التي تتضمّن أبعاداً دينية وسياسية معاً . وتفترض الحـر الحكمة التقليدية عند التحدّث عن قضايا وحركات تعتبر أصولية أنها تتعارض في الأصل مع القيم العلمية والعلمانية الحديثة . لذار، يُعدّ الأصوليون أيون (كما لو كانوا فئة موحّدة) معارضين رجعيين في عالم متماسك سريع التطوّر، وعلى الرغم من ذلك، يمثّل المصطلح ظاهرة أكثر تعقيداً .

## أصلُ مصطلح (الأصولية")

بدأ ظهور مصطلح الأصولية بوصفه مصطلحاً رسمياً في ديانة واحدة وزمنز واحد وبلد واحد؛ إذ صيغ في عام •191 من واقع سلسلة من تسعين

 (The Fundamentals) ( موَّلَ المحجلّدات شقيقان من رجال الأعمال هما لا ويمان ومـلتـون ستـيوارت (Lyman and Milton Stewart). وكـان الـغـرض مـن تـلك المقالات هو الدفاع عن عصمة الإنجيل من الخطأ (biblical inerrancy)؛




 والتنوّع الثقافي الذي يحمله المهاجرون وصولاً إلى النموّ الحضري. وفي

خلال سنوات قليلة، وزّعت أكثر من ثلائة ملايين نسخة من كتاب الأصوليون على الرعاة البروتستانت، والمبشُرين المسيحيين وطلانلاب علم اللاهوت فين في أمريكا الشمالية

كان إقحام الأصولية البروتستانتـية الأمريكية يهدفُ إلى الدفاع عن

 المسيح الوشيكة إلى الأرض، وكا وكذلك بالنزعة الوطنية المتعصبة التي التي وصلت
 الشخخصية، وشكّ عقلاني في الحماسة الكاريزمية (أو تلك المفعمة بالروح
 (Pentecostal)، وكذلك مناهضة الحركة الثقافية. ضمّ الأكاديميون الأصوليون المشُهورون في تلك الحقبة غريشام ماشين (J. Gresham Machen) الذئي ترك

 هودج (Charles Hodge) أستاذ محافظ آخر في برنستون قال متباهياً ذات
 (Dayton, 1976: 12). وكانت مثل هذه المشُاعر موجودة أيضاً في الخطب
 مودي (Dwight L. Moody) واللامع بيلي صنداي (Billy Sunday (Marsden)) 1978; 1984; McLoughlin, 1978; Frank, 1986)


 والإجهاض) غمر الثقافة الأمريكية الشمالية. وردّاً على ذلك بدأ الأصوليون اليون، ممّن كانوا يتجنّبون سياسات التحسين الاجتماعيا ولاعي والمشُاركة السياسية تغليباً للتقوى الشُخصية والخلاص الروحي، في الدين الدعوة إلى (ااسترداده) الساحن
 وسائل الإعلام المثابرين، استعاد الأصوليون خلا الالال أواخر القرن العرن العشرين


والعشرين أصبحوا قاعدة انتخابية يعتد بها عند السياسيين المحافظين في الولايات المتحدة (Henry, 1947; Carpenter, 1984; Hadden and Shupe, 1988)

## توسُّع مغهوم الأصولية







 وصف أحد مراقبي إيران المـخضرمين بدقِّة وبلاغة هذا الجهد المحدّد في عملية الأسلمة على أنه:

فريد وسط العقائد التوحيدية العالمية الرئيسة؛ إذ تُشمل تعاليمه قوانين تحكم
 المعاملات التجارية والمصارف، والصحة، والمنا والزواج والطلاق، والدانفاع والضرائب، والقوانين العقابية، بل والعاوقات الأسرية (Wright, 1989:46).


 الإسلامية التي ينبغي الدعوة إليها على نطاق واسع؛ بِئية إيجاد أمّةّ مثالية أو
 (
 والعقلانية، وتحافظ على عدائيتها ضد الليبر الية الديمقراطية اليمية والعلمنة (التي تعرَّف بوصفها انحساراً للتأثير الديني من المجالاتلات الاجتمالماعية والعلمية
 الأصولية، في جوهره، يسعى لإعادة بناء المجتمع على صورته التقليدية

تُشابهت بعض الأمئلة مع الأصولية البروتستانتية الأمريكية، خاصة الانزعاج من انتشار القيم الإنسانية والمؤسسة الدينية (المقسمة إلى فئات)"، وذلك واضح في استخدام واسع للمصطلح



 المشتروع الأصولي في شيكاغو (Fundamentalist Project in Chicago)، اشتمّمل



 وجذب حول قبول إضفاء الطابع الغربي، والحركة الصناعناعية وما يصا الحاحبهما
 المحورر الأهم حول أي من الأصوليات جميعاً المسيحية أو الإسلامية أو أو
 استمرت أنواع جديدة من الأصولية البروتستانتية مثل إعادة البناء المسيحي فيا في

. (Krakauer 2003) (Mormonism) والمورمونية (Dinges, 1995)

## الأصوليةُ العالمية

ما ظهر على مدى العقود الخمسة الأخيرة ليس مجرّد حركات الئها اجتماعية
 أفعال مذهبية في مواجهة التغيّر الاجتماعي (سواء سعت للهيمنة العاهِ العالمية أم
 التي تمثّل نمطاً قوامه عدداً كبيراً من الحركات الـيا السياسية ـ الاجتماع الاعية التي

 الدين بصورة متزايدة إلى الانفصال عن (وممكن حتى أن يعرّف بوصفه غير

مناسب لـ) المجالات المؤسسية الأخرى؛ و(Y) يتميّز الكوكب بصورة متز ايدة بعلاقات اقتصادية متبادلة بين الدول تقودها شركا

القوميات.



 امتعاض زائد من تهميش الدين ؛ إذ إنّ أيّ تعريف عالمي حقيقي ومن ثم عام للأصولية (يتضمّن أيضاً النموذج البروتستانتي الانياني الأمريكي الأصلي) يراهنا نداء

 استعادة السلطة: (1) دحض الفصل الراديكالي للمقِّس عن المـجالاتلات



 وقد تنتج مستويات من التطور الاقتصادي، والتقاليد العرقية، وغيرها من
 لكنها مجرد تجليات محلية وإقليمية للظاهرة الأساسية نفسها التي تعتمل في الولايات المتحدة وباكستان وماليزيا أو أي مكان آخر .

تتمثل الحالات ذات الصلة في هذا السياق في بوذية السوكا غاكاي
 اليابانية ذات الطابع القوموي الجديد ما بعد الحرب الـوب العالمية الـانية الـية والتي
 المعاصرة؛ إذ تسعى كلتا الحركتين إلى تغيير القيم في ذلك المتر المتمع ومر ومزيد


 "الوطنـية الصـادقةه" إلى التعصب القومي الصريح. والحقيــة أنْ برانن
( قد جادل فيما يتعلّق بالسوكا غاكاي (والنشرين شوشو) (Brannen, 1968: 51) أنه بسبب علاقات البوذية الوئيقة بالثقافة السياسية في الياني $ا$ الأسر المـختلفة في
 الوطنية). ولكن ما ينغله برانن هنا، إضافية إلى إلى ذلك، أنها ليست مجرّدر قوة

 موقعها في إطارها وبوعي ذاتي واضح

تنقسـم الاختلافات بين الحركات الأصولية على الرغم من ذلك إلى أربعة أبعاد من هذا الطراز . الأول: هو نداء الناء النبي صاحب الكا الكاريزما أو أيّي


 الأمور وما أفضت إليه حالياً من حالة غير مرغوبة الـانية مثل (الانهيار الأخلاقي"

 بوصفها الحلّ الناجع في عملية الاستعادة . الرابع: والمهـم أنه في الوقت الذي يفترض فيه تحقيق التغييرات المقترحة باسم التقاليد المبجلة الـيلة، فإنها تعتمد على وسائل حديثة، من الـجيسُ إلى التعليـيم إلى طرق الإعـلام
 اقتصادياً ولا جيوسياسياً ـ مثئما كان في العصر الذهبي المتخيّلّ ؛ ولا آليّات
 في تبرير استعادة القيم التقليدية لا يكافحون فـرئ فحسب لبناء نظم أوريُوذكسية

 الثمانينيات أو نظام طالبان في أفغانستان، لم تكن فعلياً مطابقة لأيّ نظام ثيوقراطي في بلاد فارس القديمة أو أيّ مكان آخر، ولا ولا الأصولية المانيا المسيحية

 هذه الحركات أصبحت إلى حدّ كبير إبداعات حديثة لعصر حديث.

ويمكننا بسهولة ملاحظة حداثة معظم التباينات التي تنطوي عليها الأصولية في ظاهرتين مهمتين (إن لم تكونا منفصلتين دائماً)، همـا : سعي الأصولية إلى السيطرة عبر العلم، واستخدامها وسائل العنف للوصول إلى

## الأصولية والعلم

بدلاٌ من تصوير الأصولية بوصفها مناهضة للعلم أو إجازتها فحسبـ
 العلم التي توظفهُ كغاية نحو الرسالة العليا لإعادة تنظيم المجتمع بطريقة
 اللافتة في الحركات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام


 حتى وهم يحاولون إعادة تفسير العناصر المهمة لما هو تقليدي ومن تَم يمكن الْقول من دون مواربة، إنهم لا يتحاشون تلقائياً العلم، بل يريدونه فقط بشروطهم (تخدم إعادة التقديس) .

لكن النمط النقيض الشُائع من الأصولِيات الدينية بوصفها إنـا حر كات ضد
 فالحدث الفاصر الذي لا خلاف عليه في الولايات المتحدة في الما المسيحية







 الأيقونات أتشُ . أل . منكـن (H. L. Mencken) شـخصياً وقائع المحاكمة،
(William Jennings ونجح في تصوير المحامي المدعي وليام جنينغز براين

 منكن بخاصة على بلدتهم الصغيرة المتعجرفة التي لا تعرين رينرف شيئاً، مقابل العقلانية (المستنيرة" والتقدم العلمي، والحداثياثة.

بعد سكوبز ، انسحب الأصوليون الأكثر عدائية وإحباطاً مؤقتاً مثل جيش

 على (الحقائق الإنجيلية الخالدة) التي اعتقدوا أن كثيراً منها منا يمكا
 كان هناك على الأقل خمسين كلية إنجيلية ومدارس شبيهة (كثير منها غيرا غير معتمد رسمياً) ، معظمها في مدن الوانلا نشأت كليات أخرى وصل عددها إلى خمس وثلاثئن، ثمّ ستين ملارسة في


ولكن بالقرب من بداية الحرب العالمية الثانية، كان هناك الك موقف أكثر توطداً رأى أن الحقائق العلمية الحديئة (لا النظريات) لم تكن بالضرورة غير الْير


 Genesis Record) : (إن الكتاب المقدس كلّه قادر على الصممود أمام أي جدال




 جمعية الدين والعلم (Religion and Science Association)، والجمعية الـير الـيبنية لدراسة جيولوجيا الطوفان والعلوم ذات الصلة Seventh-Day Adventist-based) (Society for the Study of Deluge Geology and Related Sciences) العلمي الأمريكي - على الرغم من أنها لم تعمر طويلاً (وخرجت في نهاية

المطاف من دوائر الاهتمام وسط الجمهور العلمي السائد) ـ حافظت على استمرار الاعتقاد بإمكانية التوفيق بين العلم وديانة محافظة

أحد الجهود الأساسية، هو معهد علم الخلق في سان دييغو، كاليفورنيا (Creation Science Institute in San Diego) ، برئاسة مهندس الهيدروليك هنري موريس (Henry M. Morris) (وبـمساعدة بعض الـمستبعدبن من مثّل هذه



 (The Genesis Flood) والمراجع العلمية التي فُصُّلت على رأي أكاديميي الكتاب المقدّس الأصـوليين) واشتـراكات في الصحيفة الرئيسة فصلبة علم الخلق
. Creation Science Quarterly
في سنوات لاحقَ، جاء المعترح العام عن تصميم ذكيِّ وراء الخلق والقانون الطبيعي، من دون كثير من إشارات إنجيلية وأمّور مماثلثة واضيحة الطاء ليشُكل منافسة قوية للأفكار الداروينية (اغير المرجحة") مثل الانتقاء الطبيعيمي ويوكّد التصميم الذكي أنّ الكائنات الحيّة معقّدة إلى درجة أنها لا لا بدّ من أن أن تكون متخلوقة على يد قوة أعلى (على الرغم من الرن أن أنى أنصار الفكرة يظهرون

 (Network)، وكذلك (Talk Origins Archive)، ومركز التصميم الذكي والوعي
 ومركز الخلق العلمي (Center for Scientific Creation)، ومؤيديهم، مثل المركز الوطني لتربية علمية NCSE (National Center for Science Education)، الذئي الـئي يخدم في الحفاظ على الجدال حول التصميم الذكي حياً .

على الرغـم من ذلك، فإنه في الـسنـوات الأخـيرة وَقَع الأصوليون، الألـون المؤيدون لنوع من القوة الخارقة للطبيعة أو على الأقل للقدرات الإلنـي الإنسانية على ترتيب الواقع المادي، في حيص بيص مع العلم السائد. ذلك الكـر أنهم أقروا بالنشوء والارتقاء بوصفه (انظرية مدكنة)" وحاربوا النظم المدرسية سواء

على المستوى المحلي أو الوطني كي تدرس مناهج عن مذهب الخلق، أو صورة مختلفة منها، تقبل بوصفها (الظرية بديلة ممكنـة الونيا جديرة بالاهتمام . وبالترويج لهذا النهج، فقد حالفهـم بعض النـج النجاح في النهاية في قاعات المحاكم. ففي حكم صدر عام 1971 في قضية إيبرسون ضـد آركا آركانساس (Epperson v. Arkansas)، أسقطت على سبيل المثال، سُرعية قانون ضد نـر نظرية
 الأخرى). وفي وقت حديت أي كانون الأول/ديسمبر كيتزميلر ضد ملدرسة مقاطعة دوفر (Kitzmiller v. Dover Area School District)،


 التصميم الذكي انتهك الفصل الدستوري بين الكنيسة والدولة الدئلة وذكر جوني الدئز أنه كان هناك "ادليل قاطع") على أن التصميم الذكي "هو رؤية دينية، ومنجرد الـيرد
 مـجلس إدارة المدرسة المـروجين للتصميم الذئكي في الانتـخابات التالية محذرين المدعين بهذه السابقة في قضايا مشُابهة في جورجيا وكنساس) .

وقد لخص الأكاديمي جيمس مور (Moore, 1993:53) هـذا الاستـيلاء الأصولي على لغة العلم ومظهره قائلاً

إن هذا المأزق قد يصاغ ببساطة على النحو الآتي: هل علم علم الخلق دين


 يتطلّب مكانة أكثر علمية، ومهارة تعليمية، وحنكة قانونية.

من ثـم، فإنه في مـنـال الارتـتـاء مـــابـل الـخـلق، سـعى الأصـولـيون
 افتراضاتهم المسبقة، بدلاً من اختبار نموذا تجريبها أو التنبؤ بها . وهم يخوضون الون تون تحرّكاً دفاعياً ضد العلوم البيولوجية والجيولوجية، ولكن على المدى القصبر فإنها لا تثبت بما بـا يكفي، وذلك

باستمرارها في إتتاج تراث (يعظ") على الرغم من ذلك (اجوقة) محدودة.

هذا المثال الموسع، الفريد من نوعه بالنسبة إلى الولايات المتحدة


 العرقية الطائفية أدواراً عظمى، مقدّمة بنية أكثر إقناعاً من الجـي الجسر المـمتد بين
 (أنّ هذا يصدق على تركة شيعة الخميني الإيرانيين، وكذلك







 الدينيين بمعظم التكنولوجيات العلمية والهندسية المتمقدّمة في العالم غير المسيحي ليست كذلك. ولنتظر في ضوء هذا إلى القيمة الأخلاقية والدعائية
 الـعصـابات مـــل حزب الله، وحتـى قطـع الـرؤوس مـن وقـت إلى آلخر،


 ro•V للاستخدامات السلمية والعسكرية، بخطاب مرتبط بالدمار الـار الشُامل والألكثر

 في أسوأ الأحوال . فالأصولية الدينية تسعى في النهاية إلىي إلى إعادة تنظيم البناء المجتمعي، وهو ما يتعلق أيضاً بالسلطة وليس بمحرد النصر الرمزي. الـيا وإذا

نحينا الخطاب جانبآ، فإن الأصوليين في القرن الحادي والعشرين من ديانات مختلفة هم منتجون ثقافيّون لحصرهم التكنولوجي وليس لعصر سابق

## الأصوليةُ والعنف

إذاً، تمئلت الحجّة حتى الآن فيما يتعلق بالشُكوى الأصولية العامة في أن






 رئيسين يدور - بواسطتهما البحث عن قيم ملائمة وكتلة من الفخر الجماعي

إن الحركات الأصولية على الرغم من ذلك أكئر من مـجرد جهود
 مفتقدة الهيئة الثقافية أو بالكاد متشبئة بها، وهي مستضعفية ألما أمام تهديد مستمر



 العنف يصبح محتملا إلى حد كبير عندما تبدو الخيارات الات الأخرى غير عملية. وعلى عكس أشكال الخصوم في المـجتمعات الديمقراطية التعددية ذات الـي القطاعات الكبيرة ولكن التشجيعية والمستقرة في الوقت نفسه من الجن الجماهير العادية التي يمكن أن تكون موجودة في في توتر غير عنيف، فإن الأصولئين

 لتعزيز القوة تحت مسمى إعادة نظام مقدس في هذه الظا الظروف. وأصبح من الـا الاحتمالات الكبيرة أن يكون هذا الاختيار قائماً على استراتيجية وليس مجرد اختيار ضمن اختيارات أخرى.

هكذا كان العنف الذي أداره آية اله الخميني في إيران، والذي دأب بلا
 (الولايات المتحدة في الأساس) أو ضد المؤمنين المسلمين الآنرين الانين ممّن لم

 بشرية ـ على أن يذبحوا في هـجوم من موجات الات بشُرية ضد القوات الـو العراقية


 وكان الخميني هو مَن حرّض أكثر من مئتين من (الحّجّاج" الإيرانيين في عام



 جميعاً ما بين قتلى وأسرى.
 من البهائيين الذي يعيشُون في إيران، والتابعين لصوفي فارسي يشبه الكويكرز


 (Wright, 1989: الخيار أن يتحولوا إلى الإسلام أو أن أن يعدموا



 أنّ نساء وفتيات بهائيات اغتصبن الغنّ أولاً في السجن على على يد جنود إيرانيين قبل إعدامهنّ (Hought, 1990:202)

يمكن الاستشهاد بأمثلة أخرى كثيرة عن العنف في خدمة إنـئ


الإسلامي في أفغانستان إلى اغتيال المتطرّفين الأصوليّين السيخ لرئينيس
 الفرنسي بليز باسكال (Pascal, 2004:314) التهكمية المتشائمة الا 1 الا يفعلُ المرئُ أبداً الشُرَّ باكتمال وبهجة مثلما يفعلُه بقناعة دينية) .

## خاتمة

إنْ القضية النهائية للأصولية العالمية هي (السقف" الذي تصل إليه في





 تير ببساطة شعوراً تلقائيّا" بالهُوية الكوكبية أو وعي أممي عابر للقومية المية من نوع

 الاقتصادية والثراء؛ ولا تعتبر معظم العقائد أيضاً أنها متساوية الألـا فيا في القيم
 النزعات الانتقامية، وتصبح القومية شريكاً متواصلاّ بعد أن حصل ما حصل
عند مرحلة ما، يزيد الاعتماد على الدين وتاريخه، ووضع التواصلية العالمية ديناميات للبحثت من أجل معنى نهائي غير علمي موضع الحـير الحركة، من حساسية تحديات ادّعاء الحقائق في أديان أديان تقليدية مختلفية (وهو ماني ما يصطف
 للهُوية الوطنية. ولكن هناك تناقض، على الألى ألقل كما هو مبين إلى حد الآلى الآن
 مئل السوكا غاكاي البوذية، بتأكيدها حضارةً نالثةٌ بازغة (تزعم أنها النها النذير):

 أخرى، بدلاً من السعي إلى إصلاح داخلي أولاً في مجتمعاتهم (المضيفة)".

ويظلّ من الضرورة أن نختبر - عند تجريب التركيز الفعلي على الإصـلاح

 المطلوبة سوف (تخفتي) لا محالة بسبب الجما الجماعات العقائدية التيا التعويضية، ومن ئم خسارة جزء من اتجاهها العالمي الخارجي

 النكوكب وصـار في الحقب الأخيرة مـحط تعليِق ووصف من قِبل بعض المنظّرين العالميين في الاقتصاد والسوسيولوجيا (Wallerstein, 1974)؛ شيء أشبه بموجة من الرؤى العالمية للحركات الاتين الأصولية بخصائص شبيهة لافتة،
 تحدث مئل هذا العملية الدائرية في كلّ مجتمع، كذلك بيلك يمضي الكوكب بأكمله على المستوى الأكبر .

## المراجع

Barron, Bruce, and Shupe, Anson (1992). "Reasons for the Growing Popularity of Christian Reconstructionism: The Determination to Attain Dominion." in: Bronislaw Misztal and Anson Shupe (eds.). Revival of Religious Fundamentalism in East and West, Religion and Politics in Comparative Perspective Series. Westport, CT: Praeger Publishers, pp. 83-96.

Brannen, Noah S. (1968). Soka Gakkai. Richmond, VA: John Knox Press.
Carpenter, Jon (1984). "The Fundamentalist Leaven and the Rise of an Evangelical United Front." in: Leonard I. Sweet (ed.). The Evangelical Tradition in America. Macon, GA: Mercer University Press, pp. 25-88.

Dayton, Donald (1976). Discovering an Evangelical Heritage. New York: Harper and Row.

Dinges, William (1995). "Roman Catholic Traditionalism." in: Timothy Miller (ed.). America's Alternative Religions. Albany, NY: State University of New York Press, pp. 101-107.

Esposito, John L. (1986). "Modern Islamic Sociopolitical Thought." in: Jeffey K. Hadden and Anson Shupe (eds.). Prophetic Religion and Politics. New York: Paragon House, pp. 153-172.

Farhang, Rajace (1993). "Islam and Modernity: The Reconstruction of the Alternative Shi'ite Islamic Worldview in Iran." in: Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.). The Fundamentalist Project, vol. 2: Fundamentalisms and Society: Reclaiming the Sciences, the Family, and Education. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 103-125.

Frank, Douglas W. (1986). Less than Conquerors: How Evangelicals Entered the Twentieth Century. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans.

Hadden, Jeffrey K., and Shupe, Anson (1988). Televangelism: Power and Politics on God's Frontier. New York: Henry Holt.

Henry, Carl F. H. (1947). The Uneasy Conscience of Modern Fundamentalism. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans.

Hought, James A. (1990). Holy Horrors. Buffalo: Prometheus Books.
Krakauer, Jon (2003). Under the Banner of Heaven. New York: Doubleday.
McLoughlin, William G. (1978). Revivals, Awakenings, and Reform. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Marsden, George M. (1978). Fundamentalism and American Culture. New York: Oxford University Press.
$\qquad$ (1984). Evangelicals and Modern America. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans.

Marty, Martin E., and R. Scott Appleby (eds.) (1991). The Fundamentalist Project, vol. I: Fundamentalisms Observed. Chicago, IL: University of Chicago Press.
, and R. Scott Appleby (eds.) (1993). The Fundamentalist Project, vol. 2: Fundamentalisms and Society: Reclaiming the Sciences, the Family, and Education. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Mendelsohn, Everett (1993). "Religious Fundamentalism and the Sciences." in: Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.). The Fundamentalist Project, vol. 2: Fundamentalisms and Society: Reclaiming the Sciences, the Family, and Education. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 23-41.

Moore, James (1993). "The Creationist Cosmos of Protestant Fundamentalism." in: Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.). The Fundamentalist Project, vol. 2: Fundamentalisms and Society: Reclaiming the Sciences, the Family, and Education. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 42-72.

Morris, Henry M. (1961). The Genesis Flood. San Diego: Creation Science Institute.
Pascal, Blaise (2004). Thoughts, Letters and Minor Works. Edited by Charles W. Eliot. Cambridge, MA: Harvard University Press. (Harvard Classics Series; 48)

Pipes, Daniel (1989). "Fundamentalist Muslims in World Politics." in: Anson Shupe and Jeffrey K. Hadden. Secularization and Fundamentalism Reconsidered. New York: Paragon House, pp. 123-132.

Rimmer, Harry (1937). Modern Science and the Genesis Record. Berne, Ind.: The Berne Witness Company.

Saiedi, Nader (1986). "What Is Islamic Fundamentalism?." in: Jeffrey K. Hadden and Anson Shupe (eds.). Prophetic Religion and Politics. New York: Paragon House, pp. 173-195.

Shupe, Anson (1991). "Globalization versus Religious Nativism: Japan’s Soka Gakkai in the World Arena." in: Roland Robertson and William R. Garrett (eds.). Religion and the Global Order. New York: Paragon House, pp. 183-199.
and Jeffrey K. Hadden (1989). Secularization and Fundamentalism Reconsidered. New York: Paragon House.

Takayama, Peter K. (1989). "The Revitalization Movement of Modern Japanese Civil Religion." Sociological Analysis: vol. 48, no. 4, pp. 328-341.

Tibi, Bassam (1993). "The Worldview of Sunni Arab Fundamentalists: Attitudes toward Modern Science and Technology." in: Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.). The Fundamentalist Project, vol. 2: Fundamentalisms and Society: Reclaiming the Sciences, the Family, and Education. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 73-102.

Wallerstein, Immanuel (1974). The Modern World System. New York: Academic Press.

Wright, Robin (1989). In the Name of God: The Khomeini Decade. New York: Simon and Schuster.
قراءات مقترحة

Ammerman, Nancy Tatom (1987). Bible Believers: Fundamentalists in the Modern World. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Dobbelaere, Karel (1981). Secularization: A Multi-Dimensional Concept. Beverly Hills, CA: Sage Publications. (Current Sociology Series; 29)

Iaidicola, Peter, and Anson Shupe (2003). Violence, Inequality, and Human Freedom. $2^{\text {nd }}$ ed. New York: Rowman and Littlefield.

Juergensmeyer, Mark (2003). Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence. $3^{\text {rd }}$ ed. Berkeley, CA: University of California Press.

Numbers, Ronald L. (1993). The Creationists: The Evolution of Scientific Creationism. Berkeley, CA: University of California Press.

Pipes, Daniel (1983). In the Path of God: Islam and Political Power. New York: Basic Books.

Wright, Robin (1985). Sacred Rage: The Wrath of Militant Islam. New York: Linden Press; Simon and Schuster.

## (الفصل) (لسابع و(لعشرون)

## الهجرة وعولمة اللين

كارولين بلوس

## عولمة الدين عبر الهجرة

يسعى هذا الفصل للإجابة عن سؤال: كيف ينخرط مهاجروون أتباع دين
 هؤلاء المهاجرون هم أنفسهم القائمين بعملية العولمة الدينين؟؟ فالمهاجرانيارون،


 تتميز هذه الساحات العابرة للقوميات بحقيقة أنّ العمليات التي تحدث التيا فيا فيها

 الجديد، هي ما ينزع عنها جزئياً طابعها الإقليمي لأنّ مثل تلك العئ العمليات لا يمكن فهمها في ضوء خصائص إقليم واحد فقط، فهي مئل السيكن الـئن الجديد


 الطرائق التي يرتبط بها المهاجرون مع محيطهم. ويحتاج أيّ تفسير للعمليات العابرة للقوميات إلى أن يأخذ في الحسبان الحبان كيف تعكس مثل تلك العمليات
 عدة مناطق بعضها ببعض يوضح السبب وراء أن تلك العلميات التي تحدث في ساحات عابرة للقوميات هي حاملة لعمليات العولمة. والمثال النموذجي

لكيفية تحوّل المعتقدات والممارسات الدينية إلى حاملة لعمليات العولمة هو عندما تعبّر هذه المعتقدات والممارسات اتمات عن العلاقات المات التي تنشـأ بين أبناء أو



في الوقت الذي نسـعى فيه لفهـم السبب والكيفية التي تصبح بهمـا المعتقدات والممارسات الدينية مترسخة في تلك اللساحات العا العابرة للقوميات،

 عمليات توسّع من إضفاء طابع التجأنس الثقافي أو إلى عمليات تنشئ تغايراراً
 تترسخ الخصائص الثقافية الآتية من منطقة معينة في منطقة أخرى من دون أن أن يطرأ على تلك الخصائص تغيير بسبب المحيط الثقافي الجديد الذي الذي انتقلت


 تجميع الخصائص الثقافية لعلّة مناطن معاً . ومن ثم، تصبا تصح محصصّلة تجاوز الحدود القومية من المهاجرين وإضفاء هذه السان السمة على الُدين عبر عململيات من

 طابع التجانس الئقافي، كونه صورة من صور العولمة، يعيد ترتيب مواقع


 (Lehman, 2002:311). وعلـى الـرغم مـن أن هـذه الـصورة لتـجـاوز الـحـدود



 الأفراد عبر الحدود القومية، كونهم يتشـاركون معتقدات ومممارسات دينـية

متمائلة إلى حد كبير، وهو ما يمكنهم من إرساء تفاعلات عابرة للحلود القومية والمحافظة عليها

إن عملية إضفاء التغاير الثقافي العابر للحدود القومية على المعتقدات

 أنصار دين أو ثقافة ما عند دخولهم في اتصال مع ثقافة أنـي أخرى . ولعلّ مفهوم


 ثقافات مختلفة . ويمكن تعريف التهجين بوصفه عماني

 64). وهو تعريف يشير إلى أن انتقاء عناصر فائمة من تقليد ديني وإعادة
 أخرى قد يعتبر أيضاً صورة من صور إضفاء طابع التغاير الثقافي. وأنصار أنصار أي دين قد لا يدمجون فحسب عناصر من ثقافة جديدة في تقاليدهم الدينـينـية
 الجديد، بل قد يغيرّون أيضاً من تقاليدهم الـخاصة بطرائق أقلِّ مباشرة، مئلما يحدث عبر إعادة ترتيب عناصر ديانتهمّ، وإعطاء هذه العناصر تور توكيا
 العالمية)، فإن تاريخ الهجرة والدين مندين يمدّنا بمثال عن إحدى الصور الأولىى من العولمة الثقافية

وكي نحلّل كيفية تغيير الهجرة للمعتقدات والممارسات الدينبة، من المفيد البحث في اقتراح أن الدين يتحوّل بفعل سياقاته الواسعة لأنه يعبّر عن
 القومية للدين عن المشاريع الدينية للأفراد والحركات الحات فحسبب، بل بل كذلك من
 الدين العابر للقوميات في روابط مع الرأسمالية والكولونونيالية، والـين الغزو، والتوافق الدولي. كذلك تؤثر التباينات بين المناطق الجغرافية فيما يتعلق

بالوصول إلى الموارد في الاتجاهات التي قد تهاجر إليها الأديان. ومن



 مزيد من الأفراد عبر توفير شبكات عابرة للقوميات قد يستخديمها أنصا أنصار الدين
 جماعات اللّ (Assemblies of God) في زيمبابوي مثلاُ، التي أسستها البعثات


 في زيمبابوي إلى لندن (Lehman, 2002:301-302).

لا شـكّ في أنّ الفروق في الخصـائص الـدينـية والاقتصـادية والثـقافية






 (Lehman, 2002: 299) . ويرى ليمـان أن الـخصائص الـمـيميزة للـعولمـة الـدينية الأصولية هي أنها ترسّخ نفسها في ثقافة جديان انديدة من دون الاعتراف بها بها ـ أي من دون التنظير حول العلاقات بين الثّقافة التي نشأت فيها التا معتقداتها التا ومممارساتها
 (Lehman, 2002:306). وعلى الرغم من أن الصو الصور الأصولية القوية من الديانات
 (Clarke, 2006: 123)، فإن العولمة الدينية الأصولية تشير إلى فروق شـديدة فئي في القوة بين الثقافة التي نشأت فيها الديانة والثقافة التي تسعى فيها لتُبيت نفسها ، وذلك عندما يتعلّق الأمر بتعريف المعتقدات والممارسات الدينية.

أما النمط الكوني من العولمة الدينية يشير إلى فروق في القوة أقل بروزاً





 (Lehmann, 2002: 305)

## التمييز عبر توكبد جوهرية ديانة المهاجرين

قد يستخدم المهاجرون ديانتهم ليس باعتبارهـا وسيلة للتكيف مع المححيطات الجديدة فحسب، بل أيضاً كوسيلة لتمييز أنفسهـم عن هذه النـه


 هي أول روابط أو جمعيات يؤسسها إلمهاجرون في مكان الإقامة الجديد؛ إذ


 والاقتصادية والاجتماعية (Levitt, 2001: 24; Haller, 2003: 76). فعلى سبيلـ
 في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وهي جمعية أمناء المـجتمع الإسلامي (Trustees of the Islamic Community) مختلفة في الهند، بلغاتهم وعاداتهم وتفسيراتهم للإسلام المختلفة، بمن فيهم
 المسلمين من الحفاظ على الممارسات الإسلامية وأعطتهم دعماً وساعدتهم على تمييز أنفسهم عن غير المسلمين في محيطهم غير الإسلامي. ومن ثم يمكن لجممعيات المهاجرين الدينية أن تعمل مئل قنوات مهمية يستطيع المهاجرون من خلالها التعبير عن مطالبهم فيما يتعلق بالعيش في محيط

جديد والعثور على دعم لهنه المطالب. وقد تسُن المنظمات الدينية حماتلات



 ناشدت حكومة البلاد لتقدم لها مزيداً من تعليم باللغة الإنكليزية في المدارس المار الابتدائية والثانوية . وبعد عودة هونغ كونغ

 يقرؤونها، بصعوبات كبيرة في متابعة التعليم باللغة الكانـانتونية، وكثير من

 والإنكليزية والأردية.

وعبر توفير رموز الاتحاد والدعم، تعمل ديانة المهاجرين أيضاً بوصفها



 في محيطهم الجديد. فالدين يقوي فخرهم بخصائصهم الثقافية، ومن تُمْ، يضمن درجة ما من التجانس الثقـافي فيما يتعلق بالخصن الـصائص التي كان





 الغرب وصور أقوى من التوحد مـع الإسلام (McGown, 1999: 233). وبهنا
 الهججرة، وهو مـا يـجعل الـدين بـديـلاً عن "الوطن" (Vertovec, 2000:18).

ومشاعر الارتباط بمنطقة المنشأ، التي يعبر عنها جوهرياً في أشكال التدين،
 (Parsis)
 الكولونيالي، لم يمارسوا قط أي تحمد للقواعد الز الزادادشتّبة التي تحرّم الزواج




 أعضاء الزرداشتيين في أنحاء العالم.

يشُكل الحفاظ على المعتقدات والممارسات الدينية أو تأكيدها عند
 الثقافية أو الا جتماعية أو الاقتصادية أو حتى السياسية المتضمنة في علاقاتها الـهم

 وفرص العمل، والمال، والأصدقاء، أو حتى توفير شُريك أو شريكة الحيان
 التجار اليهود السفارديم في آسيا اقتصرت عيشتهـم وتجارتهم تقريباً على إلى


 تطع رحلات طويلة عبر الإمبراطورية البريطانية في آسيا لشراء وبيع بضائعهم. وخلال تلك الرحلات، أقام بعضهم في بيوت بعض لفترات ممتدة الوراء جامعين بين أطراف التحجارة والوجبات والا الاحتفاء بهوية دينية وعرقية مسُتركة
(Silliman, 1998: 57)
يظهر بحثي عن تجار الماس من أنصار ديانة الجاينية (Jain) من الهند في هونغ كونغ كيف أن التدين الجايني الجوهري كقاسم مشترك بين الدين والمساعي الاقتصادية عبر المحافظة على شبكات الثقة وتأسبس

المزيد منها، وهو عنصر مهم للغاية في النجاح في تجارة الماس.









 والاضطلاع بدور بارز في أنشُطة المعبد الجايني الديني الـينية في هونغ كونغ يلـئ

 الأخلاقية التي يقدسها التدين الجايني، إنما يدلّ عند التجار الآخرين على التى






يتحدث الكانتونية ولا الإنكليزية

مثال آخر حول يهود السفارديم في هونغ كونغ خلال النصف الثاني من

 الموارد التي توفرها شبكاتهم الكائنة في مـجتمعات الستات التمات مع أقرانهم من
 جهوداً كبيرة في ذلك الوقت لتحويل هوياتهم إلى الإنكليزية بغية زيادة قبولهم
 يساعدهم في تجارتهم)، فإنهم كانوا على وعي تام بأهمية ظهورهم في مكانة

اجتماعية مرموقة بأن يكون لهـم صورة قيادة دينية وسط السفارديم في هونغ كونغ ومحتمع الشتات الأكبر . ولا شك في أن الـحفاظ على الاعتى الا الحصول عليه من مشاركي الدين نفسه بما يؤهلك أن تكون زعيماً دينياً هو
 شتات السفارديم حيث كان الدين والأسرة والتجارة مرتبطة ببعضهـا بعضـأ ارتباطاً وثيقاً . وقد أدّت المنافسة على مناصب القـا القيادة في هونغ كونغ بالقرب من بداية القرن العشرين، مثلما ظهر في الـمشـاريع المتنافسة لتجار بارزين على بناء كنيس يهودي في هونغ كونغ، إلى خـلافات ضـخمة في فـي المـجتمع السفارديمي، وصلت إلى حد التقاضي أمام المـحاكم (Plüss, 2002:57-60).


 للحركة الهندوسية الإحيائية في الهند، ويمثلون مصدراً مهماً من مصادر دنل الهِ الحركة (Vertovec, 2000: 30-32)

من وجهة نظر الـمهاجرين هـذه، فإن الصـلات الدينية العابرة للـحدود القومية توفر مسارات للهجرة من المحتمل أن تيسر الانتقال بين الأماكن، ،
 لاحظ ليفيت (Levitt) فقد وفرت الروابط بين الكنيسة الكاثوليكية في بوسطن وإيرلندا تمثيلا وحماية لكل من المهاجاجرين الإيرلنديين في الولايات المتحدة والمهاجرين العائدين من الو لايات المتحدة إلى إيرلندا، بل إن هذه الصالات العابرة للحدود القومية دفعت الحكومة الإيرلندية إلى جعل المركز الكاثوليكي
 المتحدة (Levitt, 2004:7-8) . وفي استشهاده بحالة أخرى، يسُير المؤلف أيضاً إلى أن الأفراد الذين كانوا ذات مرة أعضاء في كنيسة ما، وهاجراجروا من دون
 الدينية في بلدانهم الأصلية عند عودتهم. وهذا لأن تنظيمات الكنيسة في أوروبا انتابها الخخوف من أن أعضاءها السابقين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة، حيث لم يكن للنكنائس فروع، ثـم عادوا، ربما يكونون قد تحولوا إلى ديانة أخرى وسيبدؤون بالتبشير بها، أو ربما اكتسبوا طرائق جديلدة في

التفكير من شأنها تحدي سلطات الكنائس، أو ربما اكتسبوا مهارات سياسية لتأسيس تنظيمات قروية وأحزاب عمالية من شـأنها تحدي سلطة الكنائس
(Levitt, 2001: 10)
أخيراً، وليس آخراً، يمكنن للسياسات متعددة الئقافات وسياسات



 دولة سنغافورة القومية الذي يصنف السنيافيافوريين في أربعة (أعراقه" ذات

 العرقية لمساعي المواطنين الاقتصادية أو الاجتماعية الاعية أو السياسية أو الو الثقافية
 الككونفوشيوسية، ارتبط بتمكين السنغافوريبين من الإفادة من النـورص
 الاقتصادية الليبرالية في ثمانينيات القّرن العشرين . ولا شك في أن أن سياسات

 المغايرة ويصبحون أكتر وعياً بها . فالتجلي الجديد الجيد لتقاليد المهاجـاجرين قد
 السمات إلى معالم للهوية، وهو في الغالب ما يجعل المهاجرين أكثر محافظة من الناحية الدينية (Van der Veer, 2002: 101-102).

## تغير ديانة المهاجرين

## مع محلدات الهوية المحلية المتعددة

بقدر ما يقوم المهاجرون الدينيون بنقل معتقداتهم وممارساتهم الدينينية من
 نتيجة للعيش في مكان جديد، وبالقدر نفسه تصير صفات المهاجرين المرين الدينية مححلية ـ متعددة. وهذا ما يعني أن هذه الديانات تجمع بين خصائص تعود

إلى مناطق مختلفة، ومن تَم تصبح هجيناً ثُقافياً. ومثلما أشرنا سابقًاً، حتى

 ومن ثَم لا يمئل تأكيد التقليد في معظم الأحيان عملية إضفاء إِياء طابع تجانس
 ومثلما يشير فان دير فير فإن ديانات المها الماجرين "التقليدية") ينبغي عدم
 (Van der Veer, 2002: 95-101)

في الإجابة عن أسئلة حول العئن في المحيطات الجديدة يكمن احتئ المال التغير في دين المهاجر . فأحد الأسئلة التي طرحت على كئلى كثير من المهاجرين
 سياسية وتضائية لا يعترف دينهم بشرعيتها . وبعيداً عن التخلّي عن دينهم، قد يختار المهاجرون المسلمون بين العيش في مناطق معزولة مع تجنب التفاعل مع الثقعافات السائدة (Mattson, 2003: 204-211)، وبين إيجاد طرائق جـديدن للتفكير حول المجتمعات غير الإسـلامية بغية الانخراط في تعانـياون المان انتقائي
 الانخراط الذي يحتمل أن يصاحبه إلى حد كبير صياغة هويات اليات دينية جديدة



 الاحتكاك المتزايد بالثقافات الأخرى، سواء الماء بسبب الهجرة أو أو التواصل الـول العابر للقوميات من المحتمل أن يحفز أتباع أي تقليد ديني على ابتكار صور دينية جديدة. على سبيل المثال، إن التغيرات في السوق المالية العالمية، الميلمن من قبيل
 للمبادئ الإسلامية، أدى إلى بحث المسلمين عن صور جديدة من الأعمال المصرفية الإسلامية (Van der Veer, 2002: 106).

عندما تتعارض المعتقدات والممارسات الدينية بشُدة مع المشاعر أو القوانين الأخلاقية في مكان الإقامة الجديد، يصبح المهاجرون تحت ضغط

الرغبة في التخلص من العناصر المسيئة التي تمثّل انتهاكاً لمعتقداتهم. ويمكن للمهاجرين حلّ مثل هذا الصراع في الولاءاءات عبر تطوير تفسيرات
 لهم الحفاظ على دينهم والمحافظة على العناصر الدينية الجوهر الجرية التي

 المهاجرين في تحسين إمكانية وصولهم إلى الموارد التي يسيطر عليّا


 تعترف إلا بمنظمة واحدة فقط هي مجلس أمناء موارد الجالية الإسلامية (Incorporated Trustees of the Islamic Community Fund) البلاد. ويدير الأمناء الأرض التي وفرتها الحكومة من أجل ألـا بناء مقـبر
 السُنة، يرغبون أيضاً في أن يكون لهـم مـمثلاً وسط الأمناء، ولألأن الـنا السنة يفضلون الاحتواء الجزئي للشيعة، عدّل الفريقان ممارساتهما الديا الدينية. فيؤدي



البهرة والسنة في الهند.
ويمكن لتبني خصائص ثققافات الأغلبية ـ حتى لو كان من المتفق عليه

 معتقداتهم وممارساتهم عن تلك الخاصن بالألأغلبة؛ ففي هونغ كونغ كونغ، يستطيع المسلمون المختلفون عرقيا، من خلال تعلم اللغة الكانتونية، تجميع مونير الارد لأداء عدد من الأنشُطة الدينية ليست في متناول كيّير من المسلمين المنينتين

 الكانتونية، لأن الاستيعاب لتلك الثقافة هنا يمدهم بالون بلوسائل اللغوية للمشاركة في عدد أكبر من الأنشُطة الدينبة في هونغ كونغ (Plüss, 2006).

وقد يتبنى الأفراد معتقدات دينية جديدة جُلبت إلى مكان إقامتهم عبر الهـجرة، وذلك إذا أدركوا أن هذا الفعل سـوف يمـدهـم بـنطاق أوسع من
 الانضمام إلى ديانات جديدة سوف يتيح لهم تجاوز الحـئ الحدود الثقافية لمكان
 كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (المورمون) هو ألما أن هذه الكنيسن

 الشباب في هونغ كونغ قد انضموا إلى هذه الكنيسة على الرغم من الفـ الفروق الواضحة بين مذامبها والثقافة الصينية، والإدراك الك السلبي للكنيسة في ألوني أوساط المقيمين الصينيين في هونغ كونغ، لأنهم وجدوا أن الانضمام إليها يساعدهم






 تروج الدول ـ القومية قصداً لهجرة الأفراد ذوي الصفيات التي التي تحسبها التيا الدولة مفيدة، وذلك بغية تحقيق أهدافها في الأماكن التي جاء منها الما المهاجرونان. وهنا يشير غليك شيلر (Glick Schiller) إلى أن الولايات المتحدة قد دعمت
 السـياسـات الـخارجبة الأمريكية فيها ، وذلك بتوفير موارد للـمعارضة (الديمقراطية) هناك (Schiller, 2005:453-4).

تشكل عوامل السن والنوع الاجتماعي والعرق ودين المنشتأ والمعتقد
 وتطلعات المجتمع المضيف وصفاته، الأسباب التي تفسر لماذاها وكيف
 المثـال نالت مـمارسـات الإسـلام المتعـددة عرقياً في هونغ كونغ دعمـاً من

المسلمين ممن عاشوا هناك على مدى وقت طويل . وهي الممارسات التي



 ويتفاعلون من دون صعوبة مع المسلمين من مناطق أخرى (Plüss, 2006: 657).
 المهاجر، تأتي التحركات نحو خصا
 تقديم محددات جماعية مستقرة للهوية إلى دعم تشكل هويات

تُقهم بوصفها خيارات خاصة وشخصية (Van der Veer, 2001: 10).

 مشاركي الدين الواحد المقيمين في أماكن أخرى. ويرى ألييفي (Allievi)
 المسلمين وغير المسلمين في مـجتمعات ذات أقلمات ألمات مسلمة، يؤثر في
 اعتراف الزعماء بأن تفسيرات الإسلام تنبع هنا أيضاً من أماكن ألا لا فيها المسلمون أغلبية (Allievi, 2003:15-23). ولا شكّ في ألوّ أن التطور في






 متعددة. فعلى سبيل المثالى، عندما أرسلت الكنيسة الدولية للإنجيل القويم (International Church of the Four Square Gospel) أسسها المهاجرون البرازيليون في لوس أنجلوس، بعثاتها التبشيرية عائدة

إلى البرازيل، سرعان ما بدأت الطائفة في النمو في البرازيل، يُم استخدم أعضاء الكنيسة البرازيلية روابط مع أبناء دينهم في الولايلايات المتحدة فير في
 المتحدة، أرسلت الكنيسة في البرازيل بدورها بعثات تبشيرية إلى أمريكا
.(Levitt, 2004: 9)
تشير هذه التدفقات العابرة للقوميات لمحددات الـدات هوية الأديان إلى أن تحليل التغير في المعتقدات والممارسات الدينية عبر العولمة ينبغي ألنـي لا لا

 هذا التحليل إلى أُن يضع في الاعتبار حقيقة أن المعتقدات والمار والممارسات

 الجغرافية المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً فوارق القوة الموجودة في هذه المناطق.

## العولمة الدينية كونية أو معادية للكونية؟


 في مدى الزيادة التي تسببها العولمة في البعد الكوني لأي اليا تقاليد دينية ـ أليا أي


 من ثقافات مختلفة. وقد ينشئ هذا القلق انشققاقات، مع رغئ رغبة الأتباع في حفظ ما يتصورونه جوهر ديانتهم. وحقيقة أن الديانة معنية بالخلاص هو الو ما ما يجعل أتباعها أميل إلى اليقظة عندما يتعلق الأمر بـحدوت تغيبيرات في

 التاريخية، والوصول إلى الموارد الاجتماعية المية والمادية المنصوص علئيها فيا في الديانات، يمكن أن تؤثر في الطريقة التي قد يبني بها ممـارسوها الأبعاد

الكونية عند الاتصال بثقافة أخرى . كذلك يمكن لدرجة التكيف العالية مع
 ألا تكون هذه الديانة قادرة بعد على تمييز نفسها بما يكفي عن محيطها . (Clarke, 2006: 129)

أيضاً يمكن لشُبكة الإنترنت والصور الأخرى من الاتصـال العـابر


 متخصصين في الدين يعيّنون أنفسهـم بأنفسهـم (Van der Veer, 2002: 101)،

 إذ يشـير هولر (Haller, 2003) إلى أن اليهود والـينديندين (Sindhis) في جبل



 التغير النذي عزز الحدود الدينية والعرقية بين اليهود وغير اليار اليهود في جبل
 للاختلاف اليهودي من خلال التدفقات العالمية لتمثيليات الهويات الهويات اليهودية في الإعلام، مثي صور نساء تضع شـعراً مستعاراً . ومن ناحية الخرى أخرى، فإن
 أكثر ليبر الية، وهو ما شجع أعضاءه علئ على النتقاء رموز تـئير إلى انفتاح في
 الأفراد الذين يستخدمون وسائل الاتصال التي تزيل الطابع الإقليمي يعملون
 لتدفقات الصور والمعتقدات الدينية العابرة للمناطق من ثُم لا يؤدي فحسبِ إلى زيادة في إضفاء طابع التغاير الثقافي.

والعمل التبشيري مثال جيد للبحث في نوع التهجين الثقافي الذي يمكن بناؤه لضم أتباع من ثقافات أخرى . وترى الحركات الدينية الراغبة في ضم

أتباع من ثقافات مختلفة أن ثمة حاجة إلى تغيير تُّدداتها، وكذلك الاستجابة للخصصائص المختلفة للأعضاء المحتملين، ألدنى حتى لو كان هؤلاء يتقاسمون
 (Vishwa Hindu Parishad (VHP)) هندوسية نشأت في الهند، لضـم أعضاء جدد، فهي تكيف وسـائل تحقيق أهدافها على ضوء خصائص الأماكن المختلفة. فنراها فيا في الهند تشدلد على سياسات مناهضة للمسلمين، بينما في الولايايات المتحدة بروح الشيا الشعب متعددة الثقافات، تشدد على أهمية الأسرة (Van der Veer, 2001:6-7). وبما أن هدف الديانة الساعية إلى ضم أتباع جدي من 6
 التبنيات الدرجة نفسها من الصوابية المعرفية الخاصن نفسها . ويبلور روبنز (Robbins, 2004) هذه النقطة في تحليل انتشار المسيحية الكاريزمية في مذهب الخمسينية، مبيناً أن فروق القوة بين بين ممئلي ثقافات
 عناصر من الثقافات التي يسعون لغرس أنفسهـم فيها . ويلاحظ روبنز أن ما تنطوي عليه المسيحية الخخمسينية الكاريزمية من تهجينات تظل في النا لأساس مناهضة للتوفيق بين المعتقدات. على سبيل المثال، على الرئى الرغم من أن الدين


 التنظيمية، وطقوسها بطرائق كنسية قانونية، في الوقت الذي تئي تكيف نفسها فيه
 تعمل بصورة مختلفة، وتعني أشياء مختلفة، في أماكن مختلفة، بينما تحافظ على جوهر ثابت نسبياً للمعتقدات والممارسات الدينينة (Robbins, 2004:117-129). ومئل هذا التهجين المناهض للتوفيق بين المعتقدات يشير مرجعياً إلى ثقافـات


 من نموذج عالمي للمعتقدات والممارسات الدينية، والتي من خلالها ولها يصبح الدين عالمياً ومحلياً في آن واحد (Beyer, 2003:379).

وفيما يتعلق بالمحافظة على المعتقدات والممارسات الدينية بعد الهجرة في صور ثابتة نسبياً، فمن المناسب التشديد على أنى أن أي بحتث في عولمّة الدين يحتاج أيضاً إلى أن يأخلذ في الاعتبار حقيقة أنه يشير إلى إلى خوارق

 ومثلما يشدد ليفيت في هذا السياف، فإن المهاجرين المتدينين يمكنـهم تصوّر
 (امكان ثالث) عابر للحدود القومية ـ أي طوبوغرافيا أليا بديلة تحددوها (امواطنتهم" الدينية والتي قد يرون أنفسهـم فيها على أنهم دائماً (يعملون للرب") في المساحة الدينية نفسها (Robbins, 2004:3).

ولا تنكر هذه المزاعم أن التوفيق بين العقائد والتهجين والكونية هي سمات أساسية في إضفاء الطابع العابر للقوميات على الديانيانة . وعلى الرغئ من ذلك، فإن الحقيقة المعطاة أن الديانات في معظم الحان الحالات الات، هي أيضاً
 الأيديولوجيات في حد ذاتها تشكل عناصر جو ألوهرية في الديانانات التي تعرقل
 الوجود. وفي إطار هذه القيود، ومثلما بلورنا في هذا الفصل، الفـا فإن إضفاء الطابع العابر للقوميات على الديانة يشمل تدفقات متعدلدا



 الثقافي، ولو لم يكن دائماً بطريقة كونية عميقة.

## خاتمة

مثلما أوضحنا في هذا الفصل، نادراً ما يكون إضفاء الطابع العابر
 مكان إلى آخر - أي عملية إضفاء طابع التجانس الثقافي العابر للقوميات الـيا بل إن أفضل تفكير في إضفاء الطابع العابر للقوميات على الديانة عبر الهـجرة

مئلما يشير فان دير فير هو أنه يؤدي إلى تشُكِلِ تفسيرات متنوعة ذات طابع
 والتنظـيم الديني" (Van der Veer, 2001: 6-7). فديانة المهاجرين تحتاج إلى ألى تجيب عن أسئلة حول الحياة في محيطات متغيرة، وتوفير الوسائل لأتباعها للاستمرار في تمييز أنفسهـم عن محيطاتهم .





 والممارسات، وأن يشمل مراكز (أو هيئات) متعددة تحلدد طبيعتها

ومن وجهة نظر المههاجرين الدينين ممن يستخخدمون الدين وسيلة للارتباط ببيئتهم، فإن دمج عناصر من المحيطات الجديدة في المعتقدات
 عقلنات للظروف المتغيرة؛ مثل المعارضة القانونية والأخلاقية لمعتقدات الـات




 مختلفة، بما يمكنهم من الانخراط في سباسة الهوية لتلائم متطلبات أنواغ




 عوامل قوية تقاوم اندماج المهاججرين المتدينين.

## المراجع

Allievi, Stefano (2003). "Islam in the Public Space: Social Networks, Media and NeoCommunities." in: Stefano Allievi and Jorgen S. Nielsen (eds.). Muslim Networks and Transnational Communities In and Across Europe. Leiden: Brill, pp. 1-27.

Beyer, Peter (2003). "De-Centering Religious Singularity: The Globalization of Christianity as a Case in Point." Numen: vol. 50, pp. 357-386.

Clarke, Peter B. (2006). "Religious Syncretism Japanese Style in Brazil." in: Anton van Harskamp [et al.] (eds.). Playful Religion: Challenges for the Study of Religion. Eburon: Delft, pp. 123-135.

Dirlik, Arif (2003). "Modernity in Question? Culture and Religion in an Age of Global Modernity." Diaspora: vol. 12, no. 2, pp. 147-168.

Glick Schiller, Nina (2005). "Transnational Social Fields and Imperialism." Anthropological Theory: vol. 5, no. 4, pp. 439-461.

Haller, Dieter (2003). "Place and Ethnicity in Two Merchant Diasporas: A Comparison of Sindhis and Jews in Gibraltar." Global Networks: vol. 3, no. 1, pp. 75-96.

Lehman, David (2002). "Religion and Globalization." in: Linda Woodhead [et al.] (eds.). Religions in the Modern World: Traditions and Transformations. London: Routledge, pp. 299-315.

Levitt, Peggy (2001). "Between God, Ethnicity, and Country: An Approach to the Study of Transnational Religion." Working Paper of the Transnational Communities Programme WPTC-01-13, <http://www.transcomm.ox.ac.uk/working_papers.htm $>$.
$\qquad$ (2004). "Redefining the Boundaries of Belonging: The Institutional Character of Transnational Religious Life." Sociology of Religion: vol. 65, no. 1, pp. 1-18.

Mattson, Ingrid (2003). "How Muslims Use Islamic Paradigms to Define America." in: Yvonne Yazbeck Haddad, Jane I. Smith, and John L. Esposito (eds.). Religion and Immigration: Christian, Jewish, and Muslim Experiences in the United States. Walnut Creek, CA: AltaMira Press, pp. 199-215.

McGown, Rima Berns (1999). Muslims in the Diaspora: The Somali Communities of London and Toronto. Toronto: University of Toronto Press.

Nedreveen Pieterse, Jan (2004). "Globalization as Hybridization." in: Jan Nedreveen Pieterse, Globalization and Culture: Global Meilange. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers, pp. 59-83.

Plüss, Caroline (1999). "Chinese Participation in the Church of Jesus Christ of Lat-ter-Day Saints (Mormons) in Hong Kong." Journal of Contemporary Religion: vol. 14, no. 1, pp. 63-76.
$\qquad$ (2002). "Assimilation versus Idiosyncrasy: Strategic Constructions of Sephardic Identities in Hong Kong." Jewish Culture and History: vol. 5, no. 2, pp. 48-69.
$\qquad$ (2005). 'Constructing Globalized Ethnicity: Migrants from India in Hong Kong'. International Sociology, 2012: 201 Ù24.
$\qquad$ (2006). "Becoming Different while Becoming the Same: Re-territorializing Islamic Identities with Multi-Ethnic Practices in Hong Kong." Ethnic and Racial Studies: vol. 29, no. 4, pp. 656-675.

Robbins, Joel (2004). "The Globalization of Pentecostal and Charismatic Christianity." Annual Review of Anthropology: vol. 33, pp. 117-143.

Silliman, Jael (1998). "Crossing Borders, Maintaining Boundaries: The Life and Times of Farah, a Woman of the Baghdadi Jewish Diaspora (1870-1958)." Journal of Indo-Judaic Studies: vol. 1, no. 1, pp. 57-79.

Van der Veer, Peter (2001). "Transnational Religion." Working Paper of the Transnational Communities Programme WPTC-01-18, < http:www.transcomm.ox.ac.uk/working_papers.htm > .
___ (2002). "Transnational Religion: Hindu and Muslim Movements." Global Networks: vol. 2, no. 2, pp. 95-109.

Vertovec, Steven (2000). "Religion and Diaspora: New Landscapes of Religion in the West, Oxford." Working Paper of the Transnational Communities Programme WPTC-01-01, < http://www.transcomm.ox.ac.uk/working_papers.htm > .
قر اءات معترحة

Beyer, Peter (ed.) (2001). Religion in the Process of Globalization. Würzburg: Ergon.
Beyer, Peter (2003). "De-Centering Religious Singularity: The Globalization of Christianity as a Case in Point." Numen: vol. 50, pp. 357-386.

Clarke, Peter B. (2006). "Religious Syncretism Japanese Style in Brazil." in: Anton van Harskamp [et al.] (eds.). Playful Religion: Challenges for the Study of Religion. Eburon: Delft, pp. 123-135.

Dirlik, Arif (2003). "Modernity in Question? Culture and Religion in an Age of Global Modernity." Diaspora: vol. 12, no. 2, pp. 147-168.

Lehman, David (2002). "Religion and Globalization." in: Linda Woodhead [et al.] (eds.). Religions in the Modern World: Traditions and Transformations. London: Routledge, pp. 299-315.

Levitt, Peggy (2004). "Redefining the Boundaries of Belonging: The Institutional Character of Transnational Religious Life." Sociology of Religion: vol. 65, no. 1, pp. 1-18

Robbins, Joel (2004). "The Globalization of Pentecostal and Charismatic Christianity." Annual Review of Anthropology: vol. 33, pp. 117-143.

Van der Veer, Peter (2002). "Transnational Religion: Hindu and Muslim Movements." Global Networks: vol. 2, no. 2, pp. 95-109.

## (لفصل) (الثالن) و(لعشرون)

## التنوّع اللـيني

## غاري بوهـا

## وود نـنغ

عاد التنوّع الديني - بمعنى الاختلافات التي تميز الجماعات الدينية في
 مجال سوسيولوجيا الدين بطرائق جديدة ومؤثرة؛ إذ أصبح الاختلاف الديني

 توقع انحساره مثل الدين نفسه في ظل العلم والنزعة الإنسانية العقلانية
 الغرب على مدى قرن كامل التنوّع في جماعاعات مسيحية المية كبيرة، وذلك في

 الوحدة، بعيداً عن الأنظار حتى وقت قريب، كان الان هان هناك الك زيادة هائلة في
 المتحدة وأفريقيا وآسيا وأوروبا . فضلاً عما صار من الون تنوّع متزايد في أوساط
 الجديدة) التي ظهرت في ستينيات القرن العشُرين وسبعينياته إلى العصر الـجـديـد (Possamai, 2005) (Newe) أو جـمـاعـات ديـنـبـة مـألـوفـة مـــل :
 (Clarke, 2006) . وقد أثارت هذه الزيادة في التنوّع وعودة الدين إلى السياسة (Berger, 1999; Thomas, 2005) (Bouma, 1999) . وأياً كان الوضع، فقد بدأ القرن العشُرين على أية حال

بتفجيرات التنوّع الديني والصراع الديني وأشياء كثيرة ليس من بينها انسحاب الدين من الحياة العامة.

 (الذي يشير إلى معتقد واتجاهات حول التنوّع. فالمجتمعات الـات بطريقة أو بأخرى متعددة دينياً، لكنها قد تتضمّن تعددية وقد لا تتضـن - أي ثقافات تحبّذ التنوّع

## قياسُ التنوّع الديني

كثيرٌ من المجتمعات تشعر في الوقت الـحالي بأنها أكثر تنوّعاً دينيّا عمّا كانت عليه في الماضي القريب . فقد أصبحت المير المجتمعات الـيات الغربية موطناً
 الآسيوية. وبالمئل، أصبحت المجتمعات الشرقية والأفريقية موطناً لجماعاع الـات كبيرة من المسيحيين. غير أن التنوّع الديني ظل قائماً معنا على مدى آلا آلاف السنين، ومن ثم، يصعب البتّ ما إذا كان موني
 والصراع والتنوّع حتّى مع ندرة ما تصوّره تواريخ المجتمعات من من أوقات التنا
 الميلادي زمن الأنبياء والاختمار الانياريني الانيار العالمي (Stark, 1996; Wilson, 1995).

 أطلق الإصـلاح البروتستانتي تنوّعات ظلتا
 متنوّعة في المسيحية البروتستانتية بداية من المورمونية الية حتى كنيسة الإخوة (Brethren) وصولاً إلى كنائس المسيـح (Churches of Christ) . وهي الحقبة
 والبوذية والهندوسية. ونتيجة للنزاعات اللاهوتية والمرتبطة بطقوس العبار العبادة وكذلك هجرة الكنائس الوطنية إلى أجزاء أخرى من العالم أواسط الـئر القرن التاسع عشر، كان هناك عدد كبير من الميئوديين (Methodists) والمعمدانيين
 ليشُكلوا الطوائف (الرئيسة) الكبرى التي حدّدت معالم البروتستستانتية الأمريكية في القرن العشرين.

يتطلب تحليل التنوع الديني البتّ في خيارات حول الفئات والتصنيفات؛

 التنظيمات الدينية المستقلة|"، وعدد الجماعاعات الدينية التي تتمتّع بعضوية
 الأفراد الذين يجمعون نظرات دينية مختلفة في هُويتهم الخاصة)، فضضلاً عن عدد (التقسيمات الدانيلية لعقائد وحدوية|" (Beckford, 2003:74-75). وأيتّ محاولة لتقييم التنوّع الديني في بلد ما إنما تتطلّب اختيار هذه القياسات أو وضعها في الاعتبار .

عند اختيار أحد المقايسس المذكورة، تواجهنا قضية أخرى تتعلّق باختيار مستوى ملانم من التفاصيل. على سبيل المثال، عند مقار المارنة التنوّع الديني في
 الأول، وهو (العدد المطلق من التنظيمات الدينية المنية المستقلة)". وعلى مستوى




 الفرعية؛ فندرج في قائمة المسيحبة الأورثوذكسبية اليونانيبين والأوكرانيرانيبن

 البلدان، ويصبح الزعم أنّ لدينا الآن تنوّعاً أكثر من الماضي محلّ شَكّ

يتشكّل تحليل التنوّع أيضاً بالمعلومات المتوافرة . فجميع البيانات الطائفية لا يتضمّن سوى تلك التي تسهم في بياناتهم، وهي وهو ما سيفتقد الصور والجماعات النانئئة. وتميل بيانات المسح إلى هدم التنوّع لأغراض التحليل

وعدم القدرة على ملاحظة معتقدات الجمماعات الصغيرة وممارساتها . ولتحديد التنوّع بمستويات مفصّلة، يتطلّب الأمر قياسات منهجية الدية لمحدّدات الهوية الدينية، مثل التعداد السكّاني (Bouma 1995; 2006).

على الرغم من ذلك، يبدو التنوّع الديني أعظم اليوم ممّا كان عليه في




 العالم بوصفها كتلاٌ متجانسة طامسين بذلك ماك فا في تلك الكيانانات وبينها من فروق جوهرية (Hinnells, 1997:5).

 (Wilson, 1995) . على سبيل المثالل، يمكن اختزالـوال التنتّع الديني في أواسط القرن العشرين في الولايات المتحدة إلى البروتستانت والكانئوليك واليكن اليهود (Herberg, 1955; Lenski, 1961). حتى إذا كان مثل هذا التنوّع داخل الجماعة

 في التنظيمات الاجتماعية أقصر ممّا هو متـا متوقّع في إطار منظور نظرية
 للاستقرار أن يكون بمئابة عملية إعادة بناء تقوم على الحنى الحنين إلى ماضِ بِّ بعد

 بعض، أو تكافح للعمل أو تتفكّك.
(الأنه كما أن الجسـد هو واحد وله أعضاء كثيرة وكل أعضاء الجسـد الواحد إذا كانت كثيرة
 اب، ، الآية 1 / (المترجم)

## التنوّع الديني حالياً

يبدو أن ثُيمة بداية القرن الحادي والعشُرين يمكن أن تـمتمّل في التنوّع
 (Eck, 2001) أنّ الولايات المتحدة نتيجة للهجرة الحديثة هي أكثر بلد متنوّع

 الديني هو أيضاً السمة الغالبة في الدول الدال الأوروبية التي كانت في السا السابق أكثر
 وضوحاً الآن عمّا كان في الماضي القـريب في أمريكا اللاتينية التي تبنّت


يرجع هذا التنوّع المتزايد بدرجة كبيرة إلى الحركة العالمية للـُعوب

 الأمور ؛ بل صارت هناك اليومية لـملايين الناس - في بيوتهم وعند تسوقهـم وذهابهـم إلى الـمـدرسِ والـعـــل (Davie, 1994; Wuthnow, 2005; Tacey, 2003; Bouma, 2006)، ومـن تَـمَ أصبحت تجربة التنوّع الديني حالياً شخصية ودانيا



 الـجميع"، وصـارت "(ملامح صورة الشيطان يوماً بعد آخر أكثر غموضاً")
(Beyer, 1994: 85-86)
أصبحنا نواجه التنوّع الديني أيضاً داخل الجما الجماعات الدينية التي تمرّ
 توجد توتّرات داخلية وسط المسلمين حول كيفية العية العيش كجماع كيفية الاستجابة لتحديات تطوير حكومات ورؤى أكثر ليبرالية وديمقراطية
(*) انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب (المترجم) .
(Ebaugh and Chafetz, 2000; Khatab and Bouma, 2007) . . وهي توترات تشكل تهـديداً من أن تتفشى لتصبح صراعات عالمـية وهـجمات إرهابية مـحلية (Nast, 2006). فالطائفة الإنجيلية تنذر بالتفكك بسبب صراعات على تنى نزاعات حدودية بين الأسقفيات التي تصدر، مثيلما تفعل أسقفية سيدني، صونيا صورتها من المسيحية إلى الآخرين وتحاول فرض سياساتها الأها فيما يتعلّق بملاءمة أدوار التيار القيادة لمن يصادف أن بكونوا مثليّيِن أو نساء (Windsor Report, 2004; Bates, 2004).
 ومن ثم، فهو أيضاً عصر اختمار الدين المتزايد وعودته إلى الحياة العامة

## تفسيرات ونظريات التنوّع الديني

توجد ثلائة مصادر رئيسة للتنوّع الديني في المجتمتمع، فهو ينـئأ من

 وصعود الاستهلاكية، وأيضاً من عولمة الدياناتات عبر تكنولوجيا الاتصنيا الاتصالات الجديدة وتنقّل الناس حاملين معهم دينهم بوصفهم مستوطنين أو مبشرين أو مهاجرين

ينال احتمال ظهور التنوع الديني في أيّ مجتمع تعزيزاً بواسطة التغيّرات


 الاحتكاك بين المجتمعات (Wilson, 1995)، وكذلك في الاستجابة لمابة لمحاولات
 ومن تَم، من المحتمل أن يظهر التنوّع الديني أكثر حيث تعجز أشكال ألمال الدين
 والسيطرة القانونية. وكذلك عندما تنزلق الديانة والروحانية من قبضة السيطرة السيرة
 والعشرين، يمكن أن نتوقّع تنامي التنوع الديني (Fenn, 2001; Bouma, 2006).
 أمثلة على التنوّع الديني المبتكر الذي انتشر عبر العولمة، ففي القرن العشرين

ظهرت حركات مثّل: كنيسة التوحيد (المونيز (Moonies))، والأيسكون (Falun Gong) (هاري كريشنا (Hare Krishnas))، والفالون (ISKON) والرستفاريانية (Rastafarianism)، ولم يكن ذلك من خلار (الال الاهتمام بالأعضاء
 ذاتي" (Clarke, 2006:4) . وقد ألقت الحركا الحات الدينية الجديدة مسؤولية كبيرة

 بل بوصفهم يحملون القدرة على تطوير التنوير الروحاني المتير المتقدّم. كما أنها
 عموماً، أي الحركات الديات الدينية الجديلدة، توجد سياقاً دينيّاً يمكن للأفراد فيه التوصل إلى حلولهم الخاصةه (Clarke, 2006:354-355) . ويتناقض هنا التوا التمكين للـساعين المتدينين مع المقاربات الأبوية والتسلطية التي تميّيز معظم الجمماعات الدينية، وهو ما يسفر في نهاية المطاف عن مزيد من التنوع

وفيما كانت السوسيولوجيات في أواسط القرن العشرين تفترض وجود
حالة من الاستقرار والنظام، فربما من الأفضل النظر إلى الـى الواقع الا الاجتماعي
 فيه سنة الحياة، والنزاع على الموارد هو السمة السائدة . فالسوسيولو اليونيات

 والاندماجي. وهما في ذلك يريان أن التنـوّع الديني من شأنـي النه أن يقوّض


 الاجتماعي في خصحصصة الدين . ومن تُم كان للتميبيز المؤسّسّسي أن يترك


 الواقع ليسبّب اختلافاً أقلَّ وأقلَّ في فرص حياة الناس والنظام الاجتماعي.

في المجتمعات الصناعية، حيث كان دور الديانة هو دعـم النظام الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية للأشخاص ذالصي الاوي الدافعية للإنتاج، والالتزام بالجداول الزمنية، والتعاون، كان ينظر إلى زيادات التنوّع الديني بوصنية لاوصنها



 السوق الحرة الدينية لتسفر عما هو مون موجود حالياً من إحياء للدين في اليا القرن الحادي والعشُرين (Berger, 1999; Martin, 2002; Thomas, 2005). فالا قتصاديات الدينية غير النظامية، تلك التي لا تدعم فيها الدولة القوة الالاحتكا الاحكارية لدين واحد، هي الأكثر فاعلية في توفير مجال الخدمات التياتي التي يفضلها مستهلكو
 واحداً يعرض منتجاً واحداً غير متميز لا يمكنه توفير تفضيلات المستهنك
 الصناعية إلى ما بعد الصناعية جاءت نظريات الدين المختلفة والتنوّع الديني في أيّ مجتمع استهلاكي يمارس المستهلكون الدينيون خياراتهم بهلفـ



 الديانات الجديدة يختارون من بينها بهدف زيادة رأسمالهم الاجتماعئي عبر



 المنتقلين جغرافيًّا، في الزواج، وبعد الطلاق" (Stark and Finke, 2000:119).
 يسعى المُّترون بفعالية لخيارات جديدة في اقتصادياتهم الدينية.

في الأسواق الدينية غير النظامية يمكن تفسير التنوع أيضاً بالإشارة إلى

درجة التوتر التي تحافظ عليها التنظيمات الدينية مع بيئتها الاجتماعية الأوسع
 المعتقدات والممارسات الدينية ترتبط بدرجة أكبر من التوتر بين المنظمة
 مختلفة من التوتّر مع المحتمع إنما تتجلّى في سلسلة من (منافذ) السوق التي يتراوح نطاقها من تفضيل التوتر الأقل أو الصرامة، ليصل إلى التوتر الأعلى الـى
 صارماً، شديد الصرامة. وتوزيـع المستهلكين في كل مجموعة، على طول

 (Stark and Finke, 2000:196- المعتدل والمـحافظ يحتويان أعلى التفضيلات (197. ومن ثمه، يصبح التنوّع الديني أعلى في الأسواق الدينية غير غير النظامية حيث لا تدعم الدولة احتكار دين واحد.

في أيّ سوت، يظهر التنوع مع ولادة ديانات جديدة بوصفهها طوائف منفصلة، تكون عادة في حالة من التوتر الشديد مع المـجتمـع • وإذا بقيت

 جماعات في حالات أقل من التوتر المجتمعي. وعلم الاعلى الرغم من ذلك، فإن الأعضاء الملتزمين بالمعتقدات الصارمة من أصول الجماعة قد يو يولدون


 منظّمات ذات توتّر أقلّ مع المجتّمع (Stark and Finke, 2000: 210) .

زادت العولمـة ـ الحركة العـالـمية للنـناس ورأس الـمال والثــافة ـ مـن

 الاتصالات العالمية والتسويق من التعقيد ووسعت الصفة المحلية الخاصة (Ritzer, 1993)، فقد أصبح من الواضـح أن التنوّع الدينـي انتعشُ في هـذا الــيـات. وعلى الرغم من أنْ بعض الكنائس المسيحية ربّما صـارت تتبنّى

نماذج الإنتاج والخدمات الخاصة بالأطعمة السريعة" (Drane, 2006: 121)،
 الأبرشيات، وقد ترك عدد كبير منهم كنائسهم بحئاً عن مساحـات لـات جـات جديدة للممارسة الدينية (122-121 :Drane, 2006) . وقد تؤدّي محاولات ترئت ترشيد خدمة توصيل البضائع الدينية (Stolz, 2006) إلى سوق أكثُر استجابة من توفير
 في السوق قائمة على (السنّ أو التعليم أو الطبقَة الاجتماعية وربّما الجندر

 الدينية. ومن هنا، فإنّ الترشبد المتزايد يؤدّي إلى تنوّع أكبر مع دخول


المستهلكين .
كذلك توجد العولمة فرصاً للتنّع الديني عبر إثارة الوعي بقضايا العدالة الاجتماعية العالمية التي يمكن مواجهتها ديني؛ إذ تؤزّي العولمة إلى شعور بالعالم بوصفه (امـجتمع الإنسـانية") (Beyer, 1994: 129; Robertson and Chirico, 1985: 225-228)

 بالهموم الكثيرة التي ينطوي عليها (المـجتمع الإنساني") مثل حدوا ولانير تنمية

 (Clarke, 2006: 7)، جامعاً معأ عناصر مختلفة من التدين والممارسة الروحية.
 (Chafetz, 2000; Bouma, 1995) فمنذ سبعينيات القرن الماضي، قبلت أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم المهانجرين والمين والزائرين

 أعداد الممارسين من هندوس وسيخ، وبوذيين والممارسين لصور جديدة من المسيحية. ومع اندماجهم في محتمعهم الجديد، يدخل المهاجراجرون في

شبكات اجتماعية مع المولودين محليّاً . وفيما هم يبنون مجتمعاتهم وبنيتهم

 من عمارة دينبة. ويمكن للتنوع الديني في المناطن الحضرئرية والبـلدات النـات أن

 الصورة المباشرة للاحتكاك اللذي قد يؤدي إلى تحول ألحد ألحد الطرفين إلى
 الثقافي في زواج مختلط الديانات؛ إذ إن الديانات تتنقل تماماً مثلما يتنقل

## تبعات التنوع الديني

تُمّة مجموعتان من وجهات النظر حول تبعات التنوّع الديني الاجتماعية.

 الاجتماعي بين الديانات يؤدّي إلى صراع اجتماعئي المي والمجموعة الأخرى من


 التكيف مع التغير الاجتماعي. وكل مجموعة من وجهات النـي النظر ترتبط بأحد نمطي المـجتمع الموضحين سابقاً : الأولى ترتبط باقتصـاد إنتاج حديثر، والثانية باقتصاد المستهلك ما بعد الصناعي.

## التنوّع الديني والتماسك الاجتماعي

في أيّ اقتصاد إنتاجي حديث، عادة ما يعتبر التنوّع الديني ظرفاً يفترض
 الاجتماعي. وقد رأى دوركايم أن التنوّع عموماً كان عاملاً سلبيّاً للعقيدة
 ونزاعات بين الجماعات حول (الحقائق المطلقة") ومن نُم، يقلص من قدرة

الدين على (السيطرة على الحياة") وأعطيت الدولة تدريجياً دور الدين في تحقيق التماسك الاجتماعي (Durkheim, 1933:226-227).

والعلاقة بين التنوّع الديني والتماسك الاجتماعي هي عي علاقة معقّدة تماماً . ومسألة ما إذا كان التنوع الديني يقوّض النظام الانِي الاجتماعي القائم أو
 تظهر الديانة داعمة للتماسك في مجتمع يعمل على اقتصاد ديني منظم، تدعم الدولة احتكار ديني معين، ويكون مبدأ الا حرية في في الاختي الانتيار"، هو



 منظم، ولا تدعم الدولة احتكاراً دينياً، فإنّ مبدأ (احرية الاختيانيارن" والتـنوّع


 تحوّل ماليزيا من أقلية مسلمة إلى أغلبية مسلمة.



 استمرار المجتمع وإعادة إنتاج نفسه أم لا

التنوّع وتأثير الدين
 بحدثها التنوّع الديني وبين درجة علمنتها


 المجتمعات نجد الممارسات الدينية للمرضى محلَّ احترام وترحيب. يحصل

المرضى على أطعمتهم بحسب قوانينهم الدينية؛ كما تحتوي المستشفيات




 السـائدة. فالزيادة في التنوّع الديني قد تتطلّب تغيّرات في جدات الـياول العمل
 (Bouma [et al.], 2003; Ling, 2005; Machacek, 2003: 151-157)

تزداد احتمالية أن يؤدي التنوع الديني إلى صراع عندما تكون المشاركة
 البث الإذاعي، مع تزايد عدد المحطات والبرامج الإلذاع الماعية القائمة على ألماس


 المشاركة في النظام الملرسي إلزامية في معظم المجتمعات المات، وهو ما يتطلّب من المدرسين والطلاب والآباء التعامل مع قضايا مرالـا مرتبطة بالتنوع الديني في المدارس، مثل قانون زي المسلمين، والاحتراحتفال بالأعياد غير المسيديحية،
 (Beckford, 2003: 91-94; Machacek, 2003: 153-154) (Creationism)


 (Machacek, 2003:160) . ومن الممكن أيضاً أن يفضي التنوع الديني إلى صراع

 ومساواة المرأة، فإنّ وجود ديانة بديلة تمثل أقلية تميز ضد المرأة أة يفي بالمبدأ الأول بينها ينتهك الثاني، ومن ثم من الوارد نشُوب صراع تعتمد تبعات التنوّع الديني كذلك على السياقات الاجتماعية والثقافية

والقانونية المحلية. فالولايات المتحلة وأستراليا وكندا هي بلدان مهاجرين


 لا يشُّل قوة تماسكية في مجتمع ينظر فيه إلى (الاختلاف) نظرة سلبية.

 دور الوسائط في الاندماج الاجتماعي بصفتها أصوات عاميا الاجتماعي. ففي سياق التجارة، قد توفّر محتمعات التا التنوع الديني سياقاً مؤاتيأ

 للاهتمام إلى المشُهد الطبيعي والمئـاركة من ديانات مختلفة في أحداث عامة. أما من الناحية السلبية، فيمكن للجماعات الدينية أن تكون غير مفيدة،
 الآخر من الإنسانية أو إنكارها عليه وعبر التشجيع على انفصال الأقلية، أو محاولة تقويض النظام الاجتماعي.

## إدارة التنوع الديني

أصبحت إدارة التنوع الديني قضية غاية في الأهمية في عالم متعولم.


 المسلمين في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وأسترا اليا اليا اليا كذلك عزلا


 والاستقرار الوطني. ومن هنا، فإنّ السيناريوهات المتطرّاتِّة للدمج غير الدير الناجح للأقليات الدينية تشّمل توترات عنيفة بين الجماعات الديات الدينية ونموّ الانقسامات الدينية التي يحتمل أن تقوّض الأمم.

وجميع المجتمعات تدير النشاط الديني والروحي المسموح به ضمن
حدود المجتمع الخاصة. ولا شكّ في أن أهداف هذ هذه الإدارة تتغير من سياق


 وتشمل الأمثلة هنا فرض كنائس الدولة في أوروبا، وقمع الدين الدين عموماً في
 المسلمة للحد من أنشطة جماعات دينية أخرى أو تقليص الصراع السني/ العيا الـــــــعـي (Richardson, 2004; Boyle and Sheen, 1997; Nasr, 2006). فـي حـــنـ حدّت مـجتمعات أخرى مجال التنوع، مستشهـدة معظم الأحيان بمبادئ
 القمع الحالي لطائفة الساينتولوجيا في كثير من الندول الأورانيا لأوربية واستخديام الدولة لقمع الاختلاف الديني الذي كان سائلدأ يوماً ما في الغربـ الـي وغير مجهول في بعض المجتمعات المسلمة.
 (laissez-faire)
 على سببل المثال، تقبل أستراليا بشُكل منفتح عدداً كبيراً من الجماعناع الدات



والبوذيين (Bouma, 2006) .
في الأنظمة الديمقراطية الغربية الليبرالية انتقلت إدارة التنوّع الديني من

 والاحتواء الإنتاجي للمهاجرين (Bouma, 1999; Richardson, 2004) . وقد تيسر هذا التحوّل في بعض النواحي بفعل التغيرات التي طرأت على وظيفة الدين الدين.
 والتنظيم العام للمجتمع . وقد أصبح الدين في المجتمعات الصنين الصناعية يتميز عن الدولة، ولكن الجماعات التي كانت موضع تسامح هي فقط التي (تعهدت

بالولاء للدولة) . وكان ظهور التنوع مسموحاً بقدر تنتئة الجماعات على القيم


 وذلك بسبب التوتر الحاصل بينها وبين النظام الاجتماعي.
 ومتختلفاً، دورأ قد يتطلّب التنوّع . وفي المجتمعات الاستا الاستهلاكية، أصبح


 الدين (Berger, 1999; Thomas, 2005) إلى هذا التغير في دوره. وعلى الرغئم من ذلك، فتد صارت هناك عود 20 عودة ملازمة للدين إلى الفضاء العام ولم ذلك في أمور تحديد الهوية والملابس فحسبـ، الاجتماعية أيضاً ـ والحق في استهلالك منتجات دينـا

 بحث الخلايا الجذعية إلى تكنولوجيا منع الحمل، وذلـولك والـو لأن الناس الأفراد والجماعات يسألون عن تصور معتقداتهم لها واندرانجها فيها لممارستها لـانها في الحياة العامة
ومن ثَم، فبينما كان من الممكن الجدال أواخر القرن العشُرين حول أن



 روحانيات كثيرة وجماعات دينية جديدة إنية، ليس جميعها على استعداد اللتّعهُّد

 تدربوا على تجاهل الدين

وفي الوقت الذي تبدو فيه مقاربة (ادعه يعمل" ملائمة لنموذج الــوق

الحرة للاقتصاد الديني، فإن تتبع التنوع الديني لمجرد التنوع الديني قد لا
 مؤسسات قليلة قد لا يميل نحو مزيد من التنوع، سواء أكانت السوق الـون الحرة نظامية أم لا. وقد يحدث أن يتسبب التركيز على التنوع بحد ذاته في الت الـي
 الديانات، أو احتمالات التوترات الدينية (Beckford, 2003:81). فضلاً عن

 جماعات منعزلة ضممن علاقات متوترة، مثلـما كانت الحـا


 (Beckford, 2003: 96)






 تسامح بين الأديان، والسماح نسبياً لدخول حر لألديان لأديان جديدة في أسواقها
 التمزّق التي ينطوي عليها التنوع الديني إدارة اجتماعية مع علدئ عدم تقييد حقوق

 الأسترالية، فقد تفاوضت بعناية مع المجتمعات المسلمة لتيسير مشاركتهم في الالحياة الـسياسية والاجتـماعية الأسترالية مع مـحاولة تقويض انتشُـار الأيديولوجيات الإسلامية

ومن تَمّ، فإن العلاقة بين التنوّع الديني وحرية الاعتقاد من ناحية،

وحرية الضمير وحرية التعبير والفكر من ناحية أخرى، هي علاقة شديدة التعقيد. وهناك بعض الجماعـاعات من فرط إصرارها العا على حرية الاعتقاد
 أخيرة في فرنسا والصين أن الحكومات قد الحترا الحتدت لفرض عقوبات


 الإسلاميين في إقليمها الغربي بالقوة.

وأخيراً، قد لا يكون نهج السوق الحرة ولا الاقتصاد المـحكوم في التعامل مع التنوع الديني هو ما يمكن أن يجنبنا التزعزع الا الاجتماعي وتيا وتقويض

 وبين الحفاظ على الحرية الدينية. فمتى يصبح تجالين الداوز الحرية الدينية مسألّة


 التوصل إلى تسوية مع حقائق تنوعها الديني فيما تبدو أنها تتراجع إلى الإلى مفاهيم
 ضروريات الاعتماد الصناعي المتبادل حتى في تحركها صوب الاقتصاديات

## خاتمة

إن التغيّرات في التنوع الديني والطريقة التي تدير بها المجتمعات هذه




 مـجموعة عالمية من العلاقات بين الحيّز الاجتماعي والدين. ونرى منفعة

الدولة ـ القومية بوصفها البؤرة الرئيسة للتحليل متقلّصة بفعل تنوّع الطرائق


 الاجتماعي واضحة في اختبار التنوع الديني.

## المراجع

Appleby, R. Scott (2000). The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation. New York: Rowan and Littlefield.

Armstrong, Karen (1993). A History of God: From Abraham to the Present: The 4000-year Quest for God. London: Heinemann.

Badr, Hoda (2000). "Al-Noor Mosque: Strength through Unity." in: Helen Ebaugh and Janet Chafetz (eds.). Religion and the New Immigrants. Walnut Creek, CA: AltaMira, pp. 210-213.

Barrett, David (2001). World Christian Encyclopaedia. Oxford: Oxford University Press.

Bates, Stephen (2004). A Church at War: Anglicans and Homosexuality. London: I. B. Tauris.

Beckford, James (2003). Social Theory and Religion. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
$\qquad$ and John Walliss (eds.) (2006). Theorising Religion: Classical and Contemporary Debates. Aldershot: Ashgate.

Berger, Peter (1967). The Sacred Canopy. Garden City, NY: Doubleday.
$\qquad$ (ed.) (1999). The Desecularisation of the World: Resurgent Religion and World Politics. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

Beyer, Peter (1994). Religion and Globalization. London: Sage.
$\qquad$ (2006). Religions in Global Society. London: Routledge.

Bouma, Gary (1995). "The Emergence of Religious Plurality in Australia, a Multicultural Society." Sociology of Religion: vol. 56, pp. 285-302.
(1998). "Distinguishing Institutions and Organisations in Social Change." Journal of Sociology: vol. 34, no. 3, pp. 232-244.
(ed.) (1999). Managing Religious Diversity: From Threat to Promise. Special edition of Australian Religious Studies Review: vol. 12, no. 2.
(2006). Australian Soul: Religion and Spirituality in the Twenty-First Century. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
[et al.] (2003). "Work, Religious Diversity and Islam." Asia Pacific HRM: vol. 41, pp. 51-61.

Boyle, Kevin, and Juliet Sheen (1997). Freedom of Religion and Belief: A World Report. London: Routledge.

Clarke, Peter (2006). New Religions in Global Perspective. London: Routledge.
Davie, Grace (1994). Religion in Britain since 1945: Believing without Belonging. Oxford: Blackwell.

Drane, John (2006). "From Creeds to Burgers: Religious Control, Spiritual Search and the Future of the World." in: James Beckford and John Walliss (eds.). Theorising Religion: Classical and Contemporary Debates. Aldershot: Ashgate, p. 121.

Durkheim, Eimile (1933). The Division of Labour in Society. London: Macmillan.
___ (1952). Suicide. London: Routledge and Kegan Paul.
Ebaugh, Helen, and Janet Chafetz (eds.) (2000). Religion and the New Immigrants. Walnut Creek, CA: AltaMira.

Eck, Diana L. (2001). A New Religious America: How a "Christian Country" Has Now Become the World's Most Religiously Diverse Nation. San Francisco: Harper.

Fenn, Richard (2001). Beyond Idols: The Shape of a Secular Society. Oxford: Oxford University Press.

Herberg, Will (1955). Protestant-Catholic-Jew. Garden City, NY: Doubleday.
Hinnells, John (1997). "Introduction to the First Edition." in: John Hinnells (ed.), Handbook of Living Religions. London: Penguin, pp. 3-8.

Johnson, Benton (1961). "Do Holiness Groups Socialize into Dominant Values?." Social Forces: vol. 39, pp. 309-316.

Khatab, Sayad, and Gary D. Bouma (2007). Democracy in Islam. New York: Routledge.

Lenski, Gerhard (1961). The Religious Factor. Garden City, NY: Doubleday.

Ling, Rod (2005). "Australian Autoworkers in the Early 21st Century: Opportunities for Self-Actualisation and Vocational Development." (Ph.D. Dissertation, Monash University).

Luckmann, Thomas (1967). The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society. New York: Macmillian.

Machacek, David W. (2003). "The Problem of Pluralism." Sociology of Religion: vol. 64, no. 2, pp. 145-161.

Martin, David (2002). Pentecostalism: The World their Parish. Oxford: Blackwell.
Montgomery, Robert (1996). The Diffusion of Religions: A Sociological Perspective. New York: New York University Press.

Nasr, Vali (2006). The Shia Revival: How Conflicts in Islam will Shape the Future. New York: Norton.

Possamai, Adam (2005). Religion and Popular Culture: A Hyper-Real Testament. Brussels: P. I. E. Peter Lang.

Richardson, James (ed.) (2004). Regulating Religion: Case Studies from Around the Globe. New York: Kluwer Academic.

Ritzer, George (1993). The McDonaldization of Society: An Investigation into the Changing Character of Contemporary Social Life. Newbury Park, CA: Pine Forge Press.

Robertson, Roland, and Chirico, Joann (1985). "Humanity, Globalization and Worldwide Religious Resurgence: A Theoretical Exploration." Sociological Analysis: vol. 46, no. 3, pp. 219-242.

Stark, Rodney (1996). The Rise of Christianity. Princeton, NJ: Princeton University Press.
$\qquad$ and Roger Finke (2000). Acts of Faith. Berkeley, CA: University of California Press.

Stolz, Jörg (2006). "Salvation Goods and Religious Markets: Integrating Rational Choice and Weberian Perspectives." Social Compass: vol. 53, pp. 13-31.

Tacey, David (2003). The Spirituality Revolution: The Emergence of Contemporary Spirituality. Sydney: HarperCollins.

Thomas, Scott (2005). The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations. New York: Palgrave Macmillan.

Wilson, Bryan (1991). "Secularization: Religion in the Modern World." in Stewart R. Sutherland and Peter B. Clarke (eds.). The Study of Religion: Traditional and New Religion. London: Routledge, pp. 195-208.
$\qquad$ (1995). Religious Tolerations and Religious Diversity. Santa Barbara, CA: Institute for the Study of American Religion; < http://www.neuereligion.de/ ENG/collection/diversity/pointI.htm > (accessed 11 March 2007).

Windsor Report (2004). < http://www.anglicancommunion.org/windsor2004/>.
Wuthnow, Robert (2005). America and the Challenges of Religious Diversity. Princeton, NJ: Princeton University Press.

قراءات مقترحة
Armstrong, Karen (1993). A History of God: From Abraham to the Present: The 4000-year Quest for God. London: Heinemann.

Bauberot, J. (1999). "Laicité Sects, Societies." in: Françoise Champion and Martine Cohen (eds.). Sectes et democratie. Paris: Seuil, pp. 314-330.

Beckford, James A. (1985). Cult Controversies: The Societal Response to New Religious Movements. London: Tavistock.

Beyer, Peter. (2006). Religions in Global Society. London: Routledge.
Bouma, Gary (2006). Australian Soul: Religion and Spirituality in the Twenty-First Century. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Bouma, Gary D., Wendy Smith, and Shiva Vasi (2000). "Japanese Religion in Australia: Mahikari and Zen in a Multicultural Society." in: Peter Clarke (ed.). Japanese New Religions in the World. London: Curzon Press, pp. 74-112.

Boyle, Kevin, and Juliet Sheen (1997). Freedom of Religion and Belief: A World Report. London: Routledge.

Clarke, Peter (2006). New Religions in Global Perspective. London: Routledge.
Eck, Diana L. (2001). A New Religious America: How a "Christian Country" Has Now Become the World's Most Religiously Diverse Nation. San Francisco: Harper.

Hunt, Stephen (2003). Alternative Religions. Aldershot: Ashgate.
Richardson, James (ed.) (2004). Regulating Religion: Case Studies from Around the Globe. New York: Kluwer Academic.

Thomas, Scott (2005). The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations. New York: Palgrave Macmillan.

Wuthnow, Robert (2005). America and the Challenges of Religious Diversity. Princeton, NJ: Princeton University Press.

# الـهــزْز <br> في سُوسيولو جِيا الدِّين <br> كتـاب أكسـفـورد 

المجـلـلـ الـثـانـي


$$
\begin{aligned}
& \text { 1347|20 }
\end{aligned}
$$

> في سوسيولوجيا الدين
> كتاب أكسفورد
> المتجلد الثاني

الفهرسة أثناء النشر - إعداد الثـبكة المربـة للأبحات والنـُر

اللمَرْجِع في سوسيولوجيا الدين : كتاب أكسفورد (المجلن الثاني)/ تحرير بيتر كلارك؛ ترجمة ربيع وهبه؛ مراجعة إحسان محسن.


ISBN 978-614-431-201-8
 بيتر (محرر) . ب. ب. وهبه، ربيع (مترجـم) . ج 306.6 محسن، إحسان (مراجعة).
(الآراء التي يتضـنها هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن و جهة نظر الشبكة العربية للأ بحاث والنشر"

The Oxford Handbook of The Sociology of Religion edited by Peter P. Clarke
©Oxford University Press, 2009
All Rights Reserved.

جميع حقوق الترجمة العربية والنشر محفوظة حصراً للشبكة العربية
Y.Y. الطبعة الأولى، بيروت، لـلـ،

الشبكة العربية للأبحاث والنشر

بيروت ـ المكتب الرئيسي:
رأس بيروت، الهنارة،
شـارع نجيب المرداتي

㢄

-. 97 IVIYEVQEV :
E-mail: info@arabiyanetwork.com
بيروت ـ مكتبة
السـوليـدير، مـقـابل بـرج الــنزال،
بناية المركز العربيا
هاتف: هو
-..97IV•79E10r: محصول
القاهرة - مكتبة

هاتف: هـ
.-r-Irvivriliv: محصول
الاسكندرية - مكتبة
عمارة الفرات،
ع
هاتف: •r-rononylr
محمول: مr-ir-ors9710
الدار البيضاء ـ مكتبة
 مولاي إدريس الأول
هاتف: •rirorys•TAAV
محمول: .-
تونس - مكتبة

- • نهج تانيت، نوتردام،

فبالة وزارة الخارجية

محمول: -rityolrtaza
اسطنبول ـ مكتبة
حي الفاتح، اV شارع الخرقة الشريفة،
المتفرع من شارع فوزي باشا محصول: .-9.0r709VOrIA

# الهَــرْرجِـــع <br> <br> في سوسيولوجيا الدين <br> <br> في سوسيولوجيا الدين <br> <br> كتاب أكسفورد 

 <br> <br> كتاب أكسفورد}

## المججلد الثـاني


بيتر كلارك


# محتويات <br> المتجلد الثاني 

القسم السادس
التكوينات الجماعية الدينية ومكانة ممتهني الدين (رجال الدين) ودورهم الفصل التاسع والعشرون: كنيسة ـ طائفة ـ مذهب:
لورن داوسون V90 وضع أنظمة تصنيفات للجماعات الدينية

ArI
المر اجع
Mro سامي زبيدة
الفصل الـلالثون: الطوائف في الإسلام
^气0
المر اجع
الفصل الحادي واللالثون: المحافل المحلية والاجتماعية واللدينية
نانسي أمرمان
179
المراجع
الفصل الثاني والثالثون: سوسيولوجيا رجال الدين ................ دين آر. هودج AVo
190
المر اجع

القسم السابع
العلمنة وإعادة إنتاج الدين ونقله
كارل دوبلير
الفصل الثالث والثلاثئون: معنى العلمانية ومحالها
971
المراجع

ويل كلارك روف وro
الفصل الر ابع والثلالون: : الأجيال والدين
901 المر اجع
بيني أدغل الفصل النامس والثلالتون: الدين والأسرة

QVo
المر اجع
Q^1 ماثيو غست $\qquad$ الفصل اللسادس والثلأون: إعادة إنتاج الدين ونقله
$1 \cdot r$ المر اجع

الفصل السابع والثلالون : الدين والطقوس :
بيتر كولنز 9 • 1 ب معاربة من منظورات متعلدة
$1 \cdot r 1$ $\qquad$ الفصل الثامن والثلالثون: الدين والإعلام 1.or

المر اجع
غاري بونت 17 $\qquad$ الفصل التاسع والثلالون : اللدين والإنترنت $1 \cdot 11$ المر اجع

القسب الثامن
التنرّ الليني: ديانات جلديدة وروحانيات ججليدة، وديانة باطنـية ومضمرة الفصل الأربعون: الديانات الجديدة
ديفيد بروملي AV $\qquad$ بوصفها محجال دراسة متخصص
11.9 المر اجع
الفصل الحادي والأربعون: الروحانية خارج زمام الكنيسة ....... إيفا أم . هامبرغ 110 Iro المر اجع
بول هيالس الفصل الثاني والأربعون: روحانيات الحياة.
1121 المر اجع
الفصل الثالث والأربعون: سوسيولوجيا الباطنية الغربية ..... كينت غرانهولم 1199 $\qquad$ المر اجع

إدوارد بايلي 0-1r
iry

الفصل الرابع والأربعون: الدين المضمر المراجع

القسم التاسع
اللين والبيئة والصحة والقضايا الاجتماعية والعنف

ماري إيفلين تاكر IYY
1900

الفصل الخامس والأربعون: الدين والبيئة المراجع
الفصل السادس والأربعون: الدين، والروحانية، والصحة:
ويندي كايدج IYOV مقاربة مؤسسية
irvg $\qquad$ الهراجع

الفصل اللابع والأربعون: دور المؤسسات الدينية 1Yイ9 بايرون آر . جونسون

ITIV
المراجع
الفصل الثامن والأربعون: الدين والإيثار .......... كايشن إنابا وكايت لوينثال IHY|
Irra $\qquad$ الهراجع

مارك يورغنشماير
1470 $\qquad$ المراجع

الفصل الخمسون: جيرار، والدين، والعنف، والشهادة
|rvi مايكل كيروان
1719 $\qquad$ المراجع

الفصل الحادي والخمسون : الدين والمشككلات الاجتماعية: تيتوس هجيلم Mar منظور نظري جديد

IE1F $\qquad$ المراجع الفصل اللاني والخمسون: الدين والمشُكلات الاجتماعية: آن بيرغيتا 19 $\qquad$ استجابات فردية ومؤسسية

# القسم العاشر <br> تـريس سوسيولوجيا الدين 

الفصل الثالث والخمسون: مدرس الدين بوصفه إثنوغرافياً.... إليانور نسبت سه \& l\&VV

المر اجع
الفصل الرابع والخمسون : الإنتوغرافيا/ الدين :
استكشافات في الحقل الدراسي وحجرة اللدرس ..... جيمس في . سبيكارد 1011

المراجع

## ('لقسم (الساوس)

التكويناتُ الجماعية الدينية ومكانة مُمتهِني الدين (رجال الدينين) ودَورههم

## (لفصل) (لتاسع و(للششرون)

## كنيسة ـ طائفة ـ ملذهب <br> وضع تصنيفات للجماعات الدينية

لورن داوسون

## مقدّمة

في عام 1 أفادت الصحف في نيويورك بالتخطأ أنّ مـارك توين (Mark Twain)

 تصنيف الكنيسة ـ الطائفة (church- sect) هو مفهوم ("ميت، بائد، عقيمّ، مهججور" (Goode, 1967: 77). والمؤكّد أنّ قدراً كبيراً من المِمداد قد استهلك





 ما زال معظم سوسيولوجيي الدين يستعملونها في مهنتهم. ونيا وهذه التصنيفات هي في الأصل قائمة على التفوف العرقي، ومن ثمّ، فإن تطبيقها خارج سياق مسيحي يوجد إشكالية. وفي هذا نحن في الئلي حاجة إلى تطوير فئات تصنيف
 الأساتذة المرتبطين بتطوّر هذا التصنيف تصورووا دائماً إمكانية تطبيقه بشكل الئل مطلق خارج السياق الغربي. وفي هذا السياق ربما يُعدّ عمل برايان ويلسون
(Wilson, 1973)، السحر والألفية (Magic and the Millennium) استشُناء: نادراً


 والمقارنة، واختبار الإدراكات الاجتماعاعية ـ العلمية وتفسيرات الطبيعة، وتطور الجماعات الدينية وتفاعلاتها .

وإني لأبدأ هذا الفصل أولاً، بمسح مختصر لتاريخ تصنيفات الكنيسة، والطائفة، والمذهب، ثم أقدّم ثانياً، مسحاً للانتقادات الرئيسة التي التي قدّمت



 استخدام (انموذج العضوية") في المنظّمات الدينية بوصفها البعد الأساسي لأيّي" تصنيف، وذلك في مقابل "التوتّر مع المجتمع" الذي دافع عنه آخرون مؤخّراً.

## تراثُ التنظير حول الكنيسة ـ الطائفة



 في التنظيم الاجتماعي. وقد استخدمت مجموعات الأنماط التي نتجا
 الزمن، وتقييم أثر الأنواع المختلفة من الجماعات الدينية في المي المجتمع
 ماكس فيبر الإطار الأوّلي للتصنيف في كتابه الأخلاق البروتستانتبة وروح
 ([1904-1905]). يشتهر هذا التصنيف بدرجة أكبر في صورته الأكثر تبلوراً التي طوّرها صديق فيبر وزميله إرنست ترولتش (Ernst Troeltsch) في التـعالـبـم (The Social Teachings of the Christian Churches) الاجتماعية للكنائس المسبيحبية) (Troeltsch, 1931 [1911])؛ إذ لاقى تقسيـم ترولتش الـتُنـائي بيـن الـكـنائس

والطوائف قبولاً واسعاً فضلاّ عن تطوّره عبر السنين، مولداً مجالاً متنوّعاً وفي الغالب متصارعاً من أنماط أصلية وفرعية منا من التنظيمات الدينية (انظر Niebuhr, 1957 [1929]; Wiese and Becker, 1932 [1929]; Pope, :على سبيل المثال ألمار . (1942; Yinger, 1957; 1970; Wilson, 1959; 1970; Robertson, 1970; Swatos, 1975 ذلك أن كل نمط يميل إلى التركيز على مـجموعة أو أخرى من الــــيمات

 استقطاب عام للسمات الوصفية مرتبط بالكنائس والطوائف التي التي أصبحت جزءاً من المخزون النظري المعياري عند السوسيولوجيين

أما فيما يتعلق بالعضوية، فإن الكنائس هي منظّمات يولد الناس تابعين

 المعتقدات، ولكن من منظور نسبي، فإن الطوائف هي التي تعتمد على تغيير


 كمراهق أو شاب. ويمكن لجميع الناس باختلافاتهم أن ينتموا إلى الكنائس ؛ إلى فهي احتوائية، وعضويتها متنوعة، أمّا الطوائف، فتميل إنميل إلى أن تكون ألكا أكثر تجانساً في عضويتها، جاذبة أعضاءها على على نحو غير متناسب من بين العنا العناصر
 الكلاسيكي للمصطلح توجدها انشُقاقات داخل الكنائس،
 راديكالية وأكثر حزماً أخلاقياً من تلك الخاصة بالكنائس، وتشُّلّل نوعاً من الاحتجاج ضد قيم بقية مجتمع الكنيسة . وفي المقابل تجنا التوفيق بين أهواء بقية المجتمع بغية المحافظة على قدرتها على التى التأثير بدرجة مثالية، في المجتمع كلّه. تميل الطوائف إلى أن تكون مغلقَة حصرياً؛ ولا بلا بدّ للأفراد من الوفاء بمتطلّبات أيديولوجية وسلوكية ونية واضحة والطون والحفاظ عليها كي يتمكنوا من الانضمام، فالطائفيون يدركون أنفسهم بوصفهم مختارين، ومن

يعارض مبادئ الجماعة يكون عرضة للإقصاء، وذلك بسهولة شديدة مقارنة بما يحدث في الكنائس؛ ؛ إذ إن قيادتها عادة ما تُعين أو توظَّف على أِّى أساس مؤهلات تعليمية خاصة، وهي تعمل في إطار بنى إدارارية تراتبية أبية وغير شُخصانية، أمّا القيادة الطائفية، فهي تميل إلى أن تكون أكـيا أكثر كاريزمية في طبيعتها، وتماشياً مع هذه السمة، تميل الطوائف إلى أن يكون لدئهيها بنى تنظيمية أكثر ديمقراطية وشخصانية. وفي علم اللاهوت والطـو والطقوس الدينية،
 الطقوسية. أمّا الطوائف، فتعكس توجُهُهاً أكثر قدرة على ألى الإلهام وأكثير تقلباً أيضاً، بل ورافضـاً للتوجيهات الطقوسية.

 مسمّى إصلاح التصنيف أو تكيفه مـع دراسة حـلـي والواقع، أنّ رولاند روبرتسون يعلّق في هذا بأنّ (تصنيف ترولتش الأوليّي، لم يكن، على وجه التحديد، تصنيفاً عاماً (typology)، بل تصنيف ئنائي (dichotomous classification)
 هنا لا يشكل بالضرورة أي إشكالية، فالتصنيف غالباً ما يُقدم إلى الطلاباب بوصفه إطاراً وصفياً بسيطاً، مفيداً في لفت الانتباه لأشياء من قبيل تنوع الجماعات الدينية، والتوترات القائمة بينها، حتى في إلطار أحد التقا التاليد؛

 الآخرين؛ وكذلك أسباب خضوع الأنواع المختلفة من الجماعات لميول تطورية معينة يمكن التعرف إليها.
من غير الممكن في هذا السياق التيام بمسح جميع التصنيفات الميختلفة الكثيرة التي وضعت منذ تصنيف ترولتش العام . ومن ثمّ التّ سنسلّط الضوء التّ هنا

 النظرية والتوصيفات الإمبريقية ما هو أكثر بلورة ممّا نشير إليه هنا .

كان أول تطبيق وتطور سوسيولوجي مهم لتصنيف ترولتش قد ورد في

الـمصـادر الاجـتمـاعـيـة للطـائفـبـة (The Social Sources of Denominationalism) (Niebuhr, 1957 [1929]) ريتشارد نايبور (H. Richard Niebuhr)؛ إذ كان أول من طبّق التصنيف علىى السـياق الأمريكي، حيث استخخدمه لتفسير انتشـار الطوائف على الحدود الأمريكية. وقد وسّع من التنظير الـمرتبط بالتصـنيف وذلك بـلك باقتراح منطق تطوّري، سنفنّده لاحقاً ، وتعميم مصطلح "الفئة)" ليشير إلى واقع أكثر تعددية في الحياة الدينية في أمريكا

أما النموذج المـعاصر من نايبود، وهو السوسيولوجي الأمريكي هوارد بـيــــر (Wiese and Becker, 1932 [1929]: 619-644; Becker, 1940: note 16)، فــــد اقترح في المقابل نسخخة ممتدة من تصنيف ترولتشُ ، فيما يتعلّق بما سمّاه الا 16





 الكلي تفضيلاٌ لمذاهبـ[ها]. وقد تقوقعت وانشغلت بأن تكون انعزالية محافظة


 طوائف في مرحلة متقدّمة من التطور والتكيف مع بعضها بعضاً ومع العالم العلماني" (Becker, 1940:36)، هذا فيما (اتصل الميول نحو ديانة ذات صفة شـخصية خاصة صـارمة ـ وهي ميول تلاحظ بلرجة كبيرة في أعضاء الطائفة ـ إلى كامل نضـجها في المـذهب" (Becker, 1940:37) . والـمذاهـب هي أنماط غير متبلورة ذات نسيج رخو غير قوي من البنى الاجتماعية وتتمشً وظيفتها
 والخلاص، والراحة، والشفاء العقلي والجسدي للمشاركين فيها .

ربما كان التصنيف الأكثر تأثيراً، بل والنموذجي فيما يتعلق بالجماعات اللدينية هو ما قدّمه السوسيولوجي الأمريكي ملتون ينغر (Yinger, 1957) . وهو

تصنيف مثله مثل تصنيف بيكر يسير على خطى ترولتش في خصائصه، لكنه


 زيادة الاستبعاد) وتقليل الاهتمام بالدمج الاجنتماعي للأعضاء الألماء (في مقابل

 الكنسي" الذي قصد به الكنائس الوطنية المعترف بها رسمياً (مثل كنيسة
 المعمدانيين والمشيخيين)؛ و(الطائفة المعترف بها رسمياً|"(مثل السبتيين الأدفنتست (Seventh-Day Adventists)، والكويكرز)؛ و(الطائفة) (مثل كثير من الخخمسينيين، وكنيسة الهن العالـمية The Worldwide Church of God)، و(المذهب") (مثل العائلة، الساينتولوجيا) . وأجرى ينغر لاحقاً تعديلاً على
 ومقترحاً تصنيفاً ثلاثيَّاً إضافيَّاً للطوائف (Robertson, 1970:275-279).

ولكن يظلّ أفضل تصنيف تفريعي مشهور للطوائف، هو مـا قَّمه السوسيولوجي البريطاني برايان ويلسون (Wilson, 1970). وتصنيفه مؤطّر ضمن
 (Weber, 1963 [1922]): ذلك أنتّا ينغي أن نضفي معنى على الدياناتات في ضوء وظيفتها الجلية، أي تقديم مسارات للنخلاص. ألمي ويميّز ويلسون الطوائف في ضوء الاستجابات للعالم التي يفترض أنها تحريف ناجم عن رؤيتها عمّا يجب أن نفعله كي نصل إلى الخلاص (Wilson, 1970:36-40). فالطوائف على الـلى سبيل المثال التي ترى العالم ومؤسّساته في صورة الشّر، وتعتقد أنّ أنّ الخلاص يعتمد على تغيّر عميق في ذات المرء، يسمّيها ويلسون ا"تحوّلية)" (مثل جيش الخلاص (Salvation Army)، والخمسينيين)، بينما الطوائف التي (اتعلن أنّ العالم شرّ، وأنّ مستقبل الخلاص لا يكمن إلا في التغلّب على العالم من
 والكريستادلفيان (Christadelphians)). وبهذه الطريقة يعرف ويلسون سبعة


المعجزات، والإصلاحيون، والطوباويون. وتتسم كل جماعة بعناصر مختلفة
 وتطوير ها نموذجاً مميزاً من التظظيم الاجتماعي.

وقد اخترعت تصنيفات فرعية مشابهة للمذاهب، وذلك ولك باستخذليام معايير Campbell, :متنوعة - أيديولوجية وتنظيمية واتجاهية (انظر على سبيل المثال) 1978; Wallis, 1984; Stark and Bainbridge, 1985: 26-30; Robbins and Anthony, 1987). فنرى روي واليس (Roy Wallis)، على سبيل المثال يوسّع من تمييز

 في هذا الصدد يكفي لتصوير أوجه الثراء النسببية والتشوّش التي نتجت من انتشار التصنيفات.

وقبل وضع التصنيفات في منظور نقدي، يقتضي بنا الأمر ملاحظة معلمين إضافيين مشُركين بين التصنيفين : الصفة التطوّرية والصفة النسبية في الأنماط المقترحة. فقد حاجج نايبور في أن الطوائف تميل إلى أن تصبح مع
 الاجتماعية في الطوائف، وإرساء طرقهم، بأخذ الدافع الألصلي وراء الأر رفض معايير المجتمع السائد وأنشُطته في التضاؤل . في الحي الحقيقة، اعتقد نايبور بأن


 Nelson, :إلى أخذ ملامح الاستقرار المتزايد التي تتحلّى بها الطائفة الـلا (1969; Wallis, 1975; Richardson, 1979 وأحياناً تحوّل المذاهب إلى ما يشبه الطائفة، قد تنتأ طائفة أو مذهب جـبا جديد

 وانشقاق، وولادة جديدة لحركات دينة لا تنتهي" .

تعلّ تمييزات الكنيسة ـ الطائفة ـ المذهب أيضاً نسبية في طبيعتها وهي نقطة من السهل نسيانها وكثيراً بالفعل ما تنسى. فجماعة مئل المورمون تعمل

بوصفها طائفة في معظم أنحاء أمريكا الشُمالية. لكنها في الوقت نفسه ربما


 الجماعة، مثل غيرها، يعتمد على الزمان المان والمكان مححل النقاش . فلا فلا توجد جماعة واحدة يمكن بالضرورة تعريفها حصرياً بتصنيف واحدا .

## الانتقادات الموجّهة إلى التنظير حول الكنيسة ـ الطائفة

ظلت محاولة استحداث تصنيف للجماعات الدينية عريات
ودقيق. وعلى المستوى العام، يمكن تقسيم الانتقادات إلى قضايا جوهرية أو إمبريقية وقضايا أكثر منهجية أو نظرية.

ثمة أربعة انتقادات جوهرية أساسية. الأول، أن تصنيف ترولتش شديل ألـديد


 اللاحقة، فالطائفة في الإطار الترولتشي تتبلور مفاهيميّاً بصورة شديدن الـيدة التقييد
 ضوء الحياة الدينية لأوروبا العصور الوسطى وحركة الإصلاح الدينية الديني، لكنه
 الللاحقة، ولا سيما في أمريكا بل حتى بريطانيا حيث لم لم تصمد كنيستها
 توسيع الامتياز السياسي، وفصل الكنيسة عن الدولة الـئ، وتنوّع البنية الطبقية للدول الديمقراطية والصناعية يثير التساؤل حول الأهمية المستمرة الانية للافتراض الترولتشي القائل إنّ الالتزامات الطائفية تدفعها الاحتتجاجات الاتيا الاجتماعية للطبقات الدنيا . ففي مـجتمعات أصبحت فيها الفئات المئن المذهبية معياراً، فإن
 إقصاء عن المجتمع الأكبر" (Robertson, 1970:117).
الانتقاد الثاني، أنّ مسار تطوّر الطائفة - إلى - كنيسة يميل إلى إخفاء واقع أكثر تعقيداً . فقد لاحظ كلّ من نيلسون (Nelson, 1968)، وروبرتسون
 (Wilson, 1993:55-57) أن بعض المذاهب


 الأمر تستقرّ في صورة مذاهب أو طوائف (على سبيل المثال المال الساينتولوجيا وشهود يهوه). كذلك وضع ينغر (Yinger, 1957) إطاراً للفئة الـجديدة الـئن من (الطائفة المقرّرة) ليمسك بهذا الواقع، في حين يشير روبرتسون إلى الطوائف
 (Nelson, 1968)، وواليس (Wallis, 1974)، عن (اعقائد متمركزة") تعمل عمـل الطوائف (انظر : Dawson, 1997:376-377)، وهو ما أسمّيه (مذاهب معترف بها رســـــاً" (Dawson, 2006: 29) (established cults) . وتـوجـد مـسـارات تطـوريـة أخرى ممكنة، لكنها غير موثقة جيداً .

الانتقاد الثالث أنه يوجد كثير من التشوّش يحيط بـد"المذهبية" بوصفها


 أنماط الدين يسمّى (التصوف" والذي ناقشه ترولشَ لاحقاً في كتاب التعالبم الاجتماعية للكنائس المسيحية (The Social Teachings of the Christian Churches) .
 ترولتش بنوع من (ا'لفردانية الدينية) التي تتصف بالتشديد على تجارب شخلى والتخلّي عن المجتمعات الدينية (Garrett, 1975; Daiber, 2002). ويستدعي هني الدين المفهوم إلى الأذهان تلك الحركات الميتافزيقية والمقتصرة على فئة قليلة في

 (Rosicrucianism))، والثيوصوفيا (Theosophy)، وكذلك ظواهر معاصرة مثيل

 . (Hanegraaff, 1996; Myers, 2007

كان هـذا الرسـم لـلـصـطلـح غامضاً بفعل التشوّش الذي نتـج من


 المسيحية، مثل العلوم المسيحية، وكنيسة قديسي الأيام الأخيرة، وشهود يهوه (انظر مثلاً: Van Baalen, 1960)، غير أنه قد يكون من الأفضل تصنيف




 تصنيفات ترولتشُ، وبيكر، وينغر، وآخرين

وفي هذا الشأن نجد أن هناك جماعات جات جديدة كثيرة طوّرت، مثلـها مثل
 أخرى، تعدّ طرائق عضويتها وتوجّهاتها تجاه العالم تم تشبه أكتر الطائفّه، بينما هي



 الكامنة وراء إيجاد معيار أو معايير أكثر قابلية للتحقق من أجل وضل وضع الكنائس والطوائف والمذاهب في مجموعة متصلة ذات معنى (Dawson, 1997:370-378).
 ما إذا كان يمكن للمصطلحات المشتقة من دراسة التاريخ الديني الغربئي،

 إسلامية أو هندوسية أو بوذية (انظر مثلاً : Bhatt, 1968; Hertel, 1977; Cook,

 يتملّكهم الشُكُ فيها. ولكن ولو بدافع الفضول، ينبغي ملاحظة أن آيستر
(الاستدلال الطبيعي، مجادلاَ في أن : "كلمة
 والإسلام بطرائق تجعلها في أفضل الحالـالات صعبة، وفي أسوأ الحـيا الحالات وقحة، محاولة قصر تطبيقها على العالم المسيحي الغربي في تمييز مناقض

والحقيقة، أن الموضوع لم يكن قد استُكيِّف بما فيه الكفاية، وقليل

 من المشكلات التي تبدو جوهرية وأثارتها المقارنات عبر الثقافية إنما تنبع

 ويشّر إلى أن الأصول الأوروبية للمصطلحات الفعلية الـية المرجعية ينبغي ألا



 للأنماط، علامات خالية من الدلا الالات المسيحية، ما زال الـ يمنع استخدام التصنيف ـ سواء أكان استخداماً صحيحاً أم خطأ .

تنبع الانتقادات الرسمية لتصنيف الكنيسة ـ الطائفة ـ المذهب إلى حد كبير من اليأس المحيط بتطبيقات هذا النوع من التنظير . فهناك حتماً تناقضات الـات الـات بين
 جماعات معينة . وقد ساد الجدال أن هذه التناقضات الها الهي من طبيعة التصنيفات؛



 أو عدد المتغيرّ ات المستخدمة في تأطير التصنيف، والاستجابات الثات الثلاث تميل إلى جعل الأمر أسوأ . ويعد آلان آيستر (Eister, 1967) ـ وهو ألحد ألحد أكئر النقّاد قسوةً لتصنيف الكنيسة ـ الطائفة ـ المذهب ـ ملماً إلماماً جيداً بهذا الوضع ألمع ألمع

أولاً، يشكو آيستر أنّ البحث الذي يبدو لا نهاية له عن المتغيّرات أو



 منذ ذلك الحين في فوضى الدلالات المشوّشّشة والمربكة . . . التي أضافـها
 التاريخية التي تحلّى بها فيبر أو ترولتش" (Eister, 1967: 86; Swatos, 1976).

 (الطائفةها كمفهوم تحليلي أن يسفر بسهولة عن قائمة تزيد على أربعة وعشُرين

 (ايودّي إلى الشكّ في أن التصنيفات هي


 (Bainbridge, 1985: 20 . خامساً، إن التصنيفات متعددة الأبعاد تعدّ بصفة خاصة
 الافتراض أن جميع السمات المفترض ضمّهِّا في صالنمطه" تتغيّر معاً في علاقة قابلة للتحديد أو مجموعة من العلاقات) (Eister, 1967:88). لكن إريك فيك غور (Erich Goode)
 أو أحياناً تنحرف باتجاه عكسي" (Eister, 1967:70). سادساً، كل هنا أنّ ثمة خطراً حقيقيّآ في (ابناء معرفة ـ زائفة في بنية حقل البحثا

 الأصل مؤقّتاً فحسب أو "بحكم التعريف" على أنهِ أنها تنسجم معاً ثم يظهر أنها
 . (1967: 89; Knudsen [et al.], 1978

النقد الرسمي إذاً مُدان تماماً ؛ فالاستخدام العارض للتصنيفات أتاح
 أن معظم الجماعات عند التطبيق تتحدّى بسهولة هذا التصنيف؛ لأنها لألها تشُّلِ


 يمكن تصحيحها عبر اتخاذ خطوتين مرتبطين بيعضهما بعضاً : (1) (1) العودة إلى

 صفات مكوّنة محتملة . . . [تبني] مجموعات مشتّقة إمبريقياً من السمات، مـ مع

 تاريخية مختتلفة) (Eister 1967: 86) . فيما دأفع آنيان آخرون عن التصحيح الأول أيضاً (مثل : 1997, Swatos, 1976; Wilson, 1982; Dawson, ("). ولكن لم يلق أحد
 الدقيق للاقتراح الأول إنما يقلّل الحاجة إلى ذلك.

## طبيعةُ التصنيفات والغرض منها

 الموجودة على الصعيدين الاجتماعي والثقافي - وحتى التقييمية لمفاهبم عديدة استخلدمت في دراسة الدين (Asad, 1993). وعلى الرينى الرغم من ذلك،
 أو التصنيفات الفرعية، هم من الحماقة بما يكفي إما لتجسيد هذه البنتى أو استخدامهها من دون تمييز في سياقات عبر ثقافية. ولكنن، مع استثناءات الـئ قليلة، يحتفظ معظم السوسيولوجيين بإيمانهم بالأهداف العملية للعلم، ولمير،
 والتنبؤ . فإذا أبقينا في أذهاننا الطبيعة التجريبية الحقيقية للتصنيفات، ونيان مثلما
 (McKinney, 1966)، فإنّ انعكاسته المتزايدة التي أثنارتها الانتقادات ينبني أن

تعمل فعليّا على زيادة الشُرعية المنهجية لتصنيف الكنيسة ـ الطائفة ـ
المذهب.
أولاً، والأمر الأكثُر جوهرية، مئلمـا يذكر ماكيني، (أنّ التمائل في

 الافتراض" . وهذا ما يستلزم (الاستبعاد التحليلي للاستينيائي، وبناء الطاء نظام مفاهيمي للأُّياء حيث تُعرض جوانب الظاهرة المتكرّرة والمرتبطة ببعضها بعضاً" (McKinney, 1966: 2)


 معاملات الاقتصاد العقلاني في علم الاقتصاد، ألما أم مفاهيم مثل الإقطاعية أم الثورة في التحليل التاريخي (McKinney, 1966:4).

نالثاً، كي تكون المفاهيم مغيدة، يـجب أن تتحلّى بالدقّة، وهو مـا



 القصدي على سمة أو أكتر (Weber, 1949; McKinney, 1966:11).

رابعاً، ينبغي أن تكون الأنماط ملائمة للمهمّة المطروحةّ ، وهو ما ما يعني أنّ الأنماط يجب أن تتمائل مع الأشياء المعروفة فعليّا ومنطقيّاً وتجريبيّاً .

خامساً، إن المهمة المطروحة تعكس لا محالة اهتمامات الباحث الني يضع التصنيف. ولا يمكن تجنّب هذا الشُرط التفسيري. ومن تُمْ من المهمّ
 لأنها تساعد على تحديد مدى ملاءمة التصنيف.

سادساً، تستند قيمة الأنماط تحديداً إلى قدرتها التفسيرية في التحليالات المقارنة. فهي مؤطّرة لجعل (التجربة في إحدى الحالات، علىا على الرغم من

تفرّدها، تكشُف بشكل تقريبي ما قد يكون متوقّعاً في الحالات الأخرى"
(McKinney, 1966: 11-12)
سابعاً، على خلاف مفاهيم أخرى في العلوم، تنطوي الأنماط على (McKinney, علاقة أكثر تعقيداً مع التناقضات المكتشفة، مثلما يحدّد ماكيني


لا تكشـف مقـارنة التقريبات الإمبريقية وقياسهـا عن شيء إلا عن انحرافات عن البنية. .. وهذا ما لا يفترض توقعه فحسب، بل بل يجب الاني السعي وراءه؛ لأنه أسناس القيمة التي يمثّلها المنهج التصنيفي . . . فإذا كانت درجة الانحراف مـحدّدة بتكرار وبصورة مقارنة، يـجب الإبقاء آنذاك علـي


 نموذجي داخل أي وجود إمبريقي محدد


 الإزالة أو التبديل بالضرورة في ضوء المتطلبات الإمبريقية.





 ولا حتى فيبر، إجابة ممنهجة عن هذا النـا السؤال. ويمكن تخفيف المشكركلة،

 التصنيفات أحادية البعد أو متعددة الأبعاد. لقد شـدّد بيكـر (Becker, 1940:29-39) في البـداية على أهمـيـة إدراك أنّ

الأنماط ليست كلّها متطابقة، ومن تَم أنه لا بدّ من تقييمها بصور مختلفّة. وقد ميّز بشُكل أولي بين الأنماط التي تعـّ نسببّاً اغير مـحّدّدة زمنيّاً ولا
 ومكانتّا"، التي استخدمها المؤرّخون، مجادلاً في ذلك بأن معايير الصانلاحية
 مجادلاً في أن جميع الأنماط تنتأ حول متغيّرات مستمرة: (1) (1) علاقة النمط









 التفسيري المحتمل محدوداً .
في السياق المباشُر لتنظير الكنيسة ـ الطائفة يمنعنا هـنـا مـا النهج من



 المعقدة، قام ترولتش بتأطير تقسيمه الثنائي الأكثّر وضو الأ والقابل للتغير المتعدد (multivariable)، لفهم تطور المسيحية. وكير المانت القضية الكبرى عند فيبر هي فهم الطريقة المستوحاة من البروتستانتية التي أسهمت بها الأخلاق الاق العملية في نشُ الحدائة، عبر نزع السحر بصر الـيروة تقدمية عن العالم وإضفاء

 المنطقي تماماً، وبحسب مهمته، أن يكون تصنيفه أحادي الأبعاد أكثر من تصنيف ترولتش (سنفصّل لاحقاً) .

## التصنبفات أحادية الأبعاد مقابل متعدّدة الأبعاد

أسفرت معظم محاولات إصلاح تصنيف الكنيسة ـ الطائفة ـ المذهب
 (and Becker, 1932 [1929]; Yinger, 1957; 1970; Robertson, 1970; Swatos, 1975 وإذا سمحت المساحة، فسيكون من المئير للفضول أن نختبر المزار المايا النسبية
 ( $\mathbf{~ ب ا ٔ ن ~ ا ل ن ه ج ~ ا ل و ح ي د ~ ا ل ع ل م ي ~ ا ل ص ح ي ح ~ ف ع ل ا ً ~ ه و ~ ا ٔ ح ا د ي ~}$ البعد (أي وضع تسلسل متصل يرتكز على متغير واحد). وهي رؤية تتناقض
 بنتون وجونسون (Johnson, 1957; 1963; 1971).

ومن تُمْ، فإنّ النهج أحادي البـعـد وحـده هو مـا يسمـح لنـا بإجراء



 تتصل بمواقف واقعية)؛ ومن النادر لواضعي هذه التصنيفات أن يبحثوا فيما




 الفعلية وتوليد نظريات عامة للتطور . ويصبح من الأسهل، إذاً، الإفادة عن متى يكون النمط ملائماً أم لا
(Stark and Bainbridge, يصوّر ستارك وباينبريدج هذا الموقف بدقّة وافية
(1979: 123; 1985: 22 على النحو الآتي:
لنفترض أن هناك خمسة عوامل ارتباط مستخدمة في تحديد الكنيسة المثالية، بقيم سلبية على الروابط نفسها المحدّدة للطائفة المثالية، ثم

نفترض أنّنا نعالج هذه المعايير بوصفها تقسيمابِ ثنائيةّ. سيكون الناتج



 بخصائص د وه ولكن تفتقد خصائص أ، وب، وج؟
(امن المتوقّع أن يكون علماء فيزياء متواضعون") هم من يمضون ليقولوا ("نحاول التنظير في ظل" هذه الــراقيلـ") (Stark and Bainbridge, 1985:23) . فكيف يمكننا الخروج بمزاعمم مقارنة، أو تعقَب التطوّر عبر الزمن أو جماعة؟ فالنهج ذو المتغيّر الواحد الأكثر ندرة يسمح لنا بعقد مقارنات لات لا لا

 بالاهتمام، خاصة عبر الئقافات؟

لا يوجد إجماع هنا، ولكن الخيارات المتاحة تبلو محدوودة ومرتبطة

 (257): نموذج عضوية الجماعات (أي درجات الاحتواء مقابل الاستبعاد)، وطبيعة العلاقة التي تقيمها الجماعات مع بقية المجتمع (أي درجات التيات التوفيق مقابل المعارضة)، والتعقيد التنظيمي للجمماعات (أي درجة إضفاء التاء الروتين

 يتعلّق بالخيار الأول (Dawson, 1997). أما الخيار الثاني فقد أيده ستارك كع
 . Stark and Bainbridge, 1985; Stark and Finke, 2000)

أمّا بـتـون جـونسـون (Johnson, 1957; 1963; 1971)، فكـان أول من دفع بحجّجة صريحة عن مز ايا النهج أحادي البعد مستخلـدماً تمييززاً واحداً من تمييزات ترولتشُ : (الكنيسة هي جماعة دينية تقبل البيئة الاجتماعية الاعية الموجودئ فيها . والطائفة هي جماعة دينية ترفض البيئة الاجتماعية الموجودة فيها"،
(Johnson, 1963: 542). وفي ثُنـائهـهـا عـلـى رؤيـة جـونســون أعـمـل ستـارك وباينبريدج تمييزه بوصفه (اللدرجة التي تكون فئ فيها جماعة دينا دينية ما في حالة توتر مع بيئتها الاجتماعية الثقافية المحيطة" (Stark and Bainbridge, 1985:23) . وهنا يعادل، مثُلما يقول المؤلّفان، معاملة الطوائف بوصفها ونا حالات معبّرة
 (الاختلان، والعداء، والانفصال) (Stark and Bainbridge, 1985:49). وتحديد الأمور بهذه الطريقة إنما يشير إلى قياسات محتملة متعدّدة لدرجة التوا التوتر بين جماعة ما وبقية المجتمع، ما يحيلنا إلى نتائج المسوح الانج

 ممنوعة بصورة مميزة بواسطة ثققافات فرعية انحرافية، بينما سلوك الموك آخر (مئل

 إعمال مؤشُر (العداء" في ضوء عدد من المؤشرات اتئ، مـئل الخصوصية النسبية لجماعة ما . إلى أيت مدى يعتقدون أنهم الطريق الوحيد الحتي الـيقي للخلاص؟ وإلى أيّ مدى هم متسامحون مع رؤى دينية أخرى؟ أليّ وهو ما يمكن الئن الإشارة إليه أيضاً عبر التشديد على تبديل الآخرين معتقدهم بفعالية والدفاع عن ألألما المعتقد ضد المعتقدات والانتقادات الأخرى (Stark and Bainbridge, 1985:56-60). أمّا


 مؤشّرات على درجة انفصالهـمـ (Stark and Bainbridge, 1985: 60-62) . ولإتما الإمام

 المجتمع (Stark and Bainbridge, 1985:62-66) .

تعد حجّة ستارك وباينبريدج مقنعة. وهي واحدة من أكثر المحاولات ات الـون تبلوراً في استخدام تمييز الكنيسة ـ الطائفة. لكنّ المؤلفِيْن مضطران إنـئر إلى
 : 108; Stark and Bainbridge, 1985: 49-50)

قد نجد اعتراضاً على أن الانتحراف في الثُقافة الفرعية في ضوء
 المتغيّرات المنفصلة التي تتحدّى القياس الواضح والاستِ الاستخدام الواثق . لكن هذا الثالوث من الّمصطلحات يصف في الواقع مفهومأ واحداً والسمات الثلاث جديرة بالتمييز أساساً لأنها تتيح لنا ترنيب مؤشـرأ الانحراف الثقافي الفرعي في نموذج هادف، وهو ما ما يجعلها أكثر قابلية للاستيعاب ومن السهل دراستها .

هل هما على صواب؟ من الصعب الحكمى، وحجتهما مبدئياً تنطبق أيضاً على كثير من الأنماط الأخرى المفترضة ذات المئ السمات المتعددة. والمؤكد
 يواجهانها مباشُرة. لكن التباين المشُترك لا بد بـ من إظهاره ليتسنىى لنا إرساء الوحدة المفترضة

على الرغم من ذلك وبينما يتميّز نهجهمها بالقابلية للتحققق في السياق الأمريكي الحديث؛ حيث يتمتع الباحثون بإمكانية الوصول إلى بيانات المئ
 تتوافر فيها مئل هذا البيانات. أضف إلى ذلك ألك أنه في السياق الأمريكي،


 فهمه عند الباحثين والأشخاص موضع البحث.

في سياقات أخرى قد يضطر الدارسون إلى التقهقر أمام تقييمات ذاتية أكثر تعقيداً للمؤشرات الظاهرة الدالة على الاختلاف والعداء والـوا والانفصال،


 (Hare Krishna) المحيط في قرية ليتشمور هيث (Letchmore Heath) يعتبر طبيعيّاً على بعد خمسين ميلاً في لندن". والحكم على هذه المواقف يتطلّب معرفة واسعة

بالمجتمعات والثقافات مححل الدراسة، وتواريخها الدينية. وهو مطلب مرعب، ويدخل مزيداً من المشُكلات لما يولّده من استنتاجاتات عبر ثقافية، وقد حلّت تقييمات للتاريخ والمذاهب والسلوكيات مثّقلة بالقيم محلّ السّحّ في تحليل البيانات الثانوية.

المفارقة هنا، أنّ التركيز على التوتُّر يحملنا أيضاً للورراء إلى النقد

 تتصف بها الطوائف في مواجهة الكنائس الاحتكارية . ومثلما يدفع روبرتسون (Robertson, 1970)، وويـــــــون (Wilson, 1982)، وتــــــنـغ (Chang, 2003)، وبروس وفواس (Bruce and Voas, 2007) بأن هذا الافتراض يأخلئذ تدريجيًاً في


 على التوتر بينهما قد يجعل هذا التصنيف أكثر تزامناً وتمركزااً من المقصود.

وبالمثلّ، فإنني أشكُّ في أنّ التركيز على التوتّر يفسّل في توفير المزايا



 ذات قيمة تفسيرية). وفي الحقيقة، إنّ كلّاٌ من التركيز على التوتي التُر والخيار
 آخر لم يناقُ بعد: حالة العضوية في جماعة ما (أي درجة الحصرية).
(Stark and Bainbridge, أحلى عكس تضمينات محاججة ستارك وباينبريدج

 استدلّ فيبر بأنّ الطوائف تولد من رغبة الناس في أن يكون لديهـم مؤـّسّسة
 المستمر عند الكنائس إلى تصوير نفسها بوصفها المستودعات (الموضوعية)

للنعمة، مشحونة بواجب إحضار حتى الملعونون تحت طائلة قوانين الرب. واقتناع بعض الناس بأنهم يشحّلون (اارستقراطية روحية)" يعطيهـم رغبة في الارتباط بصرامة بنوعهم الـخاص ويـجعلهم ناقدين بـحدة للآخرين جـميعاً

 حركة الإصلاح الديني، نراه يقول (Weber, 1958 [1904-1905]: 144) إن هذا يعني :

أنّ المـجتمع الديني، أي الكنيسة المرئية بلغة كنائس حركة الإصلاح

 مـجـ الرب (الكاللفينية) أو كوسط لـتوفير وسـائل الـخـلاص للـنـاس
 ممن أعيد ميلادهم وفقط هؤلاء، بمعنى آخر ليس ككنيسة بل كطائفة. هذا هو الدافع الديني الجذري الذي يرى فيبر وترولتش أنه وراء التطور


 يعتمدان على نسق من العوامل البيئية الاجتماعية والتاريخية الأخرى. وجلير بالذكر هنا، أنّ ترولتش، لم ير التوتر أمرأَأساسياً في تعريف الطوائف (Troeltsch, 1931 [1911]): 331):

إن الطوائف. . . ترنو إلى الكمال الشخصي اللاءخلي، وتهدف إلى زمالة


 غير مكترث أو متسامح أو عدائي؛ لأنهم لا تحدوهم على هذه الأشكال من الـحياة الاالجتماعية ودمجها . غير أن تطوير هذه النعطة، يتطلب تحليلا أكثر شمولاً هما يمكن إجراؤه هنا

إنّ التركيز على مدى احتواء نموذج العضوية في أيّ منظمة أو انغلاقه

 والرمزية المشكلة للعضوية (على سبيل المثال تعميد الشـاب الـبا وسط أنصار تجديد العماد (Anabaptists)) والاستجابات لمسـح أو مقابلة الوبلة تطرح فيها أسئلة
 والمتغيّر فضلاً عن ذلك متغيّر تنظيمي بوضوح ومن ثمّ المّ في متابعة اهتمامات السوسيولوجيا عبر المواقف المـختلفة، في مقابل الميل الأكتر إشـكالية لاختزال تمييز الكنيسة ـ الطائفة إلى مقابلة بين التوجهات الـوات التوفيقية وغير

 استخدام حالة العضوية في الجماعاعات المتميزة تحقّق وحدة نظرية أكبر النـبر النظرية


1996; Stark and Finke, 2000)
أولاً، إنه ينسجم مع المبدأ الأساس لفهمهم الجاري للعلمنة؛ فيجادل

 الصور - الأكثر إرضاء على الاعي الصعيد الشخصي - من الوصول إلى التجربة
 وبتعبير آخر، فإن نظريتهم حول العلمنة تقوم على الدينامية نفئلمها الديا الداعمة لصياغة المفاهيم حول الكنائس والطوائف عند فيبر وترولتُت .

ثانياً، تنسجم حالة معيار العضوية مع المبدأ الأسـاس في تمييز ستارك وباينبربدج بين مذاهب الجمماهير، ومذاهب الـبان العملاء، وحركات المات المذاهب (Stark and Bainbridge, 1985: 24-30). وتتباين أنماط هذه المذاهب المب فيما يتعلق بالعلاقة المتميزة بين الزعماء الدينيين وأتباعهم، وبين المان الأتباع بعضهم بعضاً . بتعبير آخر، فإنها مميزة بواقع حالات العضوية المختلفة.

ثالثاً، يمكنن تحقيق درجة مرغوبة من الاقتصاد التنظيري بالتمييز بين أنماط الجماعات الدينية فيما يتعلّق بحالاتهم كأعضاء؛ وإحدى التساد التسلسلات

المتصلة يمكن استخدامها للتمييز بين أنماط الجماعات الدينية (الكنيسة،
 الطوائف)، وربما حتى أنماط فرعية تندرج تحت الُمت الفرعية نفسها (مشل أنماط الحركات المذهبية). وقد جادلت في هـا بالتـا بالتصيل في أماكن أخرى
(Dawson, 1997: 370-378)
رابعاً، ينسجم التركيز على حالة العضوية مع المبدأ الأساس في نظرية ستارك وفينك حول ديناميات الجماعة الدينية: مستويات الالينات التزام وأنماطه (Stark and Finke, 2000: 141-150) ، فصعود الجماعاع الدات الدينية واضمـحالالها، وكثير من جوانب حياتها الداخلية وعلاقاتها مع الآخرين، تحـّالدادها مثلما

 و"(اموسعة)" وا"ثمينة"، ولكن أولاً وقبل كلّ شُيء، فإن درجة الانغلاق هي التي تشكّل طبيعة الجماعات ومستقبلها (Stark and Finke, 2000:141-142)، وهي المعيار نفسه الذي أقترح أن نستخديمه في التمييز بين الكنائس والطوائف والمذاهب وجميع تبايناتها الفرعية (Stark and Finke, 2000:141-142)

 تصنيف الكنيسة ـ الطائفة عموماً، خاصة في في التحلئليالات عبر الثقافية. ولكين هناك حاجة إلى مزيد من العمل لإثبات الحالة.

## خاتمة

من الوارد أن يواصل الأكاديميون التقاعس عن استخخدام تصنيفات
 ولكن وعينا العالمي المتنامي ينبغي أن لا يفسد حكينمنا النظري في هـي ونـ

 تكون بديلاً عن الإلمام الواضح بالمعضلات النظرية التي واليا واجهتها محاولات سابقة لبناء تصنيف الجماعاعات الدينية، فالدروس المتحصلة أنه ينبغي عدم تجاهلها

ولتحقيت هذا الغرض، فنحن فعلياً في حاجة إلى الانخراط في مزيد

 الاجتماعية الواقعية والقابلة للتحكم بها في الوالة الوقت نفسه . وأعتقد ألما أن تطوير المـجهودات من شأنه أن يظهر المزايا الفائقة للنهج أحادي الـنـي البعد، ومن الوارد أن يركز المرء على المتغير السوسيولوجي المير المتميز لحالة العضوية. ومئلما يؤكّد روبرتسون (Robertson, 1970:122-123) فإن التطبيق مقيد بمواقف نتعامل فيها مع تكوينات جماعية منظمة اونـ لكـنّي أراهن على ألى أن الاهتمام بتقوية أو الحفاظ على مستويات الحصرية أو إضعافها، هي مثلما يشُير فيبر (Weber, 1958 [1904-1905]) وفينك (Stark and Finke, 2000)، مـحصّلة اجتمـاعية مستمرة للبحت الدين الديني عن الخلاص في كل مكان.

## المراجع

Asad, Talal (1993). "The Construction of Religion as an Anthropological Category." in: Talal Asad, Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, pp. 27-54.

Bainbridge, William S., and Rodney Stark (1980). "Sectarian Tension." Review of Religious Research: vol. 22, pp. 105-124.

Becker, Howard (1940). "Constructive Typology in the Social Sciences." in: Harry E. Barnes, Howard Becker, and Frances Bennett Becker (eds.). Contemporary Social Theory. New York: Russell and Russell, pp. 17-46.

Bhatt, Gauri S. (1968). "Brahmo Samaj, Arya Samaj, and the Church Sect Typology." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 10, pp. 23-32.

Bruce, Steve and David Voas (2007). "Religious Toleration and Organizational Typologies." Journal of Contemporary Religion: vol. 22, pp. 1-17.

Campbell, Bruce F. (1978). "A Typology of Cults." Sociological Analysis: 39, pp. 228-40.

Chang, Patricia M. Y. (2003). "Escaping the Procrustean Bed: A Critical Analysis of the Study of Religious Organizations, 1930-2001." in: Michele Dillon (ed.). Handbook of the Sociology of Religion. Cambridge, MA: Cambridge University Press, pp. 123-136.

Cook, Michael (1999). "Weber and Islamic Sects." in: Toby E. Huff and Wolfgang Schluchter (eds.). Max Weber and Islam. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, pp. 273-279.

Daiber, Karl-Fritz (2002). "Mysticism: Troeltsch's Third Type of Religious Collectivities." Social Compass: vol. 49, pp. 329-341.

Dawson, Lorne L. (1997). "Constructing Cult Typologies: Some Strategic Considerations." Journal of Contemporary Religion: vol. 12, pp. 363-381.
(2006). Comprehending Cults: The Sociology of New Religious Movements. $2^{\text {nd }}$ ed. Toronto: Oxford University Press.

Eister, Allan W. (1967). "Toward a Radical Critique of Church-Sect Typology." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 6, pp. 85-90.

Garrett, William R. (1975). "Maligned Mysticism: The Maledicted Career of Troeltsch's Third Type." Sociological Analysis: vol. 36, pp. 205-223.

Goode, Erich (1967). "Some Critical Observations on the Church-Sect Dimension." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 6, pp. 69-77.
Hanegraaff, Wouter (1996). New Age Religion and Western Culture. Leiden: Brill.
Hertel, Bradley R. (1977). "Church, Sect, and Congregation in Hinduism: An Examination of Social Structure and Religious Authority." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 16, pp. 15-26.

Johnson, Benton (1957). "A Critical Appraisal of the Church-Sect Typology." American Sociological Review: vol. 22, pp. 88-92.
$\qquad$ (1963). "On Church and Sect." American Sociological Review: vol. 28, pp. 539-549.
$\qquad$ (1971). "Church and Sect Revisited." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 10, pp. 124-187.

Knudsen, D. D., John R. Earle, and Donald W. Shriver (Jr.). (1978). "The Conception of Sectarian Religion: An Effort at Clarification." Review of Religious Research: vol. 20, no. 1, pp. 44-60.

McKinney, John. C. (1966). Constructive Typology and Social Theory. New York: AppletonCentury-Crofts.

Myers, Jody (2007). Kabbalah and the Spiritual Quest: The Kabbalah Centre in America. Westport, Conn.: Praeger.

Nelson, Geoffrey K. (1968). "The Concept of Cult." Sociological Review: vol. 16, no. 3, pp. 351-363.
$\qquad$ (1969). "The Spiritualist Movement and the Need for a Redefinition of Cult." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 8, pp. 152-160.

Niebuhr, H. Richard (1957 [1929]). The Social Sources of Denominationalism. New York: Henry Holt and Co.

Pope, Liston (1942). Millhands and Preachers. New Haven, CT: Yale University Press.
Richardson, James T. (1979). "From Cult to Sect: Creative Eclecticism in New Religious Movements." Pacific Sociological Review: vol. 22, pp. 139-166.

Robbins, Thomas and Dick Anthony (1987). "New Religions and Cults in the United States." in: Mircea Eliade (ed.). The Encyclopedia of Religion. New York: Macmillan, pp. 394-405.

Robertson, Roland (1970). The Sociological Interpretation of Religion. New York: Schocken Books.

Sedgwick, Mark (2000). "Sects in the Islamic World." Nova Religio: vol. 3, pp. 195-240.
Stark, Rodney and William S. Bainbridge (1979). "Of Churches, Sects, and Cults:
Preliminary Concepts for a Theory of Religious Movements." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 18, pp. 117-133.
$\qquad$ and $\qquad$ (1985). The Future of Religion-Secularization, Revival and Cult Formation. Berkeley, CA: University of California Press.
$\qquad$ and $\qquad$ (1996). A Theory of Religion. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
$\qquad$ and Roger Finke (2000). Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. Berkeley, CA: University of California Press.
Stillson, J. Judah (1967). The History and Philosophy of Metaphysical Movements in America. Philadelphia: Westminster Press.

Swatos, William H. Jr. (1975). "Monopolism, Pluralism, Acceptance and Rejection: An Integrated Model for Church-Sect Theory." Review of Religious Research: vol. 16, pp. 174-185.
$\qquad$ (1976). "Weber or Troeltsch?: Methodology, Syndrome, and the Development of Church-Sect Theory." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 15, pp. 129-144.

Troeltsch, Ernst (1931 [1911]). The Social Teachings of the Christian Churches, vol. I. London: George Allen and Unwin.

Van Baalen, Jan K. (1960). The Chaos of Cults. $3^{\text {rd }}$ ed. Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Wallis, Roy (1974). "Ideology, Authority, and the Development of Cultic Movements." Social Research: vol. 41, pp. 299-327.
$\qquad$ (1975). "Scientology: Therapeutic Cult to Religious Sect." Sociology: vol. 9, pp. 89-99.
(1984). The Elementary Forms of New Religious Life. London: Routledge and Kegan Paul.

Weber, Max. (1949). "Objectivity in Social Policy and Social Research." in: Max Weber. The Methodology of the Social Sciences. Translated and edited by Edward A. Shils and Henry A. Finch. New York: Free Press, pp. 50-112.
(1958 [1904-1905]). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Translated Talcott Parsons. New York: Charles Scribner's Sons.
(1963 [1922]). The Sociology of Religion, Translated by Ephraim Fischoff. Boston: Beacon Press.

Wiese, Leopold Von, and Howard Becker (1932 [1929]). Systematic Sociology. New York: John Wiley and Sons.
Wilson, Bryan R. (1959). "An Analysis of Sect Development." American Sociological Review: vol. 24, no. 1, pp. 3-15.
$\qquad$ (1970). Religious Sects: A Sociological Study. London: Weidenfeld and Nicolson.
(1973). Magic and the Millennium: A Sociological Study of Religious Movements of Protest among Tribal and Third-World Peoples. New York: Harper and Row. gical Perspective. Oxford: Oxford University Press, pp. 89-120.
(1993). "Historical Lessons in the Study of Sects and Cults." in: David G. Bromley and J. K. Hadden (eds.). The Handbook of Cults and Sects in America. Part A: Religion and the Social Order, vol. III. Greenwich, Conn.: JAI Press, pp. 53-73.

Yinger, John M. (1957). Religion, Society, and the Individual. New York: Macmillan.
$\qquad$ (1970). The Scientific Study of Religion. New York: Macmillan.

## قر اءات مقترحة

Dawson, Lorne L. (1997). "Constructing Cult Typologies: Some Strategic Considerations." Journal of Contemporary Religion: vol. 12, pp. 363-381.

Eister, Allan W. (1967). "Toward a Radical Critique of Church-Sect Typology." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 6, pp. 85-90.

Knudsen, D. D., John R. Earle, and Donald W. Shriver (Jr.) (1978). "The Conception of Sectarian Religion: An Effort at Clarification." Review of Religious Research: vol. 20, no. 1, pp. 44-60.

McKinney, John. C. (1966). Constructive Typology and Social Theory. New York: AppletonCentury-Crofts.

Stark, Rodney and William S. Bainbridge (1985). The Future of Religion-Secularization, Revival and Cult Formation. Berkeley, CA: University of California Press, pp. 19-30 and 48-67.

Troeltsch, Ernst (1931 [1911]). The Social Teachings of the Christian Churches, vol. I. London: George Allen and Unwin, pp. 331-343.

Wilson, Bryan R. (1982). "The Sociology of Sects." in: Bryan R. Wilson. Religion in Sociological Perspective. Oxford: Oxford University Press, pp. 89-120.

Yinger, John M. (1970). The Scientific Study of Religion. New York: Macmillan, pp. 251-281.

## (لفصل) (لثثلاثون)

## الطوائف في الإسلام

## سامي زبيـدة

ينقسـم الإسلام في العالـم الحديث أساساً بين السُّنة والشيعة(1) . وهو




 بـ
 في المئة من المسلمين) تتركز في بلدان وان ومناطق معينة وهي في الأساس إيران والعراق والهند/ باكستان وأذربيجان ولبنان والخليج (r)

يعتبر الإسلام السُنّي، عند أنصاره وكثير من المعلقين، "التيار السائد") لنتقل "الكنيسة) (قصدنا مجازاً فحسب؛ إذ لا لا يوجد في الإسالام مفهوم أو مؤسسة تعادل الكنيسة) فيما يعتبر الشيعة وغيرهم (اطوائف)" . تشير جماعة السُّنة إلى نفسها باسم أهل السُّنة والجماعة، أهل السُّنة، استناداداً الى معيار (سُنّة النبي)، والجماعة، أي كتلة المؤمنين وإجماعهم. وعلى الـى خلفية هذه
(1) ملاحظة على المصطلح: الكشيعة صيغة الجمع من شيعي، وهي اسمّ وُصِفة في الوقت نفسه تشير إلى أثشاص وصفات.


 يلخّص التقديرات المختلفة ويدرج النسب بين التّنة والثـيعة بحسب البلدان .

الصورة المشرفة عن الذات، تأتي الإشـارة إلى الشيعة، باحتقار، على أنهم
 بوصفهم منشيقين، ولكن بصورة طبيعية، لصالح الاستقامة والشرعية، معتقدين
 والمعصومة، والمنحدرة من نسل النبي من خلال عليٌ وفاطمة، لكنـ الِّه الآن (اغائب" (عند التبار السائد من الشُيعة الإمامية)، وسوف يكشف عن نـن نفسه
 موافقة صامتة على أن الشُيعة طائفيون وأن أيّ مناقشَة للطائفية في الإسلام لا

 نقاش حول اعتبار السلفيين/الوهابيين طوائف سُنّية، وهم طائفيّون كونهم



(Roy, 2004: 232-289)



 القرآن وقدسية الأحاديث النبوية، على الرغم من أنهـ الـنم يتحيزون إلى روايات







 بعض الاختلافات في التفاصيل المتعلّقة بالتُـعائر؛ والأسرة، وبعض

المعاملات. وسناحظ فيما يأتي الاختلافات الرئيسة بين السّنة والشيعة الائني عشُرية بوصفهم أصحاب السلطة والثقافة والفلسفة وروح الشُعب .
توجد طوائُُ كثيرةٌ ناشطة في العالم الحديث تتبنّى مذاهبَ باطبَ باطنية عديدةً
 (Daftary, 1990)، وهم يختلفون عن التّنة والشيعة الاثني عشّرية في كونهم لا



 صعّب انتشار التعليم في العالم الحديث الظّروف على الثا كثير من الجماعاعات في

 بوصفهم مجتمعات إثنية أو ثققافية، جالبين مضموناً دينياً يتعلق غالباً الباً بالتقاليد والرموز والقيادة المجتمعية أو المُشاعية.

وفيما يأتي سأسهب في الجوانب السوسيولوجية والسياسية لبعض هذه الجماعات، وهو ما سيأتي محبوكأ بالطبع مح روايات تاريخية.

## تكوين الشيعة

المصدر الرئيس لتُشُّل الطائفة في الإسلام هو الانشتقاق الشُيعي، الذي يرجعه المسلمون إلى تاريخهم الأول. وكلمة المي شيعة تعني (الموالين") وفي هذه




## العائلة المقدّسة/ أهل البيت

تدور عقيدة الشيعة حول قصة الظلم والمعاناة التي وقعت لأهل البيت، عائلة النبي، على يد المغتصبين والطغاة. وتجري القصة على النحو الآتي. ولّى النبيُّ، في رواية الشيعة، عليّاً خليفةً له، لكنّ كبارَ الصحابة تجاوزوا

وصيّته، داعميـن أحدهمّ، وهو أبو بكر، للـخلافة، وفيما بعد جاء ععمر ثم

 في معركة صفّين مع معاوية، والي [الشُام (سوريا حالياً)]، حيث انتير انتير الألخير



 (التاريخ المقدّس" لحكم محمّد الرشيد، تُم الصحابة الأربعة .

ورّث معاوية الخلافة ابنَه يزيد الذي شاع عنه فسقه وقمعُه، وهو نموذجٌ للكفر والطغيان في تاريخ المسلمين . وقد توصّل يزيد إلى اتلـي اتفاق مع ابن عليّ


 الكوفة في العراق. وسافر في حاشية مكونة منـة من أسرته وأتباعه من المدينة





 المتصوفين في الإسلام (Richard, 1995:27-33) .

قد اسةُّ عليٍ
يبدأ الأئمة الاثنا عشر عند تيار الشيعة السائد بـالعليّ بن أبي طالب") . وقداسته هي سببُ وجود النزعة الشيعية وكثير من الطوائف العلوية الصغرى الصّ إذ يستند المذهب الشيعي إلى قداسة أهل البيت ونـئ ونسلهـمه، والاعتقاد بأن
 من اله (Richard, 1995:15-48). ويأتي هذا المـذهـب في خلافِ مـع الاعتقاد

السُّنّي بأنّ أيَّ مسلم صالح وعاقل يمكن أن ينادى به خليفة، مع افتراض

 الشرط، وكذلك بقبولها بتسلسُل الأُسَر الحاكمة.

بالإضافة إلى كاريزما النسل، فإنّ عليّاً يتمتّع برصيد صفات ونيات شخصية




 أو المتشددينن . وفي روايات كثيرة في هذا الصـدد، يأخلذ عليٌّ الصدارة على محمّد في العلاقة مع الله؛ فبعض الفرق مثل طائفة أهل الحقّ فيّ في كردستان مـعروفون بأنهم العلي إلهية (Ali Allahis) : أي المؤمنون بألونيهية علـي

 الـجوهر المقـدس نفسه (Shankland, 2003:80-84). ويستنكر الشيعة الألثـنـا

 الشععبية والتكهّنات الصوفية. فالقصص ألتِ حول انتماء عليّ إلى الله وصفاته


 تصنيف الملل المعاصر الموجه للشيعة بواسطة السلفيين/الوهابيين.

## عقيدة الإمامية

هناك إيمان مركزي في التيار السائد في الإسلام، عند الـّنّنة والشّيعة،

 في آخر هذا الخط. وأي زعـم بالنبوة بعد محمد (وهم كثر ) تعتبر زندقة

خطيرة. وتهدم الإمامية الشيعية هذا المعتقد التقلبدي بشُكل خفي من دون الاعتراف بأنها تفعل ذلك. فالعقيدة الشيعية تبني حجّتها على افتراض الع العدل
 فيترك الهَ على الأرض حجّة ـ (ادليلاً") - من نسل عليّ عبر الحس الحسن والحسين



 والخطأ (Arjomand, 1984:35) . وبعض الروحين الرين الشيعة (من بينهـم آية الشّ

 إلى حـالات صـوفـيـة ورؤى (Mottahede, 1986: 138-144 and 182-183). وهــنـ




 حتّى ينكرونها (Zubaida, 2003:24-27) . ومن تمّ الدنّ فإنّ المجتهد الشيعي يتمتّع


 تحدي سلطة العلماء التقليديين لمصلحة المفكّرين والأيديولوجيين.

ينتشر هذا الخطّ من التفكير العقدي وما يصاحبه من (تقنية)" في الإسلام
 الراحل وذلك بتوارث طرقهم الصوفية. فهم (يولدون مجلّداً) بعد التدريب

 الوصول إلى علامات الرجل الكامل، (القطب أو الولي)، الذي يمكي الـيمن أن يندمج مع تجلّيات الإمام الغائب. وهذه المعتقدات هي نقاط الاتصـال بين

المذهب الشيعي وبعض الطرق الصوفية. وكثير من المتصوفة يِبجلون عليّا"
 المعتقدات أيضاً في قاع العداء للتصوف عند التيار السـائد لعلـماء السُّنـة
 القويم على انتهاء النبوة، وهو ما يعرّض سلطة رجال الدين أيضاً للشكّ

## الحسين ومذهب الاستشهاد

تمثّل رواية استُهُاد الحسين في كربلاء سنة •7A (الأسطورة المؤسّسة"


 حول هذه الأحدات والشُخصيات، التي تميّز الثّقافة والشعائر الشيعية عن







 الأربعين أو ردّ الرأس . والمثير للفضول أنّ المصريين اللّنّن يتبنّون أسطورة مضادة توكّد أنّ رأس الحسين قد


 كبير على الشيعة، على الرغم من أنّ بعض المتصوفة السُنّة يحتفلون به

كذلك.
لماذا ذهب الحسين إلى موته في كربلاء؟ بوصفه الإمام، ويتمتع بالإلهام الإلهي ومعرفة الأمور قبل وقوعها، ألم يفترض به أن يعرف ما كان ينتظره؟

هذه أسئلةٌ طرحها مفگّرون وعلماء دينيون، خاصة في الحقبة الحديية، وتعلّ







 وضد الشُرّ والطغيان. وعبر البكاء والنحيب عليه، يشُركُ المؤمنون ون في هذه




 شريعتي الراديكالي (ت. 1 ( $19 V V$ ) اللذي مهّدت أفكاره السبيل للّونورة الإيرانية
 متخيّلة المؤمنين والمنتحبين (Hegland, 1983). وتعتبر صورة الحسان الحسين الفادي الذي يشفع لمن ينتحب عليه هي الصورة الأكثر شيوعاً وانتشاراً في تاريخ الـيخ الشيعة؛ إذ يربط المنتحبون معاناة الحسين بمعياناتهمّ، باكين عليه وعلى الـي


 حالة اللورة الإيرانية سنة Fischer, 1980:12-27 (19V9) .

الانشقاقات الطائفية
تؤدّي النزاعات حول استخلاف الأئمة إلى مزيد من الانشقاقات الطائفية



أدّى إلى ظهور فرقة الشيعة الزيدية التي أصبحت بارزة في اليمن وأجزاء أخرى من الجزيرة العربية. وكان الأئمة الزيديون (دون كسر للتعاقب) حكام اليمن حتى أواسط القرن العشرين.
 اتبعته إحدى الفرق، ومن بعده ابنه الكبير الراحلى، إسماعيل (سلموا اللوا اللواء
 حظيت الطائفة الإسماعيلية وتفرّعاتها بأممية كبيرة في العالم العالم الاسلامي في في العصور الوسطى . فقد أصبحت جماعة تبشيرية منسـقّة، نالشطة ومتمرّدة، في في
 (أنّ جعفراً، الإمام السادس، أسّس تيار الشُيعة السائد بوصفه

 صياغة نظرية عن الإمامة بمصطلحات روحية وفلسفية، موجّهاً إيّاها بعيداً عن
 بمذهب غياب الإمام الاثني عشر (سنفصل لاحقاً)، وشكّل الإسماعيليون في
 العسكرية التركبة التي حكمت الشُرق الأوسط. أمّا طائفة الحشُاشين سيئة
 (Lewis, 1967, 2003). .والأهم في ذلك أنّ الفاطميين الذين نافسوا الإسماعيلية
 وتركوا بصمتهم على فنّ العمارة في القاهرة، وشمل ذلك ولك تأسيس مسجـد


 وسورية. وبقيت تفرعات من الإسماعيلية حتّى وقتنا هنا لألاع بوصفها مجتمعاتٍ
 نظر المسلمين الـُّنة والشيعة. ويأتي الدروز في سورية ولبـنـئنان وفلسطين إحدى هذه الفرق المتفرّعة، وأبرزهم في العالم الحديث هم الإسماعياعيلية الآغاخانية.

تعرف المذاهب المميزة للإسماعيلية وفرقها بـالباطنية، وهي تسُبه أفكار
 الظاهرة (من بينها القرآن) جزئية أو محرفة الونة أو وهمية الونية، وأن الحقائق الباطنية أو الداخلية لا يمكن الوصول إليها إلا بالوسائل الصوفية، وعبر الكاريزما

 المريدين تم من لديهم كاريزما ورائية - وهم في أعلى الِّل مرتبة - وهم الأئمة،
 هذه المذاهب بطبيعة الحال من المسلمين التقليديين، سُنّة وشيعة إمامية على المئلى

أنهم زنادقة ومخرّبون .

## المهدية/ الألفية

يمثّل المهـدي في لغة الشيعة ومسلمين آخرين، نوعاً من القائد
 السعادة خارقة للعادة: سلام وعدل ورخاء في العـا العالم، بهـدي من قائد ملهم

 والأحاديث. غير أنّ فكرة المهدي ضعيفة من دون دليل واضح في النـي النصوص
 عشيرة النبي، سيظهر في بعض الروايات مع ظهور المسيح عيسى ابن مريم


 الموزّخ وعالم الاجتماع من القرن الرابع عشّر في شُمال أفريقيا قد راجع فـر في
 المستــهـد بهـ. ورفض الأفكار الخاصة بالمهـدي، التي راقت ״للـدهـمـاء

 الـمهـدي، وفقاً للأسطورة ولـد في سـامراء، العاصـمـة الـــــاسيـية للـدولة

العباسية، حيث كان أبوه الإمام الحادي عشر حسن العسكري مسجوناً تم





 يكشُ عن نفسه في نهاية الزمان ويحقّق العـدل والنعيم على الأرض (Richard, 1995: 40-48)

## الحركات المهدية

ظهرت الحركات الألفية في أوقات مختلفة من التاريخ الإسلامي، ولم

 حارب القوات البريطانية وأسّس الدولة المهدية إلى أن سـادت في النـي النهاية . وكان محمّد أحمد الذي ساد الاعتقاد أنه المهدي زعيماً صوفيّاً يتمتّع بروابط قبلية الـية
 محمّد وكثير من الأساطير المرتبطة بظهور المهدي والمسيح (Holt, 1970). وقد كانت هناك انبعاثات مهلدية كثيرة في الريف المصري في القرن التان التاسع عشّر . وهي أمثلة على المهدية الـُسُنَّ، التي لا تـير إلى إمام الزمان الثيعي
غير أنّ الجيشان الأكثر بروزآ للمهدية كان في إيران القرن التاسع عشر ، في سياق شيـعي تحديداً (Bayat, 1982; Arjomand, 1984: 253-257)؛ ؛ إذ كانت

 الأوروبي، بخاصة بريطانيا وروسيا في الأساس إلى تفكك في نظام الحكم

 العلماء الدينية، التي كان ينظر إليها على أنها متخلّفة وظلامية. كانـا كانت بعض هذه الحركات عبارة عن جماعات سرية، مٌّل المحافل الماس المونينة. وكانت





 وسط الطبقات الدنيا من الحضر، وكما كان الدان متوقعاً ألفت السلطات الـنات القبض

 الجمعيات السرية من أتباعه إلى فرقي؛ أنجحها كانت الديانة البهائية، التي

 العثماني، حيث واصل دعوته البابية، وطوّر بهاء الله تدريجيّاً رؤيته الخاصة واصة


 الديانات كلها وتقاربها) تلك التي تحلّت بها التعاليم البهائية كئيرين في إيران
 أنصارها في الشُرق الأوسط والهند والغربي، ولكـن اضطهـا وانـادها استمر في الأراضي الإسلامية بوصفها زندقة حتى يومنا هذا (Cole, 1998:17-48) .

برزت المهدية ضمن السياسة الحالِية في الشُرق الأوسط، وقد لاحظنا إحياء المهدية في سنوات الاضطراب أواسط التابر القرن التاسع عشّر في إيران والسودان. فالاضطرابات العاصفة في العراق بعد الغيرو الغير الأمريكي أنثارت


 (International Crisis Group, 2006) . وهي حركة شعبوية وميليشيا، جذبت إليها في الأساس الفقراء والمحرومين من المشاركة السياسية من شُباب الحضر الحرير ، والجيل الثاني من المهاجرين من المنطقة الأكثر فقراً وعزلة في أهوار جنوب

العراق. وكان زعيمهم مقتدى الصلدر يفتقد إقرار المؤسسة الدينية التي تحداها، واعتماداً على نسله الذي يمثّل حظوة من خلا شخصصية مهمة في التحوّل السياسي في المذهب النشيعي الحديث، وكي وكلاهما
 بوصفها موقفاً يمكن من خلاله أن يهمل الصدر وأتباعه إن إن لم يرفضوا سلطا ولطة
 عن تواصل خاصّ) أنّ السلطة التقليدية للنصوص القانونية والشُعائرية لا ضرورة لها

ويمكن ملاحظة حسابات سياسية شبيهة خلف المطالبات المهدية للرئيس


 لذا كانت إنذاراته المتمثئلة في التواصل المباشُر مع الإمام المشختفي وعودة

 الدين الأرضيين؟

## الصوفية والطائفية

تتنوّع معتقدات الصوفية ونماذجها وتنظيمها تنوّعاً واسعاً . بعضها ونا مسالم


 (الأقرب إلى الإسلام الطائفي). ولكن في جميع الحالاتلات تشُّكّل الطرق


 وكوسائل للمكيدة السياسية، والطرق الصوفية عمومأ لا تعتبر طائفية بحد
 بالمذهب الثيعي الاثني عشري أو الإسماعيلية. وعلى الرغم من ذلك، فإن

كثيراً من الطرق السُنية الرسمية تنخرط في معتقدات وشعائر كانت أقرب إلى الثيمات الشيعية والعلاهية. والمثال البارز على ذلك هي الطريقة البكتاشية في العالم العثماني (Birge, 1937).

## البكتاشية والعلاهية

ثتمة موضوعات دينية شائعة، تشمل الإخلاص لعليّ ونسله، وهيا وهي سمة في كثير من الديانات التوليفية والابتداعية في الأناضول، وكيردئي وستان، ووسط
 من الإسـلام جنباً إلى جانب مسارات من الشامـانـية التركية، والمـانـوية

 الحياة في اجتباحات قبلية جاءت بالأسرتين العئمانية والصفوية إلى السلطة فقد كانت جيوش الصفويين معروفة باسم القزلباش (Qizilbash) [ذور الرؤوس الحمراء]، على أساس القبعات الحمراء التي كانوا يعتمرونها . وقد استمرّت
 يتراوح نطاقها بين أفغانستان وألبانيا وبلغاريا
تحت الحكم العثماني، كانت الطريقة الصوفية البكتاشية المذكورة الـنـية آنفاً
 للإمبراطورية في ذروتها . وكانت المعتقدات البكتاشية تشبه كثيراً معتقدا واندات القزلباشية والعلاهية في الأناضول . وقد مجّدورا مذهب عليّي، والأئمة الاثني عشّر، وكذلك الولي المؤسّس لهم حجي بكتاش، النـي الذي يعزون إليه الصفة الإعجازية الأقرب إلى الإلهية، وهو شخصصية رمزية مهمة في تألئيس الـيس أساطير



 انتمت إليها عناصر رفيعة في مجتمع البلاط لردح طويل من تاريخهم . وكاريانت الطريقة المولوية (الدراويش اللوارة) هي طريقة البلاط والميلج بينما كانت البكتاشية هي طريقة التضامن. وكان عند كلٍ منهما مكانة خاصـة

للتعاطف مع علي والحسن والحسين وفاطمة وكثير منها استمر حتّى يومنا هذا في طقوس الالنتحاب على الحسين وشهداء عاشوراء واء، غير أنّهم جميعاً رسميّاٌ من السُّنة . ولو كان الجنود والقادة الإنكشارية ينخرطون في الـي احتفالات
 ومخخدّرات (وهو مرفوض بشُدة في الإسلام التقليدي، سُنّة وشيعة)، ولكن ونـي وضعهم الشُرعي، فيما يتعلّق بشُؤون الأسرة والميرات والملكية كان هو وضع الـُنّة العاديين.

 والأكراد (Van Bruinessen, 1996; Shankland, 2003) . ولديها تشا مع البكتاشيين، خاصة قداسة لاسة حا لج بكتاش ومكانته (الذي يعدّ ضريحه في



 وهذا هو النمط العام من المجتمعات الطائفية الابتداعية في المنطقةَ، التي
 في الغالب بغضل عزلتهم الجبلية، وفي بعض الحالات البرات البراعة العسكرية.
 أقل قابلية للحياة، مع وجود ميل لدى هؤلاء الطائفيين إلى التحول إلى جماعات عرقية بطمو حات سياسية.

## الطائفية في السباسة الحديئة

أثارت الثورة الإيرانية سنة 1989 مسألة الإقحام السياسي للـمذهـ
الشيعي . وقد تم الجدال حول كون تحدي شرعية الحـي


 تكن أيديولوجية الثورة شيعية إجمالاً، بل بنية خاصة من المذهب فيما يتعلق

بتلك اللحظة في التاريخ الإيراني. والحقيقة أنّ كبار رجال الدين التقليديين

 أنه في غياب الإمام، فإن الفقيه العادل هو السلطة السياسية والدينية العليا في


 من سطوته، تلك السطوة المفتقدة في خلفائه. فكثير من الإيرانيين، ولا ولا سيما الأجيال الشُابّة، أصبحت ترى هذا الحكم حيلة شُريرة من رجال الدين الدين المتعطّشين للسلطة والفاسدين

## سياسة الطوائفُ والسياسة المجتمعية




 على سبيل المثال، لديها النزعة الشيعية بوصفها مكونّاً تاريخيّاً ورمزيّاً، فيا في



 يصير محلًّ شُكُّ لدى أبناء وطنهم الـُّنة.

تنبني هذه التـشَّلات والحدود المجتمعية في صور مختلفة بحسب

 ضـم كلّ منهما شرائح اجتماعية وإلقليمية متنوّعة، تتنوّع في مستوياتها واتها من أهل الهِ الريف والقبائل إلى طبقة المئقفين الحضر ومجتمعات التجار . كثير منهمّ،
 (Jabar, 2003: 41-72; Zubaida, 1991) . وعلى الرغم من ذلك، كانت الطائفية

مفروضة عليهم من الزمرة الحاكمة، أي صدام حسين وعصبته العسكرية،





(Zubaida, 2005)
كذلك تعد السياسة الطائفية سمة في سورية، حيث تستمدّ الزمرة الحاكمة سلطتها من تضامن شبكات العلويين، وروابط أكثر تعقيداً مع نخب أخرى في الجيش والتجارة.

يشُّل العلويون/ العلاهيون(8) الذين كانوا في السابق طوائف هامشية




 لنصوص معينة وشعائر فصلت بين طبقة من الموهوبين الدين الدينيين الذينين يتمتّعون بإمكانية الوصول إلى أسرار باطنية وبين عامة المؤمنين الذين الدين يتبعونهم. الدين وقد



 الديانات فقدت أهمّيتها (منع عناصر من التديّن الشّعبي، ورينيا وعبادة الأولياء، والحجّ)، لصالح تضامنها في صورة مجتمعات عرقية . أمّا علويو سورية فقد اتخذ هذا صورة تدعيم التضامن مع الطبقة الحاكمة السياسية والعسكرية، في
(ع) علوي هو المرادذ العربي للعلاهي باللفظ التركي. وحقينة الأمر أنهم يشيرون إلى جماعتين مختلفتين : العلويين في سورية في الالساس، ويعرفون أيضاً بالنصيريين؛ والعلامييرن طائفة مختلفة أساساً في تركبا.

صورة عائلة الأسد وشبكاتها. وفي تركيا، يتألّف العلاهيون في الأساس من

 وقد ظلّ زعماؤها داعمين في الأساس للعلمانية الرسمية للجمية ألجمهورية التركية، التي يرون فيها حماية لهم ضد العدائية السُنْية (Shankland, 2003) . ولكن في في

 مسعى العلاهيين للمساواة. وقد أفاد أتباع آغاخان الإنيا الإسماعيليون من أهميته على السـاحة الدولية، وشكلوا مجتمعاً عابرأ للحدود الوان الوطنية قائماً على الثراء ألماء والنفوذ، تساعده الآن الخطى السريعة للعولمة. وأحد التياريارات في أوساط



التيار أيضاً في أوساط بعض العلويين والعلاهيين (Van Bruinessen, 2000b) .

## خاتمة

تعد قضايا الطوائف في الإسلام والانقسسامات بين الـُنُّة والشيعة من

 للجمهورية الإسلامية. وقد الإلد كان لسياسة هذه الـجمهورية وإقرار أفعالها فيا في

 واضحة للوحدة الإسلامية ضدّ الغرب وجدت الِد استجابة سريعة في أوساط كثير

 الطائفية مع القومية الإيرانية. وقد قويت حدة هذه القو القومية الإيرانية الشيعية مع

 السُّنية. وكان الحليف العربي الوحيد لإيران هي سورية، التي تحكمهيا نخبة علوية طائفية على الرغم من الأغلبية السُنْبة للسكان. وعلى صعيد أحدث،

في التسعينيات وما مرّ من سنوات الألفية الجديدة، جاء نجاح حزب اللّ اللبناني الشيعي في التصدي لإسرائيل وتسجيل نجاح ملحوظا لياليّا ليحقق رصيداً
 وعلى الجانب الآخر، فإنّ الحكومات العربية الـُـُنّية وكثيراً من شعوبيها









 وواسعاً في أوروبا وغيرها .
في هذا الفصل قدّمنا مسحاً للتطورّ التاريخي للانقسامات الطائفية في الإسلام وطفراتها . وقد أعيد بناء هذه الانقسامـا
 والمواجهات الجيوسباسية. وعلى الرغم من ذلك، ينبغي لنا الالتفات، من وجهة نظر سوسيولوجية، إلى أن الحدود الطائفية ليست خطوطناً ("طبيعية") للصراع تنبع من أسس تاريخية عميقة للعقيدة . وأرجو أن أكون ألون فد بينت الون هنا أن الانتسامات الطائفية، مثلُها مثل اختلافات دينات دينية أو مجتمعية، لا تصير ألا مسيّسة ومؤدلجة إلا تحت ظروف ألايل معينة، مثل بناء النزعة الثيعيعية بوصفها أيديولوجية راديكالية من أجل الثورة الإيرانية.

## المراجع

Arjomand, Said Amir (1984). The Shadow of God and the Hidden Imam: Religion, Political Order and Societal Change in Shi'ite Iran from the Beginning to 1890. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Bayat, Mangol (1982). Mysticism and Dissent: Socio-religious Thought in Qajar Iran. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Birge, John K. (1937). The Bektashi Order of Dervishes. London: Luzac.
Cagaptay, Soner (2006). "Passages to Turkishness: Immigration and Religion in Modern Turkey." in: Haldun Gulalp (ed.). Nationalism and Citizenship. London: Routledge, pp. 86-111.

Cole, Juan (1998). Modernity and the Millenium: The Genesis of Baha'i Faith in the Nineteenth Century Middle East. New York: Columbia University Press.

Daftary, Farhad (1990). The Ismailis: Their History and Doctrines. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Enayat, Hamid (1982). Modern Islamic Political Thought: The Response of Shi'i and Sunni Muslims to the Twentieth Century. London: Macmillan.

Fischer, Michael M. J. (1980). Iran: From Religious Dispute to Revolution. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Halm, Heinz (1996). The Empire of the Mahdi: The Rise of the Fatimids. Translated by Michael Bonner. Leiden: Brill.

Hegland, Mary (1983). "Two Images of Hussein: Accommodation and Revolution in an Iranian Village." in: Nikki Keddie (ed.). Religion and Politics in Iran. New Haven, CT: Yale University Press, pp. 218-235.

Holt, Peter M. (1970). The Mahdist State in the Sudan, 1881-1898: A Study of its Origins, Development and Overthrow. Oxford: Oxford University Press.

Ibn Khaldun, Abdul-Rahman bin Muhammad (1958). The Muqaddimah. Translated by Franz Rosenthal. London: Routledge. Vol. 2.

International Crisis Group (2006). Iraq's Muqtada al-Sadr: Spoiler or Stabilizer? Paris: International Crisis Group. (Middle East Report; no. 55).

Jabar, Faleh (2003). The Shi'ite Movement in Iraq. London: Saqi.
Lewis, Bernard (1967, 2003). The Assassins: A Radical Sect in Islam. London: Phoenix.

Mottahedeh, Roy (1986). The Mantle of the Prophet: Religion and Politics in Iran. London: Chatto.

Nicholson, Reynold Alleyne (1921). Studies in Islamic Mysticism. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Richard, Yann (1995). Shiite Islam: Polity, Ideology and Creed. Translated by Antonia Nevill. Oxford: Blackwell.

Roy, Olivier (2004). Globalised Islam: The Search for a New Ummah. London: Hurst.
Shankland, David (2003). The Alevis in Turkey: the Emergence of a Secular Islamic Tradition. London: Routledge Curzon.

Van Bruinessen, Martin (1996). "Kurds, Turks and the Alevi Revival." Middle East Report: vol. 200, pp. 7-10.
(2000a), Mullas, Sufis and Heretics: The Role of Religion in Kurdish Society. Istanbul: Isis Press.
$\qquad$ (2000b). "Muslims, Minorities and Modernity: The Restructuring of Heterodoxy in the Middle East and South East Asia." Inaugural Lecture, Utrecht University.

Watt, W. Montgomery (1973). The Formative Period of Islamic Thought. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Zubaida, Sami (1991). "Community, Class and Minorities in Iraqi Politics." in: Robert Fernea and Roger Louis (eds.). The Iraqi Revolution of 1958: The Old Social Classes Revisited. London: I. B. Tauris, pp. 197-210.
(1993). Islam, the People and the State: Political Ideas and Movements in the Middle East. $2^{\text {nd }}$ ed. London: I. B. Tauris.
$\qquad$ (2003). Law and Power in the Islamic World. London: I. B. Tauris.
(2005). "une société traumaise, une société civil anéantie, une économie en ruine." in: Chris Kutschera (ed.). Le Livre Noir de Saddam Hussein. Paris: Oh! Editions, pp. 601-628.

Enayat, Hamid (1982). Modern Islamic Political Thought: The Response of Shi'i and Sunni Muslims to the Twentieth Century. London: Macmillan.

Nakash, Yithak (2006). Reaching for Power: The Shi'a in the Modern Arab World. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Nasr, Seyyed Vali Reza (2006). The Shia Revival: How Conflicts within Islam will Shape the Future. New York: Norton.

Richard, Yann (1995). Shiite Islam: Polity, Ideology and Creed. Translated by Antonia Nevill. Oxford: Blackwell.

Roy, Olivier (2004). Globalised Islam: The Search for a New Ummah. London: Hurst.
Zubaida, Sami (1993). Islam, the People and the State: Political Ideas and Movements in the Middle East. $2^{\text {nd }}$ ed. London: I. B. Tauris.

## ('لفصل) (لحاوي و(لثڭلانثرن)

## المحافلُ

## المحليةُ والاجتماعيةُ والدينية

نانسي أمرمان

المححافل، في صورتها الأمريكية النموذجية، هي منظمات تطوعية،

 وليس دائمأ ـ يرتبطون ببعض التقاليد الكبرى وما لها من جهات دينية ووطنية

 للأنشطة الدينية (عادة وليس دائماً أسبوعيّاً على الأقل) (Wuthnow, 1994) .
 منها بروتستانت، وقد ساعد هذا النمط الأمريكي على تشكيل طريقة تعريف للمصطنح

على الرغم من ارتباط مفهوم المحفل ارتباطاً وثيقاً بالممارسة الدينية في الولايات المتحدة، يمكن العثور على منظّمات دينية محلية من نوع شبيه في أجزاء أخرى من العـالـم، وقبل زمن طويل من وجود الـولا يات الـمتحدة . والمحافل بشكلها الحالي ربما نشأت مع اليهود الذين تفرقوا فـر في المنفـى في بابل عام
 أنبيائهم، والصاله، والتماس الدعم المجتمعي. وعلى مدار القُرون القليلة اللاحقة، طور الكنيس نموذج مجتمعات العبادة الهححلية التشاركية التي أثرت فيما بعد في كل من المسيحية والإسـلام (Levine, 2000). وعلى مدار القرون

اللاحقة، أينما كانت المجتمعات الدينية في السُتات، أصبح من الممكن وقوف شيء ما مثل المحفل إلى جانب الأسر للمحافظة على التقليد الديني الذي ينال دعماً ولو طفيفاً من بقية الثمافة

على النقيض من مجتمعات الشُتات هذه، يمكن للديانات السـائدة (أو

 الانضمام إلى عضوية الأبرشية. أمّا الجماعاعات الممئلة لتقاليد دينية أخرى




 وثيقاً بالكنيسة الكاثوليكية في أوروبا وأمريكا اللاتينية، لكنه توصيف أليان أيضاً


 مسجلين في (أبرشيات) المعبد (Horii, 2006).
 مسألة مرتبطة بالمواطنة، وتعبيراً عن الهوية الدينية أو المعتقد (وربما أكتُر من

 كثيرين يرتادون الكنيسة مرة أو مرتين سنويّاً في أي من الآحاني
 في كئير من أنحاء أوروبا، فإن المؤسسات الدينية المحلية المية والوطنية تمنح
 (vicarious religion)
 لكنها أيضاً تعدّ نقاطاً مهمة للمشُاركة الدينية النُخصية المستمرة لجزء صغير من السكّان.

والجدير بالملاحظة هنا أن (الدين" في كثير من أنحاء العالم، لم يحظَ
 (Beyer, 2003). فالناس ينخرطون في طقوس المرور، وطقوس الاستشفاء؛


 جميع الأنواع التي تجعل منهم مادة صعبة على التوئيق في مسح رسمي ألمي
 اليومية لمجتمع بأسره أو تحدّد هُويّتها بحسب أتباع أحد المعالجين المين أو ربما
 الإلكتروني (Brasher, 2001) . وسوف تستمر طريقة تجمّع الناس في التغيّر،
 شعائرهم الدينية مع الآخرين؛ أما التجمّع من أجل ألغر أغراض روحية فمن المرجح أيضاً أن يستمر .

 وراهبات، وقساوسة معابد، وطلاب دين في مختلف أشكالهالهم الدينية. الـنـين وهنا نجد شيئاً من التذبذب المعتاد بين الـحياة العلمانية والواجب المبا المقدّس الذي
 "(امحافل" (congregations)، لكنها في اللغة العامة يرجّح نعتها بمصطنـح (الطرق" (orders) وا(أديرة) (monasteries) وما شُابه ذلك. والمـن المحافل - بالمعنى المعتاد للمصطلح - هي أماكن يتجمّع فيها عامة الناس .
أحياناً يتجمّع هؤلاء الناس على شيء آخر غير التقويم الأسبوعي ولألداء ألاء
 الأعياد إلى الشُعائر الموسمية إلى الحجّ، يتجمّع بعض المتدينين في ضيريح ولا يتوقّعون فعل شيء معاً أكثر من القيام بواجباتهم الدينية (Kurtz, 1995). وهم إما من المناصرين أو الحجيج لكنهم لا يشُكّلون في النهاية أعضا أعضاء. ويعرف (امحفلهم") بالمكان والطقوس أكثر من تعريفه بالعلاقات بين الناس المتجمعين هناك. وهذا، مع ذلك، ما يميز طريقة أخرى من طرائق التعبير

عن الدين في التجمّع الديني لأشخاص مؤمنين؛ إذ بمـجرد استقرارهم في
 شُبهاً بالتجمعات الدينية التي نسمّيها عادة محافل .

تحتل صلاة الجمععة في بلاد المسلمين مكاناًا بين نمط التجمعـات الطقوسية المؤقتة والمجتمع الديني المستقر، فالمساجد لا لا تضم عادي عادة قوائم وسجلات عضوية للبرمجة الاجتماعية: المؤمنون ببساطة يُنتظر منهم التوقف (عند أقرب مسجد أو في المنزل أو العمل) عندما يسمعون الأذان . وعلى
 الجمعة وخطبتها عن الإخلاص للّ والمثل العليا للجماعة المتجمعة وقضاياها (Fluehr-Lobban, 1994) . وليكون المسلم صالحاً عليه التجمع في هذه الأماكن


 مع دور الأئمة الذي يشبه كثيراً دور غيرهـم من رجال الدين المـنـا المحترفين (Smith, 1999)

في حقيقة الأمر، ثُمة تجمعات أثبه بالمحافل في كئير من التقاليد لا
 جماعات تتولّى مدى واسعاً من الوظائف الدينية وتضم عضوية أكئر اتساقاً،
 سيفاك سانغ (Rashtriya Svayamsevak Sangh (RSS))، على سبيل المثال، هي حركات تجديد هندوسية تتولى تنظيم جمماعات محلية اR وخيرية وسياسية، وكذلك حول العبادة الدينية (Gold, 1991). وعندما يسافير
 يمكن لأسرهم ممارسة العبادة، والتعلم، وتعليم أطفالهم الأغاني والقصص
 صور التجمع مفروضة من ثقافة غريبة (بل حتى بروتس

 أخرى. وكمـا يرى سـتيفن وارنر (Warner, 1994)، يوجـد في الولايـات

المتحدة (انزعة محفلية حقيقية) تشكّل توقّعات جميع الجماعات الدينية التي تنظّم نفسها هناك

ومن تَمْ، تتنوع العناصر الرئيسة التي تحدّد المحافل ، بين عناصر محلية


 الإنسانية، في ثرائها وتعقيدها، هي القيرنيا القوة الدينامية التي تؤدي إلى تشكّل الحياة

 (مثُلما قد يشير دوركايم (Durkheim, 1964) في تعريفه الشهير للدين) . أمّا عن



 التغيير، ثُمّة نماذج متو قعة في التجمّعات الدينمية المحلية نسمّيّها محافل .

ما تفعلُه المحافل

عندما أجرى السوسيولوجي مارك تشافيز (Mark Chaves) مسحاً لعينة



 هذا النموذج نفسه الذي يبدو أنه عالمي تقريباً، فإذا كانت المنا المحافـا


 ويستمعوا إلى نوع من الخطاب الروحي (أي عظة) (Chaves, 2004) .

قد يتنوع موضوع الغناء وطرقه تنوعاً هائلاً، ولكن يبقى أن التجمّع في









 المستغرب أن تجد مجتمعات المهاجرين متّجمعين لتذكّر أغاني الوطن وتعلّملّمها (Kurien, 1998) . وليس من المستغرب أيضاً أن تكون الخلافات على الموسيقى (Carroll and Roof, 2002) (لعي في الغالب في صميم الصراعات المحفلية (المي

ولأنّ العبادة نُشاط بالغ التعبير (في معظم التقاليد)، فإنّ مواقع المحافل









 جميع أنحاء العالم نجد العمارة وفنّ أماكن التجمع الدينية تشُّكّل جزءّاً رئيساً من التراث الئقافي العالمي.

إنّ صفة الحياة المحفلية المححلية والاجتماعية تـُشّلِ بالطبع هذا الإنتاج الثقافي الديني، فموسيقى وفنون وعمـارة جماعة محلية أو ئقافية

معيّنة، تمتزج على الأرجح معاً وهو ما يـجده المرء في مـحافل تلك الجماعة (Gallagher, 2005) . وقد تميّز الموضوعات الات والألوان الألوان القائمة على المركزية الأفريقية الكنيسة الميئودية السوداءدة، بينما قد توجد

 يعكس ديكور أبرشية مكسيكية أصول أعضائها . فعمارة أي أبرشية ريفية قد
 تجسّد ما هو مُحلّي وديني (Williams, 1997).

> التربية الدينية

ما وراء العبادة توجد معظم المحافل أيضاً لتمرير التقاليد الدينية إلى الأجيال اللاحقة وذلك إلى جانب تشمجيع ممارسات الكبار. والميل إلى التشكـيل الديني للأطفال هو في الحقيقة دافع قوي لمشـاركة الكـبار
 ترعى مدارس خارجية دينية لأطفالها (وأينما تمتّعت الديانة الدانة بمكانة رسمية في الأمة، فإنّ التربية الدينية قد تحدث في مدارس ترعاها الدا الدولة)؛ ولكنن إلى جانب التعليم الرسمي، فإنّ التنتئة الاجتماعية الـية الدينية الروتينية تحدث في المحافل المحلية والمنازل. فالعظة الأسبوعية عادة ما تستهدف اللكان الالـار
 مكُّسة لتعليم الأطفال.

والعظة هي - عادة ـ جزءٌ من طقس العبادة الأسبوعي، ومن ثَّم، فهي فعل تعبيري وتعليمي في الوقت نفسهه. وفي كثير من المـحافلي، لا تلا تقل إسهـامات الكورال عن أي أداء فني، فيأخذل أحياناً شكـل الإنتاج الأدبي
 والإجابة" (call and response) (مثلما الحال في كثير من الكنائس الأمريكية الأفريقية)، أو قد تكون محاولة بسيطة لتعليم المؤمنين المبادئ الدينية.



وعادة ما يحصل الكائوليك على عرض مختصر للقراءات المعتمدة للنصّ


 باستخدام النصوص المقدّسة في تعليم أعضائهم كيفية عيشّ حيـا وقد يتناولون هم وغيرهم من الوعّاظ قضايا أخلاقية خاصة باليون اليوم، فيما فيما قد

 رسالة أو درس يعلّمهم ويشدّ من أزرهم

وفيما يتعلّق بالكبار والأطفال، فعلى الأرجح أن أن تتخذ الدروس التي


 الأبطال المقدّسين (والأبطال من المعسكر المضاد) والأفعال النموذجية التي تأخذ صورة مئالية، فالأطفال اليهود يتعلّمون عن موسى ومريم، وأستير (Esther)

 الذين عاشوا وماتوا في سبيل الإيمان . وسرد القصص النموذجية يأتي في صميم ما تفعله المحافل مجتمعة.

وبحكم الطبيعة المـحلية للمحافل ، فإنها تميل إلى إضافة فصـيولها الـخاصة إلى محخزون القصص الواردة في تقاليدها الكبرى؛ التي هي في الأساس جزء منها . فلا يقتصر الأمر على سرد القصص القص الشار الشائعة بطريقتهم



 المأخوذة من النصوص المقدسة، تخبر أعضاء المحفل عن كنهرمبم، وكيف ينبغي لهم التصرف، وإلى أين ينتمون في الدنيا والأنظمة الكونية

وتعدُّ المحافل، بالتساوي مع الأسر والعائلات، فاعلاً أساسيّاً للتنشئة

 المدارس الدينية عنصراً مهمّاً، ولكن أينما يكون الدين الـين خياراً طوعيّاً تصبح
 الاختيار بالدعم وفي الوقت نفسه يتخذ شـكلا مميزاً . كما أنها تعلّم أعضاء ألاءها
 الأخلاقية للحياة اليومية، فالمدافافل والأسر هي الأماكن التي يتعلم الناس فيها كيف يكونون متدينين

## تشكيل الجماعة

إن الصفات التي تتميز بها المحافل من طابع محلي واجتماعي وديني
 الهوية والانتماء. وأينما كانت العضوية محيدا العنادة رسمياً في ديانة رسمية، يصبح


 الانتماء إلى الجماعة هو أن تنتمي إلى موقع ديني في مركزها ها . حتى في في
 الكاثوليك حيهم باسم الأبرشية الموجودة فيه، عوضاً عن الإنـا أو الجغرافية (McGreevy, 1996)، بينما في نيو إنغلاند يشير المتجمعون إلى
 (انحن) مرتبطة بالعضوية الجغرافية والدينية معاً .

التجربة الأكثر اعتياداً في الولايات المتحدة، حتى عند الكاثوليك، هي

 للنفس) الحاضرة في أي منظمة تطوعية أخرى (Emerson and Smith, 2000).
 انتقالهـم من مكان أو مرحلة في الحياة إلى أخرى، فإنهم يسعون إلى

جماعات تشّبهرم في تجارب الحياة. وقد لا يقومون بتحديد اختيارهم بناء


 يستند الأعضاء الأفراد في الختباراتهم لانتماء معين إلى الـى الـُهرة المـحفلية


 والتعليم، والعرق، وخاصة السلالة

وطالما وُصِف وقتُ العبادة في المحافل الأمريكية بأنه (الساعة الأكثر
 الناس عن بعضهـم" (Emerson and Woo, 2006)، وذلك في إنـارته إلى أنّ




 (خصوصاً في التعليم)، وقد اختارت التنوع العرقي لنفسها، بدلانلأ من فرضه
 المهاجرين يميلون إلى أن يكونوا قلب الخليط العرقي؛ أكثر من أن يكونونوا
 الإجباري، أصبح من الصعوبة البالغة تجاوز عمق الاختا ولانلاف بين الثقافاتات
 في السلطة وتقدير الذات وهو الأمر الذي لا يزال يـحيط بالـعرق في الولايات المتحدة.

أما الجانب الآخر من قصة الفصل هذه، فهو أن المحافل تعد أيضاً مواقع لحماية ثقافات الأقلية والتعبير عنها (Warner, 1999) . فكنائس الـئسود تعتبر على نطاق واسع المؤسسة الاجتماعية الأكثر محورية في المجتمعات الأمريكـية الأفريقية (Lincoln and Mamiya, 1990)؛ إذ عـندما لـم يكن أمـام

العبيد ونسلهم أماكن متاحة، تجمعوا في الكنائس للعبادة والزمالة . وأصبحت
 الاقتصادية. فالفضاء المقدّس لحياة المحتفل أتاحت الفرص للألمريكـيكين
 عالم اللاهوت روبرت فرانكلين (Franklin, 1994) هذا بوصفه (الديكان الألمان الأكثر
 تنخرط تماماً في جماعة مسـاندة .


 (Wittner, 1998, Ebaugh and Chafetz, 2000) تقاليد الأغلبية الدينية في بلد ما بالأخص إلى تشُكيل هوية محفلية حول
 بالديانة السائدة هو تحديداً ثقافة المها





 (Min and حياةٍ ممائلة قد تبقي أبناء المهاجرين الكبار داخل محافل عرقية الانية

Kim, 2005)
كذلك يعبّر الطعام في كلّ مكان عن الهُويات الثُقافية والدينية مئلما هو الفنّ والعمارة، وهو يربط الجماعات معأ بأ بالقوة نفسها التي يحقِّهِها الغناء. وسواء أكان الطعام كيمتشي (kimchee) الكوري أم الغوسبل بيردي، (دجاج)
 (أم الولائم احتفالاً بأعياد بوذية (Gilkes, 1995)



البروتستانت السائد في الولايات المتحدة، مبيناً كيف أن التغيرات في

 نساء الكنيسة إلى ساحات الطعام في الكنائس الكبرى . الكا وقد يبني الناس نظا

 روابط الثقة والالتزام بل وينئئها بحكم أنها لازمة للحياة المحفلية

وتمتد روابط الثقة والالتزام هذه أيضاً إلى الرعاية المتبادلة التي غالباً ما



 ويأتي الطعام والسكن والعمل والملاذ الآمن من العنف من بين الأشمياء التي

 وخدمات مع أشخاص هم جزء من (أسرتهم") الدينية. ومئلما أوضحت بنـئ بني إدغل بيكر (Becker, 1999)، ليست كل المحافل تشمل مثل هذه التوقعات من




 (Fischer, 1982; Wuthnow, 1998) . وتأتي المـحافل من بين المؤسسات التي تجتمع من خلالها الأجيال المتعددة حيث بناء الجماعة وتقديم الرعاية.

الرسالة

يمتـد موضوع المرعاية المتبادلة في كثير من المـحافل إلى ما وراء عضويتها؛ إذ يهتم معظمها بإحدات تغيير في العالم. وهم وهم في ذلك لديهـم حسّ بضرورة فعل شيء للآخرين وليس لأنفسهـم فقط. وتتشكّل الأهداف

الخخاصة التي يسعون لتحقيقها من واقع القصة اللاهوتية التي يسردونها حول أنفسهم. فكل محفل لديه مفهوم حول احتمال تغيير العالم من عدمه، المني وفي



 ويظل هناك أيضاً من المحافل ما يبحث عن طر ائق لاستخدام نـون نفوذ المحفل التنظيمية للسعي لتغيير سياسي واقتصادي .

في الولايات المتحدة، تتنشر الدافعية إلى العمل الخيري انتشاراً واسعاً
 (let al.] 2002)، فالمـحافل من جمرا جميع الأنواع من المحتململ أن توفر المأكل

 جميعاً تقريباً توفر كذلك موارد لمنظمات المجتمع الألأرى الوا وحقيقة الأمر أن محافل الأمة، تمثّل صلات مهمة في توصيل الخدمات والأنسّطة التي تحسّن
 الرئيسة هي الأكثر نشاطلاً وفاعلية في أنشُطة تقديم الخخدمات في مجتمعاتها
 الأدنى من الخدمات الخيرية الميدانية . وتتضمن بعض الكيان الكائس الإنجلئليكانية دعوة إلى الخلاص، ولكن الأنشطة الخدمية حتى بالنسبة إليهم هي ببساطة جزء من فهم المحافل الأمريكية دورها في المجتمع (Ammerman, 2005b). تقدم المحافل المتوسطة نقوداً، ومتطوعين، وأماكن، وتبرعات إمرات عينية،



 التي تنسق المساعدة الطارئة. وهناك رواك الـا
 جماعات مثّل : مؤسسة هابيتات من أجل الإنسانية (Habitat for Humanity)،

والعصبة الحضرية (Urban League)، ومي جمـعية أحياء، ومشروع هـايفر (Heifer Project) أو مؤسسة خبز للعالـم (Bread for the World) . ويبقى هناك


 (من الهوايات المفضلة إلى المـناصرة) أو تـخاطب مـجالات من التنمية الشخصية والمساعدة الذاتية

عندما تسعى المححافل للتعبير عن قلقها حيال احتياجات منتشرة في




 جمع موارد لتقديم المساعدة لأناس في أجزاء كثيرة من العالم.

غير أن المشاركة العالمية الأكثر نشاطاً تأتي من القطاع البروتستانـانتي




 (Hamilton, 2000). ونتيجة لذلك، يتملك أعضاء كنائس محلية كثيرة إحساساً

 البروتستانت الإنجيليون مكانهـم منذ فترة طويلة في العالم عبر الدعم والتواصل التبشيري (Robert, 2002).

وتعدُّ الصلة العالمية ببساطة امتداداً للدافع الإنجيلي الذي يلقى تئى تسُجيعاً



من أعضائهم إخبار الآخرين حول الحقائق الدينية والطريقة الدينية للحياة التي
 يكون لها في النالب أهداف إنجيلية أيضاً . وترى هذه المنـي الـيافل التحول

 (McRoberts, 2003) الاجتماعية والسياسية، فإنهم يبدؤون بالحياة الفردية الكيا

وبصفتها منظّمات دينية منظمة محلِّاً ومتشُحّلة اجتماعيًّاً، ت تجتمع المحافل من أجل العبادة، وتعليم الأطفال والكبار التقاليد، وإنشاء مساحة للجماعاعة
 والأشياء التي يتم تدريسها، ونوع العمل الذي يحماولولون إلتما إلمامه في العالم؛
 التي تشغلها في العالم الاجتماعي




 للمحافل دائماً ما تكون حاضرة جنباً إلى جانب الأغراض الدينينة.

## كيفية تنظيم المحافل

فهمُنا للمحافل بوصفها محلية واجتماعية وكذلك دينية يعني ضرورة الانتباه إلى كيفية تنظيمها، وكذلك إلى ما تقوم بلـيه من من أعمال، فالناس الذين

 تعليم الشُباب، فالعادات والقواعد التي ترشد سلوكهم هي نتا نـا
 تمارس بها السلطة وتوزعها وسط أعضائها، والطريقة التي تندمـج بها بـا فيا في
 وكيف، فإنه يتشكّل بواسطة خليط خاص من التقاليد الدينية والثقافة المحلية.

على سبيل المـثال، يمكن التنبؤ ببعض الأشياء في كل أبرشية كاثوليكية
 صنع القرارات وتوزيع الموارد.

يظهر هذا النوع من التفاعل بين التقاليد والثققافة المحلية بصورة خاصـ








 ومعظم التبديلات تحدث وسط طوائف متشابهـة نسبيّاً ـ من الأسقفية إلى اللوثرية أو من الناصرية إلى المعمدانية، على سبيل المثال (Sherkat, 2001). بناءُ على مستويات الحراك الجغرافي الدالّة والتغيّر عبر مراحل الـحياة،

 يمثّلها المحفل (Ammerman, 2005a) . وتتأثر جميع التقاليد الدينية بني

 الانضمام صارمة . وحيُما تشُّلت المحافل تطوعياً تكون المـهمهة التنظيمية الأساسية هي ضمّ الأعضاء وتحديد متطلبات المشاركة .

مسائلُ الصلاحيات
غير أنّ صنع القرارات لا يقتصر دوماً على كونه مـجرد موضوع محلي، فبعض المحافل تقرّ بصلاحية تتجاوز عضويترانـا لا بها قانونياً، قد تكون الدولة عاملاُ في صنع قرارات المحفل، ، بتوفير الموارد


وفي إطار التقاليد الدينية نفسها قد تقوم صلاحيات على المستوى نفسه من
 يمكنهم تعيين رعاة والتصديق على موازنات، بل ويحق لهم أيضاً إغلاق أي من الأبرشيات تماماً (Radin, 2006) . ومنذ المجلس الفاتيكاني الثاني الثاني (197Y

 سلطتهم. وبالمئل نجد لدى بعض الطوائف البروتستانتية، ولا سيما الكنيسة المـيثودية المتتحـدة (United Methodist Church) هياكل مركزية للصـلاحية (Cantrell [et al.], 1983) في التصرف كما تريد.

طوائف وملل أخرى من البروتستانت وكذلك معظم المحافل اليهودية،
 النظم التراتبية التي أشرنا إليها . ووسط جماعات مثل المعمدانيين (Baptists) والمـحفليين (Congregationalists) واليهود الإصـلاحيين (Reform Jews)، قد توفّر الجهات الطائفية المركزية تدريباً لرجال الدين وعدداً متنوّعاً من المصادر


 (Thumma, 1999) . وجميع هذه المحامافل المستقلة محليّاً تستطيع أن تقرر

 سيعلمون أطفالهمم. وقد ينحرف المحفل المؤقت المرتبط بمناسناسبة ما بعيداً

 مسؤولية حياتهم الدينية الخاصن معأ.

وبين هذين القطبين تكمن مساحة كبيرة تندمتج فيها الصلاحية الدينية الخارجية مع الاستقلالية المحلية. وفي مِلل مثل المشيخيين (Presbyterians) والأسقفيين (Episcopalians)، توجد إرشادات رسمية للتوازل ولئ بين السلطة المحلية والمـركزية، وكذلك الـجمعيات التمثيلية لتسـوية الخلافات بـلـين

السياسات، وهي صورة اتحادية من الجمعية، حتى وسط تلك الجمعيات
 معقّد. فالمِلل التي تتمتع تنظيمياً بقوة تمكّنها من ممارسة قدر معقول من
 المعمدانية الجنوبية (Southern Baptist Convention) على سبيل الميل المثيال دعماً برامجيّاً شاملاً من هذا النوع لمحافافل محلية من أطلنطا إلى دالاس تحمل تشابهاً قويًاً لبعضها بعضاً (Ammerman, 1990 (A).

## مسائل السلطة

لا يعد هيكل الصلاحية الخارجي ذا أهمية كبيرة، فكل محفل سيمتلك

 المكانة الاجتماعية الرفيعة، أو الحكمة الدينية، أو أو الاستثمار في الطاقة الـية أو



 ومحافل أخرى تعمل مثل أسرة ممتدة، أو عبر قنوات الوات غير رسمية وأحاديث
 والموقع والخلفيات التعليمية لأعضاء المحافل على تبرير مثل هذه الفـي الفروق الإجرائية. وفي إطار القيود التي تضعها السلطات الخارجية لتقاليدها الدينية الينية، فإن كل محفل سيجلب ما يخصه من تاريخ جماعي إلى عملية صنع القرارات.

كذلك سيجلب كل محفل ما يخخصّه من مخخزون موارد مـادية وروحية
 ومساحة ومعدات ومهارات وقيادة وطاقة والتزام من أعضائه (ألأيل (McKinney, 1998).
 وستجتمع قدراته الاجتماعية والروحية لتحدد إذا كان هذا العـي العـل قد أُنجز أم لا وكيفية إنجازه.

وفي الدعوة إلى مشاركة أعضائها والتزامهـم، تقدم المحافل أيضـاً

مساحة اجتماعية تتاح فيها فرص القيادة. ولا تفيد المحافل من مزايا المهارات الاجتماعية والموارد والصلات التي يجلبها أعضاؤها فا فحسبا ولا
 خصوصاً على أششخاص لا يمتلكون من دون ذلك ألك إمكانية الوصول بسهولة ألة إلى أماكن ذات تأثير اجتماعي ومشاركة مدنية (Verba [et al.], 1995).

وقد لاحظ المراقبون وسط المجتمعات المحرومة في الولايات المات المتحدة والمهاجرين الحضر في أمريكا اللاتينية، أنّ فرصة تنظيم محفل وإدياريمارته يمكن أن تقدم تجربة في القيادة والمشاركة الديمقراطية (Martin, 1999) .

مسائل التغير
بوصفها منظمات محلية واجتماعية تمثل المحافل أيضاً وحدات في

 الروحانية. ومع ما يطرأ بعد ذلك على الحيّ من تغيّر ديمغرافيافي، قد تـلتغيّر




 وبالمثل، يمكن للوائح الدولة الجديدة أن تجعل المشاركة الديني الـينة ممكنة ألما أو
 كانت ذات يوم كاثوليكية قبل أن تتخذ صورتها اللوثنرية أو الإنجيلية الحالية.
 القُرون، فالمـحافل التي تقع في سياقات حضرية أكثير احتمـالاًا أن تواجه محيطات زائلة وكتل سكانية عابرة، وأبناء الأعضاء اليوم من غير المير المضمون مطلقاً البقاء في الجوار عندما يكبرون؛ فمع كل جيل تقريباً ينبني للمحافيانل
 ممتلكاتها إلى جماعة جديدة، تندمج مع محفل آخر ، أو تنتهي من الوجود (Ammerman, 1997)

أحياناً تكون التغيّرات، بالطبع، أقلّ إبارة ووضوحاً، فبوصفها منظمات
إنسانية دينامية، تعبر المحافل عن قيم أعضا

 جدد، وقد تتُّكل علاقات جديدة وسط الموجودين بالفعل، وقد وقد يكون هنا

 تحديات تبنّي نظم جديدة للحياة أو حملات جديديدة للإصلاح الاجتماعياعي، وبوصفها منظمات محلية واجتماعية ودينية تعد المحافل مواقع لتغير دائم.

## ملخصص

في جميع أنحاء العالم اليوم، يتجمع الناس على المستوى المتحلي




 الديني، فالمحافل دينية واجتماعية في آن واحد، أما عن طريقة عملها فهي

 المحافل بشُكل متزايد نقاطاً مشتركة لتحديد الهوية المجتمعيةية، راسخة محليّاً ومرتبطة دينيّاً في شبكات من الانتماء عابرة للحدود الوطنية (Levitt, 2004).

 واجتماعية ودينية من الأرجح أن تظلّ صاحبة دور مهية مهم للغاية في نسيج الحيا; الاججتماعية والدينية

## $\ddot{0} \underbrace{}_{0}$

t.me/soramnqraa

## المراجع

Ammerman, Nancy T. (1990). Baptist Battles: Social Change and Religious Conflict in the Southern Baptist Convention. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
$\qquad$ (1997). Congregation and Community. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
$\qquad$ (2002). "Connecting Mainline Protestant Congregations with Public Life." in: Robert Wuthnow and John Evans (eds.). Quietly Influential: The Public Role of Mainline Protestantism. Berkeley, CA: University of California Press, 129-58.
$\qquad$ (2005a). Pillars of Faith: American Congregations and Their Partners. Berkeley, CA: University of California Press.
$\qquad$ (2005b). "Religious Narratives, Community Service, and Everyday Public Life." in: Mary J. Bane, Brent Coffin, and Richard Higgins (eds.). Taking Faith Seriously. Cambridge, MA: Harvard University Press, pp. 146-174.

Becker, Penny Edgell (1999). Congregations in Conflict: Cultural Models of Local Religious life. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Bellah, Robert N. (2003). "The Ritual Roots of Society and Culture." in: M. Dillon (eds.). Handbook of the Sociology of Religion. New York: Cambridge University Press, pp. 31-44.

Beyer, Peter (2003). "Social Forms of Religion and Religions in Contemporary Global Society." in: Michele Dillon (eds.). Handbook of the Sociology of Religion. New York: Cambridge University Press, pp. 45-60.

Brasher, Brenda (2001). Give Me That Online Religion. San Francisco: Jossey Bass.
Brown, Anne S., and David D. Hall (1997). "Family Strategies and Religious Practice: Baptism and the Lord's Supper in Early New England." in: David D. Hall (ed.). Lived Religion in America: Toward a History of Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 41-68.

Cadge, Wendy (2005). Heartwood: The First Generation of Theravada Buddhism in America. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Cantrell, Randolph L., James F. Krile, and George A. Donohue (1983). "Parish Autonomy: Measuring Denominational Differences." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 22, no. 3, September, pp. 276-287.

Carroll, Jackson W. and Wade Clark Roof (2002). Bridging Divided Worlds. San Francisco: Jossey Bass.

Chaves, Mark (2004). Congregations in America. Cambridge, MA: Harvard University Press.
and William Tsitsos (2001). "Congregations and Social Services: What They Do, How They Do It, and With Whom." Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly: vol. 30, pp. 660-683.

Church of Sweden (2005). "Church of Sweden Annual Report." < http://www.svens-kakyrkan.se/ArticlePages/200508/16/20050816074719_svkhjs928/anuual_report2005.pdf> (accessed 7 February 2007).

Clark, Linda J. (1991). "Hymn-Singing: The Congregation Making Faith." in: Carl S. Dudley, W. Jackson Carroll, and James P. Wind (eds.). Carriers of Faith. Louisville, K: Westminster/John Knox Press, pp. 49-64.

Cnaan, Ram A. [et al.] (2002). The Invisible Caring Hand: American Congregations and the Provision of Welfare. New York: New York University Press.

Dahm, Charles W. (2004). Parish Ministry in a Hispanic Community. Mahwah, NJ: Paulist Press.

Davidson, James D., Ralph E. Pyle and David V. Reyes (1995). "Persistence and Change in the Protestant Establishment, 1930-1992." Social Forces: vol. 74, pp. 157-175.

Davie, Grace (2000). Religion in Modern Europe: A Memory Mutates. Oxford: Oxford University Press.

Dodson, Jualynne E., and Cheryl Townsend Gilkes (1995). "There's Nothing Like Church Food." Journal of the American Academy of Religion: vol. 63, pp. 519538.

Dudley, Carl S. (1998). "Process: Dynamics of Congregational Life." in: Nancy T. Ammerman [et al.] (eds.). Studying Congregations: A New Handbook. Nashville: Abingdon Press, pp. 105-131.

Durkheim, Eìmile (1964). The Elementary Forms of the Religious Life. Translated by Joseph W. Swain. New York: Free Press.

Ebaugh, Helen Rose, and Janet Saltzman Chafetz (eds.) (2000). Religion and the New Immigrants: Continuities and Adaptations in Immigrant Congregations. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Eiesland, Nancy (2000). A Particular Place: Urban Restructuring and Religious Ecology. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Emerson, Michael O. and Christian Smith (2000). Divided by Faith: Evangelical Religion and the Problem of Race in America. New York: Oxford University Press.
and Rodney M. Woo (2006). People of the Dream: Multiracial Congregations in the United States. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Fischer, Claude S. (1982). To Dwell Among Friends: Personal Networks in Town and City. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Fluehr-Lobban, Carolyn (1994). Islamic Society in Practice. Gainesville, FL: University Press of Florida.

Franklin, Robert Michael (1994). "The Safest Place on Earth: The Culture of Black Congregations." in: James P. Wind and James W. Lewis (eds.). American Congregations: New Perspectives in the Study of Congregations. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 257-284.

Gallagher, Sally K. (2005). "Building Traditions: Comparing Space, Ritual, and Community in Three Congregations." Review of Religious Research: vol. 47, pp. 70-85.

Gold, Daniel (1991). "Organized Hinduisms: From Vedic Truth to Hindu Nation." in: Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.). Fundamentalisms Observed. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 531-593.

Hamilton, Michael S. (2000). "More Money, More Ministry: The Financing of American Evangelicalism since 1945." in: Larry Eskridge and M. Noll (eds.). More Money, More Ministry: Money and Evangelicals in Recent North American History. Grand Rapids, MI: Eerdmans, pp. 104-138.

Horii, Mitsutoshi (2006). "Deprofessionalisation of Buddhist Priests in Contemporary Japan." < http://www.japanesestudies.org.uk/articles/2006/Horii.html> (accessed 26 January 2007).

Kurien, Prema (1998). "Becoming American by Becoming Hindu: Indian Americans Take Their Place at the Multicultural Table." in: R. Stephen Warner and Judith G. Wittner (eds.) (1998). Gatherings in Diaspora: Religious Communities and the New Immigration. Philadelphia: Temple University Press, pp. 37-70.

Kurtz, Lester (1995). Gods in the Global Village: The World's Religions in Sociological Perspective. Thousand Oaks, CA: AltaMira Press.

Levine, Lee I. (2000). The Ancient Synagogue: The First Thousand Years. New Haven, CT: Yale University Press.

Levitt, Peggy (2004). "Redefining the Boundaries of Belonging: The Institutional Character of Transnational Religious Life." Sociology of Religion: vol. 65, no. 1, Spring, pp. 1-18.

Lincoln, C. Eric, and Lawrence H. Mamiya (1990). The Black Church in the African American Experience. Durham, NC: Duke University Press.

Marler, Penny Long (1995). "Lost in the Fifties: The Changing Family and the Nostalgic Church." in: Nancy T. Ammerman and Wade C. Roof (eds.). Work, Family, and Religion in Contemporary Society. New York: Routledge, pp. 23-60.

Martin, David (1999). "The Evangelical Protestant Upsurge and its Political Implications." in: Peter L. Berger (eds.). The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. Grand Rapids, MI: Eerdmans, pp. 37-50.

McGreevy, John T. (1996). Parish Boundaries: The Catholic Encounter with Race in the Twentieth-Century Urban North. Chicago, IL: University of Chicago Press.

McKinney, William (1998). "Resources." in: Nancy T. Ammerman [et al.]. (eds.). Studying Congregations: A New Handbook. Nashville: Abingdon Press, pp. 132166.

McRoberts, Omar M. (2003). "Worldly or Otherworldly? "Activism" in an Urban Religious District." in: Michele Dillon (ed.). Handbook of the Sociology of Religion. New York: Cambridge University Press, pp. 412-422.

Min, Pyong Gap and Dae Young Kim (2005). "Intergenerational Transmission of Religion and Culture: Korean Protestants in the U.S." Sociology of Religion: vol. 66, pp. 263-282.

Nason-Clark, Nancy (1997). The Battered Wife: How Christians Confront Family Violence. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press.

Niebuhr, H. Richard (1929). The Social Sources of Denominationalism. New York: World Publishing.

Orsi, Robert A. (1985). The Madonna of 115th Street: Faith and Community in Italian Harlem, 1880-1950. New Haven, CT: Yale University Press.

Putnam, Robert D., Lewis M. Feldstein and Donald J. Cohen (2003). Better Together: Restoring the American Community. New York: Simon and Schuster.

Radin, Charles A. (2006). "O'Malley to Reveal his Revised Plans to Consolidate Churches." < http://www.boston.com/news/local/articles/2006/11/23/omalley_to_reveal_his_revised_plans_to_consolidate_churches/> (accessed 28 January 2007).

Robert, Dana L. (2002). "The Influence of American Missionary Women on the World Back Home." Religion and American Culture: vol. 12, pp. 59-89.

Sack, Daniel (2000). Whitebread Protestants: Food and Religion in American Culture. New York: St Martin's Press.

Sherkat, Darren (2001). "Tracking the Restructuring of American Religion." Social Forces: vol. 79, pp. 1459-1493.
$\qquad$ and John Wilson (1995). "Preferences, Constraints, and Choices in Religious Markets: An Examination of Religious Switching and Apostasy." Social Forces: vol. 73, pp. 993-1026.

Smith, Jane I. (1999). Islam in America. New York: Columbia University Press.
Thumma, Scott (1999). "What God Makes Free is Free Indeed: Nondenominational Church Identity and its Networks of Support." < http://www.hirr.hartsem.edu/ bookshelf/thummáarticle5.html > .

Verba, Sidney, Kay Lehman Schlozman, and Henry E. Brady (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Warner, R. Stephen (1994). "The Place of the Congregation in the Contemporary American Religious Configuration." in: James Wind and James Lewis (eds.). American Congregations: New Perspectives in the Study of Congregations. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 54-99.
(1997). "Religion, Boundaries, and Bridges." Sociology of Religion: vol. 58, pp. 217-238.
(1999). "Changes in the Civic Role of Religion." in: Neil J. Smelser and Jeffrey C. Alexander (eds.). Diversity and Its Discontents: Cultural Conflict and Common Ground in Contemporary American Society. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 229-243.
and Judith G. Wittner (eds.) (1998). Gatherings in Diaspora: Religious Communities and the New Immigration. Philadelphia: Temple University Press.

Williams, Peter W. (1997). Houses of God: Region, Religion, and Architecture in the United States. Urbana, IL: University of Illinois Press.

Williams, Raymond Brady (1988). Religions of Immigrants from India and Pakistan: New Threads in the American Tapestry. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Wind, James P. (1990). Places of Worship. Nashville: American Association for State and Local History.

Wuthnow, Robert (1994). Producing the Sacred. Urbana, IL: University of Illinois Press.
(1998). Loose Connections: Joining Together in America's Fragmented Communities. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Yang, Fenggang, and Helen Rose Ebaugh (2001). "Religion and Ethnicity Among the New Immigrants: The Impact of Majority/Minority Status in Home and Host Countries." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 40, pp. $367-$ 378.

```
قراءات مقترحة
```

Ammerman, Nancy T. (1997). Congregation and Community. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Ammerman, Nancy T. [et al.] (eds.) (1998). Studying Congregations: A New Handbook. Nashville: Abingdon Press.

Chaves, Mark (2004). Congregations in America. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Douglass, H. Paul, and Edmund de S. Brunner (1935). The Protestant Church as a Social Institution. New York: Harper and Row.

Warner, R. Stephen (2005). A Church of Our Own: Disestablishment and Diversity in American Religion. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Wertheimer, Jack (ed.) (2000). Jews in the Center: Conservative Synagogues and Their Members. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Wind, James P. and James W. Lewis (eds.) (1994). American Congregations: New Perspectives in the Study of Congregations. Chicago, IL: University of Chicago Press. and $\qquad$ (1994). American Congregations: Portraits of 12 Religious Communities. Chicago, IL: University of Chicago Press.

## (لفصل) (الثاني و(الثلانثون)

## سوسيولوجيا رجال الدين

دين آر. هودج
(Weber, ترجع جذور سوسيولوجيا رجال الدين إلى أعمال ماكس فيبر





 مخخّلون إصدار أحكام قائمة على خبرتهم وكذلك يتم تمكيكنـئهم من الإدارة

 المهن الأخرى، يفترض أن يكون رجال الدين في مواقعهم بدافع ديني، ليس




 الشعبية، وهم في حاجة إلى الحفاظ على تأى تأيدد من أعضائهم لو قُدّر لهم النجاح. وليس من مهنة أخرى خاضعة لموافقة القاعدة الـيا الشُعبية مثلما هو
 المحلّيين. مجمل القول، إنّ رجال الدين الدين مهنيون، لكنهم مختلفون عن معظم المهن الأخرى.

هل ينبغي أن ينظر رجال الدين إلى أنفسهم بوصفهم محترفين؟ يشّيع





 والبروتستانتية الخمسينية، لا ينظر عموماً إلى رجال الدالد الدين بوصفهم محترفين،


 محتترفين لا يتلاءم إلا في الخطط الرئيس للبروتستانـانتية وفي معظم فروع اليهودية، وليس في الكاثوليكية الرومانية أو البروتستانتية الإنجيلية.

من الناحية التاريخية، بدأ البحث في هذا الفرع المعرفي في الولايات


 عن القساوسة الأورثوذكس الشرقيين وحاخامات اليهودين، وأئمة المسلمين،

 ( ولمراجعة الدراسات الكاثوليكية، . Francis and Jones, 1996; Carroll, 2006) انظر : (Fichter, 1961; Hoge and Wenger, 2003). وقـد تـمـُّلـت مـوضوعـات البحثث الرئيسة في ضمّ الأعضاء، والتدريب، والمعنويات، والإجهاد، وتوضيح الأدوار والتغيّر

في الولايات المتححدة، ثُمة مبادرة بحثئية حديثّة في جامعة ديوك (Duke University) ، متمئلة في برنامج (رَبَلبيت أند بيو" (Pulpit and Pew) الذي




خـزافو الربّ (God's Potters) (انظظر : www.pulpitandpew.duke.edu). ولـعلّ أوضح طريقة لنقل الموضوعات والقضايا هي متابعة طائفة بعد أخرى؛ ذلك الـك
 والنكاثوليكية والأديان الأخرى؛ ثُم أتولّى أسئلة نظرية أوسع.

## البحثُ حول الكهنة البروتستانت

يستدعي منصب الكاهن البروتستانتي أن يقوم رجل الدين بأدوار عديدة،


 في الأدوار يؤدي إلى حمل زائد. وقد اشتكى الكهنـة على مانى مر عقود أنهم لا
 ترتيب أولويات الأدوار، وقد كرّس الباحثون أيضاً كثيراً من الجهد لتحليل هذه الأدوار .

كان البحث الرائد حول أدوار الكهنة البروتستانت قد أجراه صمويل

 اللاهوتي أو الوظيفي؛ والأدوار التكاملية، التي تحلّد الجماع الاعات والمنظّمات
 المحددة (واعظ، وراع، ومعلم، وقس، وإِّ وإداري، ومنظّم) وتعتبر هذه المهام
 المطلوبة بالغة الاتساع، بل أيضاً وقت الكاهن وطن وطاقته المحدوودة للغاية في



 وطاقاتهم في دور الإداري والراعي والمنظّم. وكلّما زادت الهُوّة بين الأدوار

المفضّلة والأدوار التي تُؤدَّى فعليّاً، نقص شعور الكاهن بالرضى . وفي هذا

 ارتباط التمتّع بدور القسّ والواعظ بارتفاع المعنويات.
أجرت برونيت ـ هيل وفينك (Brunnette-Hill and Finke, 1999) تكـرارارا جزئِّاً لمسِح بليزارد الرائد الذي أجري عام 1900. وقد وجـي وجد الباحثان أن أن






 للحياة، ومن غير المتوقَّع من الكهنة (أو هـم لا لا يتوقّعون من أنـون أنفسهـم) أن





 من الكهنة حول هذه المشكلة.

## الإجهاد والرضى

المشُكلة العملية التي أثنارت البحث البروتستانتي منذ السبعينيات هي



 والأيديولوجية. وقد وجد البـاحثون اللاحقون أيضاً مستوى مرتفعاً من

الإجهـاد. فـيخلـص بـلانتون ومـوريس (Blanton and Morris, 1999) إلى أن
 الأخرى، يشكل صعوبة ذات وقع شديد على الكهنة. وهن وهذا فضلاً عما تشعر
 أنه من الـمتوقِّع أن تظهر عـلى أنهـا تعـيش حـيـاة مشـالية (انظر أيضـاً: . (Schilderman, 1998

توصلت أبحاث لاحقة أجريت حول عوامل الإجهاد إلى أن الكهـنة
 يسبّب لهم متاعب كثيرة. أمّا المصدر الثاني والذي له الـي تقريباً الأثر نفسه، فهو

 إلى ذلك، أن هناك مشكلة في وضع الحدود بين الـين الوظيفة الكهنوتية والحياة
 الإجازات وعملية اتخاذ القرار داخل الأسرة. وهـر وهنه المشُكلات التي تخصّ الـحياة الأسرية والزواج هي مصادر رئيسة للإجههاد (Carroll, 2006). وقد حدّدت دراسة حديثة (Hoge and Wenger, 2005) حول الكهنة البروتستانت ممّن تركوا الوظيفة الكهنوتية في الكنيسة المحلية سبعة ألمبا أسباب رئيسة للرحيل؛
 والإنهاك نتيجة الإجهاد.

## الكاهنات

من الموضوعات الرئيسة في البحث البروتستـانتي كان ازديـاد عـد الككاهنات. فقد كان عددهم منخفضاً حتى عام •Lehman, 2002) 19V)، لكن الـن السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات كانت عقود النمو السريع في عددهن.
 في برامج الماجستير في اللاهوت (Master of Divinity) في كي اليات الئليات الدراسات
 بعض المعاهد البروتستانتية البارزة إلى النصف.

كانت المفاجأة التي انطوى عليها قبول المِلل الدينية النساء في وظيفة

كاهـنـات في الستينيـات والسبعـبنيـات موضـوع دراسـة أجراهـا تشـافيز (Chaves, 1997) الذي وجد أن المناخ الثقافي المتغيرّ بعد تمرير قانون الحقوق


 ومن ثم شعرت المِلل البروتستانتية بالحاجة إلى إعلان المساونياواة بين الجنسين

 موجودة منذ ذلك الوقت.

بدأ البـحث الرئيسٍ حول الـكاهـنات في الــمـانيـنيات في الولا يات

 تسع مِلل . واكتشفوا أنّ النساء وجدن النـ صعوبة في الحصول علر على المناصب

 مسوحاً في الولايات المتحدة وإنكلترا (Lehman, 1993; 2002). وأجرت ألـرت نسبت
 أما زيكموند ولوميز وتشانغ (Zikmund, Lummis, and Chang, 1998) فقد أجروا دراسة عرضية بين عدة طوائف للكهنة من الرجال وال والنساء. ويمكن تلخيص ما جاء في مكتسُفات هذه الدراسات فيما يأتي.

غلب على النساء ممّن التحقن بالوظيفة الكهنوتية بعد عام • $19 V$ كبر


 وقد جئن من أسر أعلى تعليماً مقارنة بأسر الرجال.

وقد قدمت الطوائف البروتستانتية والخمسينية مناصب قليلة جدّاً للنساء،
 مقاومتها تأتي في بعض النواحي من تعاليم العهد الجديد التي تقول إن النساء

لا بدّ من أن يخضعن دائماً للرجل. ولكن من زاوية لاهوتية أخرى كانت الحججج حول الأسرار المقدسة مؤئرة في النكنائس الأورثونوذكسية الشُرقية،

 أن يكون رجلاٌ (Lehman, 2002:11).

وجدت النساء التعيين الأول بعد رسـامتهن كاهنـات أكثر صعـوبة من



 ونتيجة لممارسات تعيين أكثر رسمية على المستوى الطائفي، زائير الماد الإنصاف في النظام وانخفض تأثير الشُبكات (القائمة على الذكور) (good old boy networks) .
 ولوميز وتشانغ التي أجروها عام 199^، تبيّن أنّ النساء تقاضين النـين 91 في
 السنّ ونوع الوظيفة وحجم المـحفل الـديني. ولكن في في دراسات الـئ حول

 (Carroll, Hargrove, and Lummis, 1981)
 تزوّجت أغلبية النساء من أزواج لديهـم مصادر دخل مرتفعة

ووجدت النساء، أكثر من الرجال، أنفسهنّ في مجتمعات بعيدة داخل



 الدخول في وظيفة كهنوتية متخصّصة بعيدة عن الأبرشّيات، أو ترك الكهنوتية كلّها

كثيرٌ من الأبحاث التي تدرس معارضة فكرة الكاهنات وضعت ا"فرضية التواصل" (contact hypothesis) التي تفيد بأن الانحياز ضد أشخاص مجهولين
 أن يكون التواصل غير تراتبي في طبيعته، أي قائم على مكانة متساوية. وقد دعم البحث هذه الفرضية (Lehman, 2002)

## الطلاب اللاهوتيون الجدد

مـنـ سبعـينـيات الـقرن الـمـاضي طرأت عـلى الطـلاب الـلاهوتيـيـن البروتستانت في أمريكا تغييرات مهمة . أهمّها ارتفاع نسبة النـيا النساء الخريجا




 المقاييس؟ ثمّة اعتقادٌ منتشرٌ بشكل واسع وسط رؤ رؤساء المؤسسات التعليمية المية الدينية اليوم أنّ المجموعة الدحالية للطلاب اللانِّاهوتيين أقلّ أهلية فكرياً مما
 التفضيلات المهنية لأعضاء جمعية (افاي بيتا كابا") (Phi Beta Kappa) . فعند قياسها بالمعايير الأكاديمية تبيّن أنّ المستويات قد انخفضت، وانيا وأنّ القبول في
 (Wheeler, 2001) ( مسحاً لطلاب الكلية الدينية في عام 1999 لترى إذا كان ئمّة الختلاف بين الرجال والنساء، وإذا كان الطلاب الألكبر سنّاٌ مختلفين عن



 كانوا أقلَّ في الإعداد الفكري، وقليل يأتون من أسر ذات أبوين جامعبين
(Carroll, 2006)

## أبحاثٌ حول القساوسة الكاثوليك الرومان

## نقصٌ في القساوسة

كان الهمُّ الرئيس وراء البحث الُمث في الكهنوت الكائوليكي هو التراجع

 الولايات المتحدة استقال نحو 10 ـ اV المي المئة المئة من القساوسة بين
 الأمريكيون دراسات واسعة حول الكهنوت، كانت هي الأفضل بحثناً حتى . يومنا هذا (Greeley, 1972; Kennedy and Heckler, 1972)

في تُمـانينيات القرن المـاضي وتسعينياته، أخرج شـوينهـير ويونغ (Schoenherr and Young) القساوسة في الولايات المتحدة . وكان العمل الرئيس هو مقاعد كنسية مملوءة ومنابر خالبة (Full Pews, Empty Altars) (Schoenherr and Young, 1993). وقد



 في المئة من الطلاب الذين يصلحون لرسامة الكهنة (أي العدد المطنلوب

 (1988; Vilarino and Tizon, 1998) وللاطلاع على انخفاض مسابه في إيطاليا، انظر (Garelli, 2003)، وفي ألمانيا انظر (Zulehner, 2002). لماذا لا يلتحق بالكليات الدينية سوى عدد قليل جدّاً من الرجال؟ ولماذا يستقيل بعض القساوسة؟ أجرى هودج (Hoge, 1987) مسحاً لطلا لـلاب الكليات الكاثوليكية في الولايات المتحدة لتحديد الموان الموانع الرئيسة التي تثني

 الكليات الدينية بنحو أربعة أضعاف. كذلك سأل طلاب الكلية لو كانوا

سيهتمّون بالكهنوت في حالة وجود مدة خدمة من عسُر سنوات أو خمس

 الكليات الدينية الكاثوليك في جميع الدول الصناعية الحديثّة منـئذ عام 1970

 طلاب الكليات الدينية في البلدان النامية.

أجرى رودني ستـارك (Rodney Stark) دراستين عن مـحـددات الـمـهن
 (199^) أن في IV1 أبرشية، وفي الولايات الخمسين، كلما انخفضت نسبة











 الفاتيكاني الثاني؛ إذ توجد في هذه الأبرشيات والثات والجماعاعات الليبرالية معدل أعلى للككلفة ـ الفائدة، ومن ثَمْ تجذب عدداً أقلّ للانضمام إليها

ولا يزال تحليل معدلات الكلفة ـ الفائدة في ضمّ الرجال إلى الكهنوت
 مناقشات متشدّدة مستمرة في الكاثولوليكية، تؤكّد لنا أن التقاليد ينبغي أن أن يعاد تقديمها أو تنقيحها أو أنّ تمة إصالاحات مطلوبة - وهي مناقشُـات يمكات يمكن توضيحها عبر دراسات سوسيولوجية. والموضوع الذي في حاجة إلى بحث

هنا هو الكلفة المالية للتحويل المحتمل إلى العزوبة الاختيارية فيما يخص القساوسة الأبرشيين.

ليس لنقص القساوسة الكاثوليك نظير وسط المِلل البروتستانتية الأمريكية .
 الأخيرة. وعموماً فإنّ العرض يفوق الطلب في المِلل الرئيسة كلها، باستثناء





 الكنائس من دون كهنة، أو على الأقل من دون كهنة مدربين . ومعـظم كنائس


 الكهنة في الكنائس الموسرة الموجودة في ضواحي المدن (Chang, 2004).

## الرضى والمعنويات





 وشُشلدز وغريفن (Hoge, Shields, and Griffin, 1995) النموذج نفسـه مع بيانات لمسح أجري عام $199 r$ لقساوسة أمريكيين . وجاء النموذج التنُبُؤي مماثلاً، ، حتّى على الرغم من أن القساوسة في عام 1994 كانـوا 194 أنوا أكبر سنتاً وأقلّ رغبة في الزواج. وكانت المعنويات أكثر ارتفانياعاً في عام 199 الن عنها فيا في عامي را9V. رسامتهم كهنة حديثاً لم يعودوا يشعرون بأنهم أقلُّ فائدة .

في عـام . . . أجـرى هـودج (Hoge, 2002) مــــابـلات مـع عـبِّنـة مـن



 وعلى خلاف المستقيلين في عام .19V ، ، لم يذكر أحد تقريباً من العينة التي

 القساوسة المثليين في شريك محل نقاش مغتوح في عام .r.... .
وقد طرحت مسوح عديدة على القساوسة سؤالاً حول المصدر الأكبر



 مصادر أقل أهمية للرضى.


 النموذج (الــذهبي" في التسعينيات (Hoge and Wenger, 2003). ويرى هذا
 بالطقوس العامة والأسرار المقدسة والتعليم مهمات محورية في الكهنوتات، مع
 القيادة الروحية للمجتمع، والخدمة، وتعاون القساوسة مع عموم الناس ع الـا وقد ساد هذا النموذج وسط القساوسة الأمريكيين بداية من المجمع الفاتيكانيا


 المذهبي الذي بدأ في الثمانينيات، على الرغم من النـي أنه مرتبط نوعاً ما با بتأثير البابا يوحنا بولس الثاني والانخفاض الحاد في عدد المرشحين. وفي إنكلترا

وويـلز، أجرى لاودن وفرانـسيس (Louden and Francis, 2003) مسـحاً حـول القساوسة الأبرشيين، خارجين ونرانينتائج شبيهة عن أن أن القسساوسة الكبار والشُباب أكثر تقليدية في العلوم الكنسية وفي تعريفهم الكهنوت أكثر مني الكني القساوسة الذين تمت رسامتهم في السبعينيات والثمانينيات.

## النشاطُ الجنسيُّ والمثلية الجنسية

ينبع الاهتمام بالنشـاط الـجنسي عند القساوسة من العهوود بالعزوبة كمطلب في الكهنوت الكاثوليكي الروماني، وهي عهود أفاد الباحثون عدم
 الدراسة المستمرة لهذا الوضع إلا في السنوات الأخيرة، فكان أول وصف الدي للممارسات الجنسية عند القساوسة هو وصف سايب (Sipe) الذي استند إلى الـى
 في المئة من القساوسة في أي زمن قد انخرطوا في علاقات غيرية أي مع






 القساوسة من دون دراسة.

وقد تفجّرت فضيحة عن إساءة معاملة القساوسة للأطفال والشباب في الثمانينيات والتسعينيات. وكانت فضيحة المجتمع الكائوليكي متمثلة في طريقة دفاع الأساقفة عن المهووسين بمعاشرة الأطفال والمراهعين وتوجيهرمب،

 نشرت لجنة تابعة للفاتيكان مراجعة للبحث الإكلينيكي والسوسيولوجي عن الانتهاك الجنسي الذي يمارسه القساوسة (Hanson, Pfafflin, and Lütz, 2004)،
 تحت رعاية الأساففة الكاثوليك أن ع في المئة من القساوسة نشطوا في العقود الخمسة الأخيرة اتهموا بانتهاكات جنسية

وما يزال الجدال دائراً اليوم في الكنيسة الكاثوليكيكية حول التأئير
 مراجعة الفاتيكان التي ذكرناها إلى أن معاشرة الأطفا
 ارتباط بين العزوبة واشتهاء الأطفال فهو أقلُّ وضوحاً .

## بحوثٌ حول رجال الدين في ديانات أخرى

تعدُّ الأبحاث السوسيولوجية حول الزعماء الدينيين في ديانات أخرى أقلَّ

 (Schuller, Strommen, and Brekke, 1980) وهي جزء (ألون من دراسة متعديدة الأبعاد عن أدوار الوظيفة الكهنوتية. ويتفق رجال الدين الأورثوذكس وعموم الناس على أن وظيفة حفظ الأسرار المقدسة ـ والطقوس العامة هي ألمئ أمور محورية





الأورثوذكس قد يتزوجون، والغالبية العظمى منهم متزوجون (Allen, 2001) .
أما البحث حول الحاخامات اليهود فهو نادر . لم تنسر دراسات كثيرة، ودارت الموضوعات الرئيسة حول وجهات الت نظر الحاخامامات حول الزواتج بين
 (Mayer) حيث ذكر جب في المئة من الحاخامات أنهـم سيترأسون قداسـأ لزواج بين

الأديـان، لـكن الأعـداد تراوحتت عـلى نـطـاق واسـع بـــن الـصــر وسط
 مدرسة إعادة البناء (Reconstructionist rabbis)(Mayer, 1997) (اللـرئ)

من الناحية التنظيمية، يشبه الحاخامات اليهود رجال الدين البروتستانت




 وقد رأى الفريقان أن أدوار الـمربـين الـيهوود والرعـاة هـي الأهـمّ، وقدروا
 لو يستطيعون قضاء وقت أكثر في الدراسة والتدريب على الخدمة، وتار والخفيض الوقت المكرس لحضور الاجتماعات والقيام بمهمات إدارية.

ومثلما هو الحال مع المِلل البروتستانتية، تتنوع الفروع اليهودية في
 توجد أي نساء في الفرع الأورثوذكسي، بينما يوجد
 ونحو V\& في المئة في فرع أصحاب إعادة البناء. ويجد النـئناء التعاء التعيين
 من رقائق الماتزا") دلالة عن الهُشاشة.

وعن الرهبان البوذيين اليابانيبين كانت هناك دراسة أجراها



 التُباب اليابانيين. وكانت وظائفهم في الماضي من معلمين ومعالجينين، قد الـد استولى عليها المهنيون المحترفون . واليوم، صارت وظيفتهـم الاجتماعية الرئيسة مرتبطة بالجنازات .

وحول الأئمة المسلمين فإن التراث في الأساس عقدي وتاريخي، وأنا لا أعرف سوى دراستين في السوسيولوجيا تشتملان على معلى الانومات الات حول الأئمة. والأفضل هو مسح للمساجد في أمريكا أجراه باغبي وبيرل وفرويل (Bagby, Perl, and Froehle, 2001) المسيحية، لا تضمّ سوى فريق عمل محدودِ؛ وأن 00 في في المئة لا يشُتمل

 فإنّ تدريب الأئمة وتبيتهم وانتشارهم يتنوّع من دولة إلى أخرى .
1 1 في المئة من المساجد الأمريكية لديها إمام، غالباً ما تلقّى تدريبه
 وعلى استعداد للتطوّع. ومن بين جميع الأئمة، هناك الـ •0 في المئة تقريباً متفرغون، وقدرت نسبة الأئمة ذوي التعليم الإسلامي الرسمي بـ المئة . وأحد الموضوعات المرتبرتبطة بسوسيولوجيا المساجد المد هو التوتّر بين
 والديمقراطية الأمريكية أو الأوروبية (Haddad, 2002).


 يتمتّع الإمام بسلطة اتخاذ قرار نهائي، ولا يوجد مئلِ ميل مسلم للسلطة المِلِية وممعظم المساجد في الولايات المتحدة تأسّست حديثأ، منذ أن وقعت الهـجرة الكبيرة للمسلمين بعد عام •19V فقط.

## تفسيراتٌ لدور رجال الدين


 موضوعات يعد فيها التفسير الأوسع غاية في الأهمية .

المساواة وفقدان السلطة
على مدار قرون، عرفت المجتمعات رجال الدين بطرائق مختلفة؛ ففي

اليهودية القديمة، كان الكهنة في قبيلة منغصلة (اللاويين) قد استمدوا الشُرعية من تعاليمها ومكانتها . وفي الثقافة الهندوسية مثّلوا طبقة منفصلة (البرينر همن)







 والقانونية، وانتشرت حالة من معاداة الإكليريكية عبر أوروبا وأثرت بقوة في الآباء المؤسسين للولايات المتحدة .

ظلّت مهاجمة السلطة الإكليريكية قائمة في البلدان الغربية زهاء ثلاتمئة
 حركة الإصلاح الديني، وهو ما بجعل الكهنة البروتستانت اليوم مدرم مدركين أنهم
 المقابل هم في حاجة إلى كسب سلطة شخصية مستمدة من من رعيتهم عبر ما يقومون به من أعمال . وفي البلدان الحديثة نجد الثقافة الككاثوليكية تمضي في


 النـاس (D’Antonio [et al.], 2007). وفي آسيا، نجد الرهبان البوذيين أيضاً يفقدون سلطتهم .

فماذا لو منح عامة الناس سلطة أقل لرجال الدين، كيف كيف يغير هذا من من الوظيفة الكهنوتية؟ كيف يغير من دور رجال الدين؟ هل مل ما يزال هنا كناك دلـ دور


 على الاعتماد على المكانة المتمأسسة من أجل النفوذ (الا تنس، لقد تمت

رسـامتـي كاهـنـا"). . ومـن المـحتـمل أن تكـون هـنـاك أشـكال جـديـة مـن

.(Carroll, 2006)


 في الولايات المتحدة، يشُهد نمو الكنائس غير التابعة لمِلة وتيرة أسرع من


 النظر بعين الحذر والعناية إلى تفكيك الهياكل المِلية.

## وصولُ الكاهنات

مثلما ذكرنا سابقاً، ارتفع عدد الكاهنات الـنات ارتفاعاً شديداً منذ السبعينيات

 واليهودية الأورثوذكسية، وعدد قليل من الهيئات البروتستانتانتية الإنجيلية. وقد

 والأكاديمي. وكان القبول الأكبر للنساء في مهن أعلى تعليماً قد ششكل ضغطنّ
 الرومانية. ومن شأن التيارات الاجتماعليالية الواسعة لتمكين المرأة أن تمارس ضغطاً على جميع التقاليد الدينية.

## المثلية الجنسية

في التسعينيات ظهرت قضية جديدة: : أينبغي رسامة الأشخاص المثّليين جنسيّاً صراحة لوظيفة كهنوتية أو ككهنة أم لا. هل المي المثلية الجنسية المعلنة
 أمام الوظيفة الكهنوتية أم لا؟ هـل هناك صور خاصة من الكهـنوت تلانئم

المثيليين، بل تلائمهم بتفرد، أم لا؟ هكذا اندلع خلاف حام في العقود

 تبيّن اقتراعات أجريت على مستوى وطني في الولايات المتحدة تزايد قبول
 التبارات الاجتماعية الواسعة ستشكل ضغوطاً على الكنائس .

## العولمة

أصبحت معوقات التواصل في العالم اليوم وحدوده أقل كثيراً عمّا كانت في أي وقت مضى، أخذ تدفقّ المعلومات الدولئية والسفر عبر الحـر الحدود الدولية

 والحكومات الوطنية الحديثة تحث مواطنيها على ألى أن يكون لديهم نية ألدين حسنة تجاه
 أعضاء مِلر معينة يتساءلون : (ما أهمية أن يكون عضواً في ملتنا؟")

بالتواصل المطول عبر الأديان، تظهر القضية اللاموتية حول العالمية أو الككونية أكتُر من أي وقت مضى الادي كيف لدين مـعيّن أن يرتبط بالأديان
 المقدّس أو القرآن في الظروف الجديدة؟ لم يعد أي كاهن في مقدوره الوعظ

 قط عن يسوع المسيح، ومن ثَم، يتعيّن عليهم بسهولة الخلود في الجحيمر.
ولا شكّ في أنّ مشاكل النسبية ستلوح بصورة أكبر من أيّيّ وقت مضى

 الرسامة، ولكن سلطة هذه المِلل لا يمكن أن تظلّ كما هي مي من دون المِ المساس
 ممّا كانت عليه، كما أن قدر الولاء النـي يشـعـرون به تـجاه مِللهم سوف الـو

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يلقي رفع المستويات التعليمية لأعضاء



 الكنائس) وسوف يشُعر أنه مخوّل اختيار ما يروق له أو أن يسقط كل شيء من ذهنه.



 بالبحث في واقع اجتماعي جديد.

 والأدوار المتقلصة لرجال الدين في مجتمع أكثر تبايناً ؛ إذ إنّ بعض الأدون الدوار


 البحث التقليدي ـ المسيحية في البلدان المتحدثة بالإنكليزية وأورئ ألوروبا . فلا


 المعرفي ربطاً أفضل بالعمل الأكاديمي الدائر حول المـنظمـات والـو والـمهن
 الأمر ليشُمل مزيداً من الأمم والتقاليد .

## المراجع

Allen, Joseph J. (ed.) (2001). Vested in Grace: Priesthood and Marriage in the Christian East. Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press.

Bagby, Ihsan, Paul M. Perl, and Bryan T. Froehle (2001). The Mosque in America: A National Portrait. Washington, DC: Council on American-Islamic Relations.

Blanton, Priscilla W. and M. Lane Morris (1999). "Work-Related Predictors of Physical Symptomatology and Emotional Well-Being among Clergy and Spouses." Review of Religious Research: vol. 40, pp. 331-348.

Blizzard, Samuel W. and H. B. Blizzard (1985). The Protestant Parish Minister: A Behavioral Science Interpretation. Storrs, Conn.: Society for the Scientific Study of Religion.

Brunnette-Hill, Sandi and Roger Finke (1999). "A Time for Every Purpose under Heaven: Updating and Extending Blizzard's Survey on Clergy Time Allocation." Review of Religious Research: vol. 41, Fall, pp. 48-64.

Carroll, Jackson W. (2006). God's Potters: Pastoral Leadership and the Shaping of Congregations. Grand Rapids, MI: Eerdmans.
$\qquad$ , Barbara Hargrove, and Adair T. Lummis (1981). Women of the Cloth: A New Opportunity for the Churches. New York: Harper and Row.

Chang, Patricia M. Y. (2004). Assessing the Clergy Supply in the $21^{s t}$ Century. Durham, NC: Duke Divinity School Pulpit and Pew Project.

Chaves, Mark (1997). Ordaining Women: Culture and Conflict in Religious Organizations. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Cohen, Steven M., J. S. Kress and A. Davidson (2003). "Rating Rabbinic Roles: A Survey of Conservative Congregational Rabbis and Lay Leaders." Conservative Judaism: vol. 56, pp. 71-89.

Covell, Stephen G. (2006). Japanese Temple Buddhism: Worldliness in a Religion of Renunciation. Honolulu: University of Hawaii Press.

D'Antonio, William V. [et al.]. (2007). American Catholics Today. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

Fichter, Joseph H. (1954). Social Relations in the Urban Parish. Chicago, IL: University of Chicago Press.
$\qquad$ (1961). Religion as an Occupation. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.

Francis, Leslie J., and Susan H. Jones (eds.) (1996). Psychological Perspectives on Christian Ministry. Leominster: Gracewing.

Garelli, Franco (ed.) (2003). Sfide per la Chiesa del Nuovo Secolo: Indagine sul Clero in Italia. Bologna: Società Editrice il Mulino.

Greeley, Andrew M. (1972). The Catholic Priest in the United States: Sociological Investigations. Washington, DC: United States Catholic Bishops Conference.

Haddad, Yvonne Y. (2002). Muslims in the West: From Sojourners to Citizens. Oxford: Oxford University Press.

Hanson, R. Karl, Friedemann Pfäfflin, and Manfred Lütz (2004). Sexual Abuse in the Catholic Church: Scientific and Legal Perspectives. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.

Hoge, Dean R. (1987). The Future of Catholic Leadership: Responses to the Priest Shortage. Kansas City, MO: Sheed and Ward.
$\qquad$ (2002). The First Five Years of the Priesthood: A Study of Newly Ordained Catholic Priests. Collegeville, Minn.: Liturgical Press.
and Jacqueline E. Wenger (2003). Evolving Visions of the Priesthood: Changes from Vatican II to the Turn of the New Century. Collegeville, Minn.: Liturgical Press.
$\qquad$ and $\qquad$ (2005). Pastors in Transition: Why Clergy Leave Local Church Ministry. Grand Rapids, MI.: Eerdmans.
, Joseph J. Shields, and Douglas L. Griffin (1995). "Changes in Satisfaction and Institutional Attitudes of Catholic Priests." Sociology of Religion: vol. 56, no. 2, Summer, pp. 195-213.

Horii, Mitsutoshi (2006). "Deprofessionalisation of Buddhist Priests in Contemporary Japan." Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies: vol. 14, March.

Jaffe, Richard M. (2001). Neither Monk nor Layman: Clerical Marriage in Modern Japanese Buddhism. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Kennedy, Eugene C. and Victor J. Heckler (1972). The Catholic Priest in the United States: Psychological Investigations. Washington, DC: United States Catholic Bishops Conference.

Lehman, Edward C. (1993). Gender and Work: The Case of the Clergy. Albany, NY: State University of New York Press.
$\qquad$ (2002). Women's Path into Ministry: Six Major Studies. Durham, NC: Duke University Pulpit and Pew Project.

Louden, Stephen H., and Leslie J. Francis (2003). The Naked Parish Priest: What Priests Really Think They're Doing. London: Continuum.

Mayer, Egon (1997). What Do Rabbis Think and Do about Intermarriage? Highlights of a New Survey of the American Rabbinate. New York: Jewish Outreach Institute.

Mills, E. W. and J. P. Koval (1971). Stress in the Ministry. Washington, DC: Ministry Studies Board.

Moberg, David O. (1984). The Church as a Social Institution. $2^{\text {nd }}$ ed. Grand Rapids, MI: Baker Books.

Nesbitt, Paula D. (1997). Feminization of the Clergy in America: Occupational and Organizational Perspectives. New York: Oxford University Press.

Phipps, William E. (2004). Clerical Celibacy: The Heritage. New York: Continuum.
Plante, Thomas G. (ed.) (1999). Bless Me Father for I Have Sinned: Perspectives on Sexual Abuse Committed by Roman Catholic Priests. Westport, CT: Praeger.

Schilderman, Hans (1998). Pastorale Professionalisering. Kampen: Kok.
Schoenherr, Richard A. and Lawrence A. Young (1993). Full Pews and Empty Altars: Demographics of the Priest Shortage in United States Catholic Dioceses. Madison: University of Wisconsin Press.

Schoenherr, Richard A., Lawrencé A. Young, and José Pérez Vilarino (1988). "Demographic Transitions in Religious Organizations: A Comparative Study of Priest Decline in Roman Catholic Dioceses." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 27, no. 4, December, pp. 499-523.

Schuller, D. S., M. P. Strommen, and M. L. Brekke (eds.) (1980). Ministry in America. San Francisco: Harper and Row.

Shupe, Anson D. (ed.) (1998). Wolves within the Fold: Religious Leadership and Abuses of Power. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Sipe, A. W. Richard (2003). Celibacy in Crisis: A Secret World Revisited. New York: Brunner-Routledge.

Stark, Rodney (1998). "Catholic Contexts: Competition, Commitment, and Innovation." Review of Religious Research: vol. 39, no. 3, March, pp. 197-208.
and Roger Finke (2000). "Catholic Religious Vocations: Decline and Revival." Review of Religious Research: vol. 42, no. 2, December, pp. 125-145.

Vilarino, José Pérez and José L. Sequeiros Tizon (1998). "The Demographic Transition of the Catholic Priesthood and the End of Clericalism in Spain." Sociology of Religion: vol. 59, no. 1, Spring, pp. 25-35.

Weber, Max (1993 [1922]). The Sociology of Religion. Boston, MA: Beacon Press.
Wheeler, Barbara G. (2001). "Fit for Ministry: A New Profile of Seminanains." Christian Century: 11 April, pp. 16-23.

Wolf, James G. (ed.) (1989). Gay Priests. New York: Harper and Row.
Young, Lawrence A. (1998). "Assessing and Updating the Schoenherr-Young Projections of Clergy Decline in the United States Roman Catholic Church." Sociology of Religion: vol. 59, no. 1, Spring, pp. 7-23.

Zikmund, Barbara B., Adair T. Lummis, and Patricia Mei Yin Chang (1998). Clergy Women: An Uphill Calling. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press.

Zulehner, Paul M. (2002). Priester in Modernisierungsstress. Ostfildern: Schwabenverlag.
قراءات مقترحة

Carroll, Jackson W. (2006). God's Potters: Pastoral Leadership and the Shaping of Congregations. Grand Rapids, MI: Eerdmans

Chang, Patricia M. Y. (2004). Assessing the Clergy Supply in the $21^{s t}$ Century. Durham, NC: Duke Divinity School Pulpit and Pew Project.

Hoge, Dean R. and Jacqueline E. Wenger (2003). Evolving Visions of the Priesthood: Changes from Vatican II to the Turn of the New Century. Collegeville, Minn.: Liturgical Press

Zikmund, Barbara B., Adair T. Lummis, and Patricia Mei Yin Chang (1998). Clergy Women: An Uphill Calling. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press.

## (لالتسم (لاسبع

العلهنـة
وإعادة إنتاج الدّيـن ونقله

## (لفصل) (الثالثع والثثلاثور)

## معنى العلمانية ومـجالها

## كارل دوبلير

لـم يستـخدم الآباء المؤسسـون للـسوسيولوجيا مصطلح (العـلمنة)" (secularization)
 معاني مختلفة (Shiner, 1967). وظل الأمر هكذا حتى أواخر ستينيات القرن
 ما قدّمه برغر (Berger)، ولوكمان (Luckmann)، وويلسون (Wilson)، مشيرين إلى عمليات صاغها كل من دوركايـم (التمييز) وفيبر (العقلانية) وتونيز (Tönnies) (الجمماعة ـ المجتمّع (Gemeinschaft-Gesellschaft)) . وهي نظريات

 يُذهب به (إلى مقبرة النظريات الفاشُـلة") (Stark, 1999:270)؛ واتخـذ آخرون دور المـدافعين عنـه بـشـراسـة (Wallis and Bruce, 1992; Wilson, 1985; 1998). ولفهم هذه التقييمات المتناقضة، علينا النظر تحديدا بارياً فيما يقصده المؤلفون المـختلفون بالعلمنة؛ إذ يـجادل كل من ستارك (Stark, 1999)، وسواتوس وكريستيانو (Swatos and Christiano, 1999) في أن التنبّؤَ بالعلمنة متعلق بتراجِ

 النقيض، يشدّد كلٌ من ويلسون، وواليس (Wallis) وبروس (Bruce)، على النى المستوى الأكبر، حيث كان الدين الدين قد فقد سلطته الاجتماعية الاعية على تنظيم ما
 والتعليم والقانون. وعلى الرغم من ذلك يظلّ هناك مستوى من التغيّرات

الممكنة يمكن تحليلها : ما ردودُ أفعال الفاعلين المتدينين؟ هل يقبلون على مضض التغيرات التي تحدث على المستويين الفردي والمـجتمعي، ألمئ أم يتصدون لها، وإذا فعلوا ذلك، كيف؟ وتي وتشبر الأسئلة السـابقة إلى ثـلاثة مستويات من التحليل ـ المستوى المجتمعي أو الأكبر، والمستوي المئوى التنظيمي أو المتوسط، والمستوى الفردي أو الأصغر - وإلى التفاعل المحتيل المتل بينها .
 مستويات، فإننا في حاجة إلى وضع أساس تاريخي يمكنيا بنا باء عليه أليه أن نقيم

 بمناقُشنة هذه النقاط التمهيدية قبل الإسهاب في نظرية العلمنة.

بقدر ارتباط الأمر بالتغيّرات الحادثة في دور الُدين الاجتمماعي، فإنّ

 بالحرية الفردية في الحاضر (Le Bras, 1963: 448-449; Delumeau, 1975). ومن ثُمُم


 الرسمية من اتصال سياسي وقضائي وتجاري واجتماعي" (Wilson, 1976: 9-10) . ومن تَمم، فإن تعريف العلمنة يعني ضمناً أن السلطات الديني الدينية التي يتمتع بها الدين المتمأسس قد فقدت سيطرتها على النظم الفرعية الأخرى، ولئى وهو ما يعني أيضاً تميز وظيفي بين الدين وما يسمّى النظم الفرعية العلمانينية. وفيما
 يمكننا استخدام تعريف وظيفي؛ لأن أيتّ نسق للمعنى يؤدي ما ما يسمّى



 أخلاقي واحد. ومن تَم، نصل إلى تعريف العلمنة الآتي: هي عملية، تصنيح بموجبها النظم الدينية القديمة المتعالية والمهيمنة مقتصرة، في المجتمعات

الحديثة المميزة وظيفياّ، على كونها نظاماً فرعياً بين نظم فرعية أخرى، فاقدة


 الفرعية من سياسة واقتصاد وأسرة وتعليم وقانون. .. إلخ .

## الخلفية النظرية للعلمنة

يبدأ التفسير السوسيولوجي للعلمنة بعملية التميّز الوظيفي : يصبح الدين
 نتاج لعملية عامة من التميّز الوظيفي في النظام الفئ الفئي الحديئة، في واقع الأمر هي في الأساس متمائمايزة عبر خطوط وظيفية ولمية، وقد
 النظم الفرعية متشابهة من جهة ـ لأن المجتمع، إذا جاز القا القول، يحتاج إليها



 واتصالها ببيئتها، جاء إنشاء المنظمات (مشار النـاريع، وأحزابابا سياسية، ومراكيانز أبحاث، ومدارس وجامعات). وفي كل نظام فرعي وفي علاقاته بالبيئة يقوم



 القواعد المعتمدة دينياً، أي استقِلالية النظم الفرعية. على الِينى سبيل المئال، الفصل بين الكنيسة والدولة، وتطور العلوم بوصفها منظوراً علمانياً مستقلاً،
 ما يسمّى النظم الفرعية العلمانية، كان أعضاء المنظمات الديان الدينية أول من تحدث عن العلمنة، أو تحرر العلماني

وقد كان لتراجع السلطة الدينية عن النظم النرعية الأخرى ـ أي

استقلالية الأخيرة - أن يسمح بتطور العقلانية الوظيفية؛ إذ فقد الاقتصادُ روح الجماعة الدينية الخاصة به (Weber, 1920:163-206). وأصبح تقييم الأهداف


 (Wilson, 1976; 1985) ـ غير مقيد بالنظام الاقتصادي وحده . نقد تمت عقلنة النظام السياسي أيضاً تاركة مساحة ضئيلة للسلطة التقليدية والكاريزمية، وقية وقد طوّر الإنتاج والتوزيع الاقتصادي منظمات اقتصادية كبيرة الحمج طُطّبّق فيها التنظيم العلمي للعمل الصناعير الاعي (تايلورية) (*) (Taylorism)) الذي أدّى إلى






 العالم وإضفاء الطابع المجتمعي على النظم الفرعية.
 على نحو متزايد من العمليات القابلة للحسابابات والتصنيع، ونتيجة للتخطيط

 ومعرفة جديدة. الأطروحات المـجردة حلّت مححلّها الفرضيات الـنـيات العلمية،
 المعرفة. وفي رأي أكوافيفا (Acquaviva, 1979)، فإن هذا الشُرفك الـئل الجديد من
 تَم ألغيت المفاهيم ما قبل المنطقية ومن بينها المفاهيم الدينية. وقد أضاف
(*) مبادئ أو ممارسة الإدارة العلمية (المترجم)


الإعلام الجماهيري مستخدماً هذه اللغة الجديدة، بعداً راديكالياً إلى هذا التطور جاعلاٌ منه ظاهرة اجتماعية.

ثانياً، تمّ إضفاء الطابع المجتمعي أيضاً على النظم الفرعية، أو يمكن

 رسمية وتعاقدية في الأساس لا تسفر فيه الفضيلة الشخخصية، في تميزها عن
 النُظُم، وبحسب ويلسون، لم تعد السيطرة قائمة على الأخلا صارت ذات طابع غير شخصي، أي صارت مسيألة تقنيات روتينية وموظفينين

 بالنسبة إلى الفيديو في المتاجر . وهكذا فقد الدين الدين واحدة من ونا وظائفه الكامنة

 الائتمان محل الئقة والواقي الذكري محل الأخلاق الجنسية.

## العلمنة المجتمعية والتنظيمية وردود الأنعال

إن عملية العلمنة (secularization) أو (1) (laicization) بالفرنسية الظاهرة (1) هي المعتادة الآن في بلدان كانت الكنيسة الكاثوليكية فيها ذات هيمنة أقرب

 والمقابر ومكتب التسجيل. كان العلمانيون معادن ألمادين للإكليريكية، ولكن غير معادين بالضرورة للدين، وتضمن الصراع تشكيلين جماعيمين متعاديين • في حرب شطري فرنسا (la guerre des deux France) كان العلمانيون الجـنـونوريون
(1) (1) يــير التقسيم الثنائي العلمنة الظاهرة ـ الكامنة إلى تميبيز مرنون (Merton, 1957:51) بين تبعات الأعمال الا جتماعية الظاهرة منها والكامنة. والتبعات التات الظاهرة هي هي "المقصودة والمنعرف إليها"، أما الكامنة نهي (لالا مقصودة وحلا متعرّن إليها ،.

ضد (الأصوليين (intégristes)؛ وفي إسبانيا كان معادو الإكليريكية ضد رجل
 وفي إيطاليا الليبراليون معادو الإكليريكية ضد الكنيسة؛ وفي البرتغالئلد القوى العلمانية ضد الكنيسة

في فرنسا، بدأت الحركة العلمانية في نهاية القرن التاسع عشّر بقوانين





 تكون (اعلمانية") و(محايدة) فيما يتعلّق بالعقائد المختلفة التي أصبحت تعتبر (اشخصية وحرة ومتغيرة") (Champion, 1993:593-595).

كان دوركايمم مساهمـاً بشـدة في نشر (الروح العلمانية") (esprit laïque)؛ فعند تعيينه في السوربون عام 19•1، فـي علم التربية، حاضر أمر أمام معلمي
 فرنسا . وبحسب لوك (Lukes, 1977:359-360):

اعتقد دوركايم أن علاقة العلوم الاجتماعية بالتربية كانت علاقة نظرية

 بـا(وجهة النظر السوسيولوجية) وأن ندفع الأطفال إلى التفكير حول
 الرئيسة، والطريقة التي تتشّكل بها هذه الظواهر المختلفة).

تبيّن الحالة الفرنسية بوضوح أن العلمنة ليست عملية تلقائية، بل هي نتاج الأعمال والصراعاع الت الإنسـانية (Baubérot, 2005) . فقد حقّق علمـانيو

 منظمات معلمنة مثل المحاكم في النظام القضائي؛ والمستشفيات في النظام

الطبي؛ والمدارس في النظام التعليمي. ويشير المئال أيضاً إلى أهمية النظام
 التعليم، الذين قاموا بدورهم في تنسئة الأجيال الصغيرة على رؤية علمانية

للعالم
ثُمة حالة أخرى مثيرة للاهتمام في هذا الصدد هي بلجيكا؛ ؛ إذ كان



 القساوسة على الثقافة وإعانة الفقراءه عشّر، وتحت تأثير الأغلبيات البرلمانية المتغيرة، كان الليبراليون اليون الراديكاليون
 تمكنوا بواسطة القانون من تقليص تأثير الكنيسة في العمل الخيري، وإعيانير إنـة




 جلسات الاعتراف، ورفض القيام بالقرابين المقدسة.

أثار الصراع على المدارس حفيظة القادة الكاثوليك مما حدا حدا بهم إلى


 القطاعات التي لم تعد منظمة حول أيديولوجية كاثوليكية، قوامها ملئر مدارس
 ومنظمات ثقافية، واتصالات جماتياتيرية، ونقابات عمالية، وصناديق العلات الطبي، ومصارف، وتعاونيات. .. إلخ . ولمأسسة هذه الركيزة، كان لزاماماً أن
 تطوير هذه الركيزة بل الترويج لها (Rokkan, 1977). ولم يحدث هذا التطور

في بلجيكا وحدها، بل أيضاً في النمسا، وسويسرا، وهولندا، حيث أرسيت كذلك ركيزة بروتستانتية (Righart, 1986) (أيل

على الرغم من ذلك، فإنّ العلمنة المجتمعية والتنظيمية، ليست دائماً نتاج الأفعال الظاهرة. نفد تحدث أليضاً نتيجة لأفعال معينة تنتج بصورة غير







 في تنظيم الوقت، أصبح الزمن تحت تصرف النـاس وانفصل عن دورة
 تنسيقاً صارماً للتوقيت، وتلامها الراديو .

شهدت نهاية خمسينيات القرن العشرين بداية تغيّر محوريّ آخر في الارتكاز المسيحي؛ إذ شكلت دمقرطة التعليم الثانوي بعد الحربي العالمينية




 الجامعات لم تعد مرجعيتهم الكنيسة بل مهنتهم. وهو الشّئ الشيء الذي انطبق


 فيما يتعلّق بالإجهاض والتعقيم والتلقيح الصناعي وتحديد النسل تدريجياً محلّ جدال تحت ضغط العقلانية الطبية. وأشار الأطباء إلى تعقيد هذه المشكلات وخصوصية مجالها؛ وسعوا لحلّها عبر استخدام إطار أخلاقي

أوسع ومعرفتهم المتخصصة. بمعنى آخر، كانت دمقرطة التعليم وحرفية
 المؤسسات الكاثوليكية. وقد أدن أدت عوامل أخرى أيضاً دوراً في ذلك (Dobbelaere, 1988:83-90)، ولكن المسألة هنا هي أنّ الدمقرطة والاحتر الاحترافية كانتا عاملين مهمين في علمنة كامنة للمؤسسات الكائوليكية (Dobbelaere, 1979).

غير أنّ العلمنة ليست فقط من (اصنع الإنسان" بل هي أيضاً قابلة



 السرديات الكبرى التي اعتقد أنها ذات مضمون رمزي قوي الباحثين عن هُوية جماعية (بادئ ذي بدء في في البحث عن عن (افكرة وطنية)"). وقد انطبق الشيء نفسه على بلدان أورثوذكسية شرقية أخرى، وهن وهنا يؤكّد بورويك (Borowik, 2006:272) أن (الدين في جميع حالات ألات أوروبا الشرقية

 السياسية الأقدم في القرن العشرين التي تعود إلى ثورة أكتوبر قابلة للتحققى" .



 بمشكلة الهوية؛ إذ حدثت أيضاً أشُكال من إلغاء التمييز بين الدين وما وما يسمّى النظم الفرعية العلمانية. في رومانيا، على سبيل المئى المئال، خوّلـئت الأديان
 وأجري تعديل على الدستور الروماني أجيز في استفتاء تشرين الأول/ الـو أكتوبر
 علماني، وإتاحة إمكانية ـ ولكن من دون إنجا للمدارس الملية (Flora and Szilagyi, 2005: 133-134).

## العلمنة الفردية

في التراث السوسيولوجي منذ الستينيات، بدأت دراسات حول العلمنة الفردية في الظهور مع أعمال أكوافيفا (Aquaviva, 1979)، وبرغر (Berger, 1967)،

 الاجتماعية وليست الفردية هي المتعلمنة، ميراً للجدال ال فـي الوني الوقت الذي لا لا
 Norris and) بعضهم سوف يشُكَ في الجزء الثناني مثل نورس وإنغلهارت (Inglehart, 2004). وعلى الرغم من ذلك لم يكن برغر (Berger, 1999)، ودايفي








 على مبيل المثال للاحتفال بطقوس المرور .

بتطبيق التعريف الذي قدمناه سابقاً حول علمنة المجتمع على المستوى
 السيطرة على المعتقدات والممارسات المرات والمبادئ الأخلاقية عند الأفراد. فإندا

 سطوة السلطات الدينية للديانات المتمأسسة في السيطرة فئري على التدي التدين الفردي أمر محوري في التعريف. ومن ثَمّ، فإن التأثر الديني الفردي المري المستمر، ليس
 في مقابل مصطلح (ا'لدين") والدراسات التي تستخدم مصططلحات الـيات (البريكولاج الديني") (religious bricolage) أو (اتدين الانتقاء والاختيار") أو (ديناً حسب

الطلـب" (religion à la carte). والواقع أنّ الروحانية تتضسمن معنى أنّ المركزي فيها هو (أنا وتجاربي" وليس المؤسسة الدينية. والروحانية الـية ليست


 وتـومـاسي وفوايـيـه (Dobbelaere, Tomasi, and Voyé, 2002)، عـلـى أسـاس عينات مأخوذة من أجل دراسة التـعددية الدينية والأخلاقيـة الأوروبية (European Religious and Moral Pluralism study (RAMP)) ووسط أوروبا، أنه لا يوجد نموذج محلّد من المعتقدات والممارسات التوانو التويقية



 تُمّة جانبٌ آخرُ من العلمنة النردية هو علمنة العقّل، أو التصنيف (compartmentalization) يرى بها الأفراد أنفسهم العلافة بين الدين ومجالات اللاتيا الحياة الأخرى: الفضاء
 والعلمي. والسؤال هنا : هل يعتقد الناس أن الدين المين المؤسسي ينبغي أن يعلم




 (Billiet [et al.], 2003: 141-142) . وكانت نتيجة تحليل التراجع متعدد المستويات
 المرتفع من الالتزام بكنيستهم يفگّرون أقل في ضوء العلمنة وأقل معارضة
(*) إحدى الدفاعات النفـيةية تستخدم لتجنّب التنافر المعرفي، أو عدم الراحة النفسية والقلت
 الفرد. لمزيد من الثفاصيل رابع الصططلح بالانكليزية على موسوءة ويكييديا (الدترجم).

لأثر الدين في النظم الفرعية الأخرى من الأشخاص ذوي الدرجة المنخفضة





## كيف نفسّر تغرّد الدين؟

إذا كان بمقدورنا فهم التصنيف بوصفه انعكاساً للعلمنة المجتمعية على





 للوظائف والمنافع والخدمات، على الرغم من أن هذا لا يحدث في الوقت نفسه أو بالأسلوب نفسه. فالاحتا ولاحتواء التام أمر مستحيل بالطبع؛ لألن النا الناس ليسوا متساوين في الكفاءة، ولا لديهم القدرة نفسها على ملء الماء المناصب؛ لذا لذا يظهر الهيكل المهني، الذي يقدم الجميع مبدئيّاً بمهنة واحدة فقطـ . أما في الماضي، فكانت المناصب الاجتماعية (تتنسب" إلى أساس الطبيا الطبة الا الجتماعية
 نجد المناصب الاجتماعية تخصص على الـي ألماس (الإنجاز")، ويمكن أن أن نجد أمثلة على ذلك في ردود الأفعال الحديثة على المحسسوبية وأيضاً في الترويج
 الفرعية، إلا عندما يكون هناك، إلى جانب الألى الأدوار المهنية، ما يسمّيه لهمان أدواراً تكاملية (Komplementärrollen): على سبيل المثال جمهور (Publikum) لنقل موقف المستهلك (في الاقتصاد)، والناخب (في النظار النـار السياسي) والطالب (في النظام التعليمي) . . . إلخ - يسمح للأفراد بالمشُاركة في جميع النظم الفردية ولو بصورة ظرفية ولوقت محدود. بهـة الطـه الطريقة يمكن للمدرس المحترف أن يشارك في جميع النظم الفرعية الأخرى بأدوار تكاملية؛ بوصفه

مستهلكاً في الاقتصـاد وناخباً في السياسة وصاحب دعوى في النظام القضائي، ومؤمناً في الهيئات الدينية. . إلخ

ولكن بين الأدوار التكاملية من المطلوب أيضاً الحفاظ على التمييز الوظيفي، ومن دون ذلك سيختفي التمييز بين النظم الفرعية. وهذا ولار الـا ما يعني أنه لا يمكن "إجبار") الناس على الزواج وفقاً لوضعهم الاقتصادي، ولا الا أن

 السلطات الكنسية في البلدان الحديئة على إجبار أعضائها على التصويت

 الرغم من ذلك، هل التمييز بين الأدوار التكاملية مـمكنـاًّ، وهل يمكين



 القرارات، يصبح الهدف هو التحييد الإحصائي لتركيبات الدئن الدور في ألدا أدوار تكاملية. وهذه التركيبات لا تحدث إلا على مستوى فردي، عدا ذلك اللك من


 هي نتيجة للتغيرات الهيكلية في المجتمععات الحديثة الـيثة: التمييز الوظيفي
 سابقاً مسألة خاصة؛ والآن الاعتقاد هو الذي أصبح كذلك. الاعيا والبعيرة في



 بزواج رجال الدين التابعين لها؟

# النظام الفرعي الديني <br> علمنة تنظيمية أم مؤسساتية؟ 

تأتي العلمنة أيضاً على المستوى التنظيمي للأديان . فهي تمثّل تكيّف

 فإنّ العلمنة التنظيمية، التي دعاها لوكمان (Luckmann, 1967:36) (العلمنة
 إعادة ظهور قوي لمـا تقدّمه تحديداً هذه القوى المعلمنمنة في أسفار العهـد
 البروتستانتية جرّدت نفسها بقدر الإمكان من الألمور الثـلاثة الألقد الأدم والأقوى
 ذكرنا سابقاً، إنّ فيبر دعاها (انزع الستحر عن العانـم" (Weber, 1958: 105). وهو تيارٌ ميرر للاهتمام؛ لأنه يبيّن بوضوح أنّ أنّ الصور العكسية لتيار ديني معيّن
 التي ظهرت في الجزء الأخير من القرن العشرين.
 (Family)، وحركة هاري كريشنا (ISKCON)، تسعى لإعادة القدسية إلى العالم الما
 مثل العائلة والاقتصاد، بل السياسة كذلك. وقد دعا واليس (Wallis, 1984) ذلك


 وروحانية مرتفعة، وذهن صافٍ. وتقدّم ديانة ماهيكاري (Mahikari) أوميتاما

 وحركات القدرات البشرية الكامنة (Human Potential Movement) التي تعرض علاجات، أو اجتماع مجموعات أو مراكز صحية وروحانية بديلة؛ وتقدم قوة الخلق (Elan Vital) المعرفة التي تتكشف بواسطة المهراجا أو أحد معلّميه

المعيّنين

وقد حاّج لوكمان محقاً (Luckmann, 1990) في أن في كثير من الحركات
 أما الديانات التاريخية، فهي في المقابل، ترى بوصفها ألما أمثلة على (التعالئلي

 الدنيوية، ويؤكد ذلك الهياكل الارتكازية التي أرستها . غير أن مرجعيّيتها كانت
 العمل، أو تعويذات للـحصول على توأم الروح (une âme soeur) . ومعظم




 النهائي والمطلق أصبح (دنيوياً")

وينبغي لهذا التغيّر المسجّل أن يدرك بوصفه علمانية تنظيمية: في تلك

 دافعت عنه سابقأ . وعلى الرغم من ذلك، حتى عنى عندما نتبنّى تعريفاً وظياً وظيفياً للدين، فإننا نتوصّل إلى استنتا

 ليست معنية في حقيعة الأمر بمشكلات التزامن بين التعالي والتحايث؛ لأنها لا تركز إلا على المحايث، وعلى الحياة اليومية، وعلى العلماني الـي الـي وهي متكيِّفة مع العالـم العلماني، وتمشّل، مثلمـا سأجادل، صورة من العلمنة التنظيمية

وعلى الرغم من ذلك، فإن إصلاحيّي الدين ليسوا هم فقط من يعلمنون النظرة الدينية، بل أيضأ عامة الناس غير المـحترفين. مثالـي
 الكريسماس في قرية والونية (Walloon) في بلجيكا (Voyé, 1998: 299-303).

منذ عقدين من الزمن، أكد إيزامبرت (Isambert, 1982:196) بالفعل الانز لاق

 المسيح" . والحقيقة أن الطفل المسيح قد حلّ في قلب الاحتفا لانـالات الأسرية

 لافتات، ميدان واسع أقيم على المروج أمام منازل أنيرت أليرت في المساءئ، مئلت

 الجيران يفكّرون في الأمر . . . ولكنّنا أخبرناهم (إذا وضعنا ونا مغنا مغارة الميلاد،

 لا يمئل الكريسماس ترتيباً موجهاً إلى الأطفال فقط، مئلما يشدّد فون فواييه عن
 خيالية ومجال العجائب. [حكايات خيالية] يمثّلها أشُخاص مـن مع كائنات
 قصة خيالية عجيبة منفصلة عن فكرة التجسّد ـ الافتداء الألصنية الألية التي تحملها رسالة الكريسماس الدينية. ولكن بوضع هذه الزينة، فإنّ الناس يعلمنون بصورة كامنة الرسالة المسيحية.

## الموجةُ الثانيةُ الحديثةُ من العلمنة الظاهرة

إن تعددية الموقف الديني في الغرب هي إحدى تبعات علمنة السكان؛
 اختلاف سبل العضوية في هذه الملل اختلافاً شديداً؛ ؛ فإن الأهم في ذلك هون هو انخفاض مسُاركة الأعضاء في كنائسهم. فمنذ أواخر القرن العشُرين، أصبح


 الجديدة التي لا تُعدُّ ولا تُحصى، مئلما رأينا، حضوراً، على الـنى الرغم من أنها

ما زالت لا تمثّل إلا نسبة صغيرة فقط من إجمالي السكان. لكنّ الأهمّ من ذلك هو النموّ السريع في عدد من هم غير منتمين إلى كنيسة، خلاصنية الاصن وسط
 تعددية نظرة السگّان الدينية والأخلاقية، واستخدام هذا كدافع لتغيير القوانين
 البرلمانات، على سبيل المثال، (اتحرير)" الطلاق (بلجيكا ورانـا وفرنسا وهولنـالندا




 وامرأة، والحياة والموت يعتمدان تماماً على الربّ، والربّ وحدَّهـ

هل العلمنة ظاهرةٌ غربية؟
في بعض الأحيان يشار إلى العلمنة، عادة، بأنها ظاهرة غربية، وقد أظهـرت دراسة أجراهـا بـاس (Pace, 1998) بـأنّ الـعـلمـنـة عـلـى الـمــــــوى
 (العلمنة من أعلى" و"العلمنة من أسفل" المّل، وتتيح دراسته لنا رؤية العلاقة البينية بين الائتين : فكل نوع يدعم الآخر .
في العملية الأولى، بدأ فصل السياسة عن العوامل الدينية جزئِيّاً في







 الدولية، وجهاز إدارة مستقل (مناصب عامة، ومدارس، وخدمات اجتماعياعية،

ومستشفيات .. . إلخ)، قاعدة قوة لقيادات قامت على ما يعتبر تقليديّاٌ (اسياسيًاً) (Pace, 1998: 168-169).
 التقليد الإسلامي . وقد عزّز هذه العملية أربعة صراعات العات أسفرت عن علمنة








 بأبنائهم المهاجرين، أو أقاربهم، أو أصدقائهم (Pace, 1998:171-2).
رداً على ميول العلمنة في العالم الإسلامي، نجد مورئ مورة من الراديريكالية




 حياتهم، ولكن من دون ممارسة لها على أساس منتظم (Cesari 2000: 92-4) .

## خاتمة



 (Martin, 1978:3) بحق أن المركب الثقافي الخاص الذي تعمل فيه العمليات
(*) الدعوة والتلبغ - جماعة سلفة دعائية أقرب إلى المبـرين (المترجم) .

المرتبطة بالتمييز الوظيفي يؤدي دوراً مهماً أيضاً . وعلى الرغم من ذلك، فإن
 المختلفة من التمييز الوظيفي للبلدان التي نقارن بينها يُعلّ أمراً غير سليم

لا يدرس الباحثّون جميعاً العلمنة الفردية في إطار نظرية متكاملة من التمييز الوظيفي. فهنالك دراسة مهمة للغاية أجراها الـا نوريس وإنغلها (Norris and Inglehart, 2004: 4-5) تعد مثالاً جيداً على هذا : إذ يربط الباحثان تلاشي الممارسات والقيم والمعتقدات الدينـية بمدى تملك النـي الناس إحساس


 أعلى من التمييز الوظيفي والعقلانية الوظيفية؟ ويبدو إلذاً أن الانِّ الاختبار المهم
 المستويات المختلفة من التمييز الوظيفي (Dobbelaere, 2007)

وأخيراً، هل نتوقع استمرار العلمنة الظاهرة؟ قد تمنحنا دراسة التصنيف



 المشاركة؛ فالناس غير المنتمين إلى كنائس لديهـم أعلى درجة من الألـي التصنيف. وفي الفصل الذي يقارنان فيه درجات العلمنة الفردية على مستوى العالمّ،
 الحضور الأسبوعي للقداديس، والصلاة اليومية ـ واعتبار الدين (امهمّاً جدّاً)


 الانحدار من عام 19V إلى 199 19 (Norris and Inglehart, 2004:72). وعلى الانى
 الأوروبي في السنـوات القـادمة. ويُمة مؤشُراتٌ واضحة على هذا؛ فـنـي

إسبانيا يوجد جدال مكثف حول تشريع الإجهاض تحت ظروف معينة، بينما




 وفي البرازيل (الككاثوليكية)" يعد تشريع الإجهاض أيضاً محلّ جدال محثيال محموم.

## المراجع

Acquaviva, Sabino (1979). The Decline of the Sacred in Industrial Society. Oxford: Basil Blackwell.

Agadjanian, Alexander (2006). "The Search for Privacy and the Return of Grand Narrative: Religion in a Post-Communist Society." Social Compass: vol. 53, pp. 169-184.

Baubérot, Jean (2005). Histoire de la laicité en France. $3^{\text {rd }}$ enlarged ed. Paris: Presses Universitaires de France (Collection Que sais-je)

Berger, Peter (1967). The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Garden City, NY: Doubleday and Company.
___ (1999). "The Desecularization of the World: A Global Overview." in: Peter Berger (ed.). The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. Grand Rapids, MI: Eerdmans, pp. 1-18.

Billiet, Jaak [et al.] (2003). "Church Commitment and Some Consequences in Western and Central Europe." in: Ralph Piedmont and David Moberg (eds.). Research in the Social Scientific Study of Religion. Leiden and Boston: Brill, vol. xiv, pp. 129-159.

Borowik, Irena (2006). "Orthodoxy Confronting the Collapse of Communism in PostSoviet Countries." Social Compass: vol. 53, pp. 267-278.

Cesari, Jocelyne (2000). «La querelle des anciens et des modernes: le discours islamique en France.) dans: Felice Dassetto (ed.), Paroles d'Islam: Individus, sociétés et discours dans l'Islam européen contemporain. Paris: Maisonneuve et Larose, pp. 87-100.

Champion, Françoise (1993). «Les Rapports Église-État dans les pays européens de tradition protestante et de tradition catholique: essai d'analyse.» Social Compass: vol. 40, pp. 589-609.

Clarke, Peter (1998). "Islam in Western Europe: Present State and Future Trends." in: Peter Clarke (ed.). New Trends and Developments in the World of Islam. London: Luzac Oriental, pp. 3-41.

Davie, Grace (2002). Europe: The Exceptional Case: Parameters of Faith in the Modern World. London: Darton, Longman and Todd Ltd.

Delumeau, Jean (1975). «Déchristianisation ou nouveau modèle de christianisme?.» Archives de sciences sociales des religions: vol. 20, pp. 3-20.

Demerath, Jay III (2001). Crossing the Gods: World Religions and Worldly Politics. Brunswick, NJ; London: Rutgers University Press.

Dobbelaere, Karel (1979). "Professionalization and Secularization in the Belgian Catholic Pillar." Japanese Journal of Religious Studies: vol. 6: 39-64.
$\qquad$ (1988). "Secularization, Pillarization, Religious Involvement, and Religious Change in the Low Countries." in: Thomas Gannon (ed.). World Catholicism in Transition. New York; London: Macmillan, pp. 80-115.
(2002). Secularization: An Analysis at Three Levels. Brussels: P. I. E. Peter Lang.
__ (2007). "Testing Secularization Theory in Comparative Perspective." Nordic Journal of Religion and Society: vol. 20, no. 2, pp. 137-147.
$\qquad$ , Luigi Tomasi and Liliane Voyé (2002). "Religious Syncretism." in: Ralph Piedmont and David Moberg (eds.). Research in the Social Scientific Study of Religion, vol. XIII. Leiden; Boston, MA: Brill, pp. 221-43.

Flora, Gavril, and Georgina Szilagyi (2005). "Church, Identity, Politics: Ecclesistical Functions and Expectations toward Churches in Post-1989 Romania." in: Victor Roudemetof, Alexander Agadjanian, and Jerry Pankhurst (eds.). Eastern Orthodoxy in a Global Age. Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 109-43.

Isambert, François-André (1982). Le Sens du sacré: Fête et religion populaire. Paris: Alcan.

Le Bras, Gabriel (1963). «Déchristianisation: Mot fallacieux.» Social Compass: vol. 10, pp. 445-452.

Luckmann, Thomas (1967). The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society. New York: Macmillan.
(1990). "Shrinking Transcendence, Expanding Religion." Sociological Analysis: vol. 51, pp. 127-138.

Luhmann, Niklas (1977). Funktion der Religion. Frankfurt: Suhrkamp.
Lukes, Steven (1977). Emile Durkheim, His Life and Work: A Historical and Critical Study. Harmondsworth: Penguin Book.

Martin, David (1978). A General Theory of Secularization. Oxford: Blackwell.
$\qquad$ (2005). On Secularization: Towards a Revised General Theory. Aldershot; Burlington, VT: Ashgate.

Merton, Robert K. (1957). Social Theory and Social Structure. Rev. enlarged ed. Glencoe, Ill.: Free Press.

Norris, Pippa, and Ronald Inglehart (2004). Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Otto, Rudolf (1950). The Idea of the Holy. Translated by John W. Harvey. $2^{\text {nd }}$ ed. London: Oxford University Press.

Pace, Enzo (1998). "The Helmet and the Turban: Secularization in Islam." in Rudi Laermans, Bryan Wilson, and Jaak Billiet (eds.). Secularization and Social Integration. Leuven: Leuven University Press, 165-175.

Righart, Hans (1986). De katholieke zuil in Europa: Een vergelijkend onderzoek naar het ontstaan van verzuiling onder katholieken in Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland. Meppel: Boom.

Rokkan, Stein (1977). "Towards a Generalised Concept of "Verzuiling": A Preliminary Note." Political Studies: vol. 25, pp. 563-570.

Shiner, Larry (1967). "The Concept of Secularization in Empirical Research." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 6, pp. 207-220.

Stark, Rodney (1999). "Secularization, R.I.P." Sociology of Religion: vol. 60, pp. 249-273.

Swatos, William Jr., and Kevin Christiano (1999). "Secularization Theory: The Course of a Concept." Sociology of Religion: vol. 60, pp. 209-228.

Voyé, Liliane (1998). "Death and Christmas Revisited. Beyond Secularization: A Search for Meaning." in: Rudi Laermans, Bryan Wilson, and Jaak Billiet (eds.). Secularization and Social Integration. Leuven: Leuven University Press, pp. 287305.
(2006a). «Religion et politique en Europe.» Sociologie et sociétés: vol. 38, pp. 139-163.
(2006b). «Vers une deWnition de la spiritualité.» Working Paper LV1, ANSO, Université Catholique de Louvain.

Wallis, Roy (1984). The Elementary Forms of the New Religious Life. London: Routledge \& Kegan Paul.
and Steve Bruce (1992). "Secularization: The Orthodox Model." in: Steve Bruce (ed.). Religion and Modernization: Sociologists and Historians Debate the Secularization Thesis. Oxford: Clarendon Press, pp. 8-30.

Weber, Max (1920). Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Tübingen: Mohr. (1958). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Translated Talcott Parsons. New York: Charles Scribner's Sons.

Wilson, Bryan (1969). Religion in Secular Society. Harmondsworth, Baltimore, and Ringwood: Pelican Books.
(1976). Contemporary Transformations of Religion. Oxford: Oxford University Press.
(1982). Religion in Sociological Perspective. Oxford: Oxford University Press.
(1985). "Secularization: The Inherited Model." in: Philip Hammond (ed.). The Sacred in a Secular Age. Berkeley, CA: University of California Press, pp. 9-20.
(1998). "The Secularization Thesis: Criticisms and Rebuttals." in: Rudi Laermans, Bryan Wilson, and Jaak Billiet (eds.). Secularization and Social Integration. Leuven: Leuven University Press, pp. 45-65.

## قراءات مقترحة

Berger, Peter (1967). The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Garden City, NY: Doubleday and Company.

Dobbelaere, Karel (2002). Secularization: An Analysis at Three Levels. Brussels: P. I. E. Peter Lang.

Luckmann, Thomas (1967). The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society. New York: Macmillan.

Luhmann, Niklas (1977). Funktion der Religion. Frankfurt: Suhrkamp.
Martin, David (1978). A General Theory of Secularization. Oxford: Blackwell.
Norris, Pippa, and Ronald Inglehart (2004). Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Wilson, Bryan (1982). Religion in Sociological Perspective. Oxford: Oxford University Press.

## (لغصل) (لر(ب) و(الثلالثنون)

## الأجيالُ والدين

ويـد كلارك روف
 إلى إعطاء مفهـوم الأجيـلا مزيدأ من الاهتمام، يستشـهـد أنطوني إيسلر : كما يأتي (Daniel J. Callahan) بكلمات دانييل كالاهمان (Anthony Esler)

في مراحل عملية النموّ، نلاحظ جميعاً عـاجلاً أم آجلاً أننا جزء من
 الموضة السارية أننا لا نبدو مستجيبين للأشياء بالطريقة التي يستجيب بها بها من هم أكبر سناً منا، حتّى على الرغم من أنّنا قد نظن أننا نتشـارك القيم
 والأفكار التي فتنت آباءنا ومعلّمينا لا تحرّك فينا ساكناً . . . . وفي الوقت
 استجابة خاصة جدّاً يتكشّف لنا أنها استجابة شائعة (Callahan, 1965:3) .

يتصرف العلماء الاجتماعيون اليوم بتعقل أفضل مع التعقيدات التي
 السيكولوجية الأساسبة يسير على النهج السليم إلى حدّ كبير . ولعلّ من
 ويستجيبون له بصورة مختلفة تماماً عن غيرهم الأكبر سنّا، لكنّ علنّ علينا أن أن ندرك أيضاً أن رؤاهم واستجاباتهم المميزة ليست مجرد في تفرّدهـا، بل مشتركة ألمَ على نـحو واسع مع الآخرين من ذوي الأعمـار
 والأفقية تدخل في غمار تشكيل وعي الجيل - بوصفها صيغة واحدة (gestalt)

لتجارب الحياة تجسدت فيما يتعلق بصيغة أخرى. وإذا تصوّرنا المفهوم عن


 ورؤاها العالمية وقيمها تظهر في صورة بنى دينامية، ولقاءات فعاتيلية بين ماضي ثقافي وحاضر معاد تعريفه.

 والسياسيون والمعلّقون العموميون سواء بسواء من المفهوم بطرئريقة انطباعية،
 هذا السياق (إنه أثناء الاضطراب بين الأجيال في الستينيات ألـات أصبح جميع

 (Esler, 1982: 2) . وقد انطبع في أذهان الأوروبيين أنّ شيئاً ما قد تغيّر وذلك

 كانت الفجوة بين الأجيال فجوة ديمغرافية وعلامة تاريخية في آن واحد؛ فـي فئ الولايات المتحدة، كان لأثر جيل الانفجار السكاني (Boom Generation) بعد
 الستينيات وأوائل السبعينيات، عندما أصبح هنا الجيا الجيل معروفاً بئقافة مضادة مرئية وأحياناً راديكالية تمامأ تميّزهم عن الفئات الأكبر سنّاً، بل حتّى اليوم




 وكذلك حول من ينتمون في السنوات الأحدث إلى جيل الألكية الألنية الجديدة ممن
 ولأسباب مختلفة، وجه قدر كبير من الاهتمام إلى الأجيال بوصفها ونـي ترتبط بالتغير الاجتماعي والثقافي والسياسي على مدى الخمس والــيع الـين سنة

الماضية؛ فضهالٌ عن الحروب التي قامت بدور علامات رئيسة وعوامل مثل

 اتساع الوعي بالفئات الجيلية المتميزة.

أما في العالم الأكاديمي، فلم ينل مفهوم الجيل الاهتمام المتوقوع ، (أمّة

 غراوبارد (Stephen R. Graubard) في عام 1989 في عددٍ من الصححيفة التابعة
 لاستكشاف المصطلح (Graubard, 1979: vii) . ومنذ ذلك الوقت ألمالم ألمح هناك بعض التقدّم، ولكن ظلت فكرة الأجيال مخادعة، ولم تأخذ في العادة سوى ألـو
 يكون من أجل أغراض وصفية في مقابل الأغراض النظرية . وفي إطار العلوم الاجتماعية لم يحقِّق المفهوم المكانة التي يمكن مقارنته على ألما ألماسها، إلذا الطا


 المصطلح يتمتع بدرجة منخفضة من القوة التنبُّبُية و/أو التفسيرية مثلما يرى
(status group) مم جماعة من الانشخاص الذين حققوا مستوى من الهيبة (*) جماعة المكاني الاجتماعية على أساس المعاير القائمة والفاعلة في الجماعة الألكثر اتـاعاًا التي ينتمون إليها، من حيث الئ
 هذه الجماعة بشكل يكاد يكون كلياً، ومم بعبئون أسالبب الحباة نفسها ومي الالياليب التي تميزهم
 تنحدد بطريةة الاستهلالك أو أسلوب الاستهالاك. وتنميز جماعات المكانة بعضها علا عن البعض أساسأ
 مركز ثقافي أو ديني بحظى بقيمة أعلى من الذهاب إلى ملهى لبلي، كما أن للمكانة مؤنراتها التي التي تشير
 والتكوبين المجتمعي عبر كتابُ :Terry N. Clark and Seymour Martin Lipset, The Breakdown of Class Politics.

انظر أيضأ فاموس المصطلحات السوسيولو جبي عند ماكس فيبر، عبر هذا الرابط:
. hitps://bitly/2Prfsap>

العلماء الاجتماعيون؛ وعلى الرغم من ذلك، فإنهم يضعون المصطلح في




 ومن تَم، فهو لم يتلقَّ ما يستحقِّه من تنقيح، وظل نوعاً ما في طيّ الإهمال

المفاهيمي
القضية الثانية وهي تشكّل تحدّياً بطريقة أخرى . هل يمكن تطبيق المصطلح عبر الزمان والمجتمعات بطريقة مماثلة؟ وهذا ونا ما ما يثير أسئلة حول كيفية تعيين جيل معين زمنياً وكيفية وصف التأثيرات المشُكُلة للنظرة الجيلية


 ترى أن المفهوم الأحدث والأكثر تحبيذاً حول (الحداثاثات المتعددة)" يمكن


 التقليدي للظرف والمكانة سلطتها على حياة الأفراد، ظهرت الوا حالة ألة أكثر سيولة

 تفوق ما كان في الماضي. ولا يمكننا أيضاً غضّ الطرف عن الون الوتيرة الـير الشديدة



 أما في ظروف التغيّر الاجتماعي والثقافي الأعظم، يصبح هنا الأتما التعاقب من
 الابتكاريةه) . وتواصل الباحثة ملاحظتها من دون أن يجانبها الصواب قائلة إنه

في الموقف الأخير „لا تعد المسافة بين الفئات العمرية آنذاك مجرد مرور للوقت. .. بل هي محصصلة التغييرات التي تفرض التفرّد على جلى جيل بفعل عاداته وسلوكه. فالجيل هنا يعرف بوصفه جيل الكهرباء أو التلفزيون أو

الجينز"
من المعتاد في العلوم الاجتماعية وجود ندرة في الاهتمام بتاريخ

 يركز على تطور المفهوم نفسه وقياسه، والثاني يحلّل التيارات الجيلية في النماذج الدينية.

## المفهوم والقياس

تعود تواريخ التفكير الجيلي إلى الأزمنة الإنجيلية، عندما كرر أصحاب


 وأفلاطون وأرسطو . فقد ظهر الجيل (generation) في صورة مفهوم فيم في الفير الفير الغربي من خلال جذره في اليونانية (genos)، الذي ربما يعد أفضل تعريف له له



 التي تميز جدة الحياة في سياق اجتماعي معين. (امثل فعل يكون" مثلمـا تكتب لاورا ناش (Nash, 1979:2)، "جيل يتطلب صفة يضفيها الميا السياق، تنبّوْاً بالنسبية، قبل أن يصبح له معنى. والمفردة تستخدم أحياناً مع شُعور بالرضى عن النفس ("جيلي")، وأحياناً بعدوانية ((جيلكمم")، بل وأحياناً بعطف، مثلمـا يتعهّد تليماخنوس (Telemachus) بصداقته لبسيستراتوس (Peisistratus)

 على تصوير جيل معين في الإلياذة، نراها تشير إلى أن معنى الجيل يمتدّ إلى

مـا وراء الأسرة، وذلك لأن الهـلف من الولاء وأساس الهوية الاجتماعية يشُمل إحساساً بالإنجاز البطولي وسط من هم فـ في عمر ممائل : جيل كان الان
 وبحكم قِدم الأصول اليونانية الأولى التي ينطوي عليها هذا التِا التعريف فقد اعتمد في معناه الدقيق اعتماداً كبيراً على توسيع الصفات الألئ الإنسانية لتشمل العمر في محيطات اجتماعية معينة.

كذلك يمثّل التمييز بين الأجيال العائلية وأجيال الفئة العمرية عنصراً

 المقابل إلى جميع الأفراد الذين أصبحوا موجودين في فترة تاريخية معينة. وقد ظهرت توضيحات أكبر حول مفهوم جيل الفئة العمرية في القرن القين التاسع



 في حياة المجتمع؛؛ أو ربما حدث الاعتناق مثلما يقول ستيوارت مل مل عندما

 الموضوع الذي بلوره جيداً فيلهـلم دلتاي (Wilhelm Dilthey): وهو الـو القيم والمعتقدات والمواقف التي يحملها جيل ما يميل إلى المى توحيدها ويظل في
 التأمّلات عرض دلتاي تعريفاً عميقاً للجيل : (علاقة من المعاصرين الصرة بين أفراداد،
 سنوات عمرهم الرجولية قوة وحيوية جزئياً . يمكننا القول إنّ هؤلاء الرجا الرجال يتتمون إلى الجيل نفسه" (Strauss and Howe, 1991:438) . ومرة أخرى ما ما يتأكّد
 هذه الصفات فيه أنها موحّدة لجيل ومن ثَم ظلت معهم في الذاكرة

هناك شخصصيتان في القرن العشرين كانتا مؤثرتين تأثيرآ خاصاً في تشكيل نظرية الجيل الحديثة: خوسيه أورتيغا إي غاسيت (José Ortega y Gasset)

الفيلسوف الإسباني، وكارل مانهايم، السوسيولوجي الألماني. وقد كتب
 طريقة في العيش، ترسخ نفسها عند الأفراد بطريقة لا تمحى" (ورد الاقتباس
 ضمن المجتمع، وكذلك على قوة الروابط التي تربط بين أعضاء يتـنـاركون رؤية عالمية خاصة. وفي الفترات (التراكمية") تأتي هذه التبديلا ونـيلات متحدودة،

 مارياس (Julian Marias) أحد أتباع أورتيغا، (أجيال صراع، تطيح بما بألما هو




 ولا ببساطة على الكتلة العظيمة من أتباعهم؛ بل بل يتصور بالأحرى المجتمع بوصفه تشكّلاٌ اجتماعياً متكرراً ينتج من (اتسوية دينامية بين الكتلنة والفرد")،



 أورتيغا خادعة، وهي من وجهة نظر العالم الاجتماعي المير المعاصر من الصن الصعب



 بورترفيلد (Porterfield, 2000:12) عندما تكتب أن (الميرات الذي الذي أسّسته أجيال
 ومؤطّراً إياه، وفي الوقت نفسه تواصل الأجيال الجديدة من المفيّ المسّرين إيجاد صور جديدة عن الماضي باستمرارا". الميرات يستمر ولكن في إطار استعادته ضمن جدة الحاضر .

كان الفيلسوف الاجتماعي الألماني كارل مانهابم أفضل من عبّر عن
 أي أكاديمي آخر على مدار نصف القرن الماضي لما قدّمه من نظرية مميزيز

 لا (Generationslagerung) للأجيال. وقد تحدث عن (امشُكلة الأجيال") (Mannheim, 1952)، غير مكتف الان الان بالطريقة التي تحدد فيها هذه الأجيال تغرة كبيرة في النظام المعياري بل أيضاً

 مستندة إلى الفئة العمرية تتشارك (اموقعاً مسُتركاً في البعد التاريخي للعملية ألية
 المحتملة، بما يهيئها لوضع معين متميز من الفكر والتجربة، ونمط متميز



 الاجتماعي التاريخي المشُترك، و(Y) الوضع المتميز من الفكر والتجربة، وما



 هو من الأهمية البالغة في فهم دور الأجيال في المجتمع: إذ حالما الما ترتبط معأ بوصفها وحدة اجتماعية، فإنها تصبح (اوسيلة (وسائل) للتعبئة ونشر التغيير" ومثلما يقول ـ التأمل في رؤى مانهايم - بوصفها "انذيراً لقطع في العملية الاجتماعية" .

هناك عدة ملاحظات مطابقة فيما يتعلّق بتعريف مانهايمّ : أولاً؛ إن الفئة العمرية الواحدة تتحول إلى جيل عبر تفاعل اجتماعي وسط أعضائها وغرس هوية مـميزة؛ فـالأجيال "جماعاعات عـمرية متضـمنـة في عـملـية تاريـخية

اجتماعية)"، وقد كتب مانهايم (Mannheim, 1952: 292)، مشـدّداً على أهمية الديناميات الاجتماعية الغريبة لفئة عمرية معينة. ثانياً؛ إن الأحداث التار التاريخية والتطورات الاجتماعية لن تؤثر في جميع أعضاء الاءي جيل جيل ما بالطريقة نفسها ؛

 على مبيل المثال، كان مهمأ للغاية في تشكيل رؤى أبناء جيل الانيل الانفجار
 وساعد على تشكيل ثقافة التمرد في أواخر الستينيات التي كانت أقل الـي اعتنا آاً ـ بل في الواقع كانت في الأغلب مرفوضة ـ من قِبل طلاب الـاب الطبقة العاملة
 سياقياً، وكذلك متناقضة. ناللاً، في المجتمع المعاصر قد تتعين الهويات

 الـخارج إن لم بكن أكثر منه (146-144 :Williams and Nussbaum, 2001). ومن تَم تصير نماذج التفاعل الاجتماعنمي المشُكّلة للهوية شديدة التعقيد، متضمنة
 يشگّل بوضوح عنصر أ مهماً للغاية في تحديد الهويات التيات الجيلية واستمرارها في المجتمعات المعاصرة المتقدمة

وبالتطرق إلى ما وراء التوضيح المفاهيمي، توجد تحديات ذات ات صلة


 هي كيف تحلدد أو ترسم زمنياً جيلاٌ معيناً في سياقه الاجنتماعني وعادة ما يشدد المؤرخون على وجود
 ناحية أخرى، فهم أكثر ميلاً إلى تحليل كتل أكبر من البيانات الاجني

 إلى وجود أنماط دورية للنظرة الـجيلية والأسلوب ـ أي، ثـيمات متـكررة

تميزها. فقد خاض ولِيام شتراوس ونايل هاو (Strauss and Howe, 1991) على





 الإطلاق بأن أنماط دورات الحياة السائدة (المثالية) تتبعها بالضرورة دورا دورات

 فرضاً على التاريخ من التوصل إليه عبر الاستقراء بأيّ أسلوب حازم

فيما يتعلق بالباحثين الإمبريقيين، فإنّ مسألة وضع الحدود بين الـين الأجيال
 الباحثين والمعلّقين الاجتماعيين لا يفيدون من المفهومو إلا بقدر قليل . أولاًا لا يوجد أسناس موحّد حتى فيما ينعلّق بتصنيف الأجيال؛ ؛ فني الونالايات

 و"جيل الانفجار السكّاني" تأسيساً على معدلات التناسل المرتفعة، و"جيل
 الألفية" المسمّى هكذا لتلاقي فئة عمرية في سنّ النضّ في في العـي العقد الأول من من


 فيما يتعلّق بالنقطة الفاصلة في سنوات الميلاد أي متى انتهى هذا الجا الجيل ومتى الـي

 براغماتية من نوع أو آخر فيما يتعلّق بالقرارارات حول القياس الإلما الإمبريقي؛ إذ
 التي يمكن بها تمييز الحدود الفاصلة بين الأجيال بوضوح أكئر ممـا هو

حاصل في افتراض أن هوية معينة للجيل، حتى في حال صعوبة تحديلدها،




 والعائلية، فهم يتذكرون أحدائأ وطنية ودولية؛ وهذه الذئكريات الـنـئ النابعة من
 انفعالية أو مشاعرية (Schuman and Scott, 1989; Roof, 1993:3-5)

غير أن تصنيف تأثير الجيل من خلال دورة الحياة والحقبة الزمنية ليس بأمر هين - بل تراه مستحيلاُ بالمعنى المطلقِ؛ إذ تشير دورة الـئِ الحياة إلى تلك التغيّرات المرتبطة بمراحل في نموذي التقدّم في السنّ

 في أنها تشير تحديداً إلى أثر التجارب التارينية ونية والمرتبطة بالتنشئة الاجتماعية

 التمييزات هذه يجب أن تبقى في أذهاننا؛ ؛ إذ ينبغي للباحثين أن أن يكونونوا دقيقين




 حزن، وخوف، وقلق حول الأمن، والاغتراب والو والوعي بمدى الضتف، وما وما

 والشُخصية المرتبطة بالحياة الأسرية، والتجارب الجنسية، والنوع الانجتماعي ونمط الحياة، والسياسة، والاضطهاد والتميبز، والآمال والألحار الام حولا المستقبل واللقاءات مع المقدس. وبصاغيتنا لمصطلح (الجيل" بهذه الطريقة،

نجده يشير إلى مجموعة ضخمة وغالباً دقيقة من التأثيرات المشُكّلة لميول الناس التي يحملونها معهم طوال حياتهم.

## تياراتٌ دينية

## جيل ما بعد الحرب العالمبة الثانية



 السگّاني الهائل بعد الحرب العالمية الثانية، الذي ولـي ولد تقريبا

 أعضاءه شُبّوا في وقت تميّز بقدر كبير من الاختمار الاجتماعياعي والثقافئ

 فييتنام، وحركة المرأة وتغيّرات دور الجندر، والوئبئ والوعي البيئي المتنامي، وأثر اغتيال الرئيس كينيدي ولا سيما في الفئة العمرية الأقدم في هنا ونا الجيلـ، وفضيحة ووترغايت (Watergate) واستقالة الرئيس نيكسون ـ على الرئى الرئم من ضآلة أهميتها - في الجماعة العمرية الأصغر . وكما يمكن أن نتوقِّع، فإنّ هذه الأحداث والحركات القائمة على عنصر الشُباب في تلك الفت الفترة حقِّت قدراً هائلاَ من التضامن الاجتماعي والآمال المثالية في تحقيق عالم أفضل ؛ أما


 في السنّ. وقد أسهمت التقدّمات التكنولوجية لا شك إسهاماً مهماً في تحوّل
 التلفزيون وإدراكه الخاص للعالم والذي تشكل من ألمّ خلال الصور اليول اليومية؛ وكان أيضاً الأول في التمتّع بإمكانية الوصول إلى تنظيم النسل الآمن . لقد الـد
 كان أعضاء هذا الجيل مستهدفين كمستهلكين من الشُركات التسويقية. أضف

إلى ذلك، إنّ أبناء الطبقة المتوسطة دخلوا في سن الرشـد وكان تـحت
 غيّرت جذرياً بالطبع القيود التقليدية المفروضة على الإشباع الفوري المفتوح على إمكانات جديدة لتحقيق الذاتـ الـيد ومنذ ذلك الوقت لم يعد العالم هو

العالم نفسه
كثير من الشباب النين نضجوا في ذلك الوفت تربّوا على تقاليَّ عقائدية

 فيما يتعلّق بالأمور الدينية. وقد أجريت دراسة منطقة خليج سان فرانير أنسيسكو
 رئيس لاختمار الشباب، وتوصلت إلى أنّ المؤشّر على
 ودورة الحياة في الدين كانت في حقيقة الأمر في حدّها الأدنى إحصائيّاً،
 الرفض الواسع لقيم الطبقة المتوسطة، يظهر (العامل الجيلي" بأهمية ودلالة
 السحّاني العام بأن (الفجوة الجيلية الحالية فيما يخـي




 أعطى دعماً فويَّاً للحجّة الدائرة حول الجيل كعامل في دراسة الدين

أماطت دراسات لاحقة على أجزاء أخرى من الولايات المتحدلـة اللثام
 ومقابلات متعمقة أجريتها بنفسي في عام 1991 ـ 1999 في أر أربع ولايات

 الفعالة في الكنيسة أو الكنيس، أو المعبد مدّة سنتين أو أكثر في مرحلة ما

من مراحل نموّهم (Roof, 1993) . ولا نعرف كيفية مقارنة ذلك مع الفترات


 يظهر مرتفعاً جدّاً . ومثلما ورد في نتائج دراسة وثنو المبكرة، فئن إنّ التعرّض لقيم الثقافة المضادة أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات أثبت أنـيا مؤشر على تراجع المشُاركة الدينية. وحول المؤشّرات ذات الصّات الصلة فيما يتعلّق

 حول قواعد الأخلاق في الكنائس والمعابد اليهودية، كانت هنا هناك



 هذا الجيل كانوا متأثرّرين بثقافة الامتتال للألأعراف المناهضا ولألوة للسُيوعية في أثناء

 بكثير - عشرينيات القرن العشرين - وما سيتبع لاحعاً ويصبح معروفاً وما زال يذكر بأنه (الستينيات"،

شُجّع السياق الاجتماعي على وجود خليط من أنماط دينية، وضحت بخاصة مع نضـج أبناء جيل الانفجار السـحّاني؛ إذ عاد كثير منهـم ـ نـحو
 أن تزوجوا وانخرطوا في تربية أطفالهم. وحتيا وحتى من بين هؤلاء كان هنا هناك من من
 أواخر الثمدانينيات وأوائل التسعينيات، وعبّا


 مع الأشخاص أنفسهم في عام 1990 ـ 1997، وُجدنا مجموعة مختلفة جدَّاً

من الأنماط الدينية وكتلة سگّانية أكثر استقطاباً نوعاً ما (Roof, 1999). وقد

 الأسبوعي بدرجة طفيفة عند البروتستانت الإنجيليين وعند تيا تيار البروتي


 المـجتمعية المسُتركة (انظر أيضاً Waxman, 2001). وععدد كبير مـن تيار البروتستانت الرئيس والكاثوليك تـيكّ تلّوا عن القناعة بالمـزاعم الحصرية
 الا 61 Hoge, Johnson, and Luidens, 1994: . ولكن النتيجة الأكثر دلالة في هذا الاستطلاع الأخير كانت السيولة الهائلة في الأساليب الدينية ـ والتي تتحدى





 أنهم حضروا القداس أسبوعيّاً أو أكثر ؛ ونحو نصفهم قالوا وألوا إنّهم كانوا مؤمنين

 الرئيسة ـ يمكن وصفهم الآن أنهم عازفون

ظهر التعبير عن السيولة أيضاً في خليط من الثيمات الدينية والروحانية. وقد أفاد عدد كبير من أبنـاء جيل الانفـجار السـحّاني إيمـانهـم بالتقمص والاهتمام بتعاليم سكان الشّرق الأمريكي وتعاليم سكان أمريكا الألما الأصليين،





في مسح عام 191^ ـ 19^9 قد أشاروا إلى تفضيلهم پأن يكونوا بمفردهم
 روحاني شديد الفردية منصبّ على ما يلدور داخلهمهم. وذكر •7 7 في المئة منهم




 للهُويات الدينية والروحانية، فقد وصلنا إلى المانـين المجموعة الرئيسة الآتبة من القواعد المكوّنة لأبناء جيل الانفجار السكّاني في عام 1990 ـ 1997 : 10
 جديد؛



 فإنّ الغالبية العظمى أو وه 9 في المئة، فهموا روحانيتهم على أنها معبّر عنها

 مختلفاً تماماً لخريطة المشهد الديني ـ الروحاني في الولا الوايات المتحدة عن الانتشـار المعتاد لمـجتمعات عقائدية طائفية أو بروتستانتـية ـ كاثوليكية ـ

تمتدُ الأنماط الدينية فيما يتعلّق بجيل ما بعد الحرب العاب العالمية الثانية إلى







فيما يتعلّق بآخرين، على الرغم من أنمم العدد الأقلّ من الناس، فقد لاحظنا

 Roof, Carroll, : وكذلك بوصفه تأكيداً للمعتقد في بنى جماعية جديدة (انظر النـي (and Roozen, 1995 ). وبأخذ الصورة كاملة، أمكن الوقوف على الميلى خمسة ملامح للمشهد الديني والروحاني الجديد:

1 ـ تُشديد واسع على الخيار الفردي والتكيف مع الـحاجة الشخصية النابعة من اهتمامات سيكولوجية ووجودية؛
r ـ خ خليط من القوانين أو خلق أنساق للمعنى متعلّدة الطبقات مأخوذة من رموز وتعاليم عبر تقاليد دينية وروحانية متنوعة؛

 البروتستانتية والكاريزمية، من ناحية أخرى؛
\& - قدر كبير من الانتباه للجانب التجريبي من الدين والتـُـديد على
النمو الشخصي والتفعيل الذاتي؛
0 - ئيمات معادية للمؤسسية والتراتبية مـع تشـديد على الـجوانب الشخصية والتجريبية للمعتقد والممارسة.

## الجيل أكس

نقل الجيل اللاحق الكثير من التيارات نفسها، لكن كان عند أبن أبنائه أيضاً






 ظلال جيل الانفجار السحّاني الذين حظوا باهتمام كبير، فإنهم كانوا على

وعي كبير بما لا يمثلهم ساعين في المقابل لتأكيد من هم. وقد تر تربوا وسط
 والإنترنت، وألعاب الفيديو . ليس هناك جيل (امثقل بالصور") مثلهمّ، ليس بمعنى كونهم معرضين للمخيلة البصرية بل أيضاً بمعنى تجوّلهم والمّ وسط الصور
 عليها . ومقارنة بالأجيال السابقة، كان أبناء هذا الجيل أكثُر إدراكاًا لما يصفه

 بالمتخيلات السريعة الخاطفة والمنطق غير الخطي (Postman, 1986:30-63). فبينما سخرت الطباعة نفسها للترتيب العقلاني والمتماسك للألأفكار والمعتقددات والحججج، فإنّ الثُقافة المرئية تعتمد بشُدّة على العـلى العاطفة
 كالاهما يتولّى مكانة البداهة الإبستيمولوجية إلى جانى جانب البدهيات الأكثر
 محسوساً أكثر في أوساط المتعلّمين وأبناء الطبقة الوسطى من جيل أكـر
 الروحاني الأكثر اتساعأُ والسهولة التي يتفاوضون بها ونا وسط زوايا الرؤية

 الذي يظلّ بطرائق عديدة مجهولاً، يعدّ وصفاً ملائماً

تشُير الدراسات البحثية حول الدين عند هذا الجيل إلى مـلامح الحفاظ على هذه الخصائص العامّة . ويجب ـ مثلما يؤكّد مئل ميلر وميلر


 الإنجيلية؛ إذ شاعت صور مهجّنة من الأنماط الروحانية والدينية، مع ها مامش

 الاستيعاب الانتقائي للمعتقدات والممارسات الدينية من التقاليد المختلفة عن

تقالِدهم، على الأقل" في مقتبل عمرهم، على أنها شيء مفضّل، وفي الغالب
 الدفء وحسّ الجماعة في المحافل الدينية وغيرها من أنواع ألواع المجتمعات؛ ؛ إذ يحاولون إعادة بناء العلاقات التي كانت لأيّ سبب من الأسبابِ قد تـنتّت في في






 الحديثة على نحو مبدع. ومثّلما لا حظ بودوان (Beaudoin, 1998) وميلر وميلر (Miller and Miller, 2000)، فإن الأمر الأكثر أساسية يظل" متمثلاُ في تحويل النموذج القياسي الذي تتفسّخ بمقتضاه عملية فصل عقلانية التنوير القديمة بين العقلِ والجسد، وهو وضع يتسبّب هنا في اندلاع طاقة إبدا إبداعية وتجريبية.
 التعبير الجسدي حيث يندمج الحسّي والروحاني معاً في كلٍ ذي معنى.

## نظرةٌ عامّةٌ على ثلاثة أجيال

توجد مشاريع بحثية عديدة تتدّم معلومات وصفية عبر الأجيال، انتنان





 الأجيال الثلاثة . كانت الفروق الكبرى التي لاحظوها الـانيا هي التي وقعت بينٍ الفئة العمرية ما قبل المجلس الفاتيكاني الثّاني والفئة المّعاصياصرة له (تقريباً جيل ما قبل الانفجار السكاني وأثنائه)، وقد شبّت الفئنة العمرية الأولى

بتشديد أقوى على طاعة (الكنيسة الوحيدة الصحيحة" وأهمية الامتتال لتعاليم


 المجلس الفاتيكاني الثاني (جيل أكس) على هذه القضايا النيا نفسها . وفيما يتعلّق



 مستويات أعلى إلى مستويات أدنى للجماعة اللـيانـون ومن الانصياع للتعاليم التقليدية
 أيضاً على أنّ كثيراً من الكاثوليك الماليك المتمسكين بالعقيدة الكاثوليكية ليسوا
 على الفئات العـمرية الأحدث سناً (وهو شيء لا يلا يقتصر بالطبع علـي الكاثوليك). وكاثوليك جيل أكس يقدرون أشكالاَ معيّنة من الجـماعـي الاعة في الأبرشيات، خاصة إذا كانت الروابط التي توحّدهم متأثرة بالقيم والأنماط
 يمارسون هذه النوعية من التكيفات.

يوثّق استطلاع عامّ للسكّان في نورث كارولاينا وجنوب كاليفورنيا أجراه كارول وروف (Carroll and Roof, 2002) لاتفاق متزايد عبر الأجيال على بنى بنَّين

 الربّ في حياتهم لا يحتاجون إلى كنيسة أو جماعة دينا دينيةها . وفي الولا الايات

 "هل من الأفضل استكشاف ديانات كثيرة ألوا أو التركيز على تعاليم تقليد ديني واحد؟"ا اختار أبناء جيل الانفجار السخّاني وقطع كبير من أبناء جيل أكس
 بعض الـشيء وعلى عكس الإدراك الشتعبي، فإنّ عدداً أقلّ من أبناء جيل

الاننجار السگَاني وعدداً أقلّ من جيل أكس، يعرفون أنفسهـم بوصفهم





 وجيل أكس، فإن المقاييس الكمية للتدين والروحانية وفق الاستخدام المعتاد في الدراسات البحثية تخفق في الإمساك بفروق دقيقة حقيقية في نمط الالكتزام وعمقه بين الاثنين، والاستثناء الرئيس هو التوجّه الجماعي الألكبر لألبناء جيل أكس الأعضاء في الكنائس والمعابد اليهودية أو المشاركين فيها
(Voas and Crockett, ومن الدراسات التي أجريت حديثاً دراسة بريطانية
 الديني أم الانتماء وهو يفوق في أفضليته مؤشُر سن المستـي










 بيانات متوافرة فيما يتعلّق بالمعتقد الديني غير المعيباري، والـوا أو الاهتمام بالروحانية الشخصية؛ والتبارات في هذه المجّن الموعة الأخيرة من المرجّح أن أن
 تحملها الدراسة، رسالة مطابقة بشُدة لدراسات الخأ أخرى استشهـنـا بها في هذه

الـمقالة، وهي أنّ الفئات العـمرية الـجـيلية تعـّ من أهـم ناقلات القـيم

 منهجية لاستكشاف التباينات في نقل الأنماط الدينية بين الأجيال عبر قوميات

مختلفة

## الأجيالُ والمؤسساتُ الدينية

بالمثلل، هناك حاجة إلى مزيد من البحث فيما يتعلّق بتغيير أشكال





 بروكس هوليفيلد (Holifield, 1994) على سبيل المثال إلى أربعة نماذج محفلية



 فضهلاُ عن العبادة؛ والمحفل التئـاركي الشائع تماماً اليوم، ويشدد على مبادرة عامة الناس وصنع القرار في المجتمع

يشير ظهور النموذج التشّاركي من التجمّعات الدينية في العصر الحديث إلى مدى إمكانية تأثير عامة الناس في المؤسِيسات الدينينة وكيفية ممارسارسة هذا التأثير فعلياً وبصورة تصاعدية، وهو ما يرتبط ارتباطاً خاصاً بأجيان العيال ما بعد

 السياسية والدينية، ومن أجل درجة أكبر من (التعددية التشاركية") على حدّ
 متنامية، هناك تجريب لصور دينية استجابة لحساسيات دينية وروحانية. ومثال

على ذلك (اكنيسة الساعي" (seeker church) التي انحرفت عن صور الكنيسة

 كانوا ذات يوم من مرتادي الكنائس) . وقد شفت الكنائس المسيحية الإنجيلية


 العبادة بصفة اللارسمية، مركزة على الإيجابية والترفيه. وتقدم كنائس السانـئر الساعي مـجالاً واسعاً من الجماعات الصغغيرة، مع تشديد خاصرّ على الريّ الرحلات



 باسم كنائس (ما بعد الطائفية) أو كنائس (النموذج الجديد") (Miller, 1997) .


 الجسدية وليس المعرفية فحسب في العبادة.

بدأ ظهور الكننائس المرتبطة بالجيل أكس وكذلك الكُنس في أواسط

 المحافل كنائس الساعي في محاولة خلط الثقافة الشُعبية بالروحانية؛ وبيعضا وبيا ذهب بعيداً ناعتةً نفسها بـالكنائس الجيل" فيما فيما يرقى إلى قطيعة رئيسة مع المجتتمعات الدينية التاريخية. وتأسيساً على الموسيقى والـى الرقص والـى والفنّ
 والمدوّنات، وغيرها، تسعى خلمات العات العبادة فيها لإيجاد بيئات روحانية معبرا
 خبرات الحميمية والأصالة. وثمة قدر كبير من تأكيد المسؤولية الشّانخصية والعالاقات الندّية كوسيلة لبناء مجتمع أقوى. ومقارنة بالكنائس التقليدية،

تعمل هذه المحافل، وغالباً ما يحالفها التوفيق، على تشكيل زمالات تتجاوز
 المتوافقة) (Garces-Foley, 2007) . وتميل البنى الطقوسية والتنظيمية إلى المرونة
 "مـجالاً واسعاً من التفاعلات الإنسانية ـ الإلهية)|

وكما نرى، فإنّ الأجيال أكثر من مجرد ناقلة للأنماط الدينية والروحانية

 لتحول الدين إلى بنية أكثر تنوعاً وتعددية بالمـعنى المقصوود في التعديدية
 دينية واحدة تستمر في محاولة تجميع الأجيال معاً بوسائل العادة العاء والتقاليد؛
 توفير أنُشطة مرتبطة بالجيل داخلها؛ ؛والجماعات الخات الخاصة بجيل معين متميز


 مجتمع ديني و/أو روحاني فيما يتعلق بنمط حياة معين وقواعداعد شعبية متعلقة

 نشـأت من حركة تمارس القطيعة المقصودة مع التعبيرات الثمقافية القديمة
 الكنائس أناساً ملتزمين التزاماً عميقاً بالمواجهات التات التبشيرية مع ثقافة ما با بعد



 يلامسون موضوعات عميقة وطاقات مرتبطة بالشُباب. والشيء الذئ الذي ينبني عدم إغفاله أيضاً هو الحفلات الموسيقية والتجمعات من محختلف الأنواع في مراكز المعالجة وغيرها من الأماكن ذات الموضوعات الروحانية، فضلاً عن

الأعداد الضخمة من الشباب ممن يقطعون رحلات إلى أماكن مشل مجتمع تِيزيه (Taizei)
 وتمجيد الغموض، والروابط، والشُغف، والالتزام بالعدالة الاجتماعية .

خاتمة
ينصبّ تركيز البحث في الأجيال إلى حد كبير على أغلبية القطاعات
 خاصة هو الدراسات حول القطاعات السـات الـانـانية التي تمثّل الأقلية ونمط
 ذات الأهمية الحرجة ها هنا هي الألأنماط الدينية الناشئئة من (الجيليل الثاني"

 ما علامة ثقافيّة للأجيال؟ وفي أيّ حالة وبأيّ الطرق يتجلّى ذلك؟ مقارنة بعوامل اجتماعية أخرى مثل العرق والإثنية والطبعة الاجتماعية





 للاستمرار عبر الأجيال، مثلما هو واضل العح في السيطرة القوية للعادات والتقاليد





 الآن من السوسيولوجيين وغيرهم ممّن سيفهمون هذه الوقائع .

## المراجع

Beaudoin, Tom (1998). Virtual Faith: The Irreverent Spiritual Quest of Generation X. San Francisco: Jossey-Bass.

Callahan, Daniel J. (1965). Generation of the Third Eye. New York: Sheed and Ward.
Carroll, Jackson W. and Wade Clark Roof (2002). Bridging Divided Worlds: Generational Cultures in Congregations. San Francisco: Jossey-Bass.

D'Antonio, William V. [et al.] (2001). American Catholics: Gender, Generation, and Commitment. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Esler, Anthony (1982). "Generations in History: An Introduction to the Concept." (Unpublished manuscript).

Garces-Foley, Kathleen (2007). Crossing the Ethnic Divide: The Multiethnic Church on a Mission. New York: Oxford University Press.

Gibbs, Eddie, and Ryan Bolger (2005). Emerging Churches: Creating Christian Community in Postmodern Cultures. Grand Rapids, MI: Baker Books.

Graubard, Stephen R. (ed.) (1979). Generations. New York: W. W. Norton and Company.

Hoge, Dean R., Benton Johnson, and David A. Luidens (1994). Vanishing Boundaries: The Religion of Mainline Protestants Baby Boomers. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press.

Holifield, Brooks (1994). "Toward a History of American Congregations," in: James P. Wind and James W. Lewis (eds.). American Congregations, vol. II Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 23-53.

Hutchison, William R. (2003). Religious Pluralism in America: The Contentious History of a Founding Ideal. New Haven, CT: Yale University Press.

Kriegel, Annie (1979). "Generational Difference: The History of an Idea." in: Stephen R. Graubard (ed.). Generations. New York: W. W. Norton and Company, pp. 23-38.

Landres, J. Shawn (2000). "Generation X." in: Wade C. Roof (ed.). Contemporary American Religion, vol. I. New York: Macmillan, pp. 277-278.

Mannheim, Karl (1952). "The Problem of Generations." in: Paul Kecskemeti (ed.). Essays on the Sociology of Knowledge. New York: Oxford University Press, pp. 276-320.

Marias, Julian (1970). Jose orlega y Gasset/Orlega: Circumstances and Vocation. Translated by Frances M. Lopez-Movillas. Norman, OK: University of Oklahoma Press.

Miller, Donald E. (1997). Reinventing American Protestantism: Christianity in the New Millennialism. Berkeley, CA: University of California Press.
and Arpi M. Miller (2000). "Understanding Generation X: Values, Politics, and Religious Commitments." in: Richard Flory and Donald Miller (eds.). Gen $X$ Religion. New York: Routledge, pp. 1-12.

Nash, Laura A. (1979). "Greek Origins of Generational Thought." in: Stephen R. Graubard (ed.). Generations. New York: W. W. Norton and Company, pp. 121.

Porterfield, Amanda (2000). The Transformation of American Religion. New York: Oxford University Press.

Postman, Neil (1986). Amusing Ourselves to Death: Religious Discourse in the Age of Show Business. New York: Penguin.

Roof, Wade Clark (1993). A Generation of Seekers: The Spiritual Journeys of the Baby Boom Generation. San Francisco: HarperSanFranciso.

Roof, Wade Clark (1999). Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion. Princeton, NJ: Princeton University Press.
$\qquad$ , Jackson W. Carroll, and David A. Roozen (1995). The Post-War Generation and Establishment Religion: Cross-Cultural Perspectives. Boulder, CO: Westview.

Sargeant, Kimon H. (2000). "Seeker Churches." in: Wade C. Roof (ed.). Contemporary American Religion, vol. II. New York: Macmillan, pp. 658-659.

Schuman, Havard and Jacqueline Scott (1989). "Generations and Collective Memories." American Sociological Review: vol. 54, pp. 359-381.

Strauss, William, and Neil Howe (1991). Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069. New York: William Morrow and Company, Inc.

Voas, David, and Alasdair Crockett (2005). "Religion in Britain: Neither Believing Nor Belonging." Sociology: vol. 39, no. 1, pp. 11-28.

Waxman, Chaim I. (2001). Jewish Baby Boomers: A Communal Perspective. Albany, NY: State University of New York Press.

Williams, Angie, and Jon F. Nussbaum (2001). Intergenerational Communication across the Life Span. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Wuthnow, Robert (1978). Experimentation in American Religion: The New Mysticisms and Their Implications for the Churches. Berkeley, CA: University of California Press.
قر اءات مقترححة

Carroll, Jackson W. and Wade Clark Roof (2002). Bridging Divided Worlds: Generational Cultures in Congregations. San Francisco: Jossey-Bass.

D'Antonio, William V. [et al.] (2001). American Catholics: Gender, Generation, and Commitment. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Graubard, Stephen R. (ed.) (1979). Generations. New York: W. W. Norton and Company.

Hoge, Dean R., Benton Johnson, and David A. Luidens (1994). Vanishing Boundaries: The Religion of Mainline Protestants Baby Boomers. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press.

Mannheim, Karl (1952). "The Problem of Generations." in: Paul Kecskemeti (ed.). Essays on the Sociology of Knowledge. New York: Oxford University Press.

Miller, Donald E. and Arpi M. Miller (2000). "Understanding Generation X: Values, Politics, and Religious Commitments." in: Richard Flory and Donald Miller (eds.). Gen $X$ Religion. New York: Routledge.

Roof, Wade Clark (1999). Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion. Princeton, NJ: Princeton University Press.
$\qquad$ , Jackson W. Carroll, and David A. Roozen (1995). The Post-War Generation and Establishment Religion: Cross-Cultural Perspectives. Boulder, CO: Westview.

Waxman, Chaim I. (2001). Jewish Baby Boomers: A Communal Perspective. Albany, NY: State University of New York Press.

## (لفصل) (لخاسس) و(الثلالثون)

## الدين والأسرة

بيني أدغل


## مقدمة

على مدار تاريخ الولايات المتححدة، ظل الدين والأسرة مؤسستين

 Houseknecht, 2000) المتطورة وترتببات الأسرة المععيشية عبر توفير كهنةٍ جُددٍ لتلبية الحاجاتِ الأسرية في سياق اجتماعي دائم التغير ، وكذلك عبر جماعاعات وحركات دين دينية






 والمعتقدات الخاصة بتقاليد دينية معينة (Myers, 1996).

تقدّم المؤسّسات الدينية الإرشادات الأخلاقية التي تشكل المـا


 وفي الطريقة التي يتصرف بها في دوره داخل الأسرة (Sherkat and Ellison, 1999) .

وترتبط المششاركة الـدينية باستقرار الزواج، والسعادة والرضى في الزواج



 (and Jacobs, 2005

وفهم الطريقة التي يشكّل بها الدين الحياة الأسرية والمفاهيم الثقافية
 سوسيولوجيا الدين، وهذا ما لما يظهر من التراث المتا المتطوّر حول الدين الدين ونوعية العلاقة، والدين وارتقاء المراهق، وكيفية ونية محافظة المؤسّسات الدينا الدينية على

 وأيديولوجيا دور الجندر وتأثير الدين في التيا التحصيل التربوي والمهني عنـي المند المـرأة ووجود أدبيات تأثرت بشـدة بالظهـور المتزايـر وايد والمششاركة النعامة



 بوصفها أطراً أخلاقية ذات أساس ديني تشُّل التوقِعات الثقافية حول النوع الاجتماعي، والعمل، والأسرة (Gerson, 2002; Sherkat and Ellison, 1999).

## الدين والمخزون الثقافي للأسرة والجندر

أحد أكثر التأئيرات الدينية أهمية في الحياة الأسرية هو التأثير الثقافي.
 (religious familism)


 مهمّة مسُتركة، مروّجة لاستقرار الزواج وتحريم الطلاق أو الممارسة الجنسية

خارج إطار الزواج، وتأكيد مـحورية ولادة الأطفال وتربيتهم بالنسبة إلى الأسرة، وتسليمها بزواج متغايري الجنس مع تقسيم تقليدي للعمل يقوم على أساس الجندر (Christiano, 2000; Sherkat and Ellison, 1999).

والنزعة العائلية الدينية هي أيديولوجية تسـّ الفجوة بين العام والخاص

 السلطة الدينية، وخطاب الأسباب المطلقة لرسم الأسرة وبئ بوصفها تمئيلاً أرضياً








 الجمماعات الدينية على كلا الـجانبين في الجدال الدال الدائر حول الزواج من


 بوصفه حلّا للفقر للنساء الفقيرات هي مثال آخر .

يوجد في أي مجتمع مـخزون ثُقافي للتفكير والتحدث حول الحياة الأسرية، محزون يشُمل منظومة الأسرة (أو نماذج ثقافية لما لما تما تكون عليه

 أوسع مثلمـا قد يـجادل بعضهـمّ، بـتمتّع الدين بتأثير قوي بل أسـاس في المخزون الثقافي المتاح للحياة الأسرية (Pankhurst and Houseknecht, 2000).
 عن توفير الدخل المادي والرعاية في الأسرة، وهي تربط ربطاً منهجياً هذه

الأمور بفهم الطبيعة الفطرية للرجل والمرأة، وبما هو شأن عام وما هو شأن خاص، وأيضاً بخطابات حول المجتمع الصالح (Bellah [et al.], 1991).



 الطلاق وزيادة في عدد البالغين الكبار الذين يعيشّون جزهاءاً كبيراً من حياتهم

 العاملة تغطي التقسيمات العرقية والطبقية الاجتماعية وتشمـل أمها أمهاتٍ لأطفال

 أيديولوجية الدور القائم على الجندر؛ ؛ إذ يفضل معظم الأمريكيبين اليوم
 أكبر عوّل فيه بقيمة متزايدة على الحرية والتعبير عن النفس .

صـارت هناك أيضأ زيادةٌ في أعداد الزواجـا



 الأسرية، مفضّلين نموذج الأسرة الممتدة والروابط مع الأقارب على نموذج
 إلى مرحلة البلوغ أصبح مـختلفاً الآن عمًّا كان عليه من الوا



 الأسرة، وتمزّقها، وإعادة تكوينها دوراً مـختلفاً في حياة البالْالغين عمّا الْمّا اعتيد من قبل . وثمّة أنواع مختلفة من الفهم الثقافي لما هو معياري ومرغوب في

الحياة الأسرية، وعموماً فإن الأسر التي يكونها الناس لا تشبه بعضها بعضاً .(Coontz, 1997; Furstenberg, 1999; Skolnick, 1991; Treas, 1999)

لقد ركزت في عملي على الدين والأسرة، على مجموعتين مرتبطتين من الأسئلة التي تنبيق عن في الرغبة في فهم النزعة العائلية الدينية اليوم. كيف تون توجّه المؤسسات الدينية نفسها حيال مجال الأسر الوا الواسع في مجتمعنا الآن؟ ومن




 لا ير حبون بها أو يعتبرونها غير مناسبة، ومن تَمَ يبحثون عن ألما وأماكن أخرى
 من الأسئلة التي تتطرّق لما هو ملائم - أو غير ملائم - بين الدين والأسرة في وقتنا الحاضر .

## الحالات

تركز بحثي مؤخّراً على الصلات بين بين الدين والأسرة، وهو ما استند إلى



 الكيفية التي تتتج بها المحافل المحلية النزعة العائلية الدينية عبر خطابها وابها ـ ما
 حديث الأعضاء والقادة المدنيّين - وعبر ممارساتها ـ الرواليا الوتين العملي للحياة المحقفلية، والموجودة في البرامج الرسمية والطرائق غير الرسمية لتنفيذ الأعمال.

عند تصـّي الباحثين لـدراسة كيفية تشـكـل الدين للأفكار الأسرية
(*) الالسم الشائع لمديتي مينابولـ - سانت بول (المترجم) .

المثالية، فهم في الغالب يرگّزون على البيانات الرسمية للنخب ـ المذاهب وبيانات الموقف حول أدوار المرأة أو الزواج من الجن الجنس نفسيه، أو الخطاب النذي تقدّمه جماعات ذات أهداف خاص أصة مثل : جماعة التركيز على الأسرة (أو حافظو العهد (Pocus on the Family)
 المكان الذي يواجه فيه معظم الأمريكيبن تبعات دينهم علئ على الـين الحياة الأسرية
 مححلّي في الولابات المتحدة، وثمّة تأثيرات قوية لتكوين التمين الأسرة في الالالتزام

 على فهم ملى تشكيل وجهات النظر الرسمية والخططاب النخبوي الدين على النى الهيئة التي يواجهها معظم الناس في حياتهم اليومية.

في المنطقة الشُمالية من مدينة نيويورك، بحثي في في الرابط بين الدين والأسرة عبر دراسة المحافل الدينية وأعضاء المجتمع في مقاطعتين ريفيتين، فين فين هما حيّ طبقة عاملة في سيراكيوز (Syracuse)، وطبقة متوسطة تعيش فين في
 في المئة و90 في المئة)، وكانت مملوءة بالمحافل الدينينية من الملل الدينينية
 التفاصيل، انظر : Edgell, 2006)، وهي لا تمثّل صورة مصغّرة من أمريكا ؛


 المتحدة تشـابكاً عميقاً مع التغيّرات في النزعة العائلية الدينية؛ وقد عرّفت تلك المؤسّسات نفسها من بعض النواحي عبر الطريقة التي فهمت بها الحياة الأسرية وتوجّهت حيالها (Bendroth, 1993; 2002).


 النجنسية الغيرية أي رجل وامرأة، ينجبان أطفالاً ويؤدي الأب فيهـا دور

العائل والأم دور الرعاية المنزلية. ذلك أن معظم المحافل ترى في أسرة
 تدريجية وجزئية مع نوع من الواقع الأسري الجديد أيضاً . فعلى الرغم الـنم من

 تكيفوا مع واقع جداول العائل المزدورج عبر عقد اجتماعاعات نسائية في
 ترتبب التجهيزات للطقوس مثل القبول في عضوية الكنيسة والتعميد بما يعفي
 والأحد. وفي الكنائس البروتستانتية الأكثر ليبرالية، وبعض الألبرئينيات





 الكنائس منخخرطين في إيـجاد مصادر دعم كذلك لهؤلاء الأعضاء، عادة الأعضاء النساء، قائمة على أساس مجتمعي

غير أنّ هذه التغيرات لـم تحل مححل التشـديد على أهمية وجود أسرئ أسرة

 ممارسات المحافل الدينية، والبرامج المعروضة، ولدير والطرائق غير الرسمية في ترتبب الحياة اليومية والأسبوعية للمحفل . وقد وجدتُ أن معظم المحافل،
(*) مسلسل إذاعي يعتمد على كوميديا المواقف بدأ بنّه ني النالث من تشرين الأول/ أكتوبر

 يستعرض ظرو ف الحياة في أسرة منالية وموانف كوميدية تـثغل جاذيبة حياة الأسرة وكيفية التعامل مع
 مدى ما بقرب من خمسين عاماً . لمزيد من التفاصيل حول مغامرات أوزي وهاريبت انظر موسوعة ويكييديا بالاسم نفسه Ozzie and Harriet (المتربم).

الليبر الية والمحافظة على حد سواء، ما زالت تعتمد في معظم برامجها على
 والأطفال والشُباب، ظهرت في صورة قالب نموذجي إبّان التوسّع الديني ما بعد الحرب في الخمسينيات. وكانت التان التغيرات التي طرأت على هذه الـا الحزمة


 بوصفه النموذج المثالي.

كانت الأيديولوجية الأسرية للأبوية الجديدة، في الكنائس المحافظة، الما واضحة، وارتبطت بلاهوت يعتبر الرجل رأس الأسرة مثلما هو المسيح رأس الكنيسة. وفي هذه الكنائس، كان الـون الحديث عن الطن الطلاق وتربية الأطفال من

 هم غير ملائمين لمعيار الأبوين والأطفال. ولكن في الخطب والئ والمواعظ وفي

 البروتستانتية العامة والكاثوليكية التقدمية، كان الخال الخطاب الرسما تقدميأ وشاملاً . ولكن في الخطابات غير الرسمية - في المحادنئات اليومية، وفي موضوعات ظهرت في لقاءات جماعاعية صغيرة ـ كان هناك الك حنين لنموذئج
 في أغلب الأحيان بذكريات الخميسينيات (أيام الذرووة") عندما كانت مدان
 المجتتمع، وعندما كانت الكنيسة تقوم إلى حدّ كبير على أساس العـمل

التطوعي للنساء.
وقد أصبح من الـُـائع في أدبيات الدين والأسرة تأكيد الفروق بين


 التحديث مشكلة مركزية في أبحاثهم. فيرفض الخطاب البروتستانتي المحافظ

النخبوي حول الأسرة النزعتين العالمية والمساواتية اللتين تمثلان علامات بارزة على الانتقال إلى طرق التفكير الحديثّة. ويوكّد في المقابل الـيل الفروق






 الأطفال من قبل أب أو أم أعزاب بوصفها شُكلاً من التحطيم، وهم الـمّ يؤكّدون القواسم المشتركة بين الرجال والنساء، خاصة في أدوارهم كآباء وأمهات.

لذا من الأهمية هنا فهم أنه في الوقت الذي يختلف فيه الخطاب الديني
 الأسرة المثالية، فإنّ المحافل الدينية التي الئي درستها، عبر الانتسام الليبرالياليا المحافظ، قد أسست منظومة أسرية أبوية جديدة . وهنا وهذا ما يشير إلى الـى أهمية حفظ التوازن بين دراساتنا للخطابات الرسمية والنخبوية ألناية حول الأسرة وبين
 التنظيمي وروتين من هنا النـوع يشكّلان ويحدان قدرات الـي أي منظّمة على

 الغالب تتجاهل كيف أن الصور المؤسساتية ـ مثل هيئة الكهنوت النموذئي الميا
 وفي الوقت نفسه تعيد إنتاج هذه النماذج.

في المجتمعات التي تضمّنتها دراستي في ولاية نيويورك، وجدنا نحي 10 في المئة من المحافل الدينية قد تكيّفت مع بعض التغيّرات في في الـيا

 نموذج أوزي وهـارييت للأسرة المئالية، بصرف النظر عن اللؤى اللـئى الدينية الرسمية. وهذا ما خفّف الاختلافات القائمة علنى التقسيم الأيديولوجي

اليساري/اليميني؛ فقد رحّبت المحافل الإنجيلية والأبرشِيات الكاثوليكية المحافظة في الحقفيقة بتربية الأبناء بواسطة أم أو أب عزب الـب وقدّمت دعماً

 نظرياً، مع المحافظة على قدر ملحوظ من الحنين لصيغة مئالية للزمن الذي سبق وقوع هذه التغيرات (Coontz, 1992) .
وجدنا أيضاً بعض الاستثناءات، كانت نسبة تقلر بـ 10 في المئة من
 منايراً تماماً لـما ينبغني أن تكون عليه الأسرة المثمالية، مـع فهـم مـختلف مصاحب لدور الأسرة في حياة المحافل . وكان المان المبتكرون جميعهم عبارة عـئ عن




 بمشاركتهم في نشاط خاص . وقد ابتُكرت هذه المحان المافل بطرائق متعددة - فقد








 والممارسات غير الرسمية، بل وعبر بعض البرامج الرسمية كذلكّلك، إلى ألن منظومة الأسرة الجديدة قد تجسدت الرئ في الممارسة المحفلية اليومية في بعض أجزاء من مشهد المؤسسات الدينية الأمريكية السائدة.

تنتظم هذه المنظومة الأسرية البديلة الجديدة إلى حد كبير حول الأبوة

والأمومة ولكن المنفصلة عن بنية الأسرة النواة أو تقسيم العمل المبني على

 (Lakoff, 1996)؛ ؛ إذ تعدّ الأدوار والواجبات المححددة أقل أهمية من الرعاية


 المححافل هو خطاب ملازم لهذا النهج المفتوح ولالون والقائم على الرعاية فيما


 الاجتماعية تجاه بعضهم بعضاً .
 نفسه للأسرة، على الرغم من أنه بوصغف نموذجاًا مثالياً ثقافياً ظل قل قوياً تاريخياً
 الشُعبية، ومؤثراً في كثير من الأمريكيبين الآخرين (Meyerowitz, 1994)
 عليها السكان البيض. ولم يكن من الواضح إلى أي مدى يعود ما وجدته

 المتوسطة من البيض وقيمها وطرائق القيام بالأشيـياء. وقد أتا لـي لي البحث الذي قمت بإدارته في توين سيتيز مع زميلي دانييل دوكا (Danielle Docka) أن أبدأ في التحقق مما إذا كانت المحافل في وضع مختلف تعرض نو نوعاً مختلفاً من الخطاب ذي التوجه الأسري والممارسة (Edgell and Docka, 2007). كان دوكا الباحث الرئيس الذي أدار معظم العمل الميداني في ثلاثة محافل تمنع
 من الهسبانيين (Hispanic)، وكنيسة ليبرالية للبيض ناشططة بين رجال الكينـينوت
 لتمشل نماذج المواقع الاجتماعية الثلاثة حيث يمكننا أن نتوقع مسافة معتبرة عن نموذج أوزي وهارييت في الخمسينيات.

وتعرض هذه المحافل مجالاً من المثل الأسرية أوسع من التي وجدتها



 وبرامج إرشاد تضاهي الأطفال والشُباب بالكبار، ومثل عليا غليا غير أسرية منتقاة من أوساط قادة المحافل . ولم تبين هذه المحافل تغيرات تدرات الديجية في النـيا النهج المعياري القديم؛ فبدأت من نموذج أسري مختلف اختلانلافاً جوهرياً وأضفت



 على نموذج مختلف لماهية الأسرة وكيف ترتبط بالمـجتمع الديني وكيف ينبغي أن يكون ارتباطها به.

يوجد أيضاً توتر بين نماذج الأسر الأكثر ابتكارية التي طورها كا كل



 على الحدود التي رصدناها فيما يتعلق بتبعات النوع الاجتماعياعي لنماذج مثالية النـي


 الأشياء ينبغي عدم أخذها مؤشراً على أي نوع من دعم العلاقات خارج إلـار إطار

 يفترض أَن المـرأة والرجل لـهمـا طبيعة وحاجـا
 الأفارقة توجد روابط تشبه تلك الموجودة في الأسرة الممتدة بينما تككون

متضمنة في نقد دقيق للظروف التي تنتقص من الرجولة التي بواجهها الرجال الأمريكيون الأفارةة والقوى التي تقوّض قدرتهـ


 وهذه الـحدود راسخة، ومـحل حديـث عام، وفي أغلب الأحيـان معزّزة بواسطة القادة.

إحدى تبعات هذا البحث هي أهمية فهم الصلات بين النزعة العائلية


 والمؤسسات الدينية هي موقع أساسي لإنتاج الجندر كمؤسسة اجتماعياعية
 والنساء على وعي بالرسائل التي توجهها المؤسسات الدينية حول الجندر

 مواقع حيث يُعبَرَ عن التزام الرجال والنساء اللديني ويُقصد به أشياء شديدة

الاختلاف.
يعد ارتياد الكنيسة نشاطاطاً يحمل صبغة الجندر في جميع المحافل الميا التي درستها . فالرجال أكثر ميلاٌ إلى أن ينخرطوا ـ كتعبير عن حيار الـي



 الرجال أصحاب التوجّهات الجنسية الغيرية الدين بوصفهن نشاطاناً ذا توجه


 الناضجة. وتعدّ النساء البيض من الطبقة المتوسطة مـّن عقدت معـن معهنّ

مقابلات أكثئر نقداً للمؤسسات الدينية والسلطة الدينية من الرجال في

 عزب، أب أو بلا أطفال) بل أيضاً بالأطر الثققافية التي يمكن للمرئ الألمر أن يعبر


كان بحثي معنياً، بصورة أساسية، بكيفية إنتاج المؤسسـات الدينية ثقافة

 واليومية التي تسهل على الناس في بعض الترتيبات الألـئ الأسرية المشـاركة في


 ومجتمعي يفصحون عن أنماط مـختلفة من الانـخراط النـير الديني على مدار حياتهم، وفي مقابلات معمقة نراهم يلمحون أنما الع العلاقة السببية بين المشـاركة والأطر التفسيرية لفهم تلك المشاركة تختلف باختلاف الناس ألا بـر بعض الناس يبحثون عن مجتمع ديني عندما يتزوجون ألاري أو ينجبون أطفالاًال لأنهم بالفعل يفهمون هذا بوصفه أمرآً ملائماً، وبعض الناس يصل بهـ بهم الأمر إلى أن يروا مشُاركتهم الدينية بوصفها معبرة عن التزاماتهم الأسرية عبر تجار الـاربهم في المحافل المحلية.

## الدينُ والأسرة في مجتمع متنوّع

قادتني تحليلاتي للصلات الثقافية والمؤسساتية، إلى جانب التغيّرات التي كانت قد حدثت في كل من الأسرة والمؤسسات الدينية الدينية في الولايات




 تناسب الماضي أكثر من الحاضر، ومن ثُمْ فنحن في حاجة إلى التحقيق في

طريقة قيام التنوّع الديني والثقافي، والتحولات في مسار الحياة الفردية،


 التركيز البحثي التي ستروني أقترحها لاحقاً، إنما تنبقق في جزء كبير منها عن الوعي بحدود بحثي

في دراساتنا للمؤسسات الدينية نحن في حاجة إلى توجيه مزيد من الانتباه إلى ما تصطلح عليه الباحثات النسويات بـدالتقاطع" (intersectionality) أو كيف تكون النزعة العائلية الدينية متضمنة في فهي اللئم العنصرية والإثنية والطبقة الاجتماعية والجندر وكيف تشكل هذا الفهم (Collins, 2001)؛ إذ يقع إنتاج
 تتنوع بحكم العنصر والطبقة الاجتماعية، وفي سياق مجتمع معياري - غيري (hetero-normative) ويحمل طابع الـجندر بشـكل واسع الانتشــار . ودراستنا الأكاديمية كئيراً ما تتبنى صوت الحـي الحياد في الوقت الذي تعيديد فيه إنتاج
 للمجتمع أو الأعضاء الأفراد. وقيمة الحفاظ على مؤسسات وانـ قوية في صورتها

 هذا الميل تماماً، وذلك من بعض النواحي لأنّ مجتمعنا الخطابِ الوابي يسوده

 السهل تماماً الكتابة باللغة السائدة وعبرها ـ ولكّن يظل ولّ من الأهمية البالغة
 الأمريكي والصعوبة المتفاقمة التي يواجه بها الأمريكيون المؤسّسات التقليدية من جميع الأشكال.

ولعلّ إحدى طرائق تغيير بؤرة تركيزنا هي فهم النزعات العائلبة الدينية
 مصالح وخبرات على حساب مصالح وخبرات آخرين، وتبرر الوصول إلى الموارد والسياسات الاجتماعية الخاصة، وكذلك تحمل تبعات لانعـدام

المساواة. والبحث في بيئتين مختلفتين، في المنطقة الشمالية من مدينة
 بعيد، أظهر أنّ الجماعات العنصرية والعرقية المختلفة تبني أنواعاًا مختلفة من



 ولكننا بالكاد بدأنا فهم التقاطع بين النزعة العائلية وأيديولوجية النـئلـوع الاجتماعي، والطبقة الاجتماعية والعرق (انظر علـى سبـبل المـئـال:
(Read, 2003
لقد أدّى التركيز الأكاديمي مؤخّخراً على المحافظين الدينيين في الولايات


 الديني وذلك في بعض النواحي بسبب أن البروتستانت المحافظين يبدو أنهم
 محورية. وقد وفرت حيوية البروتستانتية المحافظة زخحماً للجدال حورال حول تبعات
 الدينية. فضلاً عن ذلك فإن المحافظين الدينيين أصبحوا ظالمِين المرين عموماً
 والأسرة. غير أنّ هذا التراث ظلّ إلى حدٌ كبير صامتاً حول التقاطع بين
 الاجتماعية (للاطلاع على استئناء لهذه الحالة، انظر : Heath, 2003 )

إضافة إلى ما تقدّم، فإن الدين الأمريكي أكثر تنوعاً بكثير ممّا تعكسه


 الأسرة الممتدة كمثيال ثقافي، ويحافظ على الميلى روابط قوية بين الأجنيال تساعد في نقل الموارد بعد بلوغ الأطفال سنّ الرشّد. ويشُكّل كثير من مجتمعات

المهاجرين مؤسسات دينية موازية، لكنّ بعضها يغير المؤسسات (السائدة") مثلما فعل المهاجرون الهسبانيون في تغيير الكاثوليكية في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة. ويقيّم بعض السكان الـيان من غير البيض المقيمين منذ زمن
 التوقعات عن توقعات البِيض من الطبقة المتوسطة حيال كل شيء، بلِّ بداية من
 والأطفال والثشباب عن الخدمات الدينية تحت عنوان "الأسر جميعاً معاًا" أو

 تأثير التعددية الدينية في التعددية الثقافية المحيطة بالأسرة التي تميّز الولايات المتحدة اليوم

ثمّة تغيّرات أخرى تحدث في طريقة ارتباط الأمريكيين بالمؤوسسـات
 الحياة الأسرية هي رخاوة الرابط الشديد الـيابيابق بين إتمام الندراسة الثانوية أو
 (Furstenberg, 1999) . والحركة الكنسية الناشئة ما هي إلا مثألا مثال على كيفية ارتباط التغيرات الجيلية بالتغيرات في الروحانية النية والتغير الذي طرأ على

 الإرادية . ويعرف أكثر من •1 في المئة من الأمريكيين اليوم أنفسهم بأنهم إما
 الأمريكيين المشـاركين في نوع من الجماعن أر أو الو الممارسة الرو حانية المنظمة ما بين • • إلى •ع في المئة (Marler and Hadaway, 2002; Roof [et al.], 1999).

كثيراً ما عالج السوسيولوجيون المنخرطون في نموذج التحديث (الرغبة)

 الفردانية التي تشكل خطراً على الالتزامات ذات التو التوجّه المجتمعي وهي وني متيرة
 Roof [et al.], 1999 ). وهذا ما ينطبق من وقت إلى آخر حتّى على بعض من

يتعاملون مع هذه الصور من الروحانية معاملة عاطفية؛ لأن فهمنا لما "يعد"


 وتاريخي يمثّلون في الأنظار أنهم أكثر عقلانية، بالمعنى الكنى الكاسيكي النار الذي



غير أنه ثمّة شيئان على الأقلّ ذوا صلة سوسيولوجياً فيما يتعلق بهذه

 جزئياً من الحس بأن هذه المؤسسات غير وير واعية للتئيّرات في ألمئ أدوار النوع

 والتجربة، وكيف قد يرتبط ذلك بالحياة الأسرية، وأدوار النوع الاجتما الانماعي
 لغة للتفكير والتحدث حول المعنى المتجاوز في مجتمع عقلاني وفردانياني


يحتاج دارسو الدين والأسرة أيضاً إلى توسيع مـجال الأسئلة التـي يطرحونها عندما يكون التركيز منصباً على الفرد وليس على الـى المـلى المؤسسة والتقاليد
 ومباشـراً عن الموقع البنيوي، وتعاملوا مع تكوين الأسرة بوصفه يؤدّي إلى إلى

 انظر : Edgell, 2006)، غير أن العلاقة الإحصائية فد لا تكون الا
 الدين والأسرة، فهم قد لا يكون مشتركاً بصورة موحدة وقد يستمر في التغيّر
(*) حروف رومانية مرتطة بطقوس معينة (المترجم).

ما دام الرجال والنساء يواجههون مؤسّسات دينية سـائدة لم تستجب إلا بطرائق جزئية وتدريجية للواقع الأسري الجديد.

 (Fischer, 2002). وفيما يتعلّق بالحجم المتنامي من الأمريكيين الذين ون لا يعرّفونون
 يكونان مرتبطين، مع تقديم التزامات مؤسسية وأسرية من نوئ نوا آخر مئل التنشئة الاجتماعية الأخلاقية لـلأطفال (Marler and Hadaway, 2002). ويـجـب أن تتركز دراستنا أيضاً عموماً على إعادة تشُّلّل مسار الحياة على مدلى الثلالئين



 استثنائية ومستبعدين من أنواع التحليلات التي تسيطر على حقلنا البحئي .
وأخيراً، ينبغي لنا بذل مزيد من الجهد لفهم الطريقة التي تشكّل بها





 الاجتماعي، بتفضيل الأبناء أو البنات في أنماط من الاسته الاستئمار الأسري؟ لم لم
 مشاركة الآخرين الطريقة التي جعلتني فيها تجربتي في إنـيا
 نظرية خاصة، ومنصبة على جماع ألىات ومؤسسات معينة، تاركة أسئلة أخرى أخرى

 جلديدة للتـعبير الـديني . وهـذه التـحوّلات تـقع في مـجـتمع تنطوي فيـه

الأيديولوجيات ذات الأساس الديني حول الصالح والمقبول والصور الملائمة

 جديدة، ومعاربات جديدة، ومجال أوسع لدراساتنا البحيّة.

## المراجع

Bellah, Robert N. [et al.] (1991). The Good Society. New York: Alfred A. Knopf. Bendroth, Margaret Lamberts (1993). Fundamentalism and Gender: 1875 to the Present. New Haven, CT: Yale University Press.
$\qquad$ (2002). Growing Up Protestant: Parents, Children, and Mainline Churches. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Christiano, Kevin (2000). "Religion and Family in Modern American Culture." in: Jerry G. Pankhurst and Sharon H. Houseknecht (eds.). Family, Religion, and Social Change in Diverse Societies. New York: Oxford University Press, pp. 43-78.

Collins, Patricia Hill (2001). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment. Boston, MA: Unwin Hyman.

Coontz, Stephanie (1992). The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap. New York: Basic Books.
(1997). The Way We Really Are: Coming to Terms with America's Changing Families. New York: Basic Books.

Cott, Nancy (2002). Public Vows: A History of Marriage and the Nation. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Edgell, Penny (2005). Religion and Family in a Changing Society, Series on Cultural Sociology. Edited by Paul DiMaggio [et al.]. Princeton, NJ: Princeton University Press.
and Danielle Docka (2007). "Beyond the Nuclear Family? Familism and Gender Ideology in Diverse Religious Communities." Sociological Forum: vol. 22, pp. 26-51.

Friedland, Roger (2001). "Religious Nationalism and the Problem of Collective Representation." Annual Review of Sociology: vol. 27, pp. 125-152.

Furstenberg, Frank (1999). "Family Change and Family Diversity." in: Jeffrey C. Alexander and Neil J. Smelser (eds.). Diversity and its Discontents: Cultural Conflict and Common Ground in Contemporary American Society. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 147-166.

Gallagher, Sally K. (2003). Evangelical Identity and Gendered Family Life. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Gerson, Kathleen (2002). "Moral Dilemas, Moral Strategies, and the Transformation of Gender: Lessons from Two Generations of Work and Family Change." Gender and Society: vol. 16, pp. 8-28.

Ginsburg, Faye (1989). Contested Lives: The Abortion Debate in an American Community. Berkeley, CA: University of California Press.

Glass, Jennifer, and Jerry A. Jacobs (2005). "Childhood Religious Conservatism and Adult Attainment among Black and White Women." Social Forces: vol. 84, pp. 555-579.

Heath, Melanie (2003). "Soft-Boiled Masculinity: Renegotiating Gender and Racial Ideologies in the Promise Keepers Movement." Gender and Society: vol. 17, pp. 423-44.

Hout, Michael, and Claude Fischer (2002). "Americans with "No Religion": Why Their Numbers are Growing." American Sociological Review: 67, pp. 165-90.

Hull, Kathleen (2006). Same-Sex Marriage: The Cultural Politics of Love and Law. New York: Cambridge University Press.

Lakoff, George (1996). Moral Politics: What Conservatives Know that Liberals Don't. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Marler, Penny Long and C. Kirk Hadaway (2002). ""Being Religious" or "Being Spiritual" in America: A Zero-Sum Proposition?.." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 41, pp. 289-300.

Martin, Patricia Yancey (2004). "Gender as Social Institution." Social Forces: vol. 82, pp. 1249-1273.

Meyerowitz, Joanne (1994). Not June Cleaver: Women and Gender in Postwar America, 1945-1960. Philadelphia: Temple University Press.

Myers, Scott M. (1996). "An Interactive Model of Religious Inheritance: The Importance of Family Context." American Sociological Review: vol. 61, pp. 858-866.

Pankhurst, Jerry G. and Sharon H. Houseknecht (eds.) (2000). Family, Religion, and Social Change in Diverse Societies. New York: Oxford University Press.

Read, Jen'nan Ghazal (2003). "The Sources of Gender Role Attitudes among Christian and Muslim Arab-American Women." Sociology of Religion: vol. 64, pp. 207-222.

Roof, Wade Clark [et al.] (1999). "Forum: American Spirituality." Religion and American Culture: vol. 9, pp. 131-157.

Sherkat, Darren, and Ellison, Chris (1999). "Recent Developments and Current Controversies in the Sociology of Religion." Annual Review of Sociology: vol. 25, pp. 363-394.

Skolnick, Arlene (1991). Embattled Paradise: The American Family in the Age of Uncertainty. New York: Basic Books.

Treas, Judith (1999). "Diversity in American Families." in: D. D.-M. Phyllis Moen and Henry A. Walker (eds.). A Nation Divided: Diversity, Inequality, and Community in American Society. Ithaca, NY: Cornell University Press, pp. 245-59.

Wilcox, W. Bradford (2004). Soft Patriarchs, New Men: How Christianity Shapes Fathers and Husbands. Chicago, IL: University of Chicago Press.
قر اءات مقترحة

Christiano, Kevin (2000). "Religion and Family in Modern American Culture." in: Jerry G. Pankhurst and Sharon H. Houseknecht (eds.). Family, Religion, and Social Change in Diverse Societies. New York: Oxford University Press.

Coontz, Stephanie (1992). The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap. New York: Basic Books.
(1997). The Way We Really Are: Coming to Terms with America's Changing Families. New York: Basic Books.

Edgell, Penny (2005). Religion and Family in a Changing Society, Series on Cultural Sociology. Edited by Paul DiMaggio [et al.]. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Furstenberg, Frank (1999). "Family Change and Family Diversity." in: Jeffrey C. Alexander and Neil J. Smelser (eds.). Diversity and its Discontents: Cultural Confict and Common Ground in Contemporary American Society. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 147-166.

Lakoff, George (1996). Moral Politics: What Conservatives Know that Liberals Don't. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Roof, Wade Clark [et al.] (1999). "Forum: American Spirituality." Religion and American Culture: vol. 9.
الجدول الرقم (0 ـ ـ 1)
Y... _ الغغيرات في العائلات والأسر المعيشية، الولايات المتحدة - 190


US Bureau of the Census, <http://www.census.gov/population/socdemo/hh-fam/ الـــــصــــرi htabHH-1.txt>, accessed 17 Feb. 2004, and <http://www.census.gov/population/socdemo/hh-fam/htabFM-1.txt > , accessed 18 Feb. 2004.

$$
\begin{aligned}
& \text { (4) تعرف بأنها شـخصان أو أكثر مرتبطان يعيشان معأ . }
\end{aligned}
$$

Howard V. Hayghe, and Susan M. Bianchi, "Married Mothers' Work Patterns," Monthly Labor Review (June 1994), pp. 24-30.
<ftp.bls.gov/pub/news.release/History/fame.04192001.news > , accessed 17 February 2004.

$$
\begin{aligned}
& \text { الجدول الرقم (Y _ _ ب) } \\
& \text { إحصاءات الطلاق لكل ألف نسمة }
\end{aligned}
$$


[http://www.census.gov/prod/2004pubs/03statab/vitstat.pdf](http://www.census.gov/prod/2004pubs/03statab/vitstat.pdf).
الجدول الرقم (0 ـ ـ ب)

إحصائية الزواج ومعاودة الزواج والطلات


Lynne M. Casper and Suzanne M. Bianchi, Continuity and Change in the American الــمــصـــرر Family (Thousand Oaks, CA: Sage, 2001), p. 28, fig. 1.8, based on National Vital Statistics Reports, various years, produced by the National Center for Health Statistics.

## ('لفصل) (الساوس) والثلثلثنرن)

## إعادة إنتاج الدين ونقله

## ماثيو غست

## الإرث السوسيولوجي

 السوسيولوجيا منذ بداياتها . وقد استحدث الفـيار الفكر النشُوئي التطوّري الذي ظهر في القرن التاسع عشر سرديات حول التاريخ الإنساني كانت خطية التيا وتقدمية،




 نجدها متضمّنة في نظرية الإحيائية (animism) عند إدوارد تايلور (Tylor, 1871)، وكذلك في أعظم إبداعات جيمس فريزر (Frazer, 1995 [1922]) الغصن الذهبي


 المبكرة بعض الشيء حول أن الفكر الإنساني عمومأُ قد تطور عبر ثـلاث

 الارتباط بين الحقائق المنختلفة، المقررة على أساس المـلـا (Swingewood, 2000: 14-19) . وبينما تصوّر سردية التقدم هذه الدينَ الدينَ التقليديَ بوصفه بالياً وبدائيّا، نقد اعترف كونت، على الرغم من ذلك، بقيمة الدين

بوصفه أساساً للنظام الاجتماعي. وقد جمع بين اثنتين من قناعاته الرئيسة


 تمثّل الإنسانية الربّ الـجديد، وبؤرة تركيز دين عقلاني علمي لشعـب

في إطار مثل هذه النماذج، أصبح هناك فهم لإعادة إنتاج الدين ونقله





 واضحة وموقع محتوم في تاريخ التطور الإنساني . وإعادة إنتاجها عبر أنير الزمن
 العوامل كانت خاضعة لافتراضات أنموذج تطوري .






 (Lukes, 1977) . ويعدّ إرث دوركايم مهمّاً أيضاً كونه يحدد تحوّلاً في الملامح
 والتقدم، في الوقت الذي يتم فيه إدخال رؤى جلديدة في النـي النظرية والمنـهـج
 العلمنة. والواقع، أن التباين الهيكلي المبين في كتاب دوركايم تقـيـيم العمل في المـجتمع (The Division of Labour in Society) يظلّ بدهيّاً في الـجدالات

المعاصرة حول أهمية الدين الاجتمـاعية (Durkheim, 1960)، وهو ما يبيّن


 أيديولوجبة متواطئة مرتبطة بالماركسية والنزعة الإنسانية (Martin, 1965)،





 الأجندات السوسيولوجية، وعزّز الدعوة إلى فهـم أكثر تعقيداً وديالـيالكتيكية

للتطوّر الديني (Tamney, 2002:258-260)
نجد تمهيداً لهذه الدقّة الجدلية في عمل بيتر برغر (Berger, 1967; 1969)، الذي ولدت استعارته رؤاه من علم الظواهر ، ولا ولا سيما البحث الإلـا الإنساني عن
 القوى الاجتماعية المتغيرة بواسطتها بجعل المتعتقد الدينا الديني مهماً أو ذا مغزى،


 والسلطة والمعنى في قدرة الجماعات الدينية على ضمّ أعضاء جلد
 جيمس ديفيسون هانتر (James Davison Hunter) الذي كان الـي نهج برغر للتأكّد من كيفية إعادة المسيحيين الإنجيليين المؤثرين إنتاج ألنـئ أنساق

 تميزها العقلانية الوظيفية، والتعددية الثقافية، والتعددية البنيوية ـ ـ قد الخترقت حدود الددين الإنجـيلي وبدأت بتـحرير قيمـها (Hunter, 1983) . وقد أتاح إضعاف حدود الثقافة الثانوية الإنجيلية استيراد مفاهيم التسامح والرفع من

شأن التجربة الذاتية الشائعة في المجتمع الأمريكي في التاريخ الحديث. ويتتبع هانتر تحولاً بعيداً عن فهم الكتاب المقدّس والتقاليد الإنجيلية بلية بوصفها سلطات خارجية غير قابلة للتفاوض . وبدلاً من ذلك، أصبح الإنجيليون أكثر الْئر
 وأكثر انفتاحاً على إمكانيات التغيّر في الرؤية الإنجيلية للعالم (Hunter, 1987). تشغل قضايا نظرية مشابهة نانسي أمرمان (Ammerman, 1987) في كتابها المؤمنون بالكتاب (Bible Believers) الذي يستكشف كيف يحافظ المياني المسيحيون



 قيمها بنجاح إلى الجيل اللاحق؛ ؛ إذ تختلف الاستراتينج الاتجيات، من محاولات
 يمئّل بؤرة تركيز رئيسة في عمل هانتر ، إلى تطور مفاهيم مئتركي

 المسيحيون الأصوليون مواجهاتهم الابتالاء عبر اللجوء إلى كوراء كوزمولوجيا مزدوجة، حيث يكون للشيطان فيها موقع شرعي بوصفه مضطهدهاً للصالحالحين


 التي تدعم الرؤية العالمية للجماعة؛ إذ أصبحت تلك الإغراءات دليلاّ على الـلى

 التفاوض حول المواجهات مع الثقافة العلمانية بطريقة ترسِّخ بإقناع منظورا
 العام إلى جانب المحافظة على شبكات المؤمنين المتماسكة

إنّ الدراسات التي تتبنّى مقاربة سوسيولوجيا المعرفة التي نسُرها بيتر برغر كثيراً ما تستخدم لدعم الحجج المروّجة للعلمنة؛ إذ يُترجم، بسهولة،

ميلها إلى افتراض وجود ارتباط مباشر بين نزاهة الحدود المؤسسية وقوة

 (أوسيولوجي قوي يعود إلى فرديناند تونيز (Tönnies, 1955) وريتشارد نيبّار نيور
 الاجتماعية ومن ضمنها القيم الدينية. وقد أصبحت الجيا الجماعات الدينية الدينة نفسها معرضة للعمليات نفسها، حيث قام التـتُتّت السكّاني والتنقّل المتزايد وظهور مجتمع الشبكة العنكبوتية (Castells, 1998) بتقويض جاذ الـية الـية المجتمعات الدينية


 اجتماعيّاً، أصبح من الصعب يوماً بعد آخر المحافظة على المنى التقاليد الدينية بنجاح (Bruce, 2002). فكيف يمكن، ضمن هنا هنا السياق، تحقيق إعادة إنتاج




 للدين في الحيز أو الفضاء العام (انظر هنا على سبيل المثال : ;Bruce, 1995 المال
(Wilson, 1992

غير أن المقاربة البرغرية (Bergerian) (نسبة إلى بيتر برغر) لم تسلم من


 يدعون إلى تحليل أكثر تفصيلاُ للعلاقات الإمبريقية التي تشگّل التأثيرات
 واستجابة لهذه المشكلة الثانية، استعانت بعض الأعمال التنويرية بمفهوموم أرنولد غيلن (Amold Gehlen) عن المؤسسات الثانوية، ولا سيما مثلما جاء في تفسير برغر، ،وبرغر وكلنر (Berger, Berger, and Kellner, 1974)، في عمل

مؤثر حول البنية الاجتماعية للحداثة، وهو كتاب العقل المئرّد: التحديث والوعي (The Homeless Mind: Modernization and Consciousness) ؛؛ فني إطار هذا التُحليل، تؤكّد المؤسسات الثانوية استفلالية الفرد والتبادل بين

 برغر وآخرون (العقول المشردة) وكذلك فرص لإعادة إنتاج ناجحة لقيم
 المؤسسات الثانوية حاملات فعالة للمعنى الديني أم لا ، يشـير هيلاس
 التي تزداد انتشاراً في الكنائس الإنجيلية الكاريزمية والخمسينية (Pentecostal)، ولا سيما في الولايات المتحدة؛ إذ يسري هنا مفعول الـا الدينا الديناميات التعبيرية
 والمشاركة المتبادلة، وتقوية قيادة العامة من الناس بشُكل فاعلـة المل، والتعبير

 وثنو (Robert Wuthnow) الذذي يرى ميل الجماعات الصغيرة إلى عزير الـير المعنى والحقيقة إلى بيانات يقدمها أعضاء على ميلى أساس (اتجربتهم") بوصفه دعوة إلى الـى



 كاريزمية وأشكال كثيرة من الروحانية البديلة، فإنّ قوّتها كمؤسسة ثانيّنية فية في إعادة إنتاج المعاني الدينية قد تكون محلًّ تسوية




 تبيّن في الكنائس المنزلية في المملكة المتحدة في السبعينيات والثمانينيات
(Walker, 1989)، وفي جماعات الصلاة الخمسينية في المذهب الكائوليكي الروماني (McGuire, 1982)، ونجد أيضاً أصداء للعمل الأننروبولوجي الذي

 علاقات القوة القائمة. وفي مجتمعات دينية ليبرالية أكثر وعياً بالذات ألوا أو



 المشُتركة والتاريخ المشتركُ في أوساط الجماعاعات التي غالبأ ما تخجل من من (Guest and Taylor, 2006; الاتساق الطقوسي العام أو التمائل الأيديولوجي
. Jamieson, 2002)

## التحدياتُ المعاصرة

ظهرت تحديات أكثر راديكالية لعمل برغر من سرديات الحداثة المتأخرة



 رئيستين. الأولى، استمرارية البنى الجماعية في حدّ ذاتها مسألة تدالد الدعو إلى الـى التساؤل، والشك حيال السرديات الكبرى والسلطات الـكات القائمة، مثلما تخبرانـا



 وكذلك الكنائس، تم التنظير حوله من قبل بعضهم بوصفه (اانتطاع روابط"
 أستراليا ونيوزيلندة وبابوا غينيا الجديدة، والجزر المجاورة. لـزيد من التفير التصيل حول تاريخ المصطلح انظر موسوعة ويكييـيا باستخدام المفردة نفـها (الـترجم).
(Percy, 2004: 28)، إلا أن آثار هذا التغير هي أكئر عمقاً، ومن تُم يبحث عمل دانيال هيرفيو - ليجيه (Hervieu-Léger, 2000 (1993]) ظاهرة ألـيرة الفقدان الذاكرة الـُقافي"، والتي تراها مـيا محورية في التغيرات التي تطرأ التيأ على الندين في


 وسط السكان. كانت تلك المؤسسات والمـمارسـات التي كانت ذات الت مرة حاملاَ فعالاً للهويات الدينية عبر الأجيال قد قدمت تنازلاتي





 القيـم الأوروبية (European Values Survey) الـذي طلـب في عـام . 199 من

 جميع البلدان المشاركة - (التسامح والاحترام")، وضعت نسبة (العقيدة الدينية)" في هذا التصنيف (Ashford and Timms, 1992:44 and 63) . وعلى خلفية هذه التطورات تبنّى منظّرون في السوسيولو جيا لغة بناء الهوية المنعكسة (Beck, 1992; Giddens, 1991)، مشُّدّدين على الفعالية الفردية ومقدمين
 أو الدعزز في سياق مؤسسي أو أسري.

هذا ما يقودنا إلى التحدي الثاني، الذي يتعلق بالتوجّه نحو الظواهر الدينية


 يلاحظون تغيّراً في العلاقة بين التقاليد الدينية والأفراد ما بعد الـين الحدائيّين الـــنخرطـين فــهـا (Beckford, 1989; Bauman, 1998; Lyon, 2000; Mellor, 1993).

ومن تُم تكون الحجّة هنا وفق ما يراه بعض المؤلفين بوصفه (وعياً دينيّاً جديدآ") (Cohen [et al.], 1984)، أن تغيّرات ما با بعد الحداثئة لم تشّجّع فقط على







 بوصفها مورداً روحانيّا تحت تصرّف المتجّوّل أو الفرد الذي ألـي يسعى إلى
 زمالة مؤقتة (Coleman, 2000; Flory and Miller, 2000; Guest, 2007b) . ويبدو أن بعض الجماعات الدينية، استجابة لتغيّرات ثقافية أوسع، قد عدلت الت من
 وأقصر مدى، وأسهل قابلية لاستيعاب المشاركاركين ممّن لا يمكن لا لالتزامهم طويل الأمد أن يستمر التعامل معه كأمر مسلّم به.

العملية الأساس هنا هي إزالة القيود النظامية عن الدين، ويُفهم تعطيل




 التحرّك الحرّ المبادر الروحاني عند القواعد الشعببية على مدار تاريخ تلـي تلك


 السياق العالمي الأوسع، يضع ديفيد ليون (David Lyon) رفع القيود عن الدين في صميم العالم ما بعد الحداثي، تسرعه عمليات العولمة، وديناميات

الرأسمالية المتأخّرة، والضنط الزمني ـ المكاني المرتبط بتكنولوجيا متقدّمة



 (Casanova, 1994)، قد أكد الذيوع الواسع للسرديات ما بعـد الحداثية التي



 المتزايد في التقاليد القائمة وكذلك سلطة الالتزام الفردي

غير أنّ المؤسسـات والهياكل الجماعية تستمر في أداء دور مهـمّم في العمليات التي تنتقل بموجبها الهويات الدينية ويعاد إنتاجها . أولاً: تراهِا
 الدينية. وحتى نموذج سوق الدين المعاصر يحتاج إلى ألن يضع في الحسبان الـان

 مباشرة، سواء كنيسة محلية أو مسجدا وشرا وشبكة الويكا (Wiccan) أو منتدى
 اجتماعية أوسع. ثانياً: تراها أي المؤسسات وانيا والهياكل الاجتما الانماعية تستعمل





 الحداثة في بناء المجنمعات القائمة على المصلحة أو الهالياحتجا
 ولكن الصور الـجديدة للمجتمع ظهرت أيضاً في سياقات أقلّ راديكالية،

وسط شبكات صداقة أو جماعات ما بعد كنسية غير رسمية، وذلك على
 بالتحديث الغربي صورة هذه الهياكل الجمماعية وتأثيرها، لكنها لما لم تقوض
 وسيكون من المفيد من الناحية التعليمية النظر في بعض الأمثلة من بحث حديث يوضّح هذه النقطة

## إضفاء طابع الماكدونالدز والهوية الدينية






 الا قتصاد العالمي الموجّه نحو السوق يضمن تنوّعا فيا في المنتجات وليّا وخيارات
 جمميع العالم، وذلك فيما يتعلّق بالخدمة والمنتج. أضف إلى ذلك الك أن النوع
 وأوقات الفراغ، والسياسة، والرعاية الصحية، والعـا والعمل، سواء في الـرا التجارة


 (calculability)، والكفاءة (efficiency))، والقابلية للتنبّؤ بالعائد (pretability)،
 والمصمّم لرفع الربح إلى حده الأقصى عبر السوق العالمية (Ritzer, 1996).

يسلط ريتزر الضوء أيضاً على كيفية تقييد العوامل الهيكلية لسياسة هوية الـية الحداثة المتأخرة، وذلك عبر تبيان الطريقة التي قد تنتج فئ فيها الأسوان
 العولمة خيارات جديدة أمام المستهلكين، ولكن نطاق الحنيارات المعروضة

يكون محدّداً سلفاً عبر القوى الاقتصادية الخفية وقد تثبّط فعليّاً حركات











 العالمية ملائمة جداً لطموحاتها التبشيرية . وقد درس ريتشارد بار بارثولوميو (Bartholomew, 2006)، على سبيل المثال، توسع صناعة النشر الإنجيلية، مجادلاً بأن قادة البروتستانت المحافظين يعززون جاذبيتهم الشعبية، وبالمثل
 إياها في تسويق رسالتهم على مستوى العالم

المثيال الأكثر بروزاً هنا على إضفاء طابع الماكدونالدز على الدياء
 المسيحية تستغرق عشُرة أسابيع جُمعت وصُـدرت وروروّج لها بـا بفاعلية وكفاءة



 (لقّد حضر دورة ألفا، في نهاية Brierley) المتحدة وثمانية ملايين على مستوى العالم" (Brierley, 2006: 229). وكانت
 في لندن هي التي أطلقت مبادرة دورة ألفا واستمرت في

كونها المركز الإداري لها، وقد أشرفت على تطوير الدورة وإدارة الترويج لها
 مدمـجة، وملابس وملصقات للسيارات. وكان الـان كتاب أسئلـة من الحبـاة (The Revd Nicky Gumbel) للكامن المحترم نيكي غامبل (Questions of Life) الذي قامت عليه الدورة، قد تُرجم في وقتنا الحاضر إلى ثُمانٍ وعشرين لغـ
 الدورة تختزل روح الإنجيلية إلى عملية مريحة وقابلة للتنبؤ، وفي هذا (Wنا تخاطر

 الإنجيلية الكاريزمية تستبعد أساليب أخرى من الاعتقاد المسيحي، ولئيو وتطبيق
 والسيطرة كان يعني أن هذه الأجندة من الصعب تحدّيّها . فمواد الدوروة تنتج


 رسالتها الإنجيلية الكاريزمية لتعكس بصورة أفضل التنوع عبر الكنائس

ويمثّل اعتماد ألفا أنماط الإدارة المستحدثّة في خدمة الإنجيلية المسيحية
 بحث ستيفن هانت الذي أجراه في المملكة المتحدة يشير إلى أن الديورة المير غير
 المسح الذي طبّقه على المشاركة في دورة ألفي ألفا في إنكلترا وويلز ، اكتشُف ألن






 في تلك العمليات. وربما تكون أفضل طريقة للنظر في دورة ألفا هي أنها

قناة لإحياء الهوية المسيحية، بدلاً من كونها وسيلة ناجعة لنقل الأفكار

 مـع الالتزام طويل الـمدى أو حتى قصـير الـمـدى . ولـعل إحـدى طرائق استكشـاف هذه المشكلة أكثر هي الالتجاء إلى بحث في في الميول إلى إلى أنماط


 المشُاركين المنتمين إلى الطبقة العاملة. وبينما يتطلب تزعزع الـمّ استقرار الهويات

 بعض الفئات الاجتماعية أكثر من غيرها يذكّرنا بمدي النـا النجا
 الحياة. والجاذبية الانتقائية للدين القائم على شبكة الإنترنت تقدم لنا حالـة الـة دراسية واضحة (Brasher, 2001).

تسلط الماكدونالدية أيضاً الضوء على الميول التي تطلّ بملاملامحها فلما في محاولات السيطرة على طرائق التعبير عن الدين في الحيّي العام

 الأعمال الإرهابية. فوجود رغبة في الانضمام إلى الأئمة وممارسة تأثمانير في
 متضمّناً ذلك الإقرار بالمؤهّاتلات الدينية المهنية، يعكس محارولاون العات سلطات
 وظيفتها كمصدر من مصادر التماسك الاجتماعئي . ولكن في الوقت الوان الذي
 يخشـون تمييع مبادئ العقيدة الجوهرية وفرض الانديا أجندة علمانية ليبرالية عليها . وهنا يمكن النظر إلى الإدارة الدقيقة المرتبطة بحكومة الدية حزب العـي العمال على أنها تجسّد بعض القوى المرتبطة بالماكدونالدية، والتي تطبق في البحت عن وضي قيود على المشهد الأخلاقي ـ الديني وتشكّل إعادة إنتاج الهويات الدينية وفقاً

لسياساتها الخاصة (Birt, 2006). والحقيقة أن مفاهيم التنميط والسيطرة
 المدنية والتقليد بينما تنزع التُرعية عن مظاهر التعبير عن العقيدة التي تئي التحرف
 بشكل يطغى على الولاء لبريطانيا .

## الأهمية المستمرة للأسرة









 القناعات الدينية بوصفها أمرأ غاية في الأهمية للنجاح النسان النسبي في نقل القيم

 القادم؛ بل أيضاً يؤثر على نحو عكسي في قدرة الآباء أنفسهم على اللحفاظ الانِ
 التيارات العامة، فإنها لا تواجه العمليات الفعلية لنـلـيل القيل القيم التي تعمل ضمن
 من أن طبيعة حياة الأسرة المغلقة بالمقارنة غالباً ما جعلت البحّ البحث الإمبريقي صعباً على المستويَين العملي والأخلاقي

في السنوات الأخيرة، ميّز عمل المؤرّخ كالوم براون تصحيحاً مححلّ
 (الأسرة في صميم عملية العلمنة. وفي التجائه إلى دليل (of Christian Britain) من سجلات التاريخ الشُفوية، يتتبع براون العملية التي تحوّلت بمعتضاها الــا



 راديكاللّاً في دور المرأة كان سبباً رئيساً في ذلك. ويرى أيضاً أن المرأن أن حتى أنى
 خطاب مسبحي، وأشرفت على تعزيز قانونها الأخحلاقي، ومع التغير فير في


 المسيحية بوصفها فاعلة، وتوقفت الأجيال اللاحقة عن كونها محطط امتمام وتداول في خطاب مسيحي (Brown, 2001:183). وقد تحولت المنيّ الميحية إلى دين اختياري، لكنها تعاني كونها لم تعد محاطة بالألفة في الحياة الأسرية

هناك ترتيب أكثر اختلافاً للعوامل موجود في دراسة كريستيان سميث (الحديئة، البحث عن النفس (Soul Searching) التي تستند إلى تحقيقات إمبريقية كبيرة الحجم في الحياة الدينية عند المـراهـينين


 الرئيسة التي توصّل إليها هي أن معظم التُباب مرتبكون
 في التنئئة الاجتماعية الدينية في الواقع. وإلذا كانت التعبيرات ونيرات عن الالتزام
 أنصار العلمنة بأن المؤسسات في الغرب لم تعد قادرة على نقل القيم


 زالوا يمارسون تأثيراً مهماً في قيم أطفالهم في سنّ المرامعة، زاعماً أنّ

أغلبية الشباب الأمريكيين (ايعكسون بإيمان طموحات عالم الكبار وأنماط
 يبدو أنهم راضون أساساً باتباع عقيدة أسرهم مع سيء من التساؤل أو التشكيك" (Smith, 2005: 191 and 120)

ويثير بحث سميث تحديات عديدة متعلقَ بالجدالات حول مسارات التطور الديني في الغرب المعاصـي



 سميث أن قليلاً جدّاً من الشُباب اعتبروا أن ممارِّارسة عقائد أخرى أو متعلقة بأفكار مرتبطة بالسعي الروحاني (Smith, 2005:127-129) . وبهذا المعنى، فإنيّ
 الأقل" في حاجة إلى تمييز بين وجود سوق دينية الينة وميل تلك الظرئ الظروف إلى إنتاج


 التمرد بأنه هو المعيار بل التواصل بين الأجيال وليس سبي الي ذلك الك أن أن الاختيار





 تسبب خمولاً دينياً بدلاً من الابتكار أو المشاركة الاجتماعية ـ السياسية؟

وأخبراً، فإن عدم قدرة الشُباب الأمريكي على التعبير عندما يتعلّق الأمر بالدين مسألة تستحق مزيداً من الملاحظة؛ ؛ إذ يجد سميث ألنـ أنّ الغالبية العظمى من الذين قابلهم „الا يستطيعون ببساطة التعبير عن أنفسهـم حول مسائل الربّ، أو الإيمـان، أو الـدين، أو الـحياة الروحانية" (Smith, 2005: 133).

ويبدو أن الآباء كانوا ناجـحين في نقل إحسـاس بأهمية تقليـدهم الديني


 الأخلاقية العلاجية" (Moralistic Therapeutic Deism) تأسيساً على (أ) أهمية أن تكون امرأ صالحاً، لطيفاً ومحترماً؛ (ب) إدراك الك الدين بوصفه مصدراً للرفاهية

 الذي يدعم فيه عمل سميث نزاعاً حول ألن الن الأسرة مستمرة في كونها مونـا موقعاً






 للدين المعاصر (انظر على سببل المثال : Heelas and Woodhead, 2005)، وقد لا تولد إبداعاً وتنوعاً بل ركود وربما مححافظة اجتماعية.

خاتمة: إعادة إنتاج رأس المال الديني ونقله
تبرز لنا الأمثلة السابقة حدود المقاربة التي تشـدد بقوة على سلطة الفرد

 الانتقال إلى ما وراء المقاربات الوظيا الوظيفية للماضي (Parsons, 1951)، ويتطلب


 بورديو (Pierre Bourdieu)، يقدم مقاربة بنّاءة لفهم إعادة إنتاج الهُويات الدينية في العالم المعاصر، وإني أقدم تفسيراً لهذا في صورة مقترح ختامي. فنقول


 على محمل الجد العمليّات التي يتم بمعتضاها الدا تمكين الأفراد بواراسطة الموا


 على تنظير لحقل اجتماعي أوسع يسهل هذه الفعارلية الليّ وفي الوقت نفسه يقيدها


 الدين غير مركزي، ومنحرفأ عن نقاط تثيبته السابقة (Beckford, 1989)، ومتاحاً للاستخدام وإعادة التشُخل بطرائق إضافية جديدن

في نهاية المطاف، فإنّ التنظير حول الموارد مثل رأس المال ينبثق بالطبع


 وروبرت بتنام (Robert Putnam) من بين آخرين . وقد طبّق بعض السوس الـويولو جيين


 لعمل جيمس كولمان (Coleman, 1988) الذي يحلّل الهياكل الديلـي الدينية بوصفها مصدراً لرأس المال الاجتماعي. وسعى آخرون للاعتراف بالصـ الصفات الخاصن



 مواكبة نظريته العامة عن رأس المال بوصفه مورداً نادراً في مـجال اجتماعي محدّد، يحدّد بورديو (الموارد") التي هي على المحككّ في (الحقلِ الديني" .

فهناك (تششريع النظام الاجتماعي، وإقرار الثروة والسلطة، والشُعور بالمعنى

 في عالم المال، على سبيل المثال، ربما مستمد جزئياً من تراكم رأس مال الد

 بغية تعزيز وضعهمّ، مثلما تلجأ السلطات العلمانية اللما اللى اللغة الدينية والروابط

الدينية في تبرير وضعها.
وعلى الرغم من أن نظرية بورديو تشحّلت بواسطة ماركسية صارمة قليلاً، وأنها تدين كثيراً لسياق الكاثولئيكية الرومانية الفرنسية، متضمّنانًا ذلك
 حديثة ليصير لها تأثير كبير . وقد تبنّى تيري راي (Rey, 2004) نموذي الصرئي الصراع
 الرومان وكهنة الفودو الشُعبيين. وقد ثبت كل كل طرف على على موقفه في صراع




 بفعل سعي مستمر للتمكن من السيطرة الثقافية، ومن تُم تمثّل الموارد التمار التي على المحكّ صوراً متميزة من السلطة يحددها المجال الاجتماعي الني تعملِ

وفي محاولة لتوسيع النطاق التفسيري لنظرية بورديو بما يكفي لإظهار
 السوسيولوجي الأمريكي برادفورد فيرتر (Bradford Verter) المفهوم الأكثئر
 الروحانية ليست مقيدة بحدود التراتبيات التيانية الدينية التقليدية، مئلما قد تد توحي
 (Guest, 2007a) . ويـاجج فيرتر في أن تصنيفات بورديو اشيديدة التصلُّب

لتفسر مظاهر سيولة السوق الروحانية في وقتنا الحاضر"، ، مفضلاً التحدّث عن

 فضلاً عن ذلك، فإن نقد عمل منظري الاختيار العقالاني مثل رودني ستاروني ورودجر فينك، اللذين يتصوّران (ارأس المال الروحاني") بو صفه سلعة حيرني



 الضعف النسبي، بناء على ما يملكونه من رأسمال وعلى على علاقتهم بالعمليات

 المال وقابلينه للنتل بين المجالات (Swartz, 1996:78)

يقدم تطوير فيرتر لنظرية بورديو إمكانيات جذابة لتحليل إعادة إنتاج الهويات الدينية. فهو يحافظ على تفسير للفعالية الفردية، بينما يتعامل جديّا اليّاً مع كيفية تحوّل الموارد المتعلقة بالدين إلى حالة أكثر سيولة في الـي التارين





 الضوء على عمليات نـقل القيـم عبر الأجيال (Davies and Guest, 2007).



 وقد استدعيت أمثلة أخلاقية لتفسير التوجّهات الحالية الية نحو الحياة الحيا المهنية؛ مثل : حسّ متأصل بالواجب الأخلاقي والتضحية شـكّل قرارات مزاولة

وظائف خدمة عامة أو الانخراط في مسؤوليات مدنية؛ ومناقشـات عائلية بعد الموعظة عززت وعياً بالقضايا الدينية والأخلا قية وثقة في وجيا وجهة نظر الفرد




 الطفل وفق معايير أخلاقية ولاهوتية عالية.

ثمة ثلاث رؤى نافذة تظهر من هذا التطبيق، وهي متعلقة بـجدالات سوسيولوجية أوسع حول إعادة إنتاج الدين. الأولى : في تعقب العمليات ونـي
 أجيال أخرى، فإننا نصل إلى فهم أكثر وضوحاً لعمليات بناء الهوية، سواء
 المال الروحاني في تحليل معقد للقيادة الدينية، دامجاً مفاهيما الماليما السلطة التي


 وإبراز إمكانيات مزيد من النقد لنظرية الاختيار العقلاني، التي تياه التحافظ على فهم نقدي للسلطة، وفي الوقت الذي يسمح فيه بتعايش نسيج اجتمانياعي ناشئ يحمل الجذور نفسها. وبتعبير آخر، إن إعادة إنتاج الهويات الدينية في عليا


 الفصل بين الحالتين.

## المراجع

Ammerman, Nancy T. (1987). Bible Believers: Fundamentalists in the Modern World. New Brunswick, NJ; London: Rutgers University Press.

Ashford, Sheena and Timms, Noel (1992). What Europe Thinks: A Study of Western European Values. Aldershot: Dartmouth.

Bartholomew, Richard (2006). "Publishing, Celebrity and the Globalisation of Conservative Protestantism." Journal of Contemporary Religion: vol. 21, no. 1, pp. 113.

Bauman, Zigmunt (1998). "Postmodern Religion?." in: Paul Heelas (ed.). Religion, Modernity and Postmodernity. Oxford; Malden, MA: Blackwell, pp. 55-78.

Beck, Ulrich (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage.
Beckford, James A. (1989). Religion and Advanced Industrial Society. London: Unwin Hyman.
___ (2003). Social Theory and Religion. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Berger, Peter L. (1967). The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Garden City, NY: Doubleday and Company, Inc.
$\qquad$ (1969). A Rumour of Angels: Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural. London: Penguin.
$\qquad$ , Brigitte Berger, and Hansfried Kellner (1974). The Homeless Mind: Modernization and Consciousness. New York: Vintage Books.

Birt, Jonathan (2006). "Good Imam, Bad Imam: Civic Religion and National Integration in Britain post-9/11." The Muslim World: vol. 96, pp. 687-705.

Bourdieu, Pierre (1987). "Legitimation and Structured Interests in Weber's Sociology of Religion." in: Scott Lash and Sam Whimster (eds.). Max Weber, Rationality and Modernity. London: Allen and Unwin, pp. 119-136.
____ (1991). "Genesis and Structure of the Religious Field." Comparative Social Research: vol. 13, pp. 1-44.

Brasher, Brenda (2001). Give Me That Online Religion. San Francisco: Jossey-Bass.
Brierley, Peter (2006). Pulling Out of the Nosedive: A Contemporary Picture of Churchgoing: What the 2005 English Church Census Reveals. London: Christian Research.

Bromley, David G. (1988). "Understanding the Structure of Covenantal and Contractual Social Relations: Implications for the Sociology of Religion." Sociological Analysis: vol. 49, pp. 15-32.

Brown, Callum G. (2001). The Death of Christian Britain. London; New York: Routledge.

Bruce, Steve (1995). Religion in Modern Britain. Oxford: Oxford University Press.
$\qquad$ (2002). God is Dead: Secularization in the West. Oxford: Blackwell.

Casanova, José (1994). Public Religions in the Modern World. Chicago, IL; London: University of Chicago Press.

Castells, Manuel (1998). The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. III: End of Millennium. Malden, MA; Oxford: Blackwell.

Cohen, Erik, Nachman Ben-Yehuda and Janet Aviad (1984). "Recentring the World: The Quest for "Elective" Centers in a Secularized Universe." Sociological Review: vol. 35, no. 1, pp. 320-346.

Coleman, James (1988). "Social Capital in the Creation of Human Capital." American Journal of Sociology: vol. 94, pp. 95-120.

Coleman, Simon (2000). The Globalisation of Charismatic Christianity: Spreading the Gospel of Prosperity. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Davies, Douglas, and Mathew Guest (2007). Bishops, Wives and Children: Spiritual Capital across the Generations. Aldershot: Ashgate.

Drane, John (2000). The McDonaldization of the Church: Spirituality, Creativity, and the Future of the Church. London: Darton, Longman and Todd.

Durkheim, Eimile (1960). The Division of Labour in Society. Glencoe, IL: Free Press.
Finke, Roger (1990). "Religious Deregulation: Origins and Consequences." Journal of Church and State: vol. 32, no. 3, pp. 609-626.

Flory, Richard W. and Donald E. Miller (eds.) (2000). GenX Religion. New York; London: Routledge.

Frazer, James G. (1995 [1922]). The Golden Bough: A Study in Magic and Religion. London; Basingstoke: Papermac.

Giddens, Anthony (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge, UK: Polity.

Greeley, Andrew (1997). "Coleman Revisited: Religious Structures as a Source of Social Capital." American Behavioral Scientist: vol. 40, no. 5, pp. 587-594.

Guest, Mathew (2007a). "In Search of Spiritual Capital: The Spiritual as a Cultural Resource." in: Kieran Flanagan and Peter Jupp (eds.). A Sociology of Spirituality. Aldershot: Ashgate, pp. 181-200.
(2007b). "Reconceiving the Congregation as a Source of Authenticity." in: Jane Garnett [et al.] (eds.). Redefining Christian Britain: Post-1945 Perspectives. London: SCM, pp. 63-72.
and Steve Taylor (2006). "The Post-Evangelical Emerging Church: Innovations in New Zealand and the UK." International Journal for the Study of the Christian Church: vol. 6, no. 1, pp. 49-64.

Hatch, Nathan (1989). The Democratization of American Christianity. New Haven, CT: Yale University Press.

Heelas, Paul, and Linda Woodhead (2000). "Homeless Minds Today?." in: Linda Woodhead (ed.). Peter Berger and the Study of Religion. London; New York: Routledge, pp. 43-72.
$\qquad$ and $\qquad$ (2005). The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality. Oxford: Blackwell.

Hervieu-Léger, Daniele. (2000 [1993]). Religion as a Chain of Memory. Translated by Simon Lee. Cambridge, UK: Polity.

Hunt, Stephen (2004). The Alpha Enterprise: Evangelism in a Post-Christian Era. Aldershot: Ashgate.

Hunter, James D. (1983). American Evangelicalism: Conservative Religion and the Quandary of Modernity. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
$\qquad$ (1987). Evangelicalism: The Coming Generation. Chicago and London: University of Chicago Press.

Iannacone, L. (1990). "Religious Practice: A Human Capital Approach." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 29, no. 3, pp. 297-314.

Jamieson, Alan (2002). A Churchless Faith: Faith Journeys beyond the Churches. London: SPCK.

Lewis, I. M. (1986). Religion in Context: Cults and Charisma. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Lukes, Steven (1977). Emile Durkheim, His Life and Work: A Historical and Critical Study. Harmondsworth: Penguin.

Lyon, David (2000). Jesus in Disneyland: Religion in Postmodern Times. Cambridge, UK: Polity.

Maffesoli, Michel (1996). The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society. London: Sage.

Martin, David (1965). "Towards Eliminating the Concept of Secularization." in: Julius Gould (ed.). Penguin Survey of the Social Sciences 1965. Harmondsworth: Penguin, pp. 169-182.

McGuire, Meredith (1982). Pentecostal Catholics: Power, Charisma, and Order in a Religious Movement. Philadelphia: Temple University Press.

Mellor, Philip A. (1993). "Reflexive Traditions: Anthony Giddens, High Modernity, and the Contours of Contemporary Religiosity." Religious Studies: vol. 29, pp. 111-127.

Miller, Donald E. (1997). Reinventing American Protestantism: Christianity in the New Millennium. Berkeley, CA; Los Angeles: University of California Press.

Neuman, S. (1986). "Religious Observance within a Human Capital Framework: Theory and Application." Applied Economics: vol. 18, pp. 1193-1202.

Niebuhr, H. Richard (1962). The Social Sources of Denominationalism. New York: Meridian.

Parsons, Talcott (1951). The Social System. New York: Free Press.
Percy, Martyn (2004). "Losing Our Space, Finding Our Place? The Changing Identity of the English Parish Church." in: Simon Coleman and Peter Collins (eds.). Religion, Identity and Change: Perspectives on Global Transformations. Aldershot: Ashgate, pp. 26-41.

Rey, Terry (2004). "Marketing the Goods of Salvation: Bourdieu on Religion." Religion: vol. 34, no. 4, pp. 331-343.

Ritzer, George (1996). The McDonaldization of Society: An Investigation into the Changing Character of Contemporary Social Life. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

Roof, Wade Clark (1993). A Generation of Seekers: The Spiritual Journeys of the Baby Boom Generation. New York: HarperCollins.

Smith, Christian (2005). Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers. Oxford: Oxford University Press.

Stark, Rodney, and Roger Finke (2000). Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. Berkeley, CA: University of California Press.

Swartz, David (1996). "Bridging the Study of Culture and Religion: Pierre Bourdieu's Political Economy of Symbolic Power." Sociology of Religion: vol. 57, no. 1, pp. 71-85.

Swingewood, Alan (2000). A Short History of Sociological Thought. $3^{\text {rd }}$ ed. Basingstoke; London: Macmillan.

Tamney, Joseph B. (2002). The Resilience of Conservative Religion: The Case of Popular, Conservative Protestant Congregations. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

T5nnies, Ferdinand (1955). Community and Association (Gemeinschaft und Gesellschaft), Translated and supplemented by Charles P. Loomis. London: Routledge and Kegan Paul Ltd.

Tylor, Edward B. (1903 [1871]). Primitive Culture. London: Murray.
Verter, Bradford (2003). "Spiritual Capital: Theorizing Religion with Bourdieu against Bourdieu." Sociological Theory: vol. 21, no. 2, pp. 150-174.

Voas, David (2003). "Intermarriage and the Demography of Secularization." British Journal of Sociology: vol. 54, no. 1, pp. 83-108.
$\ldots$ and Alistair Crockett (2005). "Religion in Britain: Neither Believing Nor Belonging." Sociology: vol. 39, no. 1, pp. 11-28.

Walker, Andrew (1989). Restoring the Kingdom: The Radical Christianity of the House Church Movement. $2^{\text {nd }}$ ed. London: Hodder and Stoughton.

Ward, Pete (1998). "Alpha: The McDonaldization of Religion?." Anvil: vol. 15, no. 4, pp. 279-86.

Weber, Max (1978). Economy and Society. Berkeley, CA: University of California Press.

Wilson, Bryan R. (1992). "Reflections on a Many-Sided Controversy." in: Steve Bruce (ed.). Religion and Modernization. Oxford: Clarendon Press, pp. 195-210.

Wuthnow, Robert (1994). Sharing the Journey: Support Groups and America's New Quest for Community. New York, London, Toronto, Sydney, Singapore: The Free Press.
$\qquad$ [et al.] (1984). Cultural Analysis: The Work of Peter L. Berger, Mary Douglas, Michel Foucault and Jürgen Habermas. London; Boston, MA; Melbourne; Henley: Routledge and Kegan Paul.

Berger, Peter L. (1967). The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Garden City, NY: Doubleday and Company, Inc.

Bourdieu, Pierre (1987). "Legitimation and Structured Interests in Weber's Sociology of Religion." in: Scott Lash and Sam Whimster (eds.). Max Weber, Rationality and Modernity. London: Allen and Unwin.

Brown, Callum G. (2001). The Death of Christian Britain. London; New York: Routledge.

Davies, Douglas, and Mathew Guest (2007). Bishops, Wives and Children: Spiritual Capital across the Generations. Aldershot: Ashgate

Smith, Christian (2005). Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers. Oxford: Oxford University Press.

Verter, Bradford. (2003). "Spiritual Capital: Theorizing Religion with Bourdieu against Bourdieu." Sociological Theory: vol. 21, no. 2.
(لفصل) (لسابع و(الثلاثتون)
الدين والطقوس:
هقاربة مـن منظورات متعددة

بيتر كولنز

استخـدم مصطلح (طقسس" (ritual) في حالات متختلفة ليصف تنوعاً
 الرهبان البوذيين في جبال الهيمالايا، ومن الفوضى العارمة التي ينطوي عليها






 فهل تمّة خاصية محددة تجمع بين عناصر هذا التصنيف متعدّد الأنواع؟ الشيء الني يمكن أن نكون متيقنين منه هو أن سؤال (اما (الطقوس"؟؟")




 تزعج أو تضايق بعض القرّاء، فمن الضروري أخذ الحيطة، والتصريح علناً، ،

مثلما يفعل الاقتباس بخطر افتراض معنى مشُترك لمصطلح غير ثابت بصورة ملحوظة . فعندما أقول (اطقوس" فإنتي أعني جميع الإنشارات والإنيا الإحالات التي يحملها المصطلح في أي سياق (هنا أو هناك، الآن أو آن آنذاك، أكاديمي أو عادي، في خطاب شفوي أو مطبوع أو أي وسط آخر) .

كانت إحدى الإشارات المرجعية لكلمة (طقوس")، على الرغم من من عدم












 والسيطرة على الأحداث غير القابلة للتنبؤ (مثل الطقس)، وألـئن وأفعال يتم عبرها



 الوسواس القهري)

ويوحي كل ما تقدم بقوة بأنه لا توجد خاصية جوهرية تربط جميع هذه

 ينتمي إلى مدرسة ردّ الأشياء إلى جوهرهـها (essentialist) لا يعدّ بالضّ الضرورة "اخطأ، لكنه من المرجح أن يكون مضلّالًا فيما يفترضه بأن (الطقوس") تتصف

بخاصية أو صفة هي حتماً جزء منها، دائماً وفي كل مكان. ومن تَمْ، سأتجنّب هنا فرصة محاولة تعريف آخر للـالطقوس" ولكني في المئِ المقابل سوف
 تشترك في (اتشابهات عائلية) (Wittgenstein, 1958) . وهي استراتئر اتيجية تعني أن المـرء قد يفكّر في أي حدث أو فعل بوصفه (اطقسـاً") بشكـل أو بآخر ، على

 تكون الفكرة مفيدة لمن يرغب في التحدث حول (الطقوس)"؟ وهو يطالبنا في كتابه تحقيقـات فلسفيـة (Philosophical Investigations) (66) ، أن نفكّر في في التنوّع الهائل للد(الألعاب)" :



 وسلسلة كاملة منها على هذا النحو

ويصرّ فيتغنشتاين على أن البحث عن جوهر للظواهر الاجتماعية أمرٌ لا معنى له. وفيما يتعلّق بالألعاب أو اللغة أو "الطقوس" فما نراه فعليّاً، عندما نكلف أنفسنا عناء التوقّف والنظر، هو سلسلة من (التشابهات" و(العلاقات" والنقطة هنا هي أن (الطقوس" المـختـلفة من شأنها
 وعلى الرغم من ذلك، فإن (الطقوس" مثلهـا مثل "الألعاب" يمكن أن أن يقال

 عاماً، يستخدم آنذاك بوصفه أساساً لنظرية عامة.

قد ينصبُّ تركيز نظريات (الطقوس" في الأساس على أسباب ونـو ونتائج

 الفرصة، سأراجع هذه النظريات مع الإشـارة إلى حالة خاصة : اجتماعات

الكويكرز (*) البريطانيين للعبادة . ويرجع تقديمي هذه الحالة الخاصة لأسباب


 وضوحاً؛ وأحياناً يصفها المشـاركون فيها بأنها اليست اليست طقوساًا"، وذلك الـك لاستمرارها أنطولوجياً حتى آخر الحياة، ومن ثم تسلط الضون الضوء على التوتر
 الأكاديميون. وأخيراً: تتاح لنا هنا فرصـة التركيز على (اطقوسن) مسيـيحية معاصرة، وهي صورة لم يعطها السوسيولوجيونيون ولا ولا الأنتروبولوجيونيون إلا

 مستخدماً إياها في عدة نظريات.

## المقدمة الأولى : وظيفة (الطقوس")


 Robertson-Smith, 1889; Tylor, 1871; Marrett, 1914; Müller, 1967 [1861])
 الدين - وسعوا لتفسير (الطقوس" في ضوء إمال إما ارتقائها تطورياً أو انتشارها الما . وأصبحوا متورّطين في مناقشـات تكهنية وعقيمة ا(مثل أيهما تسبق الأخرا الأخرى
 طرح أسئلة استمرت في الأجيال اللاحقة من الباحئين في مححاولة فهمها ، متضمناً ذلك الأفكار المتعلقة بالأهمية النسبية للـاطقس" (الفعّل (الفعل) والمعتقد
 الكويكرز الفكرية أصبحت مرتبطة بفكرة السلوك والمـمـارسة الصحيحة أنـية
(*) جمعية الأصدقاء الدينية أو الصاحبيون والتـمية الأكثر ثيوعأ هي الكريكرز، وهي مجموعة من المسيحيين البرونستانت نشأت في القرن السابع عشر في إنكلترا على يد جورج نوكــ (George Fox) .للمزيد حول الجماعة وتوزبيها في العالم انظر موسوعة وبكييديا بالمفردة الإنكليزية Quakers (التترجم).
(أكئر من ارتباطها بالاعتقاد الصحيح (orthopraxy) الان (orthodoxy)، وذلك منذ
 في تجميع كميات هائلة من الأمثلة، ومن ثُمه، ازداد قدر البيا مانـا
 لتجميع البيانات: الإنوغرافيا (ethnography).

وتسعى أغلب التقارير حول (الطقوس" لفهم سببها ونتيجتها ـ أي وظيفتها . في المقام الأول، إن الصورة المعاصرة لأي (اطقس") هي من بعض







 غرامات الامتناع عن دفعها، أو الحضور في الكنيسة (لنتذكّر أنّ الحضور إلى إلى الكنيسة كان إلزاميّاً في ذاك الوقت) الونا أو أو أداء قسم الولاء (أو أي يمين)، أو أو


 (حضرتكم") (you). وقد وضع ميلهـم المسـاواتي هذا، ضـمنـياً، الهرمية


 صمت، وانتظار الربّ (أو المسيح) ليتحدث عبر ألحـر أحد الحاضرين، وكا وكانت من
 يحاجج أحد المعلّقين الماركسيين أن هذه حالة أخرى تنتشر فيها التهديدات
 "اطقوس" الكويكرز بوصفها التعبير الصامت لجماعة دينية عن قلة حيلتها في

مواجهة قمع الدولة، أو أنه فعل مهم من أفعال مقاومة عامة الناس للسلطة.




 المبرمجة التي واظبوا عليها في إنكلترا إلى صورة العبادة المباد المبرمجة التي سهل إجراءها راعٍ مدفوع الأجر .
في القرنين التاسع عشُر والعسُرين، أشرف الإنجيليين الكـويكرز



 سمعت سؤال الأصدقاء البريطانيين (الكويكرز) عمّا إذا

 أنها تسبّب توتّرات بين التقالِيد، وهذا ما يمكننا تعلّم الكثير عنه من التاريخ. ثمة جدال مهم في دراسات (الطقس" يدور حول الأهمية النسببية للسبب والنتيجة، للمعتقد والانفعال. وقد انتقد ماريت (Marrett, 1914) ما افترض


 الطقوس في الأساس موضوعاً للخروج من العقلاني إلى التعبيري. وفي السنوات الأخخيرة توصّل جون بيتي (Beattie, 1966; 1970) إلى حد كبير الـلى الـى الننطة نفسها، في حين أعاد روبين هورتون (Horton, 1968; 1970) صياغن
 لتقديم تفسيرات عقلانية لظواهر طبيعية واجتماعية محيرة. وإذا إنظا نـرنا إلى (اطقس" الكويكرز في ضوء هذا الجدال، سيبدو أنّ ثمة قيمة في كل مولئ موقف، بما يكفي للشك في جدوى هذا التقسيم الثنائي؛ فبينما تندر مظاهر الانفعال

في تجمعات العبادة (على الأقل مقارنة بكثير من الطقوس)، فإن الكويكرز
 تعبيرية. فهم يصفون مجالاً من الانفعالات التي تثيرها المشاركاركة في التجمّع التعبدي، من بينها، الفرح والغضب والإحباط والحزن الْانـ ولكن الأهمّ في في هذا أن طقس الكويكرز يعكس صورة معينة من الكوزممولوجبا (cosmology)، ويقوم بتأسيسها أيضاً . فالمكان (غرفة التجمع) الذي يتم الـي فيه الطقس يكون

 في دائرة حول طاولة يوضع عليها الكتاب المقدس، ونسا ونسخات من كتاب عقيدة الكويكر وممارسته (Quaker Faith and Practice) (نص شبه قانوني كنسي)



 بحالة من الاستمرارية والتواصل بدلاً من الحدود: فهـم يعتقدون عادة بأن المقدّس والمدنّس هما شيء واحد .

وإلى جانب كون (الطقوس" ("تعبيرية)، فقد وصفها كثير من الباحثين
 . 1975; Tambiah 1985; Schieffelin, 1985; Schechner, 1993) (Tambiah)
 سكان جزر أندمان (The Andaman Islanders) مشُيراً بطريقة غير مباشرة إلى الرقص، وبخاصة إلى طبيعته الإيقاعيه، التي تمكن الناس من الانضمام معاً

 تراها توصل رسالة إلى المشاركين والآخرين المارين المهمّين، أفراداداً وجماعة أيضاً .

 أيضاً: Handelman, 1999 ) في أن اللعب جزءٌ بالغ الأهمية في الحياة البشرية

ومن المرجّح أن يكون عنصراً في معظم الطقوس، وهو ما يشير إليه ميخائيل


 ذلك، ففي الوقت الذي لا تكفي هذه الخصيصة بوصفها تفسيراً ألما يحصل

 والمزاح، فقد يكون هناك أيضاً شيء من المزاح في العظة.

ربما يكون الاعتقاد الأكثر شبوعاً أن السبب وراء تجمع العـئ العبادة وسط

 نجده مدعماً بتوقِّع أن المشُاركين سيكونون جان جاهزين للقاء والتحلث (بطريقة غير


 الاجتماعي. وعلى الرغم من ذلك كان إميل دوركايم (Durkheim, 1915)،


 الفردي. فالناس البدائيون يتجمعون، وفي لحظات من الشُ الشدة الانفعالية التيا التي

 يعكس عالمهم الخاص. والدين ما هو إلا مجمموعة أفكار وممارسات ولا يقدّس بها الناس البنية الاجتماعية وروابط الجماعة ـ سواء أكانانوا على النى وعي بذلك


 بالاندماج الاجتماعي، بشكل كامل، وبا وبالفائدة الإيجابية للفرد والمجتمّمع على حد سواء. وقد نخطئ إذا زعمنا أن التجمّع للعبادة يعرض "جيئـانان") على

الرغم من أن (اللقاء المجممع" مصطلح يستخدم لوصف لقاء يجرب فيه المجتمعون شعوراً مضاعفاً مكثفاً بالتجمّع معاً ـ على الأقل عند بعضهم.

ويحملنا هذا إلى التفسيرات المتناقضة لعمل دوركايم التي قدّمها برونيسلو مالينوفسكي (Bronislaw Malinowski)، ورادكليف براون. فني الئي حين




 إلا في إطار الاجتماعي. وقد كان معنيّا في الأساس بفهـم النظام الانـا جتماعي والطريقة التي كفلت بها المؤسسات الاجتما الاعماعية استمرارية ذلك النظا النام، وتلك
 الأسطورة) هي الوسيلة الأكثر قوة في تأمين الوحدة الانج الاجتماعية (انظر أيضاً

 هنا في أنه خلال القرنين الماضيين أصبحت طقوس اللايويكرز أكثر قابلية للتفسير بمعايير مالينوفسكي، وذلك فلك في الأسناس نتيجة إضفاء الطابِ الطابع الفردي على الإيمان الراسخ بعقيدة الكويكرز وممارستهم - وهو ما يعد في حد ذاته نتيجة عملية التحديث المحيطة.

دفع موريس بلوش في (Bloch, 1979)، وكذلك في عمل لاحق (سنعود إليه لاحقاً) بحجة مقنعة أَن الطقوس من البداية إلى النهاية أداة ذرائعية،




 الأيديولوجيا، أو المعتقد الشائع (doxa) (Bourdieu, 1977).

التفتت التفسيرات الوظيفية أيضاً إلى الرمز، بوصفه المكوّن الأصغر في

مكونات الطقوس ووسيلة لتوصيل فكرة ما للمشاركين، في الغالب بوعي، وأحياناً بلا وعي. ويدين المنحى التفسيري في الأنثروبولوجيا باليا بالكثير للباحث






 أن نفسر وجود طاولة في منتصف الغر الغرفة، حتى إذا قبر العبل المرء أنها النها توفر بؤرة
 كذلك، لماذا طاولة. وإذا بدأنا بالجذور التاريخية للكويكرية، سنرى أن تلك


 أنها (اليست مذبحاًا) أي مكان يؤطّر غياب تلك الرموز نفسه (الكأس المقدّسّسة، الصححن، الصصليب) وهي كلّها عناصر أساسية في الإنجيلية. وبينما قد يصعب
 الوفرة قد تكون مهمّة في هذه الحالات. وفي هذا السياق يوجه طلال ألسد



 وهارفي وايتهاوس (Whitehouse, 200; Laidlaw and Whitehouse, 2004) على ورير الاري التحديد. ويستعين وايتهاوس بتمييزات قام بها دوركايم وغيرهن، محاجنجأ فيا في أن الدين يتشعب إلى نمط أو أثنين، أحدهما يؤكّد وجود ما هو الو سحري، وريا والآخر ما ما


 وايتهاوس أنّ الطقوس من الأرجح أن تتحوّل إلى روتين في النهوذج المذهبي .

فهل ينبغي لنا افتراض أن الطقوس لـها معنى؟؟ لقد سـعـت زعـم



 فإنّ الطقس موجود لا لشيء إلا لأنه طقس، ويجادل الُ في في أن الطقس هو في في الأساس أداء لفعل تحكمه قاعدة، مضمونه لا صلا صلة له بفهمهـه وعلى الانى الرغم
 التأويليين - أي إن نظريته تتجاهل ببساطة قدرة المشـاركاركين أنفسهم على تفسير
 مقالات حديثة حرّرها هاندلمان ولندكويست (Handelman and Lindquist, 2004)؛


 ويحاجج هاندلمان بقناعة في أنه لا يمكن لنظرية وظيفية أو تمثيلية أن تفسّر جميع العناصر في عائلة الطقس .

## المقدمة الثانية: بنية (الطقس")

لو كانت هناك خاصية وحيدة للطقس يتّق عليها الدارسون على مستوى واسع، فهي بنيته الثلاثية التي كان أول من عرفها هو أرنولد فان الناني غينيب (Van Gennep, 1960 [1912])


 والتعرض لاستجوابات واختبارات وما إلى غير ذلك. وقد حاجـج ليتش


 الجديدة والمكانة الجديدة التي قد يكتسبها وربما الاسم الجديد والـدلابس

الجديدة والشارة أيضاً، كثيراً ما تتوج بمأدبة طعام جماعية أو نشاط اجتماعيا المي
 مفترض أن تكون مبنية على هذا النحو . كذلك الشيء الـئ المنتشر أيضاً على مستوى واسع هو الميل الذي يمكن التسامح معه للسؤال عمّا إذا كانت الطقوس أصبحت تعني أي حدثِ له بنية ثلاثية يمكن تميزها أم لا

وقد تولّى فكتور ترنر (Turner, 1969) نظرية فان غينيب مطوّراً إياها بعدد



 وقد وسع ترنر هذه النظرية بالتمييز بين نوعين من الكِيانات، سممّاهـما المجتمع (societas)، والجماعة (communitas) . والجماعة أو (البنية المضادة") (anti-structure) الثانية من الطقس، لكنها تتضمّن بالمثل حالات متزايدة من الوعي وحتى من

 والرتيبة، والروتين اليومي. وقد طوّر ترنر نظريته على امتداد انـير خطوط تحليليلية

 (التي يتحول عبر ها الأفراد والجماعات وات ويحاجـج طوم درايفر (Driver, 1998) (الا في أن التحول واحـد من ثـلاث وظائف جوهرية للطقوس

 على انجرافه إلى وضع يتصور فيه المسرح باعتباره الفضاء الأساسي للمدخل (الطقوسي" الأولي في المجتمع الحديث.

بالانتقال إلى حالة الكويكرز، من السهل ملاحظة البنية ثنلاثية الأجزاء
 الأقل إذا أخذنا (لقاء العبادة) ليشممل الوقت الذي مكان اللقاء بداية من وقت وصولهم حتى مغادرتهم (حدث غالباً ما يشير إليه

المشاركون ببساطة على أنه مجرد (القـاء)) . وهنا ما يتضمن أهمية إضافية في





 استقرار المشاركين بهلوء في غرفة الاجتماع، عند (امرحلة المدخل)" .

في أثناء اجتماع العبادة، يجلس المشاركون في ثُبات وصمت: ينقلب


 يمكن أن تكون في مصلحتها . فمرحلة المدخل تتميّز بانضباط ذاتي مميز ؛







 السرديات تجعل حدود مراحل فان غينيب غير غير واضحة .

 وقت إلى آخر . الصمت المعصود غالباً ما يكون بعيداً عن الكمار أكمال : الأطفال


 ذلك فإن المخالف الدائم يكون على الأرجح من بين كبار السن.

يجلس الكاهن المتحدث على أريكة بانضباط دقيق : يتحدث بوضوح، ولئ


 والمشرفين. يعزز الأثاث في بعض أماكن اللقاء القديمة وهم هنـ هنا التقليد؛ بعض اللقاءات احتفظت قصداً بالملامح المعمارية التي تستعيد ذكريات



 العظة ذات عمق تاريخي، لكنها أخلاقية أيضاً ؛ تراها تتعامل مع جوا جوانب
 يبدأ المسنّون في النظر خلسة في ساعاتهم إلى أن ينهي اثنان أخيراً، و"في
 تختتم العبادة، لكن اللقاء يستمر لبعض الوقت. يقف الواعظ، فتتلاشمى







 إلى مكان واسع حيث الاتجاه إلى البوفيه لتناول الشـائي، ثـم تأتي أتي جولة


 هناكا تذكير للأصدقاء في كتاب القواعد السلوكية بضرورة تقبل العظة حتى التى لو
 يعودون إلى المحادثات التي بدؤوها قبل الاجتماع، وقد يفكر بعضهـم في

اللقاء الذي اختتم - يقيّم الكويكرز لقاء العبادة ككل وأيضاً العظة الفردية. وفي بعض الأحيان يقدمون التهنئة لـمن قدم العظة، على طـلـى طريقة السرد أو
 مبالغة، أو لفترة طويلة، أو في موضوع غير ملائم.

وعلى الرغم من أن ترنر (Turner, 1969)، وكذلك ليتش (Leach, 1977)، ، ودوغلاس (Douglas, 1966)، قد غازلوا البنيوية الفرنسية عند كلاون ألود ليفي شتراوس (Claude Lévi-Strauss) (في مرجعيه 197V)؛ و19VT، مثلاً)، فإن



 غير ذلك. وإضفاء التناظر على هذه الأزواج عند البنيويين هي الوسيلة الأكثر


 الكويكر، الذي يمثل هنا مثالاً جيداً جداً عن (البنية المضادة" أو الدخولا الطقس .

كذلك يستعين بلوتشُ (Bloch, 1992) بكثافة بفان غينيب في تطوير عمل مبكر حول طقس الختان عند شعب المرينا (Merina) في مدغشّقر . ويحاجنج بلوتش هنا، مثل : فرويد ([1913][Freud, 1946 (196)، وجيرار (Girard, 1977)، ربما



 في هذا السياق، بعبقرية إلى أنه في أثناء مرحلة الـمدخل الـنـلـي التي تجرى في


 المرحلة النهائية من الطقوس يتحرك المشُارك من (الجماعة)" إلى (المجتمع")

وفق اصطلاح ترنر، لكنه يعود أكثر قوة وتمكيناً بفعل الحيوية الخارقة للقدرة
 بالعنف، أو إذا توخّينا الدقة أكثر ، (اعنف ارتدادي)" (rebounding violence)،

 (Bloch, 1986; 1989) في أن تلك الطقوس تعمل على صون تراتبية المكانة في أي مجتمع (وظيفة أيديولوجية) . وتبدو المحصصّلة صحيحة لأنها لا تفعل سوى تعزيز رؤية عالمية كان الناس بعتنقونها مسبقاً . أضف إلى ذلك، ألـا أن



 أفضل من انطباقها على طقوس أخرى (طقوس مسيحية عامة).

يقدّم ميتشُيل (Mitchell, 2004) تبايناً جديداً في نظرية غينيب، واصفاً كيف يقلب المهرجان المالطي (festa Maltese) الصورة المعتادة إلمّا إذ بدلألْ من إشراك النناس المبعدين من العالم المدنّس في العالم المقدّس قبل عودتهم مرة ألـر المرى



 بلوتش المحافظة والمبالغة في التعميم حول العنف الارتن الـدادي



 أو بأخرى . وممّا لا يدع مجالاً للشُكّ إن البروتستانتية الراديكاليالية انتشرت من الئن

 وليدة العنف، على الرغم من أنه قد لا يكون من نوع العنف (الالارتدادي")

## المقدمة الثالثة : (الطقس" بوصفه ممارسة

في السنوات الأخيرة عاد عدد من الباحئين، محررين من أوهام قيود
 (Bell, 1992) ('تتجنب أنواع الصعوبة التي
 الأنشطة النموذجية أو بوصفه مجموعة من الصفات الموجودة الثى درينى درجة ما






 تؤثر بها صفة الطقوس نفسها في منهجية المحلل وتشرعها . فما فما يحدث هو المو أن تصوير الباحث للطقس يكون ببساطة أداة للمنهجية التي يتبناها الـا وا وهو ما يسفر عن إنتاج خطاب لا يخدم سوى في مجرد تأكيد الافتراضات المات المتصورة سلفاً عند الباحث. وحقيقة أن الطفس يمكن أن يتغير "في كل إلي جانب مني منه من


 بالطريقة نفسها التي تفعل بها ما تفعل" (Bell, 1997:81) . ونراهـا هنا هنا تدخل

 الأداء الحركي للمشاركين (في حالة الكويكرز من خلال



 بنّاءة، وفي الغالب غير واعية. وعلى طريقة باركن (Parkin, 1992) تؤكد كاثرين هذه الجوانب المكانية للطقس .

استغرقت هذه القضية وقتاً طويلاٌ إلى حد ما عند لندساي جونز


 مباشرة على ما يفعله الناس وكيف يفعلونه؛ فهي تهـدم ميل الدارسين إلى إلى إلى
 نظرية كاثرين بل حول إضفاء الطابع الطقوسي، مثل نظرية بورية بورديو حول الطن العادة، يهددها خطر الوقوع في شرك إك مختلف ـ خطر الحتمية (determinism)؛
 منظومات واستراتيجيات لاشعورية تتحول إلى الشُعور بأنها طبيعية تمامانِاً بعد تكرارها، ولا تتطلب أي تفسير، أو تبرير، أو تشريع. ألـور فكيف إذاً يمكن للطقوس أن تتغير وتتطور؟ أين الفعالية الإنسانية هنا؟ هـر هل يمكن ألن أن يكون المشاركون غير متفاعلين تماماً في ممارستهم - حتى ممارستهم الطقوسية؟ في تناقض شديد مع الكنيسة الأبرشية الإنجيلية التي تعلو الأبراج مكان


 التقليدين أو نوعي الطقوس . فكل هيكل يؤدي دوراً مقابل الآخر - أي تتحدد
 لما عليه الكنيسة الأبرشبي؛ ففي حين الاني
 الزخارف القوطية الجديدة تضع المبنى في صنف فني آخر تماماً . ويوضح جونز ببساطة كيف أن المحيط المكاني الملائم للطقوس يمكن - في الما
 أية حال، ثمة جانب مكاني للطقوس حيث يمكن أن يكون أن المون مكان المشارك
 الطقوس انتقالاٌ من مكان إلى آخر .

في تحليلهما لطقوس عبادة البوجا (puja) في الديانة الجاينية (Jain) يحاول همفري وليدلو (Humphrey and Laidlaw, 1994)، على طريقة كاثرين بِل

تجنب إشكاليات تعريف الطقوس سواء في ضوء المناسبات الـخاصـة أو بوصفها خصائص مميزة لجممِع الأحداث، ومثّل بِل أِيضاً تراهمـا يفضانلان التحدث عن (إضفاء الطابع الطقوسي" . لكنهما يتجنبان فرصة تطوير فكرتها عن ممارسة الطقوس، محاججين في أن الفكر والفعل لييـا في حاجّة إلى إلى أن


 فيه إضفاء الطابع الطقوسي هو قطع الرابط بين نيات المشاركين في الطقس
 المرء خطأ من الأخطاء ـ ولكن أداء ألطاء الطقوس يمكن أن الن يكون أي شيء الْئ ما



 ويشيران إلى أن النمطين القطبيين للطقس هما طقوس العـو العبادة العامئ (مثّل


 الطابع الطقوسي على درجة الشعور بالأفعال المنصوص علئليها


 الأفعال وليس على تسلسلها في تركيز المشاركين وانتباههمم. وهو ما ما يبلو ،
 الطقوس. ويواصل الباحثان في ذلك ليحاججا في ألنا الط الطقس لا يعتمد على الـي
 ("قبولهم") له. وحقيقة أنّ الباحثين يصرّون على وجنى وجود معنىى للطقس هي

 الفعل، وليس نوعاً من الاعتقاد، وبينما يتفق همفري وليدلو على أن حركة

الجـسـم وتوجهه غالباً ما تكون عنصراً مهمـاً في إضفاء الطابع الطقوسي،

 المشاركين؛ واقع الأمر إنهما يظنان بأنها أشياء طبيعية، تمامأُ مشل الأشجار


 تكون الطقوس مقامة لأغراض اجتماعية، وهو ما يمكن رؤيته بوصفه النماذج
 حتى في حالة أن الطقوس غير مكتوبة بقواعد قانونية بدقة كافية، مثلما هيا هي ألمي الحال في البوجا في الديانة الجاينية وعبادة الكويكرز، فإنـا وانها يمكن أن أن تسفر
 التفصيل الإثنوغرافي المرعي فيما يتعلق بطقوس البوجا، فلا بلا بد من أن يكون




 الكويكرز، فإن رد فعل المشـاركين المتطرف إنما يؤكد أن أن بعض عناص المير الطقس على الأقل منفذة عن وعي، حتى لو كانت العناصر الباقية تحدلث الن بلا وعي أو بحكم العادة.

خلاصات
على الرغم من سهولته أو بساطته الواضحة، فإن طقس الكويكرز عرضية



 يصفونها. وسوف أدافع هنا في المقابل عن تحذير ساقه غيرتز (Geertz)؛

إذ يمكن المحاجججة في أنه لا يزال هناك تشوش مفاهيمي يحيط بالطقس الني

 المصطلح مفتقداً الدقة ، وأننا لسنا مرتبكين إلا في قلقنا من الوصول إلـا إلى مستوى
 اجتماعية أخرى (لنفكر مثلاً في (الجماعة)( (community)، أو (الطبقة)| (class)،

 واحد أحادي فريد من المحتمل أن يخنق إمكانية المقارنة التي في حال الْ خوضها


 محاولاً تفسير كل شيء سينتهي بعدم تفسيره لشيء الـئ والاستراتير اتيجية البديلة هنا

 في أنه من غير الضروري أن نكون مقيدين بتطبيق شرح واحد أحد أو تفسير على أي طقس خاص. وفي ورا وراستها النموذجية على التشيسونغو (Chisungu)، طقس انضمام فتيات البيمبا (Bemba)، توضح ريتشاردز (Richards, 1956)، المستويات


 إبستيمولوجي لضرورة ترتيب هذه المستويات من التحليل في في مراتب ونـيا ونقاً لقيمة الحقيقة ـ حتى لو كان ذلك ممكناً : فكل منها صالح الح بصفتها تونا تفسيرات مبرات مبنية على




 عند المخصصين، هو مشل من يولي اهتماماً خاصاً لموقع الفعالية متجنباً الوقوع في أمرين أحلاهما مر هما الجوهرانية والحتمية

نحن نستمتع حالياً بشيء من العصر الذهبي في دراسات الطقس، وهو وهو

 الأساس يظهر ما سماه فيتغنشتاين (Wittgenstein, 1958) (اتشابهاًّ عائليّاً")، وقد وُصف الطقس وتم تحليله بعناد استئنائي، لماذا؟ لأنه يعبر عن فهمنا لمفاهيم
 والحقيقة أن هناك ركُ بعض من يحاجِج في أن الطقس هو مكوّن لهذه المفاهيم،



 وممارستها . وقد ظهر في السنوات الأخيرة عدد من المـير المحاولات التات التخيلية والمقنعة لتطوير تفسيرات مبكرة للطقس، ومن الوار الوارد أن تستمر مقاربة حل الون المشكلات هذه. ومما لا شك فيه أن أن الإدرالك وسط الدارسين (والمشار الماركين) بأن الطقوس هي جزء ضروري من الحياة الدينية هو أمر صـحيح الآن مثلمـا كان في الماضي عند ماكس ميولر (Max Müller) الذي كتب ذلك منذ مئة
 يحدونا في أن نظل منفتحين على الرؤى التي ينتجها دارسون ميختلفون وني وأنه
 منا أَننا بفعلنا هنا سنميط اللثام أخيراً عن المعنى الحقيقي للطقسِ، ولتكن مقاربتنا متعددة المنظورات (Collins, 2005).

## المراجع

Asad, Talal (1983). "Anthropological Conceptions of Religion: Reflections on Geertz." Man (N.S.): vol. 18, pp. 237-259.
$\qquad$ (1993). Genealogies of Religion. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Bakhtin, Mikhail (1984). Rabelais and his World. Bloomington, IN: University of Indiana Press.

Barth, Fredrik (1975). Ritual and Knowledge among the Baktaman of New Guinea. New Haven, CT: Yale University Press.

Beattie, John (1966). "Ritual and Social Change." Man (N.S.): vol. 1, pp. 60-74.
$\qquad$ (1970). "On Understanding Ritual." in: Bryan R. Wilson (ed.). Rationality. Oxford: Basil Blackwell, pp. 240-268.

Bell, Catherine (1992). Ritual Theory, Ritual Practice. Oxford: Oxford University Press.
$\qquad$ (1977). Ritual: Perspectives and Dimensions. Oxford: Oxford University Press.

Bloch, Maurice (1979). "The Past and the Present in the Present". Man (N.S.): vol. 13, pp. 591-600.
$\qquad$ (1986). From Blessing to Violence. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
$\qquad$ (1989). Ritual, History and Power. London: Athlone.
$\qquad$ (1992). Prey into Hunter. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Bourdieu, Pierre (1977). Theory of an Outline of Practice. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Boyer, Pascal (1994). The Naturalness of Religious Ideas: A Cognitive Theory of Religion. Berkeley, CA: University of California Press.

Britain Yearly Meeting (1995). Quaker Faith and Practice: The Book of Discipline of the Yearly Meeting of the Religious Society of Friends (Quakers) in Britain. London: Religious Society of Friends.

Collins, Peter (1996). "'PPlaining": The Social and Cognitive Practice of Symbolization in the Religious Society of Friends." Journal of Contemporary Religion: vol. 11, no. 3, pp. 277-288.
(1998). "Quaker Worship: An Anthropological Approach." Worship: vol. 72, pp. 501-515.
(2005). "Thirteen Ways of Looking at a Ritual." Journal of Contemporary Religion: vol. 20, no. 3, pp. 323-342.

Dandelion, Pink (1996). A Sociological Analysis of the Theology of Quakers. Lampeter: Edwin Mellen Press.

Douglas, Mary (1966). Purity and Danger. London: Routledge and Kegan Paul.
Driver, Tom (1998). Liberating Rites. Boulder, CO: Westview Press.
Durkheim, Émile (1915). The Elementary Forms of the Religious Life. London: Allen and Unwin.

Frazer, James G. (1890). The Golden Bough. London: Macmillan. 2 vols.
Freud, Sigmund (1946 [1913]). Totem and Taboo. New York: Vintage Books.
Geertz, Clifford (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
Gellner, David (1999). "Religion, Politics and Ritual: Remarks on Geertz and Bloch." Social Anthropology: vol. 7, no. 2, pp. 135-153.

Girard, René. (1977). Violence and the Sacred. Baltimore, MA: Johns Hopkins University Press.

Gluckman, Max (1963). Order and Rebellion in Tribal Africa. New York: Free Press.
$\qquad$ (1970). Custom and Conflict in Africa. Oxford: Basil Blackewell.

Goody, Jack (1961). "Religion and Ritual: The Definitional Problem." British Journal of Sociology: vol. 12, no. 2, pp. 142-164.
(1977). "Against Ritual: Loosely Structured Thoughts on a Loosely Defined Topic." in: Sally Falk-Moore and Barbara H. Myerhoff (eds.). Secular Ritual. Amsterdam: Van Gorcum, pp. 25-35.

Handelman, Don (1999). "The Playful Seductions of Neo-Shamanic Ritual." History of Religion: vol. 39, pp. 65-72.
and Galina Lindquist (eds.) (2004). Ritual in its Own Right. Oxford: Berghahn.
Horton, Robin (1968). "Neo-Tylorianism: A Sound Sense or Sinister Prejudice?." Man (N.S.): vols. 3-4, pp. 625-634.
$\qquad$ (1970). "African Traditional Thought and Western Science." in: Bryan R. Wilson (ed.). Rationality. Oxford: Basil Blackwell, pp. 131-71.

Huizinga, Johan (1964). Homo Ludens. Boston, MA: Beacon Press.
Humphrey, Caroline and James Laidlaw (1994). The Archetypal Actions of Ritual. Oxford: Clarendon Press.

Jones, Lindsay (2000). The Hermeneutics of Sacred Architecture. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2 vols.

Laidlaw, James and Harvey Whitehouse (2004). Ritual and History. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Leach, Edmund (1961). "Time and False Noses." in: Edmund Leach. Rethinking Anthropology. London: Athlone, 132-136.
$\qquad$ (1977). Culture and Communication. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Levi-Strauss, Claude (1967). Structural Anthropology. New York: Basic Books.
$\qquad$ (1973). Totemism. Harmondsworth: Penguin.

Lewis, Gilbert (1980). Day of Shining Red. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Malinowski, Bronislaw (1974). Magic, Science and Religion and Other Essays. Glencoe, Ill.: Free Press.

Marrett, Robert R. (1914). The Threshold of Religion. $2^{\text {nd }}$ ed. London: Methuen.
Mitchell, J. P. (2004). "Ritual Structure and Ritual Agency: "Rebounding Violence" and Maltese Festa." Social Anthropology: vol. 12, no. 1, pp. 57-75.

Müller, F. Max (1967 [1861]). Lectures on the Science of Language. New York: Scribners.

Ortner, Sherry B. (1978). Sherpas through their Rituals. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Parkin, D. (1992). "Ritual as Spatial Direction and Bodily Division." in: Daniel de Coppet (ed.). Understanding Rituals. London: Routledge and Kegan Paul, pp. 11-25.

Radcliffe-Brown, Alfred R. (1964 [1922]). The Andaman Islanders: A Study in Social Anthropology. New York: Free Press.

Richards, Audrey I. (1956). Chisungu: A Girls' Initiation Ceremony among the Bemba of Northern Zambia. London: Faber and Faber.

Robertson-Smith, William (2002 [1889]). Lectures on the Religion of the Semites. Edison, NJ: Transaction Publishers.

Schechner, Richard (1993). The Future of Ritual. London: Routledge.

Schieffelin, Edward (1985). "Performance and the Cultural Construction of Reality." American Ethnologist: vol. 12, pp. 707-724.

Sperber, Dan (1975). Rethinking Symbolism. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Staal, Frits (1975). "The Meaninglessness of Ritual." Numen: vol. 26, no. 1, pp. 2-22.
Tambiah, Stanley J. (1985). "A Performative Approach to Ritual." in: Stanley J. Tambiah. Culture, Thought and Social Action. Cambridge, MA: Harvard University Press, pp. 123-166.

Turner, Victor W. (1967). The Forest of Symbols. Ithaca, NY: Cornell University Press.
$\qquad$ (1969). The Ritual Process. Chicago, IL: Aldine de Gruyter.
$\qquad$ (1974). Dramas, Fields and Metaphors. Ithaca, NY: Cornell University Press.
$\qquad$ (1982). From Ritual to Theatre. New York: Performance Arts Journal Publications.
$\qquad$ (1984). The Anthropology of Performance. New York: Performance Arts Journal Publications.

Tylor, Edward B. (1871). Primitive Culture. New York: Harper. 2 vols.
Van Gennep, Arnold (1960 [1912]). Rites of Passage. London: Routledge and Kegan Paul.

Whitehouse, Harvey (2000). Arguments and Icons: Divergent Modes of Religiosity. Oxford: Oxford University Press.

Wittgenstein, Ludwig (1958). Philosophical Investigations. Oxford: Blackwell.

> قراءات مقترحة

Bell, Catherine (1992). Ritual Theory, Ritual Practice. Oxford: Oxford University Press.
(1997). Ritual: Perspectives and Dimensions. Oxford: Oxford University Press.

Bloch, Maurice (1992). Ritual Theory, Ritual Practice. Oxford: Oxford University Press.

Lewis, Gilbert (1980). Day of Shining Red. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Turner, Victor W. (1969). The Ritual Process. Chicago, IL: Aldine de Gruyter.

## (لفصل) (لثثامن) و(لثثلاثون)

## الدين والإعلام

ستيوارت أم. هوفر

 العشرين، تأتي الدراسة العلمية التاريخية لتبين لنا أن لكا لكثير من تيّارات اتلات
 يمكن في حقيقة الأمر أن نجد أن أن مصدره بصورة مفيدة ـ في الي حالة الغي الغرب الصناعي على الأقل ـ يعود إلى تطوّر الطباعة المتِ ألمتنقِلة في أوائل العصر


 ومراكز مستقلة للسلطة تتمتع بإمكانية التأثير في تغيير الترتيبات الـيبات السياسية والاجتماعية القائمة.

كانت آثّار الطباعة في الدين، كما نعلم، عميقة أيضاً ؛ إذ إنها طالمـا

 المتنوعة من الحركات الدينية التي أصبحت جزئراً ممّا سمّاه نائان الدان هاتش
 بطريقة أو بأخرى على تكنولوجيا الإعلام، كما أن الجا الجذور الدينية الصنا لصناعة النشر العلماني الأمريكي هي جذور عميقة وواسعة الانتشار .

بناء عل ما تقدم، فإن التحليل الاجتماعي للإعلام يجب أن يضع في في الاعتبار العلاقات العميقة والمعقّدة التي ظهرت في عدد من السياقات، بدعاً

من السياسة إلى الاقتصاد إلى الدين، ويجب الإقرار كذلك بالطبيعة المعقّدة

 وتأثيراته؛ إذ إنه منذ أواسط القرن العشرين فصاعـاعداً جرّبت العلوم العوم الاجتماعية
 أكاديمي للإعلام يضرب بجذور متنوعة ويوصف ويفهم بطرائق مياريا مختلفة بوصفه


 سوسيولوجيا وسيكولوجيا وأنثروبولوجيا، كما يدين بالكينير الكير اليوم للاختمار المتزايد بين التخصصات المعرفية المختلفة

كذلك لا بدّ للتححليل الاجتمماعي من أن يضع في الاعتبار الـسمات




 على نطاق واسع بوصفها هياكل وصناعات. رابعاً : أن موقع وسائل الإعلام الاقتصادي ما زال يمدها بنوع من الاستقلالية فيما فيما يتعلق بمؤسسات اتِيات اجتماعية الاعية


 المحلي، ونحن نفهمها اليوم كونها يعبّر عنها على نطاف واليّا واسع في عمليات تأخذ مسمّى (العولمة) الذي لا يخلو من الإشكالية

مع بداية تأمل العلماء الاجتمهاعيين في وسائل الإعلام بطريقة أكتر

 بالكثير إلى المدرسة الوضعية الاجتماعية والإمبريقية التي سيطرت على على العلى العوم الاجتماعية في ذلك العصر . وثمة منطق ضمني صامت وراء فكرة أن دراسة

الإعلام ينبغي أن تدور حول (آثّاره) القابلة للقياس . وبغرض التبسيط، يمكن القول إننا قد نشأنا اجتماعياً منذ وقت بعيد على التفكير في أنفسنا بصفتنا ذرائعيين تواصليين. فمن الشائع أن نفكر في الاتصالات اتلات بوصفها شيئناً يتضمّن

 الاتصالات الجماهيرية يجب أن تكون هكان النذا ونلكن على مستوى أكبر . وإذا



 بوضوح لا لبس فيه بواسطة تقنيات موضوعية وكمية ناشئئة في العلوم الاجتماعية.

بدأ هذا النموذج المتلقى من الإعلام في الخضوع للفحص الدقيق الـئر الجاد

 عدداً من الظواهر الإعلامية لم يكن ممكناً أخذها في الاعئ الاعتبار بهذه الطريقة الانـئ

 والسوسيولوجيا (بوتيرة متزايدة)، وهو ما أدّى إلى إعادة التفكير في بعض

 القياس الاجتماعي للإعلام المرتبط بالدين. وفي مقالته (اطقوس إعلامية) (Carey, 1989) وططوط التمييز بـين ما (Media Rituals) سمّاه (إرسال)" ورؤية (طقوسية) للاتصالات الجماهيرية

ربما قصد كاري مجرد إنارة أسئلة مهمة حول النماذج التي كانت تجري


 الوقت، من نقص في الاهتمـام بالدين من قبل دارسين متـتخصّصين في

الإعلام. وقد كانت هناكُ أسباب عديدة لعدم اهتمام الباحثين النسبي بهذا، وربما يكون أهم هذه الأسباب الافتراض الأساسي لقراءة غير دقيقة لنظريات العلمنة (Hoover and Venturelli, 1996) . ومن المرجّح ألمَ أيضاً أن يكون كثير من

 هنا أن الدين بوصفه قطاعاً متراجعاً من قطاعات الحياة الاج الاجتماعية والئقافية،

 الذي بدأت ملامحه في الظهور أواسط القرن الـرن العشرين وبين تراجي الـرا الدين
 وسط العلوم الاجتماعية، وكان هذا الافتراض حول الدو الدين هو أكثر افتراض
 أواخر القرن، فضلاً عن حضوره المتزايد في الثقافة الشعبية والعامة كان للنموذج اللذي ظهر مؤخراً بوصفه (انموذجاً جديداً) للدراسِاسات الدات الدينية



 متزايد الأهمية لهذا التغيّر الديني

مالت الدراسة البحثية حول الإعلام والدين إلى الاعتراف بتمييز مهمم:


 هذا السياق أعمال حول تدين المهـنة الصححافية (Buddenbaum, 1988)،
 (1993; Hoover, 1998; Schmalzbaur, 2002; Lichter [et al.], 1986)
 أمام الجماهير المتابعة للأخبار، وتبعات ذلك علك على النها ركزت أعمال أكثر جِدة على مخرجات صحافية بوصفها باتِا مكوناً من مكوّنات

الئقافات الدينية الناشُئة ومن تَم شُككت في دور الصحافة والصحافيين في (Silk, 1995; McCloud, 2004; Badaracco, 2004; تشريع السلطة الدينية وامتيازاته

Stout and Buddenbaum, 1996)
ومن تَم، افترضت الأعمال التي صدرت حول الصحافة الدينية وجود
 الدينية. ومجاراة للتقاليد الصحافية الأنجلوأمريكية، نقد نظر هذا هذا العمل في الطريقة التي تكونت بها الجماهير المثقفة وتشَكلت بفعل المـرا المـمارسات







 وجود هوة بين الإعلام والمثيل المعيارية عند (المتدينين" .

كان هذا التمييز أكثر حضوراً بسبب ظواهر معينة دون أخرى أدت إلى ظهور دراسة الإعلام والدين: التبشير التلفزيوني (televangelism). وظلّ

 الالقرن العشرين، أصبح محجاز (الواعظ الإذاعي" ملمحارَ معياريارياً للثقافة
 أيضاً إليه، ونسُرت آنذاك أول دراسة بارزة عن الدين والـين الإعلام الإلكتكروني

 أصاب هذه العلاقة تغيراً تاماً إبان السبعينيات أفضى إلى تفجر الانتباه إلى الـى
 بالقمر الصناعي وتوزيع برامـج باستخخدامه على الصنا المتنامية. وهذا ما وفر الفرصة لظهور سلسلة من (الشّبكات) التلفزيونية

ذات الأساس الديني، والتي كان أبرزها (والأطول عمراً) برنامج بات روبرتسون (Pat Robertson) (النادي الـبععمئة) (700 Club).

تحركت نتائج هذا التطور في عدة اتجاهات، وانتاب المؤسسات الدينينية قلقاً من التنافس الذي قد يثيره (الدين الإعلامي" مـع "الدين التقليديدي"،


 فقد أصبحت الفرصة مؤاتية لأن تأتي في جانب الدين الألمريكي المحتا المافظ
 المحتملة لهذا التطور بعد ذلك بزمن غير طويل، لكنه أصبح عنصراً مهماً في الاجتياح الإنجيلي للسياسة الأمريكية في العقود الأخيرة من القرن العشرين
(Hadden and Shupe, 1988; Hunter, 1992)
اهتم التحليل الاجتماعي للإعلام والدين بعدد من القضايا المحيطة بهذه
 (Horsfield, 1984; Bruce, 1990; Frankl, 1987) . وقــد وجــدت الأبـحـاث الـــــي
 موضعه، حيث تكمن أهمية الإعلام في قدرته على بناء الهورية الهـية والتماسك بين


 (1999; Hangen, 2002; Peck, 1993) . وقد تصدى أحد الأعمال التاريخية الحديئة

للبثّ الديني في سياق البث العام السائد (Rosenthal, 2002).
على الرغم من ذلك، استمرّ التحليل الاجتماعي للتبشبر التلفزيونيِ



 الشـيء عن التضامن الآلي، وأنّ الطريقة الواجب النظر بها إلى الإعلام

يفترض أن تكون في ضوء (التهديدات) أو على الأقل (التأثيرات) المتوقعة
 في التشكيك في هذه الفكرة المتلقّاة؛ ولكنن مع تلاشي التبشير التلفزيوني قُدماً . قض الشيء كاهتمام عام، استمر العمل على الإعلام والدين في المضي

أدت مقالة كاري حول الطقوس دوراً مهمّاً في تقويض الافتراضات البسيطة حول العلاقات بين الإعلام والدين . وبالنسبة إلى كثيرين أتاحت

 الشيء عن مزاعم أخرى من قبيل ما قدّمه ماكلو ألوها


 الاجتماعية في بحث الدين في سياقات ـ خاصة سياقات تتوسطها وسائل

 الإعلامي" يمتدّ إلى ما وراء حدود الصنا للممارسات الثقافية المتحولة إلى سلع، التي تركز على الحيز الإعلامي
. (Ritzer, 1996; Giddens, 1991; Gergen, 1991)
لقد انتقل العمل المعاصر حول الإعلام والدين إلى ما وراء مسائل الأداتية (instrumentalism) (الطرائق التي قد يؤئر بها الإعلام في الدين




 (Rothenbuhler and Coman, 2005 ) هو المفهوم الذي يفيد بأن الإعلام قد يدّعي دوراً في صميم الثقافة، بوصفها موقعاً لكل من الطقوس الكبرى والصغرى الانـيا لما سمّاه روبرت بيـلا ذات يوم "ديناً مدنيّاً) (Bellah, 1992). وتتعدّد الأسباب

هنا لأن نرى هذا الدور للإعلام في تلك الأثشياء من عينة إحياء ذكرى اغتيال كينيدي (Zelizer, 1993)، وموت الأميرة ديانا، وتجربة هنجمات الان الحادي عشان


غير أن نطاق الطرائق التي ينخرط بها الإعلام في سوسيولوجيا الدين




 يمتلك القدرة على تدعيم وتشُجيع تطوّر صور دينية جديدة وأخرى معار بناؤها

أمّا فيما يتعلّق بدارسي الإعلام ممّن ينظرون في الدين، فقد ازداد تركيز

 الاستثناء المهم في هذا هو الخطاب المهيم الناشئ حول الـون الدين الدين في الإعلام

 الإلكتروني المباشر والألعاب أيضاً .

انبثق قدر كبير من زنم التحليل الاجتماعي للإعلام والدين من تيارات
 المـختصة التدقيق في التلاقي بين هذه المـجالات الدات وظهور اللسوق الدينية الاجتماعية بواسطة الإعلام. وفي الدراسات الدينية الديني ظلّت هذه التبارات


 التبلور على يد ستيفن وارنر (Warner, 1993) في إطار أوسع يتمثّل في (انموذي جليد" في التحليل الاجتماعي للدين. وأصل هذا التغيّر في النموذج،

بحسب وارنر، هو إعادة التوجّه من حالة الدين (اكما هو مرسوم" إلى الدين
 وسعت بصورة جوهرية مجال دراسة سوسيولوجيا الدين •

ويقر هذا التحول بتغير أساسي إلى حد ما في طبيعة الدين الأمريكي،
 خلال ممارسات الدين. فظهور ما أصبح يسمّى "استقلاليلية") في أمور الدين (Hammond, 1992) أدى إلى تطور وعي عقائدي سمّي (السعي" أو (البحثي") (Wuthnow, 1998; Roof, 1999) ، بما يعني وضع مزيد من السلطة على العقيدة

 عليها إلى أفراد يعملون على ألى تحسين (الذات") في عصر الحداثة الـة الحالثي


 المجال الكلي لثقافة إعلامية ولسلع إعلامية بدلالتها المحتمدلة على المبحث

الديني
تزامن هذا التطور في سوسيولوجيا الدين مع التطور الأوسع في تيارات الدراسات الإعلامية نتحو مزيد من الاهتمام وبالطريقة نفسها ومع ما سببه التحول في التوجهات بـلات بعيداً عن الامتيازات

 هنا ليس ما تنوي الصناعات الإعلامية أو المنتجون الإعلام الاميون تقديمه من

 الإعلامية أنه بصرف النظر عن القناة الإعلامية أو صنف الإعلا


 للاستهلاك الإعلامي إلى ما هو متحقّق في تلك العملية.

يوجد من تَم تلاقي بازغ بين الدراسات المختصة بالدين والإعلام،

 (إلى (ابرنامج قوي" في السوسيولوجيا الثُقافية
 يتلاقى فيه الإعلام القائم مع الدين تلاقياً فعلياً . وسبب هذا التلاولا قي على




 الآن مجسدة بمستوى من التنوع والاختيار تكاد تكون كاسحة في اتساعها . وهذا عنى أنه في إطار تنوّع المصادر، يصبح من الممكن حدوث تنوع
 ممارسة إعلام الثقافة الرسمي أنواعاً مـختلفة من السيطرة على ألى نوع الدين
 المصادر الإعلامية للدين، تشمل مصادر (ادينية) رسمية ومصادر ربما يمكن تسميتها تقليديًّا (اخارج الكنيسةها أو (اعلمانية)،

ذلك أن هذه السوق الإعلامية الدينية الناشئئة تكرر بطرائق مهمة طبيعة

 إلى أن يصبح الدين والروحانية معتمدين إلى حد كبير على الاختى الانيار في نطاق
 الأسواق تستقي بعضاً من قوتها وأهميتها من التاريخ الذي رأى البروتس الـيتانتية



 مع أنماط جديدة من الممارسة والاستقبال، ممّا يسفر عن دور أكثر دلالة

للتوسط في المممارسات الفردية والخاصة والمستقلة للدين والروحانية.
 إنها تشكّل موقعاً لصنع الدين مستقلاً بطرائق شُتّى عن المذهب الدنَ الديني، ومؤسسته وتاريخه.

من هذا المنظور، فإن التوسط يعني شيئاً يتجاوز مجرد الدور الأدات اتي الذي قد تؤديه وسائل الإعلام المـختلفة في نقل أفكار أو مذاهب دين الونية (Martin-Barbero, 1997). حتى الطباعة إبان عصر الإصلاح الديني كانت أكثر تكاملاً مع التغيرات الهيكلية التي كانت سائرة آنذاك مقارنة مـا مع ما يحدث

 القضايا، أن هذا يعني وجود مـجال واسع من الوري الوسائل الإعلامية والسياقات والممارسات والصور التي قد تكون مهمة فيما يتعلق بالتحليليل الاجتماع الـياعي
 ذلك، وهو ينبثق من التاريخ والسياقات والممارسات التي تالحـا اليوم. ونرى الإجابة عن سؤال الكيف يكون التوسط الئر الإعلامي للدين أو
 والممارسات المختلفة. ونوع العمل الذي ظهر حتى الآن لا بعد شاماملاٌ كل
 وينبغي ألا يتم تناولها إلا بوصفها مؤشرات، وليس بورين بوصفها شاملة وافية، وهي تتبع تفسيراً لجهود وأعمال ومقاربات رئيسة.

من الأهمية أن نـعترف بأن مـا تطور في طريق الديـن الذي
 الوطني. وكانت ظاهرة البث الديني قد تعرضت للألنقي

 (Pritchard, 1985; Rosenthal, 2002). وقد خلّف هذا التاريخ تركة من مجموعة

 دينية بالنسبة إليهم لا ينطوي إلى حدّ كبير على أي إشكالية (Schultze, 1987).

وعلى الرغم من ذلك، تُمّة تركة أخرى تاريخية، ترتبط بالتوسّط

 على سبيل المثال لأن نرى ظهوراً لما أصبح يسمّى (الإنجيلية الجديدة") (Neo-evangelicalism) حاج المؤرّخ جورج مارسدن (Marsden, 1983) على سبيل المثال في أنّ الدور



 في آن واحد، وضع بعناية ومن بداية مسُواره الكهنوتي نفسان ونسه، ركائز منظمة إعلامية وأصبح معروفاً بصفته شخصية إعلامية

وسّعت منظمة غراهام هذا التوجّه الإعلامي عبر إنتاج واسع في وسائط




 الدينية، بل طوّرت وبصورة متزايدة (اثقافات ذوقيةا إلعار إلامية دينية مركبة، وهو ما شُكل الأساس لمنتجات دينية متطورة، مثل سلسـلة الأطفال (احكايات الخضار" (Veggie Tales) التي حقّقت مؤخّراً نجاهاً كبيراً (Warren, 2005).

يمكن المحاججة أيضاً في أن انخراط الإنجيلية في التوسط الإعلامي الشُعبي أدى إلى حالة من قبول، وسط أعضاء ذلك ألكا المـجمتع، مفهوم ألن
 الدينية. فبينما ترى بعض الجماعاتا الاع مثل الكاثوليك، ألن مسألة إمكانية
 محسومة (Schmalzbaur, 2002)، ترى جماعات أخرى أخرى، من بينها الإنجيليون، أن هناك افتراضَ أن الإعلام يمكن أن يتحول إلى (الصـلاح" عبر جهـئيود

(Lindsay, 2006). وتظل جهود الإنتاج المذهلة التي بذلها المجتمع الإنجيلي مئيرة لمسألة أخرى مهمة: ترتبط بالأهمية النسبية للسياقاتيات (الدينينية") و(العلمانية) فيما يتعلق بتقديم المادة الدينية والروحانية. فهناكي الك مجال واسع من الإعلام، من المطبوع إلى الإلكتروني إلى الموسيقى الشعبية، يتم إنتاجه



 (Hendershot, 2004). وهـنـاك عـلى وجه التـحـديـ، سؤال حول مـا إذا كـان (اعبور" المنتجين أو الجماهير من الجانب العلماني إلى الديني الدئي أو العكس

 الأحبان (Hendershot, 2004; Hoover, 2006)
 الإعلام والدين إلى التركيز في السنوات الأخيرة على الـى تلقّي الدُدين بقدر مـا
 الـجديدة لدراسة الإعلام والدين باتجاه فـهم إنـا السلع الإعلامية، وذلك على حساب دراسات ألكثر جوهرية لموضوعان الـوات مثلـ
 الأعمال هو فهم الهوية الدينية بوصفها علامة مفاهيمية (ومنهجية) مميزة للعلاقات بين عالم الدين وحيز الإعلام (Clark, 2003; Hoover, 2006)

ومثلما أدخل البثّ عبر الأقمار الصناعية في السبعينيات إعلاماً
 التكنولوجيا الرقمية في إعادة ترتيب الحقل الدراسي التحليلي للبحوث القائمة


 بالتحليل. الثانية، من الممكن الادعين الادعاء أنها تمثل ، في حد الكبرى من العلاقة المتطورة بين الإعلام والدين. وهي في هنا تثير كذلك
(Helland, قضايا مهمة عن السلطة والأصالة. وقد أدخل كريستوفر هيلاند






 في فكرة أن العالم الرقمي قد يشُكّل الأساس لطرائق جديدة كائى كاملة لكيـان
 الأمر (O'Leary, 1996; Zaleski, 1997; Brasher, 2001)، وقد أقرورا بأن الأن الإنترنت ولا سيما شبّبكة المعلومات توفّر مجالاً واسعاً من المضمون ومصـادر أخرى ألان

 (Helland, الرقمية وتفاعليتها فيما بينها مع مفهوم (السعي" وراء موضوع دينيا (H) . 2004; Campbell, 2005)

ولا تشُكّل الدراسة المختصة القائمة على الدين إلا حقلاُ دراسياً واحداً

 المرئية. تركّز الأولى على ممارسات الدين وارين والروحانية، وتنظر في الطرائق

 (Schmidt, 1995; Williams, 1997). ووفقاً لهذه الطريقة في التفكير، فإن ثقافة الدين المادية هي ثقافة (اموجودة) وفي الواقع إنها مركّزة بمغالاة على الـى مفهوم
 يفترض بالضرورة أنّه لا يرتبط إلا بدرجة طفيفة بالمؤسسات والترات والتاريخ اللذين

 بين أسواق الديني والسلع الروحانية وكذلك أسواق الإعلام.

وتتركز الأعمال في مـجال الـثقافة الـمرئية بالضـرورة على الإعلام


 وقد رأى مورغان بقطيته مع التقاليد المعتمدة في تاريخ الفن ألن الن الاستهلاك
 المرئية تتضمن بالضرورة التوسط الإعلامي (أي إن إنتاج تلك الصئلة الصور وإعادة
 أيضاً أن يدور عملياً حول الإعلام والدين. ولإيا ولإدخال مفهوم الممارسة الشعبية


 المؤسسية والمذهبية. وهو توتر في مـجالي الثقافة المرئية (Morgan, 1999) الئر الئي والثقافة المادية (McDannell, 1995) يعود إلى انتقاص تلك الـيلط الطات من من هذه الموضوعات والممارسات بوصفها مصادر غير كاملة للعقيدة والروا ومن تَم تأتي مسائل سلطة البنى والمؤسسات الدينية مجدداً في صميم البحث في التوسط الإعلامي.

تأتي الدراسات المادية والمرئية أيضاً ملائمة في إطار سياق أوسع رأيناه مهماً ودالاً بطرائق عديدة: مدى برانى بروز التوسط الإعلامي إلى حـلى حدّ كبير في سياق أسواق تجارية ومادية وثقافية. ومثلما أشرنا سابقاً، هناك الكا تاريخ طويل الانـي ومهم لعملية تحويل الأشُياء إلى سلع في الدين الأمريكي (Moore, 1994).
 بتاريخ النسر الأمريكي الديني والعلماني، وارتباطه أيضاً بالمجال التجاري (Underwood, 2002; Nord, 2004; Borden, 2007) متنام يتولّى النظر في الطر ائق التي تزداد بها الأسواق والتيا والتسويق كمواقع مهمة
 والنظر في الدين والروحانية في ضوء الأسواف إنما يوسّع أيضاً من حدود ما ما ما
 العصر الجديد (New Age spiritualities) يمكن وصفها بأنها موجودة على نحو

خاص في أسواق من أنواع مختلفة، وأنها مقارنة بالعقائد الأكئر تقليدية




هنالك أيضاً تباينات وخصوصيـات بين الأجيـل تشكـل أيضاً أساس العمل المهم المنصبّ على التوسط الإعلامي للدين. فروق مهمة في أنماط الاستهلاك وممـارسات التلققي بين الأجيال الـالـو وقد


 العمرية الأخرى، ولكن في الوقت نفسه، توجه قدر كبير من الإعلام القائم على الدين إلى سوق الشُباب (Clark, 2003; Hendershot, 2004) . وهذا ما يفتح الباب أمام تيارَين من البـحث: الأول الطـي


 نظرنا فيه هنا : الطريقة التي يُعدّ فيها السياق الإعلامي إطاراراً مهمّاً لبناء وإعادة


 تشكّل أنواع ومواقع جديدة من الهوية.

كذلك يفضي الإعلام بوصفه حقلاُ بحثياً بالضرورة إلى بحثـ فـي في
 ظواهر إعلامية؛ إذ إنّ سرعة الاتصالات الاتلات الدولية واتساعها أفضت إلى وضع
 علاقات عابرة للمححليات والحدود القومية. فضلاً عن ذلك، فإن السياق العالمي في قيامه على هذه المواصفات قد أدّى إلى وضع حذِّفت فيه أبعاد وسياقات ثقافية واجتماعية متميزة وتشحِلت فيه مشُـاهد ثقافية جديلـة

، (Ginsburg, Abu-Lughod, and Larkin, 2002; Appadurai, 1990) . في هذا السياق ( يزداد التوسّط الإعلامي في محال الدين أهـمية فيما يتعلق بالبحث والبـراسة المختصة الندينية، وقبل كل شيء توفر وسائل الإعالام السياق الأكثر وضوحاً للتمتيل الديني العالميك وكذلك الفهـم والصراع. فطريقة تصوير اللدين في الصححافة اللدولية، على سبيل المثال، هي الطريقة الأساسية التي يفهـم بها الـدين في السـيـاقات الـوطنيـة وخارجـهـا . وقـد كان هـا وانـا واضـاً جلياً في الأحداث المحيطة بهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر وتبعاتها . غيـر أن هـنـالك دراسـات أخـرى جـديـدة تركز عـلـى الـدين والإعـلام في
 عشُر من أيـلـول، مـع ازدهـار عـالـمـي واضـح فـي تصـوير الـدين في الإعـلام وإنتاج الإعلام بواسطة مصالح دينية مختلفة. وتعدَ الحالة الإسلامية التاصة هي الأكثر وضوحاً بالطبع. فقد أولى الدارسون اهتماماً بتصوير الإسلام في سـياقات متـنوّعـة، تـشـمل الإنترنـت وشـبـكـة الـمـعلومـات، وكـلـلك استـخـدام منظّمات ومصالح إسـلامية للإعـلام الرقمي . ولكـن، يظلّ الـمـجال الأكثر استفزازاً في البحث هو الا هتمام الناشئ بالكيفية التي قد يفضي بها التوسّط الإعلامي في العالـم الإسلامي إلى إعادة تشكيل الإسلام في السياق العالمي (Kraidy, 2002) . فـقد حاجـج نـبـل الـشعيبي (Echchaibi, 2007)، عـلمى سبيل المثال، في أن ظهور شبكات أقمار صناعية جليدة في الشـرق الأوسط أنار
 الإسـلام أكـُ توجّهاً نحو الإعلام، وكذلك التعبير عنها . وهو مـا قد يؤدي إلى تحوّلات أعمقت مـع تحوّل الإسـلام، عبر الوسائط الإعلاميـة، إلى وضـع مختلف في الخطاب العالمي العام والتمشيلات العالمية. بدأت عدة دراسات أيضاً للنظر في التوسط الإعالمي في مسجال الدين والثقافة في سياقات محلية معينة (Ginsburg, Abu-Lughod, and Larkin, 2002) . وفي مقابـل مـا كان من وجههة نظر سـائـدة حول عـلا قـة الإعـلام بـالثقافـات المسحلية، يبيّن دارسون أكاديميون مختلفون أن هذه الثُقافات المـحلية، بدلاً من الهـيمنة على الثقافة الـمحلية، تزداد انخراطاً في مفـاوضـات وحوار مـع
 (Moors, 2005) . وتتتراوح الأمثلة في هـذا السياق مـن مـمارسات الـهوية للدى

النُعوب الأصلية في ريف أستراليا (Ginsburg, 2006)، إلى الممـارسات
 (Abu-Lughod, 2002)، إلى استقبال الفيلم الهندي في الهند (Dwyer, 2006). وفي هذه السياقات، ثمة انسجام مستمر مع الموضوع الكلي الـي الذي ميّي تطور البحث في الإعلام والدين: عزوف عن طرائق (أداتية) خالصة لفهم العلاقاقة، نتحو تحليلات أكثر دقة وتعقيداً للطرائق التي يندمج بها الدين والإعلام بصورة متزايدة.

ومثلما أشرنا، فإن أحداث الحادي عشُر من أيلول/ سبتمبر، وكذلك







 أكثر موضوعية وجوهرية وشُمولية لدور الإعلام في سوسيولوجيا الدين .

## المراجع

Abu-Lughod, Lila (2002). "Egyptian Melodrama: Technology of the Modern Subject?." in: Faye Ginsburg, Lila Abu-Lughod, and Brian Larkin (eds.). Media Worlds: Anthropology on New Terrain. Berkeley, CA: University of California Press, pp. 1-38.

Alexander, Jeffrey, and Philip Smith (2002). "The Strong Program in Cultural Theory." in: Jonathan H. Turner (ed.). Handbook of Sociological Theory. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, pp. 135-150.

Appadurai, Arjun (1990). "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy." Public Culture: vol. 2, no. 2, pp. 1-24.

Badaracco, Claire (2004). Quoting God: How Media Shape Ideas about Religion and Culture. Waco, Tex.: Baylor University Press.

Belk, Russell W., Melanie Wallendorf, and John F. Sherry (Jr.). (1989). "The Sacred and the Profane in Consumer Behavior: Theodicy on the Odyssey." Journal of Consumer Research: An Interdisciplinary Quarterly: vol. 16, pp. 1-38.

Bellah, Robert (1992). The Broken Covenant: American Civil Religion in a Time of Trial. Boston, MA: Beacon Press.

Borden, Anne (2007). "What Would Jesus Buy? Christian Booksellers Negotiate Ministry and Markets." in: Lynn Schofield Clark (ed.). Religion, Media, and the Marketplace. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, pp. 67-89.

Brasher, Brenda (2001). Give Me That Online Religion. San Francisco: Jossey-Bass.
Bruce, Steve (1990). Pray TV: Televangelism in America. New York: Routledge.
Buddenbaum, Judith M. (1986). "Analysis of Religion News Coverage in Three Major Newspapers." Journalism Quarterly: vol. 63, no. 3, pp. 600-606.
$\qquad$ (1988). "The Religion Beat at Daily Newspapers." Newspaper Research Journal: vol. 9, pp. 57-69.

Campbell, Heidi (2005). Exploring Religious Community Online: We Are One in the Network. London: Peter Lang.

Carey, James (1989). "Media Rituals." Repr. in: James Carey, Communication as Culture: Essays on Media and Society. Boston, MA: Unwin-Hyman, pp. 13-36.

Chidester, David, and Edward Tabor Linenthal (eds.) (1995). American Sacred Space. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Clark, Lynn Schofield (2003). From Angels to Aliens: Teenagers, the Media, and the Supernatural. New York: Oxford University Press.

Couldry, Nick (2003). Media Rituals. A Critical Approach. London: Routledge.
Dart, John, and Jimmy Allen (1993). Bridging the Gap: Religion and the News Media. Published report of the Freedom Forum First Amendment Center, Vanderbilt University.

Dawson, Lorne, and Douglas Cowan (eds.) (2004). Religion Online/Online Religion: Finding Faith on the Internet. New York: Routledge.

Dwyer, Rachel (2006). Filming the Gods: Religion and Indian Cinema. London: Routledge.

Echchaibi, Nabil (2007). "From the Pulpit to the Studio: Islam's Internal Battle." Media Development: vol. 1, pp. 16-19.

Einstein, Mara (2007). Brands of Faith: Marketing Religion in a Commercial Age. London: Routledge.

Emerich, Monica (2006). "The Spirituality of Sustainability: Healing the Self to Heal the World Through Healthy Living Media." (Ph.D. Dissertation, University of Colorado).

Finke, Roger, and Rodney Stark (1993). The Churching of America, 1776-1990: Winners and Losers in Our Religious Economy. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Frankl, Razeelle (1987). Televangelism: The Marketing of Popular Religion. Carbondale, Ill.: Southern Illinois University Press.

Gaddy, Gary, and David Pritchard (1985). "When Watching Religious TV is like Attending Church." Journal of Communication: vol. 35, no. 1, pp. 123-131.

Gauntlett, David, and Annette Hill (1999). TV Living: Television, Culture, and Everyday Life. London: Routledge.

Gerbner, George [et al.] (1986). Religion and Television: The Annenberg-Gallup Study of Religious Broadcasting. Philadelphia: The Annenberg School of Communications.

Gergen, Kenneth (1991). The Saturated Self: Dilemmas of Identity in Contemporary Life. New York: Basic Books.

Giddens, Anthony (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford, CA: Stanford University Press.

Ginsburg, Faye (2006). "Rethinking the Digital Age." Paper presented to the Conference on Media Change and Social Theory, Oxford University, 7 September.
$\qquad$ , Lila Abu-Lughod, and Brian Larkin (2002). "Introduction." in: Faye Ginsburg, Lila Abu-Lughod, and Brian Larkin (eds.). Media Worlds: Anthropology on New Terrain. Berkeley: University of California Press, pp. 1-38.

Hadden, Jeffrey K., and Anson Shupe (1988). Televangelism: Power and Politics on God's Frontier. New York: Henry Holt and Co.
and Charles Swann (1981). Prime-Time Preachers: The Growing Power of Televangelism. Reading, MA: Addison-Wesley.

Hammond, Phillip E. (1992). Religion and Personal Autonomy: The Third Disestablishment in America. Columbia, SC: University of South Carolina Press.

Hangen, Tona (2002). Redeeming the Dial: Radio, Religion, and Popular Culture in America. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.

Hatch, Nathan O. (1989). The Democratization of American Christianity. New Haven: Yale University Press.

Helland, Christopher (2000). "Online-Religion/Religion-Online and Virtual Communitas." in: Jeffrey K. Hadden and Douglas E. Cowan (eds.). Religion on the Internet: Research Prospects and Promises. New York: JAI Press, 205-223.
(2004). "Popular Religion and the World Wide Web: A Match Made in [Cyber] Heaven." in: Lorne Dawson and Douglas Cowan (eds.) (2004). Religion Online/Online Religion: Finding Faith on the Internet. New York: Routledge, pp. 23-35.

Hendershot, Heather (2004). Shaking the World for Jesus: Media and Conservative Evangelical Culture. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Hirschkind, Charles (2006). The Ethical Soundscape: Cassette Sermons and Islamic Counterpublics. New York: Columbia University Press.

Hoover, Stewart M. (1988). Mass Media Religion: The Social Sources of the Electronic Church. Newbury Park, CA: Sage.
(1998). Religion in the News: Faith and Journalism in American Public Discourse. Newbury Park, CA: Sage.
(2006). Religion in the Media Age. London: Routledge.
and Jin Kyu Park (2002). "Religion and Meaning in the Digital Age: Field Research on Internet/Web Religion." Paper presented to the Association of Internet Researchers, 3.0, Maastricht.
and Shalini Venturelli (1996). "The Category of the Religious: The Blindspot of Contemporary Media Theory?." Cultural Studies in Mass Communication: vol. 13, pp. 251-265.
$\qquad$ , Lynn Schofied Clark and Lee Rainie (2004). Faith Online: A Report of the Pew Internet in American Life Project. Arlington, VA: Pew Internet in American Life Project.

Horsfield, Peter (1984). Religious Television: The American Experience. New York: Longman Press.

Hunter, James D. (1992). Culture Wars: The Struggle to Define America. New York: Basic Books.

Kraidy, Marwan (2002). "Arab Satellite Television: Between Regionalization and Globalization." Global Media Journal: vol. 1, no. 1, < http://lass.calumet.per-due.edu/cca/gmj/fa02/gmj-kraidy.htm > .

Lichter, S., Rober, Stanley Rothman, and Linda S. Lichter (1986). The Media Elite. Baltimore, MD: Adler and Adler.

Lindsay, Michael (2006). "Faith in the Corridors of Power: Religious Identity and Public Leadership." (Ph.D. Dissertation, Princeton University).

Marsden, George (1983). "Preachers of Paradox: The Religious New Right in Historical Perspective." in: Mary Douglas and Steven Tipton (eds.). Religion and America. Boston, MA: Beacon Press, pp. 150-168.

Martin-Barbero, Jesus (1997). "Mass Media as a Site of Resacralization of Contemporary Cultures." in: Stewart M. Hoover and Knut Lundby (eds.). Rethinking Media, Religion and Culture. Beverly Hills, CA: Sage, pp. 102-116.

McCloud, Sean (2004). "Popular Culture Fandoms, the Boundaries of Religious Studies, and the Project of the Self." Culture and Religion: vol. 4, no. 2, pp. 187206.

McDannell, Colleen (1995). Material Christianity: Religion and Popular Culture in America. New Haven, CT: Yale University Press.

Meyer, Birgit, and Annelies Moors (2005). "Introduction." in: Birgit Meyer and Annelies Moors (eds.). Religion, Media, and the Public Sphere. Bloomington, IN: Indiana University Press, pp. 1-28.

Mitchell, Jolyon (1999). Visually Speaking: Radio and the Renaissance of Preaching. Edinburgh: T and T Clark.

Moore, Lawrence (1994). Selling God: American Religion in the Marketplace of Culture. New York: Oxford University Press.

Morgan, David (1998). Visual Piety: A History and Theory of Popular Religious Images. Berkeley, CA: University of California Press.
$\qquad$ (1999). Protestants and Pictures: Religion, Visual Culture, and the Age of American Mass Production. New York: Oxford University Press.
___ (2005). The Sacred Gaze: Religious Visual Culture in Theory and Practice. Berkeley, CA: University of California Press.
$\qquad$ (2007). The Lure of Images: A History of Religion and Visual Media in the United States. London: Routledge.

Nord, David Paul (2004). Faith in Reading: Religious Publishing and the Birth of Mass Media in America, 1790-1860. New York: Oxford University Press.

O'Leary, Stephen D. (1996). "Cyberspace as Sacred Space: Communicating Religion on Computer Networks." Journal of the American Academy of Religion: vol. 64, no. 4, pp. 781-808.

Parker, Everett, David Barry, and Dallas Smythe (1955). The Television-Radio Audience and Religion. New York: Harper.

Peck, Janice (1993). The Gods of Televangelism. Cresskill, NJ: Hampton Press.
Ritzer, George (1996). The McDonaldization of Society: An Investigation into the Changing Character of Contemporary Social Life. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

Roof, Wade Clark (1999). Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Rosenthal, Michelle (2002). "Turn it OV: TV Criticism in Christian Century Magazine, 1946-1960." in: Stewart M. Hoover and Lynn Schofield Clark (eds.). Practicing Religion in the Age of the Media: Explorations in Media, Religion, and Culture. New York: Columbia University Press, pp. 138-162.

Rothenbuhler, Eric (1993). Ritual Communication: From Everyday Conversation to Mediated Ceremony. Newbury Park, CA: Sage.
and Mihai Coman (2005). Media Anthropology. Newbury Park, CA: Sage.
Schmalzbaur, John (2002). "Between Objectivity and Moral Vision: Catholics and Evangelicals in American Journalism." in: Stewart M. Hoover and Lynn Schofield Clark (eds.). Practicing Religion in the Age of the Media: Explorations in Media, Religion, and Culture. New York: Columbia University Press, pp. 165187.

Schmidt, Leigh Eric (1995). Consumer Rites: The Buying and Selling of American Holidays. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Schultze, Quentin (1987). "The Mythos of the Electronic Church." Critical Studies in Mass Communication: vol. 4, no. 3, pp. 245-261.
$\qquad$ (ed.) (1990). American Evangelicals and the Mass Media. Grand Rapids, MI: Academie Press.

Silk, Mark (1995). Unsecular Media: Marking News of Religion in America. Urbana, Ill.: University of Illinois Press.

Stout, Daniel, and Judith Buddenbaum (eds.) (1996). Religion and Mass Media: Audiences and Adaptations. Thousand Oaks, CA: Sage.
$\qquad$ and $\qquad$ (eds.) (2001). Religion and Popular Culture: Studies on the Interaction of Worldviews. Ames, IA: Iowa State University Press.

Underwood, Doug (2002). From Yahweh to Yahoo!: The Religious Roots of the Secular Press. Urbana, Ill.: University of Illinois Press.

Warner, R. Stephen (1993). "Work in Progress toward a New Paradigm for the Study of Religion in the United States." American Journal of Sociology: vol. 98, no. S, pp. 1044-1093.

Warren, Hillary (2005). There's Never Been a Show Like Veggie Tales: Sacred Messages in a Secular Market. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Williams, Peter (1997). Houses of God: Region, Religion, and Architecture in the United States. Urbana, Ill.: University of Illinois Press.

Wuthnow, Robert (1998). After Heaven: Spirituality in America since the 1950s. Berkeley, CA: University of California Press.

Zaleski, Jeffrey (1997). The Soul of Cyberspace: How New Technology is Changing our Spiritual Lives. New York: Harper Collins.

Zelizer, Barbie (1993). Covering the Body: The Kennedy Assassination, the Media, and the Shaping of Collective Memory. Chicago, IL: University of Chicago Press.
$\qquad$ and Stuart Allen (2002). Journalism after September 11. New York: Routledge.

## قراءات مقترحة

Clark, Lynn Schofield (2003). From Angels to Aliens: Teenagers, the Media, and the Supernatural. New York: Oxford University Press.

Ginsburg, Faye, Lila Abu-Lughod, and Brian Larkin (2002). "Introduction." in: Faye Ginsburg, Lila Abu-Lughod, and Brian Larkin (eds.). Media Worlds:

Anthropology on New Terrain. Berkeley, CA: University of California Press.
Hendershot, Heather (2004). Shaking the World for Jesus: Media and Conservative Evangelical Culture. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Hoover, Stewart M. (2006). Religion in the Media Age. London: Routledge.
Meyer, Birgit, and Annelies Moors (2005). "Introduction." in: Birgit Meyer and Annelies Moors (eds.). Religion, Media, and the Public Sphere. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Morgan, David (2007). The Lure of Images: A History of Religion and Visual Media in the United States. London: Routledge.

Rothenbuhler, Eric and Mihai Coman (2005). Media Anthropology. Newbury Park, CA: Sage.

Underwood, Doug (2002). From Yahweh to Yahoo!: The Religious Roots of the Secular Press. Urbana, III.: University of Illinois Press.
(لفصل) (لتاسع و(لثلثلثورن)

الدين والإنترنت

غاري بونت)


مقدمة
تتطلب دراسة الأديان على الإنترنت تركيب منهجيـيات دراسات دينية





 إعطاء القوى التغييرية للإنترنت أهمية أكثر من اللازم في مجال الدينّ؛ إذ إنه
 الفضاء الإلكتروني يوفر فرصاً جديدة للتعّضض لأفكار دينية، بل إنه يقدم
 الموضوع ضمن الموضوعات الملائمة للمنظورات المتنوعة والتفنسيرات المختلفة، ولا سيما فيما يتعلق بكيفية تجميع المضمون وتحليله .

ينطوي الإنترنت، ضمن عناصره وصوره المختلفة وفيما بينها، على
 التي يمارسها أنصار الأديان، وكذلك تطبيقها كأداة تبشيرية. ومع ازدياد
(أود أن أعبَر عن امتناني للدكتور وندي دوسيت (Dr. Wendy Dossett (Lampeter) فوكس (Tony Fox) على تعليقاتهم على جوانب في عملي أثناء إعداده.

وتيرة الدخول إلى شبكة الإنترنت وقلة تكلفته التكنولوجية، من الطبيعي أن
 المحتملة. حتى أكثر الفاعلين رفضاً للتكنولو جيا أو خوفاً منـوا منها من مختلف


 والحفاظ عليها، ولا سيما فيما يتعلّق بالمـجالات التـا التي تثقف الشعوب
 بوصفها مصدراً أساسياً للمعرنة حول الأديان وأنصارها

هناك عناصر دينامية وتفاعلية كثيرة للدين والإنترنت يجب وضب وضعها في الحسبان، تتركز على عدد متنوع من وجها ونات النـات النظر في الإيمان أو المعتقد. ولا غرو أن هذه العناصر تتير عدداً من القضايا المستفزّةَ، بعضها لا لا يزال في في




 على سبيل المثال في حالة التبشير بالأديان و/أم المدافعين عن عقيدة ما .

تضمّ المقاربات المعاصرة لـ(اوضع خريطة للمقدس" مقاربات متنوعة
 القضايا أن يدخل عنصر الإنترنت. وقد صار مـن الوارئ الوارد النظر إلى المنظمهات

 الإلكترونية إلى مراكز تجارية، وكذلك بيئات مستقلة للأنشُطة الدينية في صور

 تجاريّة للإنترنت والدين، كجزء من البير البصمة الإعلامية الإلكترونية الواسعة المرتبطة بيعض أشكال التعبير الديني

وفي هذه المعادلة، ينبغي التفكير جيداً في المضمون الديني لمراكز


 داخلها أو فيما بينها . وهذا ما قد يتيح للأفراد الانتخراط الـي في منظورا الا
 عبر المنتديات. وفي بعض الـحالات يمكن أن يكون لهـذا تألئير عميق في



 المباشر . ويظلّ مدى ترجمة هذا إلى انتماء وعضوية، إذا كان ذلك ملك ملائماً،





 من الاهتمامات الدينية، مدفوعة بمغاهيم العضوية.

يمكن للمضمون المرتبط بالدين أن ينظرَ إليه أيضاً بوصفه (ترفيهاًا)، وقد

 التجسس على ما يفعله الآخرون (عند بعض الناس)، أو أو تسهل هذه القنـن النوات




 الفضاء الإلكتروني يمكننا ملاحظة نماذج متغيرة من المنظمات والسلطات

الدينية يتم تحديها على نحو متزايد بواسطة لاعبين وأفراد اأصغر حجماً
 والتفاعليين (أو السيطرة عليهمـا) ولا سيما عندما يكـيا وكونان مـن إنتـاج
 الاجتماعي

ثمة قضايا خاصة تظهر حول الفهم الاجتماعي للمواد الدينينية باستخدام الكمبيوتر كوسيط، وهو ما يؤئر أيضاً في التقسيمات الا الجتماعية الموروثة الانة في إنتاج المضمون ونمـاذج الاستهلاك (Cowan and Dawson, 2004)؛ ؛ إذ يستمر


 يتعلق بالجماهير التي تخاطبها وكذلك فيما يتعلق بالأشخاص الذين يلـين يلدمون المضمون

## دراسة الأديان عبر الفضاء الإلكتروني

في مقاربة هذا الحقل الدراسي، ينبغي أن نقدر كم الأبحاث الكبير التي تمت في مـجال سوسيولوجيا الفضاء الاللكتروني عمومأن ألـا وقد توقع
 (McLuhan and Fiore, 1967; 1968). وقـد زودت عـدة دراسـات رائدة النـمـاذج (Castells, الأكاديمية والإنمائية المرتبطة بالدراسات الإلكترونية بالمعلومات (1996; 2000; 2004; Negroponte, 1995; Rheingold, 1993; Turkle, 1995) كان بعض هذه الأعمال يعود إلى الدين إلا أن التحليرل الأول الخاص للطقوس الافتراضية لم يظهر إلا عند أوليري (O'Leary, 1996).
 (أطر عمل نظرية لدراسة الأديان في الفضاء الإلكتروني،
 المرتبطة بأديان محـّدة في الفضاء الإلكتروني (وعنه)، وهو ما ما سنقوم بمناقشته لاحقاً .

ارتبطت بعض الأعمال تحديداً بأطر التخضصصات المعرفية المتعلقة

بدراسة جوانب من الدين والإعلام. بينما أدرجت أعمال أخرى متضمنة في





 المعرفة والموارد المرتبطة بهذا المجال من اللدراسات.

وحول من ينوون دراسة الدين في الفضاء الإلكتروني، تراهم يفعلون ذلك من منظورات مختلفة باختلاف التخصصنيات المععرفية، متضمنيان ذلك
 الفضاء الإلكتروني موضوع دراسة في حد ذاته، مع تقديم عدر مد من الج الجامعات دورات دراسية بلرجة علمية حول هذا الموضيوع، وكنـي


 المعلومات المعاصرة والتجديد فيها

أما من ينتمون إلى أجيال تتمتّع بمعرفة تقنية، ونشؤوا في عصر الإنترنت،

 لتصل إلى وعي متطور باللغة وقضايا التطور التقني المرتبطة بئقافات الإنتا التنترنت. فمعرفة الإتيكيت أو اللياقة في غرف المـحادئة وقوائم البريد الإلكترونيني،

 المعرفة بقضايا تكنولوجيا التنقية أو الغربلة وكذلك الـونـي الرقابة هي أيضاً من الأمور

 يتوسطها الكمبيوتر، سواء في الحيز العام أو تحديداً في الحيزا الحيز الديني، وهذا قد يتكامل مع تقدير الدراسات المرتبطة بدراسة الأديان والإعلام.

فيما يتعلق بمن درسوا الأديان (سواء من الداخل أو من الخارج) في











 تحسبّاً لأي أضرار قد تلحق بأنظمة الكمبيوتر التي أُدركت لاحقاً بار بعد أن تكا تكبد

 تلك البيئات التي لا يمكن دومأ تنظيمها بطريقة علمية أو دقيقة جداً أو

تراتبية.
ولا يمثل تطوير خرائط العلاقات بين الأديان والإنترنت مجردر تمرين



 للاستخدام الأكاديمي الأمشل لهذه الموارد.

أصبح الإنترنت أيضاً مستودعاً للمعلومات حول أديان، كان بعضها


 موقعها أمام جمهور واسع. وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن في إطار مشُهد

النت المتغير، إلا تخمين قدر ما فُقد أو أُهمل أو حُجب من مضمون عن
 الوضع في الاعتبار الطبيعة الشخخصية وسريعة الزوال لبعض أنواع المضاع المامين.






 (webcamera) الطريقة التي يكتشف بها الدارسون ويفسرون الديانات والإنترنت.

وقد ظهرت مسائل ذات أفضلية خاصة لشبكة الإنترنت فيما يتعلق


 التصميم، وكذلك الاعتبارات المرتبطة بملكية المضمونين، وتحريره، ودقين إدخال البيانات، ومخزونها وتصميمها؛ ؛ إذ تصبح النصوص هنا ونا مختزلة إلى

 (أن تتطلب تقييماً مستنداً إلى الفينومينولوجيا فيما يتعلق بشرعية (iconography) الدين والطقوس التي يتوسطها الكممبيوتر من عدمها في أعين ممارسيه أو السلطات الدينية. وقد يُقرأ التعبير الديني على الإنترنت في في بعض الـين الحا


 من القراء أو المضمون تنطبق على أي تفسير . وفي هـي هـه المـه المعادلة، فإن
 تكنولوجيا المعلومات عند المستخدم والتعليم يمكن أن توجد حواجز ولير وقيود

على إمكانية الدخول. وفي الوقت نفسه يمكن لبعض المواد على الشبكة ألا
 موجوداً ومكافئاً له قبل التكنولوجيا الرقمية.

يمكن العثور على نصوص ونسخات دينية على الإنترنت، يفيد بعضها
 المواد ببثّ مباشر على الإنترنت. ولا تعد المعرفة القوية بهذه القضايا ملائمة

 مراقبة هذه المواقع، بل والمتخاوف الأخلاقية المرتبطة بهوية الباحث، الـو واستخدام شخصيات رمزية وعدم الكشتف عن الهوية، ومناك أ أيضاً حاجة إلى تحديد نماذج استخدام الإنترنت من مختلف قطاعات المات المجتمعّ، تظهر في الطرائق العديدة التي تقدم بها المنظمات والأفراد مضمون المان الموقع، أو أو أن
 الأديان اختارت أن تضع مواقعها الرسمية على الإنترنت، لتُـتمّل طوائف

 تكون هناك صعوبات كامنة تسببها زيادة المعلومات التي يفترض التيات التعامل معها
 حالة (إدمان الإنترنت) الحاصل في الفضاءات الدينية مثلها مثل المـجالات الأخرى.

وفيما يتعلق بموضوعات كثيرة مرتبطة بالدين في العالم المعاصر ، فإن
 والواقع أن الوسط نفسه أصبح بؤرة الانتباه. أما من لديهـم إمكانيانية الدنيا الـنول إلى الإنترنت، فإن الـُّبكة هي المصدر الأنساس الذي الذي يمكنه إيجاد انطباع



 كانت قائمة في جزء منها على بيانات التعريف المتضمّنّة في الرمز الإلكتروني

اأتش تي أم أل" (HTML)، حول شعبية أو ذيوع روابط الإنترنت من مواقع
 الأعلى تقييماً أو ذلك الموقع الذي يظهر في الإعلانات على الإلى النترنت مثل
 الصفحة الأولى من النتائج. فتصنيف المعلومات المتوافئرافرة من المواقو المع يمكن

 وتنتج مدحركات البحث الرئيسة مثل ويندوز لايف (Windows Live Search)، وياهو، وغوغل نتائج مختلفة، استناداً إلى لوغاريتمات خاصئ لاصة بكل منها ومعايير بحئية أخرى

كان غوغل أكثر أدوات البحث بروزاً (وقت كتابة هذا الفصل) والأكثر




 صغير نسبياً من سُبكة المعلومات العالمية)، فيمكن أن يضيف طبقات إلضافية الِية

 البحث حولها وخيارات المصطلحات البحات البديلة والتهجئة (خاصة فيما يتما يتعلق بالكلمات المكتوبة بأحرف لغة غير لغتها) ينبغي وضعها في الاعتبار . وعند

 الاعتبار إلى وجود (اشبكة غير مرئية) كبيرة وجوهرية من البيانياتان، لا لا يمكن


 مستعيناً بالخبرة الملائمة للمتخصّصين في المكتبات ورين وكنلك الأكاديميمين، ولا سيما في أي مجال دراسة دقيق مرتبط بالدين

قد يكون من الضروري تحديد أصول موقع ما، في ضوء مقاربة هذا الموقع الأيديولوجية اللاهوتية في الاعتقاد الديني، بل وكي وكذلك فيما يتعلق



 مباشرة، وأسباب ذلك قد تتنوّع: فقد يقدّم موقع ما رؤية (تقليدية")، فيما قد






 في بحثهـم عن مزيد من المعلومات حول الـو أي موقع . فتلك الأدوات لـات الها تطبيقات كثيرة: في بعض الحالات، يمكن الون الانتفاع بها فيا في تحديد أصول

 إن هناك طرائق كثيرة لتجنّب التعقّب بهذه الطريقة

اتهمت بعض شركات الإنترنت بالتواطؤ بدرجات مختلفـة مـر مع أجهزة الدولة لتطوير رقابة محدلدة وبروتوكونولات تصفية الانية، وهو ما ما أدى في بعض
 فتكنولوجيا التصفية تستخدم لوغاريتمات معقدة لتحديد مفردات ينـون يبدو منهجها مثيراً للعنف وتقوم بإزالتها الويمكن ويمن بالطبع تعديل مقاييس هذه التنقية، ولكن



 موقع فهم الإسلام، والكويكرز، وموقع إحياء ذكرى الهولوكوست. وقد

وجدت إحدى الدراسات أن حكومة السعودية قد طبقت تكنولوجيا التصفية


 (الإسلام، وY (Zittrain and Edelman, 2002) . وثمة دليل على أن حكومات أخرى أخرى تصفي
 الـرقـابة، وهـو أيـضاً مـوضـوع مـحوري فـي عـدد مـن غـرف الــــحـادثـنـة
(Reporters Sans Frontières)
وقد وردت في مجال (ادراسات الإرهاب)" نظرة سريعة على الطرائق التي


 مقاربة كمية على جانب من جوانب الانبي التعبير السياسي - الديني على الإنترنت فقد أفاد مختبر الذكاء الاصطناعي في جامعة أرئ أريزونا (سنسميه فيما تبقى من
 مضمون مواد (الجهاديين") على الإنترنت، من (A1) من الانها أرشيف شار الميل لمضيمون
 لا يمكن أن نتصور في الحقيقة أنها فد تطبق في مواضع أخرى أخرى في

 ملائمة، فريق من الباحثين المتلقِّين تدريباً عالياً في علوم الكـمبيبوتر



والإنترنت.
طبق أعضاء متختبر الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا الحصاد الشُبكي المُمَكْننة، والتي سُملت تحليلاً للصـلات الخلفية (روابط الإنترنت الخارجيار الخية
 وتركز هـذه الأدوات على لاعبين رئيسـين، في الأسـاس على المــــتوى

التنظيمي، الأمر الذي لا يمثل سوى جزء من صورة أكثر تعقيداً: وهم ليسوا





 محدد. فعدد الروابط أو مرات زيارة الموقع ليست سوى مؤشر والـر واحد على


 مساحة معينة في وقت بعينه، وهو ما ما يمكن أن يتطور أنور ويتغير سريعاً . وقد

 مختبر الذكاء الاصطناعي كذلك الفضاء الإلكتروني الجهانيادي عبر تطوير برنامج إلكتروني افتراضي، فصد به تمكين أي فارئ من فهم الصلة الصيني البينية


 أكاديمية معنية بدراسة الدين؛ بل قد تكون المن المقاربتان لديهما الكثير مما يمكن



 تفسيرية متبلورة ومعقدة.

ولا بد من الاعتراف بأن تحليل المواد الإلكترونية تظلّ جانباً واحداً من

 وتحليلها فيما يتعلق بالدين والإنترنت، سواء أكان الحصول على المعلومات

قد تم بطريقة عشُوائية (ربما منبثقة عن حدس أحد القراء، أو معلومة، أو
 نتاج بحث (اعلمي) منظم.

ومن تَم، فإن الوجه دائم التغيّر لشُبكة المعلومات العالمية يعني أن
 وعلى عكس المحتوى المطبوع، قد لا يكون هناك (انسخخة مطبوعة) لموقع
 مرجعي. وفي الظروف القصوى، فإن أنشُطة القرصنة وغنـة وغيرها من الأنشُطة

 لتفسير الأثر التاريخي لمواقع محددة لمصالح دينية على سبيل المثالن .لإنـا وبغية تفسير الدين على الإنترنت من منظور معاصر، ينبغي لإدارة البيانات التات ومهارات
 والمعلومات دائمة التغيّر . وتوجد بعض الـور الخيارات على الإنترنت فيما يتعلّق
 (Alexa)


 شُموليته، فإنّ أرشيف الإنترنت لا يزحف إلى المواقع [يقوم بتصفح الموراقع
 إلى جميع المجالات على الشبكة. . وبعض المواقع تحمي محتوياتها من من هذا

 الإنترنت (1997) وغيره من الخدمات الشُبيهة يقدّم فرصاً هـائلة للدارسين المنخرطين في دراسة الدين على الإنترنت.

 التقنية وما يرتبط بها من بيانات أخرى، تأسيساً على مدخلات أحد عناوين

بروتوكول الإنترنت (IP) . وهي شيفرة عددية فريدة توجد في كل كمبيوتر



 أل) (Uniform Resource Locator (URL) في صفحاتهم الخاصة. فربما دونوا

 (SamSpade.org) "أقليةهل لا يمكن تحديل موقعها عبر مناهج البحث التقليدية.

كثير من المنابر الدينية اليوم تفيد من وسائل إعلامية متنوّعة مثل




 العدادات التي تسجل الصفحات التي تمّت زيارتها لا تعد بالضروروة مؤشرا

 على قرص مدمج (CD-ROM) أو دي في دي (DVD) أو يعيد تقديمها على
 الإلكتروني تُّكّل تقييماً حقيقياً لإشكالية ملفات الزائرين .

## تمثيل الأديان في الفضاء الإلكتروني

من الوارد أن تـختلف الدافعية وراء وضع مواد دينية على الشُبكة
 تجربة دينية بالطريقة الرقمية ووضعها علما على الإنترنت، على الرئى الرغم من عدم
 تظهر أو يتم تصويرها على شبكة الإنترنت لأغراض عديدة : مثّل أن تفسّر

ممارسة عقائدية لمن هم خارجها، و/أو تشجيع مناصرين جلدد، وتوليد شعور بالهوية وسط الممارسين المتواجديناين، ونقل العمليات الانيان الاجتماعية والتفاعلات خارج الإنترنت أو ربطها . وقد كان المان المفهوم عن دين أو معتقد


 الممارسات والمفاهيم الدينية وتجديدها على الـى الإنترنت من مجرد الـيار الآراء التي
 موجودة، وحتى وضع أطر وأفكار دينية جديدة تماماً.
وتعدّ صياغة الهويات العقائدية واستكشـافها عبر منتديات النقاش مئالاً على أحد هذه المفاهبم، التي اكتشفها عدد من الدارسين المختصين. وقد ولد لا




 الإعلان عن وجودها على الإنترنت، فإنها ببساطة تعرف في ا(مححلد موقع ألأِ
 الخدمات. وبدلاً من أن يكون الأمر تجديداً، أصبح الوجيا الوجود الافتراضي أحد

 تقدم شبكة الإنترنت فرصة لمحافظة الأعضاء على معاء متقداتهم وهوياتهم الدينية وتعزيزها عبر التفاعل على الإنترنت.

وقد يتخذ التمثيل الافتراضي لنسق اعتقادي معين أشكالاً مـختلفة، ،
 لعبة العالم الافتراضي الحياة الثانية (Second Life) تشهـد مزيداً من التطور الذي يتطلب مراقبة من الدارسين المختصين . فالحياة الثانية عالم افتراضي المي،
 إذ يمكنه أن يسافر بشكل تصويري، عبر مناظر طبيعية وأماكن، ملتقياً مع

أفاتارات أخرى في خضـم هذه العمليمة. ويُمّة إمكانية لأحداث وأنشطة تتجاوز مجرد (المحادثة)؛ ؛ فلا مناص من وجود تشعّبات نجارية لبعض تلك

 والمساجد (Islam, 2007; Second Life, 2003)

الاعتبار الأكثر أهمية هنا هو كيف يمكن للمرء أن يقيس فعالية تقديم







 محتملة للقارئ على مواقعهم، ويضمنون أِنـون في الوقت نفسه إمكانية التقاط
 في محتوى الموقع الذي يتوسطه الكمبيوتر أن تختلف اختلافانا جوهرياً، ولا
 ونماذج تقديم المحتوى، و/أو توفر المعدات و/أو إمكانية الوصول إليها . فيمكن لزيارة موافع المواد الدينية على الإنترنت أن تكون ألون ألون جزءاً من نمط تصفّح أوسع، يتضمن مجالالات أخرى من الثبكة، لا يمكن تصنيفها كلها الانها في إطار النوع (الديني" .

في تطوير تصنيف مبدئي للمحتوى الديني على الإنترنت، تظهر نماذج

 ويأتي التدقيق في النموذج عبر النظر في المـحتوى الإعلامي المتامتعديد،

 خارج الكمبيوتر الشخصي يعدّ أيضاً مهمّاً : فالهواتف المستندة إلى مساعدة

الشُبكة، والمساعدات الرقمية الشخصية، والتلفزيون عبر الإنترنت (من خلال


 كذلك تؤثر التحوّلات في نماذج الون الوصول إلى المواد وصبغها في كيفية قراءة












 الممكن الوصول إليها عبر التجزئة التقليدية. ( (r) بـجمع أذواق ألقي أقلية كافية،

 والإنترنت، مع خدمة أذواق أقلية عبر الإنترنت.

قد يعرض الإنترنت إمكانية وصول أكبر إلى مواد مرجعية أو مصادر عبر قواعد بيانات مفهرسة، وباعة التجزئة، وتبادل الملفات وتقاتديم

 (إطار وصف المورد) لتلخيص الموقع. وهذا ما قد ينطبق على المدوّنات، Description Framework) والتدوينات الصوتية والمحتوى الشنبكي المحدث بانتظام مثل مواقع الأخبار ـ انظر : Wikipedia, "RSS," [http://en.wikipedia.org/wiki/RSS_(file_format)](http://en.wikipedia.org/wiki/RSS_(file_format)).

من حيث التكلفة لنشر الآراء. وبالنسبة إلى بعض الناس، يمكين لشُعور بمجتمع أو هوية دينية على الإنترنت أن يلقى تعزيزاً عبر الشُبكة، ولا ولا سيما
 مع الأنصار الزملاء، وواجههة مع صور أخرى من الإعلام الدينيني. وفيما


 المفهرسة إلى مواد أخرى: توفير كتب رقمية - مع مراكز رئيسة للتزويد بالمحتوى المطلوب مثّل: أمازون (Amazon) وغوغي ألمر اللذين يترين يتطوران في هذا
 فيما يتعلق بدراسة الدين . أما الموارد المحا المحررة بطريقة تعاونية مثل وين ويكيبيديا ،

 نزاع أو غير دقيق. ولكن هذا الـي الم يوقف الاستشهـاد بموسوعة ويكيبيديا في الخطاب الأكاديمي .

حوّل الناشرون التقليديون للمواد المطبوعة محتوى أعمالهـم المرجعيبة إلى الفضاء الإلكتروني، بوصفها إضافات على النسـخات الـيات المطبوعة أو في بعض الحالات بدائل عنها . وهي تنافس بفاعيا بلاعلية الموارد المطورة تحديداً للاستخدام على الإنترنت من خارج

 لعمل نسخات من نصوص مهمة متاحة للدارسة والاستخليام . ونقول مجدرداً إن المواقع المتخصصة ظهرت لتركز على نصوص لتوجهات ألو أو اهتمامات




 المدوّنات والتدوينات الصوتية حول موضوعات أكاديمية. أمّا المنظورات

والبدائل الحيوية الجديدة المتضمنة في أدوات التواصل الاجتماعي، فلها أثر في إدراك الدين عند جمهور أوسع، إن لم يكن في الخططب الأكاديمي.

## نموذج لدراسة مستقبلية

لا شـك في أن هناك تحولات وتغيرات في دراسة الأديان والإنترنت تمت ملاحظتها، فلم يعد من الضروري تفسير تكنـولوجيا الـونيا المعلومات


 والعكس صحيح، عند مناقشة تطوّرات الإنترنت، قد الديكـي

 والاتصال الضعيف، والجهاز البطيء، والمتصفحات التي لا تحوي إلا نصوصاً، والمتصفحات البديلة المبكرة، وتطور شبكة هيئة المشاريع البحثية المتقدمة (الأربانت) (ARPANET).

تتطلب مراقبة الموقع مهارات جديدة (وبنية أساسية أكاديمية) تشُمل


 تعقب المواقع، وإدارة المعلومات. ويمكا والِّن لدراسة الأديان عليان على الإنترنت أن
 نسخات احتياطية من الملفات، وتحليل تأثير المستخديم، وإلما وإلمام بالتغيّرات

 والخوض في مثل هذه الدراسات إنما يتطلب حصداً منتظماً لبيانات الموات الموقع؛

 القابل للتحلل . ويمكن أن تكون البيانات ضعيفة قابلة اللضياع، ونيا ولا سيما إذا كان هناك فيروسات في النظام أو قراصنة نشطاء ومخترقون يمكنهم الوصول

إلى قاعدة البيانات. والمكتبات الأكاديمية لا تستهدف بالضرورة تيسير مستويات مرتفعة من التخزين والأرشفة الرقمية.

والسؤال الرئيس هنا، ما الأجزاء في المحادئة الإلكترونية والصفحات الرقمية التي يمكن حفظها للدارسين المستقبليين؟ فقلدر كبير قد فقد : الرسائلوائل





 المضمون، والتكنولوجيا، وتقديم الخدمات

 وهناك عدد من المؤسسات المرتبطة بدراسة الأديان تعرض مثل هنا التدريب
.(Bunt, 2005; Institute for Textual Scholarship and Electronic Editing, 2005-)
تعتبر المعرفة التي يوفرها مؤشر زيتغست (Zeitgeist) فيما يتعلق بمظاهر

 كما أن له تأثيرات فيما يتعلق بالعمل الميداني: قد يكر يكون المستخديمون

 قد يخشى المستخدمون من أن يكون هناك تعقِّب وتسجيلات لــا لحركاتهم بواسطة المؤسسات الأمنية، ويمكن لمحان الماولات تلات تغطية تعقباتهم أن تثبط البحث. ومن الإشكالية محاولة الحصول على عينة ممثّلة لعادات التصفّح في
 الإنترنت وراء قناع أو تتفاعل مع أنتُطة تصفحية أخرى، تشُمل التسوق، والتفاعل مع الثقافة الشُعبية، وشبكة التواصل الاجتماعياعي

## المراجع

Anderson, Chris (2004). "The Long Tail." Wired: 12/10, < http://www.wired.com/ wired/archive/12.10/tail.html>.

Artificial Intelligence Lab, "Dark Web Terrorism Research." < http://aiarizona.edu/ research/terror/index.htm > (accessed 10 September 2005).

Beckerlegge, Gwilym (2001). From Sacred Text to Internet. Aldershot; Burlington, VT: Ashgate and Open University.

Brasher, Brenda E. (2001). Give Me That Online Religion. San Francisco: JosseyBass.

Bunt, Gary R. (2000). Virtually Islamic: Computer-Mediated Communication and Cyber Islamic Environments. Cardiff: University of Wales Press.
$\qquad$ (2001). The Good Web Guide to World Religions. London: Good Web Guide.
$\qquad$ (2003). Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments. London: Pluto Press.
$\qquad$ (2005). MA Module: Studying Religion on the Internet. Lampeter: University of Wales.

Campbell, Heidi (2005). Exploring Religious Community Online: We Are One in the Network. New York: P. Lang.

Careaga, Andrew (2001). Eministry: Connecting with the Net Generation. Grand Rapids, MI: Kregel Publications.

Castells, Manuel (1996). The Rise of the Network Society. Malden, MA: Blackwell Publishers.
$\qquad$ (2000). End of Millennium. Oxford; Malden, MA: Blackwell Publishers.
(2004). The Power of Identity. Malden, MA: Blackwell Publishers.

Chen, Hsinchun [et al.] (2005). "The Dark Web Portal: Collecting and Analyzing the Presence of Domestic and International Terrorist Groups on the Web." IEEE Intelligent Systems Archive: vol. 20, no. 5, pp. 44-51, < http://ai.arizona.edu/research/terror/publications/ITCS_Dark_Web_submission.pdf $>$.

Cowan, Douglas E. (2004). Cyberhenge: Modern Pagans on the Internet. New York: Routledge.
$\qquad$ and Lorne L. Dawson (eds.) (2004). Religion Online: Finding Faith on the Internet. New York: Routledge.

Encyclopedia Mythica (1995-). < http://www.pantheon.org> (accessed 9 January 2007).

Hadden, Jeffrey K. and Douglas E. Cowan (eds.) (2000). Religion on the Internet: Research Prospects and Promises. New York: Elsevier Science.

H3jsgaard, Morten T. and Margit Warburg (eds.) (2005). Religion and Cyberspace. London: Routledge.

Hoover, Stewart M., and Lynn Schofield Clark (eds.) (2002). Practicing Religion in the Age of the Media: Explorations in Media, Religion, and Culture. New York: Columbia University Press.

Institute for Textual Scholarship and Electronic Editing (2005-). MA Editing Texts in Religion. Birmingham: University of Birmingham.

Internet Archive Wayback Machine (1996-). < http://www.archive.org > , (accessed 9 October 2006).

Internet Sacred Texts Archive (1999-). < http://www.sacred-texts.com>, (accessed 9 October 2006).

Karaflogka, Anastasia (2007). E-Religion: A Critical Appraisal of Religious Discourse on the World Wide Web. London: Equinox.

Larsson, G5ran (ed.) (2007). Religious Communities on the Internet. Stockholm: Swedish Science Press.

Lawrence, Bruce B. (1999). The Complete Idiot's Guide to Religions Online. Indianapolis: Alpha Books.

McLuhan, Marshall (1967). Understanding Media: The Extensions of Man. London: Sphere Books. and Quentin Fiore (1967). The Medium is the Massage. New York: Random House. and $\qquad$ (1968). War and Peace in the Global Village. New York: McGraw-Hill.

Negroponte, Nicholas (1995). Being Digital. New York: Knopf.
O’Leary, Stephen (1996). "Cyberspace as Sacred Space: Communicating Religion on Computer Networks." Journal of the American Academy of Religion: vol. 64, pp. 781-808.

Project Gutenberg (1971-). < http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page> (accessed 6 February 2007).

Reporters Sans Frontières < http://www.rsf.org> (accessed 30 January 2007).
Rheingold, Howard (1993). The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Reading, MA: Addison-Wesley.

Second Life (2003-). [http://secondlife.com](http://secondlife.com) (accessed 10 March 2007).
Taher, Mohamed (2006). Cyber Worship in Multifaith Perspectives. Lanham, MD: Scarecrow Press.

Turkle, Sherry (1995). Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York: Simon and Schuster.

Universität Heidelberg Institut für Religionswissenschaft (2005-). Online - Heidelberg Journal of Religions on the Internet. Heidelberg: Institut für Religionswissenschaft, Universität Heidelberg, [http://online.uni-hd.de](http://online.uni-hd.de).

Zittrain, Jonathan, and Benjamin Edelman (2002). "Documentation of Internet Filtering in Saudi Arabia." Berkman Center for Internet and Society, Harvard Law School, < http://cyber.law.harvard.edu/Wltering/saudiarabia> (accessed 5 April 2003).

## قراءات مقترحة

يعتبر النص الرئيس في المجال هو (Hadden and Cowan, 2000) الذي
 أكاديميبنز . وقد تلى ذلك ثـلاث مـجموعات مـحررة مهـمة من الدراسات الـات
 (2007. وقد نقّحت هذه المجلدات مقاربات الدارسة لهذا المات المجال، إذ يظهر
 رؤيته في الارتباط بـدراسة (Karaflogka, 2007) عن الـدين/دين الإنترنـت
 تميّّل أدلة على موارد الإنترنت المرتبطة بالأديان والفضاء and Bunt, 2001)


بالدين الذي يتوسطه الكمبيوتر، تشمل ملخصاً حول مواقع (الكـراهية
 قراءة دراسة هوفر وكلارك (Hoover and Clark, 2002) فيما يتعلق بـرئلاصة بيكرليج بغية المساعدة في تطوير بناء نظري لدراسراسة الدين على
 (السوسيولوجية للبيانات على الإنترنت، أن هناكن الك مقاربات



 (الأضر حة الافتراضية)" و"الأنبياء الافتراضيين" . أما طاهِر (Taher, 2006) فقد
 (University of Heidelberg)

 (للجماعات المسيحية على الإنترنت، فضلا عن كتاباتي الشُخصية حول الإسلام والإنترنت (Bunt 2000; 2003) (Islam and the Internet)،
 أغوار نصوص مدافعة عن منهجيات للكهنوت الإلكتروني من منظورات اعترافية (Careaga, 2001).

## (القسم (لثانان)

$$
\begin{aligned}
& \text { التغيّر الدينئ } \\
& \text { دياناتٌّ جلـيـدة، ورو حانيـاتٌ جـد جـيـدة، } \\
& \text { وديانةٌ باطنيـة ومضمرة }
\end{aligned}
$$

## (لفصل) (لأربعون)

## الديانات الجلـيـة بوصفها مـجال دراسة متتخصص

## ديفيد بروملي

تظهر دراسة الحركات الدينية الجديدة (NRMs) بوصفها مجالاً جديلاً

 أنتروبولوجيا، وتاريخ، وسيكولوجيا ، ودراسات دينية، وسوسيولوجيا الويا وقد

 مجموعة من الباحثين المختصين يمتلكون أدوات نظرية ومنهجية أكثر تطوراً



 (1993; Dawson, 2006; Lewis, 2004; Robbins, 1988; Saliba, 1990) ولكن لم تكن هناك أعمال كثيرة تربط مظاهر التعبير المعاصرة عن الدين الجديد بالفترات التاريخية أو السياقات الثقافية الأخرى (Jenkins, 2000; Clarke, 2006)؛ لذا، فإن التحليل الوارد في هذا الفصل يستند إلى فرق الجماعات المعاصرة من الحركات الدينية الجديدة في الغربـ



 أهمية ضعيفة نسبياً . فمعظمها لم يحقِق حجماً جوهرياً وذلك نسبة إلى

الجمماعات الدينية اللـائدة أو لعدد من الحركات الدينية الجديدة في أجزاء


 ديانات أخرى أغلههم من الشُباب، والحاصلين على تعليم جيد، وأبناء الطبقة

 صغيرة مـن الأفراد قد جرّبوا فعليّاً أيّ حركة اليّ دينية جديدة اليدة، وفي الغالبية
 الحركات الدينية الجديدة على نحو أكبر في المجتمعات الـيات الحضرية بدلانلاٌ من
 مدن السواحل الشُرقية والغربية، أمّا في الأماكن الأخرى، النـيا فقد كان تأثيرها
 الحركات أعداداً كبيرة من المبدلين لديانانهم كانت محدودة النـين ومرتبطة بأحداث تاريخية اجتماعية معينة

إذا كانت دراسات الديانات الجديدة ليست مجرد دراسة غرائبيات دينية،

 دراسة الدين ليست مجرد دراسة للدين المعترف به بهر رسمياً ومحل توافق ولـو وذي

 بين دراسة الدين ودراسة الدين الجديد تلتمثّلان فيما يمككن أن تكشف الانـ عنه

 وقد كان هناك قدر معقول من النقاش والـج الجدال حول التضية الأولىى، وذلك الـك مبدئياً حول علاقة الحركات الدينية الجديدة وفهم العمليـيات الاجتماعـياعية
 (1998; 2004; Robertson, 1985) ـ وبينما توفّر الـحركات الدينية الجديدة الديدة فعليّاً بعض المفاتيح الإرشادية حول هاتين العمليتين الكبريين، فمن المستبعد أن

تبت البيانات حول هذه الـجماعات في أي من الـجدلين. ومن ثمم، من المطلوب أن تجرى دراسات الديانات الـجديات الجديدة في ضوء ما ما يمكن أن تسهن
 هذه المقالة القضية الأقل استكشافأًأِ حول أهمية دراسة الحركات الديا الدينية الجديدة لفهم نشأة المنظمة الدينية.

 رؤية نافذة في كيفية ظهور الصور الجديدة من الدين وتطور الديا أن الغالبية العظمى من الدراسات في الديا الدين منصبّة على التقاليد الدينينية التي
 بقاء هذه التقاليد وتطورها في تاريخها المبكر ، قبل ألما أن تنجح في أنِّ أن تصبح





 التي تلازم تشُكّل جماعات دينية جديدة، وتوضيح دور الجير الجماعات الت المعارضة في بقاء جماعات دينية جديدة وتطورها ها .

## صياغةُ مفهوم الديانة الجديدة

أصبحت قضية تحديد وتعريف الصور المختلفة من التنظيم الديني قضية
 وترولتش (Troeltsch, 1931)، ونيبور (Niebuhr, 1929)، وما تبعها من أعمالـ (أعمال
 (Stark and Bainbridge, 1979)، من بين آخرين، نجد أن التمييز الأكثر تأثيراً
 والمذهب. وقد ظل هذا التمييز لبعض الوقت يمثّل إشكالية للدارسي الدين،


الطائفة استمر في مناقشُات لأنواع مختلفة من المنظمات الدينية. ولم يجد المتخصصون في الدراسات الدينية الجديدة هذا النسق التصنيفي معيناً لهم في تعريف الديانات الجديدة؛ لأن أياً من هذه المصطلحات الديات لم يكن ملماً بما تنطوي عليه الحركات الدينية الجديدة من قواسم مشُتركة أو تنوع. ولا ولا سيما

 فإن دراسة هذه الحركات توقَ مناسبة جيدة لإعادة التفكير في أنواع التنظيم الديني ورسم خصائصها، وفي الوقت الدراي الذي انصبّ فيه التركيز الأساسي علئلى تعريف الحركات الجديدة، وجدت تبعات وات واسعة لصياغة المفاهيم فيما يتعلق بأنواع أخرى من التنظيمات الدينية.

لقد قدم عدد من الباحئين المتخصصين منظورات حورات حول الطريقة المثلى لتحديد المالمح للحركات الجديدة . وقد اعتُمدت مقاربتان مختلفتان الـان ضمن




 الحركات حول زعيم ذي سلطة كاريزمية؛ وتعتبر الحركات بطر بطبيعة الحال
 تخوض تغيراً نابتاً وسريعاً في مراحل تاريخها الأولى.
 مقاربة علائقية أكثئر من غيرها، بالتركيز على الجماع الـياعة الدينية ـ العلاقة




 القانوني، والعنف، والممارسات الصحية والاستشفـائية البديلة) والتي من الأرجح أن تقود إلى تقديرات عدم القبول. وتراني هنا أقـّـم الجماعات

الدينية إلى أربعة أنواع قائمة على درجة الاصطفاف الاجتماعي والئقافي مع


 المؤسسات الأخرى المعترف بها رسمياً والمقبولة بوصفها تمثيلاتلات شرعية للتقليد (التقاليد) الدينية السائدة. والطوائف هي جما الئاعات دينية يطالب بها
 أسست فعاليات رعاية تنظيمية نبوية مستقلة . أمّا الكنائس القائميا
 الدينية المعترف بها رسمياً لكنها تمثّل تقاليد ثقافية ألخا أخرى. وتأتيا التيا الحركات
 عن أن نسقها الأسطوري وصورها التنظيمية كليهها يتحديان الديان الديانة الرسمية. وهذه الفئة الأخيرة هي التي أصبحت بؤروة التـركيز الأساسية لـدرانـياسات
 صور ثقافية واجتماعية من جديد. وتتسق الخصائص التي علّدها باريا باركر اتساقاً واضحاً مع الجماعات الجديدة التي ليس لديها روابط ثقافية أو الجتماعية مع الجماعات الدينية المعترف بها رسمياً .

ومن ثَم، فإن صياغة المفاهيم حول الجماعات الدينية بهذه الطريقة إنما يوسع من الأنواع لتشمل الجماعات الدينية العرقية وهو ما يوجد الحد أيضأ اليأ محوراً

 هذا لا يمنع وجود تمايز واضح بين الأنواع فيما بينها . على سبيل الـيل المثالل،
 المـرتبطة بالأب والأم، بينما نجد أن المـجموعات الـداليالية على الأقل من


 الممتد يوسع أيضاً من المفهوم السوسيولوجي التقليدي عن المذهب بـلـو بما يجعل المذاهب إحدى الصور الممكنة للديانة الجديدة؛ إذ بمجرد الاعتراف

بعدد من الصور الدينية، يصير من الممكن وجود فهم أفضل للعوامل المختلفة
 مباشُرة لتعقب التوترات في الكنائس المعترف بها رسمياً، التي قد تعـيكس


 أساس العرق، فهو يرتبط من دون أيّ غموض بو بوجود قطاعات سِّانية عرقية



 الظروف التي تفضي إلى صور جديدة من الديانات ظروفاً متنوعة، فإنـ ألنا أعداد كل نوع من اللجماعات الدينية التي تظهر في أي وقت ستكون أليا أيضاً متفاوتة أو




 الجديدة متميزة بعضها عن بعض . وأخيراً، فإنٍ تمييز أنواع الجماع الجماعات الـئ الدينية
 توتراً متدنياً مع النظام الاجتماعي السائئد، مقارنة بالطوائف التي هي جماعاعات
 الوقت نفسه تسمح بتحديد أكبر لنوع التوتر وحدته . ففي المئي المجتمعات الغربية



 التقاليد الأم، لكنها أيضاً قد تباغت بالصـراع مع مؤسسات ألخرى ألـا رئيسة إلى
 الطبية، تصبح في صدام مع المعايير المؤسسية المعترف بها رسمياً .

لقد ظلت كيفية صياغة المفاهيم فيما يتعلق بالأشكال المـختلفة من التنظيم الديني قضية خصبة في السوسيولوجيا والدراسات الدينية. الديا وتصنيف

 مجموعة البدائل غير الطائفية. ومن ثَمَ، فإن إعادة صياغة مفاهيم الكنيسة

 المفاهيمية القائمة منذ فترة طويلة

## الحركاتُ الدينية الجديدة والانسلاخ الاجتماعي

لا شك في أن دراسة توقيت ظهور الحركات الدينية الجديدة تسهم في فهم العلاقة بين الدين والنظام الاجتماعـي الاعي الأكبر؛ إذ يشكّل الدين وسيلة لبناء أنساق متعالية للمعنى تخوّل ممارسة أنشطة وانِّ وعمل علاقات الات في


 (Lipset, 2003). وقد تتحمّل المـجتمعات لبعض الوقت ظروفاً تصير فيها الحلول المؤسسية لمشُكلات الحياة مؤثرة حتى لو كانت تفتقد إطاراً ثقافياً


 حول الظروف التي تآكلت في ظلها الشرعية والفعالية وبدأ السعي لأنساق جديدة للمعنى والتنظيم الاجتماعي

في مـحاولة تفسير ظهور الجماعات الدينية الـجديدة، سنجد أحد التفسيرات شيوعاً هو (انوع من الانسلاخ الحديث الحاد الحاد والمتميز يقال إنه
 بدوره إلى أفراد (يستجيبون بالبحث عن هياكل جديدة للمعنى والجماعة")
 سبب ظهور الفرق الحالية من الحركات الدينية الجديدة. وقدأ وحـ وصل التحوّل

البنيوي الرئيس أوجه عندما أدّت الفرص المزدهرة للتوظيف الاحترافي/

 المتوسطة وتقيد التنظيم البيروقراطي العقلاني/ القانوني لهنذه الفرص المرين المهنية؛

 فيما يخص العنصرية في الولايات المتحدة وأحيانانً مقاومة عنيفة لـحركة


 المقيدة لتعاطي المخخدرات، والعنصرية الممنهجة والتمييز بين الجنير المنسين،






 أشعلتها حرب فييتنام، أصبحت تجربة الحركات الدات الدينية الجديدة من القنوات الـات

التي واصل عبر ها أعضاء الثقافة المضادة الاحتجاج (Kent, 2001)

وكانت المقاربات النظرية لفهـم مظاهر الانسـلاخ إبان تلك الفترة


 تنصُّل من العنصرين المهيمنين على الثُقافة الأمريكية التي ألوانية أوجد فيها الألفرانياد معنى أخلاقياً، وهما : الفردانية النفعية، والديانة الإنـين الانجيلية. وتتمئّل حجّة بيلا هنا في أن الأسطورة الدينية المدنية الأمريكية قد تآكلت، وهيا وهو ما ألفيا ألضى إلى أزمة في المعنىى الأخلاقي وتنوّع من مـحاولات إنشاء ألاء أنسـاق أسطورية جديدة. أمّا حجة تيبتون فهي أن المحتجين المفعمين بالشُباب رفضوا الثقافة

النفعية وقيمَ المـركزية (السلطة، والمال، والتكنولوجيا) نظير قيم الثقافة التعبيرية (تحقيق الذات والحب الشخحصي والحميمية) . وبالانضمام إلى الـى الحركات الدينية الجديدة، فكّ الشباب التوتر بين الئقافة النفعية والتعبيرية عبر الجمع بين السلطة الأخلاقية الدينية ومشروع التطوير الذاتي الفردي. ولعل أحد البيانات الأكثر تطوراً فيما يتعلق بالانسلاخ الاجتماعي هو ما صاغه جيمس هانتر (Hunter, 1981)، الذي ألـير استند إلى أعمال بيتر برغر
 الاحتجاج على الحداثة. فقد استمر تآكل النظام الاجتما الاجتماعي التقليدي، مئلما
 فالحيز العام (المؤسسات الحكومية والقانونية والشُركات) يتميز بقلر كبير من



 أكثُر العلاقات الانفعالية محورية في حياة الناس أصبحت من من دون الانير هيكلة،


 إرساء هوياتهم في نظام مقدّس

ومن هنا تشُكّل الحجج القـائمة على مفهوم مـعـين مـن الانسـلاخ الاجتماعي عدداً من المشكلات النظرية والإمبريقية وفضلاً عما تعرضت النـو له


 تربطها بظهور حركات جديدة ومن دون الإشارة إلى تقاليد نظرية مالئرئ مختلفة تنبّق عنها هذه المفاهيمر. وباستخدامها
 ضوء المفاهيم البنيوية، يمكن آنذاك لنوع من أنوا أنواع الانسـلاخ أن أن يعرف دائلمأ تعريفاً افتراضياً، وهو ما يشُّل إشكالية عدم التماثل . وبالمثيل سنجد من

الصعوبة أيضاً ضمان حجج الانسلاخ، بحكم صعوبة إيجاد صلة كبرى
 الفردي. وفي النتيجة غالباً ستبدو الحججج القائمة على نظرية الانسلاخ طريقة مقيدة لتجنب التحليلات النظرية الحاسمة.

في الوقت نفسه، تظهر حجر الانسلاخ على أنها جزء لا يتجزَّاً من تفسيرات ظهور الديانات الجديدة وطبيعتها (Barkun, 1974; Cohn, 1961; Eister الانيا; (1974; Lewis, 1971; McFarland, 1967; Wallace, 1956) فـبـالإضـافـة مــــلاً إلـى نظريات نشـأة الـحركات الدينية الجديدة التي راجعناها فيما سلف، فإلن
 بالابتكار السردي الذي يتصدّى لفشّل السرديات القائمة لمدّ الأفراد بتوجّه


 بديل . فالنظريات ذات التأثير في التحوّل من دين الـين إلى آلخر تشدّد هي أيضاً


 مباشرة إلى نوع من الانسلاخ على أنه نقطة انطلاق في تفسير تشكّلِ الحركة الدينية الجديدة وجاذبيتها .

وبناء على أهمية نظريات الانسلاخ في تفسير نسأة الحركات الدينا

 لتحديد مثل هذه المساعدات الإمبريقية، تشمل وصف الاتين الاقتصاد الديني الذئي

 بالتغيرات في المؤسسات المعترف بها رسمياً .

إن أيتّ حجّة ناجحة حول الانسلان لا بدّ من أن تضـمّ وصفاً كاملاٌ للاقتصاد الـديني الذي يظهر في الحركات الـجديدة: العرض والطلبّ،

وعناصر التحكم في الوضع التاريخي. وللبدء في ذلك، لا بد للحجّة من أن
 وولائهم. ولم يحلّد تراث تشكّل الحركات الدينية الجديدة البالغين الشُباب
 أشار أيضاً إلى التباين بين الجنسين في جاذبية الجماعات الـوات المـختلفة في قطاع









 جماعات كانت قائمة سلفاً على شعبية واسعة فجأة نتيجة لتوافر إمكانية ضم الـيم أعضاء جدد، والجماعات المهاجرة التي وصلت لأسباب غير ذات صلة





 وأخيراً، لا بدّ للحجّة من أن تحلّد آليات السيطرة الاجتماعية التي قد تكا تكون
 في الحركات الجديدة أهمية التغيّرات التي طرأت على قانيون ألهون الهجرة في
 الذي كانت الكليات والجامعات قد أمدّت بمعتضضاه في
 والدستورية على السيطرة الحكومية على الجماعات الـيات الدينية، والتوتر الذي

يواجه الأسر في مـحاولتها الـحفـاظ علـى التـمـاسك الأسري وتشـجـيع الاستقلالية الفردية في الوقت نفسه، وروح التطوع، والتوجيه الذاتي للبالغين الالشباب؛ كل هذه العوامل تشـير إلى نموذج معقِّد متشعّب الوسائط من الانسلاخ - تشكّل الحركات الدينة.

هناك أيضاً ضرورة لإرساء عامل مساعد إمبريقي فيما يتعلّق بالبعد الزمني لجدال الانسلاخ؛ إذ يـجب تحديد الأحداث التاريتخية التي تميز نقطتي البداية والنهاية لفترته. في حالة الحركات الدينبة الجديدة الديدة المعاصرة، كان هناك تعقّب جيد لنقطة البداية، وبإنصاف، في في ضوء الموء الزيادة المتزامنة فينة في


 النتائج المرتبطة بهذه النقطة ملحوظة إلى حد ما ، وذلك الك مع بدء الجما الجماعات التي كانت المعلومات حولها متاحة على نحو كاملى الئل وبا لألخص الجا الجماعاعات


في أواخر السبعينّاتات.
ولعلّ الطريقة ذات الأهمية الخاصة في تدعيم حجـ الانسـلان
 الدينية الجديدة لبيئة علمانية حديثة بمقاومة هذه التغيرات التيات الهيكلية من ناحية، أو التوافق معها، من ناحية أخرى. فتصنيف واليس (Wallis, 1984) المؤثرُ ، على سبيل المثال للحركات يضع حركات (اتوكيد العالم"، بججوار حركات المات "رفض العالم" إذ يشُّل النوعان كلاهمـا استجابات للــلـاعاعالم") الاجتماعياعي
 التكيفية ونظريتها من حركات تحولية بوصفهيها نوعين من الانيانجا للتوترات المتجذذّرة تاريخياً بين الصـور التعاقدية والمييناقية من العـلاقات


 أسهمت في زيادة استفلالية الأفراد عبر تقليص سلطتها الأخلا


جديدة، وبخاصة جماعة العصر الجديد، في هذا التوجّه نفسه عبر تقديس الذاتية. وعلى الطرف النقيض من الطيف، نجد عدداً من الكنائس الإنجيلية



 الدينية المعترف بها رسمياً والحركات الدينية الجيا الجديدة، كلاهما يمارس رد فعل بطرائق مقارنة على القوى الهيكلية نفسها .

## التحوّل إلى ديانة أو حر كة دينية جديدة

 على تحوّل الأفراد إلى حر كات معينة (Saliba, 1990; Snow and Machalek, 1984) .
 لأطروحة العلمانية، التي جعلت التحا
 محاولات للتقليل من شأن الثقة في التحول إلى حركا النظرية والبحث حول التحول في دراسات الديانيان الـيا الجديدة أنتجا فهماً أكثر


 متختلفة من الارتباط بين الأفراد والحركات، ومراحل التحول التحول إلى ديانة

أحد التمييزات المهمّة الذي استند إلى أساس البحث في التحول إلى
 وماكالك (Snow and Machalek, 1984) إعادة بناء الهوية الفردية عرية عبر عملية من
 مصدراً واحداً شمل كل شيء للتفسير؛ وتبديل المنطق المجازي ليحل متحله
 والتحول إلى هوية جديدة تحقّق التلاقي بين مصالح الأفراد والحر كة . ويركز

كلٌ من لوفلاند وستارك (Lofland and Stark, 1965) على التغيّر في تحالفات
 المتحول. ويحدّد الباحئان مجموعة من (الظروف المهيّيّة)" (التوتر النابِيع من


 الظرفية" (الوصول إلى نقطة تحوّل في الحياة عند إدراكُ عدم فعالية أو تأثير


 مهم؟ ؛ لأنه يرفع من إمكانية اتصال الأفراد ببعد من الاثنين ألوا أو كليهما، ممّا يوجد أنواعاً ومستويات متغيرة من الالتزام الفردي .

التمييز الثاني يتعلّق بمصدر القوة المحقّزة والتأثير في عملية التحول.
 وستارك (Lofland and Stark, 1965) أوجه الفعالية من طرف المعتنقين، على المنى

 (Long and Hadden, 1983; Straus, 1979). فيما يتعلق بالتأثير الجماعي، فإن الانـ أحد التحليلات الأكثر تبلوراً هي عمل كانتر على الجماعات المشاعياعية
 التنظيمية الموظفة في تشكيل الهوية الفردية وتثبيت الأفراد في بيئة اجتماعية محكمة السيطرة. وتتألف تلك المصادر من ثلالئة أنواع من آليات الالكتزا
 (التضحية والاستثمار، والتخلي والمشاعية، وإماتة الجسد والتعالي) التي تروّج للمصاكح الجماعية على الفردية

أما التمييز الثالث فيتضمّن نموذج الارتباط بين الأفراد والحركات؛ إذ
 Kilbourne and Richardson, 1988; Travisano, 1970 سمات هذه الأنواع المختلفة من الارتباط (الفكري، والصوفي، والتجريبي،

والوجداني، والإحيائي، والقسري). يعكس كل منها بدوره تركيبة مختلفة من




 التمييز بين التغيّر الاجتماعي والرمزي للهوية في تسيا تسليط الضوء على النى الصعوبة
 الانخخراط الفردي المستمر متغيراً تماماً

التمييز الرابع يؤكّد الاختلاف بين التحول ومراحله. فبحكم اعتبار
 تدمج بسهولة مفهوم الخروج. وواقع الأمر أن المفاهيم الأساسية المماثئلة
 الأبحاث في الحركات الدينية الجديدة هو أن نظرية التحول تحتا
 الانتساب (Richardson, 1978; Bromley, 1997b). وحقيقة الأمر، أنّ البحث ألأير أن الحركات الدينية الجديدة المعاصرة تسجّل معدلات بالغة الارتفاع من
 1987; 1988 ـ ـ وبالتماثل مـع عملية الانتساب يمكن لعملية فكّ الانتساب أن

 قيادتها أو احتمالات نجاحها الواهِ ؛ وكذلك تآكل الطاقة الانفعالية، والارتباط، ومظاهر الانتماء، والتماسك؛ أو أو العزلة التنظيمية أو الفصل . ألـا وتطع رونـا ورابط


.Skonovd, 1983)
إن دراسة التحول إلى الحركات الدينية الجديدة يضفي إنـكالية خاصة
 الجلديدة هو أنها عملية متعددة الأبعاد يتمتع فيها الأفراد والجماعة كلاهما

بدرجة من التأثير، ويتصل الأفراد والجماعات التِ بطرائق متنوعة، وقد يكون



 التحول إلى حركات دينية جديدة كاشفة فيما يتعلّق بعملية تطور الحركة التية، فبناء

 الحركات هي إيجاد وسائل من تسيير هذه الأنماط المتا
 الحركة إذا كانت تعتمد ببساطة على عرض مؤقت لُمنضمين جلد
 مؤسسي للعضوية المستمرة، وهو حلّ خفيّ على كثير من الحركات الدينية

الجديدة.

## تطورُ الحركات الدينية الجديدة

تتمتّع دراسات الديانات الجديلة بموقع فريد يخوّلها تطوير نظريات

 الوقت الذي استندت فيه نظرية الكنيسة ـ الطائفة منطقياً إلى ميل الجماع الـيا الدينية للاستقرار والتوافق. وعلى الرغم من ذلك، لـم تكن هناك الك دراس دراسة
 التنظيمية المختلفة التي يتعيّن على الجماعات الجديد الـيدة حلّها، مثل الإخفاق التنبيّ، وموت المؤسس/الزعيم، والتصرّف في السلطة الكاريزمية.
 (النموذج الأكثر اكتمالاً للتطور الأولي في حركي (Hammond, 1987
 مستقبلين للديهم نماذج لأدوار يمكنهم الاستناد إليها ؛ وهناك عـك عدد لا من التجارب الشائعة تحدث في جميع الأوقات، وقد يُفسر بعض منها

بوصفها روحانية في طبيعتها ومن تَم تُعزى إلى أصل خارق للطبيعة؛ ومن




 مرور الوقت تصل ضغوط الجماعة إلى حد إسدال ستار علئلى التكشتفات والتحكم فيها بغية إيجاد استقرار أعظم في الحياة وقابلية للتنبؤ بمفرداتها .


 من الأرجح أن تنجح لو أنها تكونت في بيئة ثقافية اجتماعاعية غير عدائية،
 المجتمعي المضيف، والاستمرارية مع التقاليد المعترف بها رسميأ في هذا

 مؤئرة وشرعية، وعضوية ذات دافعية مرتفعة، ومستوى من الخصوبة تكنفي تأمين إحلال العضوية أو تجديدها

حدّد باحئون مختصون آخرون مشُكلات أخرى يجب حلها بين الـاحن الفترة
 المشكـلات التي تواجه كثيراً من الجمماعات هي الإخفاق التان التنبئي وموت
 الخارق للطبيعة والذي هو مركزي في أساطير الحركة قد الد يكون مندئ مناسبة لفقد

 تقنيات البناء التي تستخدمها الجماعاتات لتحييد الإخفاقات التنبئية المسيئة لسمعة الحركة (Stone, 2000) . وئمة سبب كذلك لتوقع أن موت المؤسس/ الـئ
 ولكن هناك عدد من الدراسات أيضاً تخلص إلى أن معظم الحركات الدينية

قادرة على البقاء في تلك اللحظة وإيجاد صور جديدة من القيادة التي تسمح باستمرار الحركة وازدهارها في بعض الأحيان (Miller, 1991) .

وأخيراً، تواجه الحركات تحديّاً آخر يتمثّل في إدارة القيادة الكاريزمية
 نماذج القيادة المستقرة؛ إذ تشكّل السلطة الكاريزمية تحدّيّياً مستمراً أمام

 الحركة الدينية الجديدة ومن غير النادر للقادة أصحاب الكاريزا لاريما ألن يصيغوا

 الخاصة بما يمكّنهم من امتلاك صلة صلة أوسع بالأعضاء الجداد الجدد المحتملين.
 والمستقبل الجديد الذي يتخيلونه. وتكمن عبقرية هؤلاء القادة أصحاب

 أن الأهداف التقليدية قابلة للتححقق عبر وسائل جـديدة الـدية وأن الأهداف الـجديدة يمكـن تحقيقها عبر الوسـائل القديمة (Swallow, 1982)، ويجب علـي الألى









 لكنها تظل" تهديداً دائمـاً في بعض الحالات ممّا يسفر عن انهيار سلطة

## معارضةُ الحركات الدينية الجديدة




 درجات هذه المعارضة، فمن المحتمل أن تظهر المعارضة المار بناء على تحدي الحركات الدينية الجديدة للنظام الراسخ اجتمانماعياً وثقافياً . وكي نفهم كيفية


 التاسع عشر ضد الأقليات الدينية (Billington, 1974; Davis, 1960; Moore, 1986)، غير أن البحوث التي أجريت على الحركات الدات الدينية المعاصرة أنتجت مزيداً من


 الدولة والحركة ـ الإعلام (Richardson, 2004; Richardson and Van Driel, 1997).

إلى جانب ما تقدّم، فقد وجدنا أن النظرية والبحث اللنذين اختصا

 الحركات الجديدة . فالجماعات المعارضة مثلها تمامان مثل الحان الحركا
 خارجية من شأنها إنتاج نوع من التلاقي حول قضا قاياها النا الخاصة. وفي الحا الحالة
 احتجاجها في ضوء حرية التعبير الديني. وبغية تشريع السيطرة التي رغبوا الـيا في ممارستها استحدثت الجماعات المعارضة نسقاً أسطورياً حول المفـهوم المار الذي

 العقول، والإقناع القسري) في إزالة الشرعية عن انتماءات الحركة الدينية

الجديدة وذلك عبر نفي روح التطوع فيها . وقد تضمّن نسق الطقوس الممائل


 والالتزامات التقليدية . وقد أنتجت هذه العلاقة التفاعلية التكافلية بين الحركا والحركة المضادة نوعاً من صورة طبق الأصل في أيديولوجياتها الخاصة.

واجهت الحركات المعارضة أيضاً كثيراً من مشُكلات تجنيد الأعضاء


 هذه الجماعات مشكلة الحفاظ على الالتزام التنظيمي؛ إذ كان المشا المشاركون
 ذويهم، ولم تكن قادرة قطّ على توسيع قاعدتها الشعبية توسيعاً حقيقياً إلى ما الْ الْ

 الحكومية، التي حدت في نهاية المططف من قدرتها الـنا وقصرتها على تنفيذ



 في تحقيق تحالفِ مع الإعلام وفي التأثير في الرأي الـيا الـام بالاستناد إلى مفاهيم الثقافة التُعبية عن المذاهب وغسيل الدماغ

بدأ المتخصّصون في دراسات الديانات الجديدة بتطوير نماذج نظرية
 نموذجان من هذه النماذج فائدتهما الاستثنائية: الهلع الأخلاقي والحي والحركا المضضادة. يركّز نموذج الهـلع الأنحلاقي في الأساس على الانى ردّ الفعل تجاه

 بوصفها (أيّياطين الشُعب") . أمّا نموذج الحركة المضـادة، فيركز على كيفية

بناء جماعات المعارضة للأساطير والطقوس والبنى التنظيمية التي تتيح لها
 المسار التطوري للتحركات الدينية الجديدة قد تأنّر تأثراً مهماً بالألأنواع والمستويات المختلفة من القيود الحكومية، والتغطبة الإعلامية العدائئية،

 الحركة والحركة المضادة في تطور صور الدين الجديد الجديدة إسهاماًا مهمّاً في فهم المسار التطوّري للحركات الدينية الجديدة

## خاتمة

تشُّلّ دراسات الديانات الجديدة مجالأ جديداً ناشئئاً من الدراسة هي حصيلة مججموعة جديدة من الـدرا



 حول الأهمية المطلقة لتلك المعرفة الحير وقد كانت إحدى الإجابابات أن البحث
 والعولمة. ومن دون منازعة هذه الإمكانية، تراني حاجـج الأكثر أهمية لدراسات الديانات الجدان الجديدة هو توفير بصيرة أعظم في الطريقة


 الجديدة من الديانات، وطبيعة التحول من ديانة تقليدية إلى جديدية ودينا هذا التحول، وكذلك التحديات التطورية التي تواجهها التيا الجماعات التيات الدينية

 أن دراسات الديانات الجديدة تكمل التوازن وتوفّره مع در|اسة 「لصور اللسائلدة من الدين التي كانت هي التمئيل الأساس للدين وسط الدارسين الأكاديميين.

وإذا كان يُمّة تحدٌ أعظم في انتظار دراسات الديانات الجديدة، فهو تجاوز التركيز على الحركات الدينية الجديدة في الونيا
 آسيا وأفريقيا وأوروبا الشُرقية.

## المراجع

Bainbridge, William (2007). "Teaching New Religious Movements: A Bibliographic Essay." in: David G. Bromley (ed.). Teaching New Religious Movements. New York: Oxford University Press, pp. 331-356.

Barker, Eileen (1988). "Defection from the Unification Church: Some Statistics and Distinctions." in: David G. Bromley (ed.). Falling from the Faith. Newbury Park, CA: Sage, pp. 166-184.
$\qquad$ (2004). "What Are We Studying? A Sociological Case for Keeping the Nova." Nova Religio: vol. 8, pp. 88-102.

Barkun, Michael (1974). Disaster and the Millennium. New Haven, CT: Yale University Press.

Beckford, James (1992). "Religion, Modernity and Post-modernity." in: Bryan Wilson (ed.). Religion: Contemporary Issues. London: Bellew, pp. 11-23.

Bellah, Robert (1976). "New Religious Consciousness and the Crisis of Modernity." in: Charles Y. Glock and Robert Bellah (eds.). The New Religious Consciousness. Berkeley, CA: University of California Press, pp. 333-352.

Berger, Peter L. (1967). The Sacred Canopy. Garden City, NY: Anchor Books.
Beyer, Peter (1994). Religion and Globalization. Thousand Oaks, CA: Sage.
Billington, Ray (1974). The Origins of Nativism in the United States, 1800-1844. New York: Arno Press.

Bird, Frederick and Bill Reimer (1982). "Participation Rates in New Religious Movements and Para-religious Movements." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 21, pp. 1-14.

Bromley, David G. (1997a). "Constructing Apocalypticism: Social and Cultural Elements of Radical Organization." in Thomas Robbins and Susan Palmer (eds.). Millennium, Messiah, and Mayhem. New York: Routledge, pp. 31-46.
(1997 b). "The Process of Exiting New Religious Movements." in: William Shaffir and Mordechai Bar-Lev (eds.). Leaving Patterns of Religious Life: Cross Cultural Perspectives. Greenwich, Conn.: Association for the Sociology of Religion and JAI Press, pp. 31-60.
(1997c). "A Sociological Narrative of Crisis Episodes, Collective Action, Culture Workers, and Countermovements." Sociology of Religion: vol. 58, pp. 105-140.
$\qquad$ (2005). "Whither New Religious Studies: Defining and Shaping a New Area of Study." Nova Religio: vol. 9, no. 2, November, pp. 83-97.
and Rachel S. Bobbitt (2009). "Challenges to Charismatic Leadership." in: James Lewis (ed.). Sacred Schisms. New York: Oxford University Press.
and Jeffrey K. Hadden (eds.) (1993). The Handbook on Cults and Sects in America. Greenwich, Conn.: Association for the Sociology of Religion and JAI Press. 2 vols.
and Philip Hammond (eds.) (1987). The Future of New Religious Movements. Macon, GA: Mercer University Press.

Clarke, Peter (2006). New Religious Movements in Global Perspective: A Study of Religious Change in the Modern World. London: Routledge.

Cohn, Norman (1961). The Pursuit of the Millennium. New York: Harper.
Coser, Lewis (1974). Greedy Institutions. Glencoe, Ill.: Free Press.
Davis, David (1960). "Some Themes of Counter-Subversion: An Analysis of AntiMasonic, Anti-Catholic, and Anti-Mormon Literature." Mississippi Valley Historical Review: vol. 47, no. 2, September, pp. 205-222.

Dawson, Lorne (1998). "Anti-Modernism, Modernism, and Postmodernism: Struggling with the Cultural Significance of New Religious Movements." Sociology of Religion: vol. 59, no. 2, Summer, pp. 131-156.
$\qquad$ (2002) "Crises of Charismatic Legitimacy and Violent Behavior in New Religions." in: David G. Bromley and J. Gordon Melton (eds.). Cults, Religion and Violence. New York: Cambridge University Press, pp. 80-101.
(2204) "The Sociocultural Significance of Modern New Religious Movements." in: James R. Lewis (ed.) (2004). The Oxford Handbook of New Religious Movements. New York: Oxford University Press, pp. 68-98.
(2006). Comprehending Cults: The Sociology of New Religious Movements. $2^{\text {nd }}$ ed. Oxford; New York: Oxford University Press.

Eister, Allan W. (1974). "Culture Crises and New Religious Movements: A Paradigmatic Statement of a Theory of Cults." in: Irving I. Zaretsky and Mark P. Leone (eds.). Religious Movements in Contemporary America. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 612-627.

Friedenberg, Edgar Z. (1965). Coming of Age in America. New York: Random House.

Galanter, Marc (1989). Cults: Faith, Healing and Coercion. New York: Oxford University Press.

Gitlin, Todd (1987). The Sixties: Years of Hope, Days of Rage. New York: Bantam.
Hammond, Philip (1992). Religion and Personal Autonomy: The Third Disestablishment in America. Columbia, SC: University of South Carolina Press.

Hunter, James Davison. (1981). "The New Religions: Demodernization and the Protest against Modernity." in: Bryan Wilson (ed.). The Social Impact of the New Religious Movements. New York: The Rose of Sharon Press, pp. 1-19.

Jacobs, Janet L. (1989). Divine Disenchantment: Deconverting from New Religions. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Jenkins, Philip (2000). Mystics and Messiahs: Cults and New Religions in American History. New York: Oxford University Press.

Johnson, Benton (1963). "On Church and Sect." American Sociological Review: vol. 28, pp. 539-549.
(1971). "Church and Sect Revisited." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 10: 124-137.

Kanter, Rosabeth M. (1972). Commitment and Community. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kenniston, Kenneth (1971). Youth and Dissent: The Rise of a New Opposition. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Kent, Stephen (2001). From Slogans to Mantras: Social Protest and Religious Conversion in the Late Vietnam War Era. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Kilbourne, Brock and James T. Richardson. (1988). "Paradigm Conflict, Types of Conversion and Conversion Theories." Sociological Analysis: vol. 50, no. 1, Spring, pp. 1-21.

Lalich, Janja (2004). Bounded Choice: True Believers and Charismatic Cults. Berkeley, CA: University of California Press.

Lewis, I. (1971). Ecstatic Religion: An Anthropological Study of Spirit Possession and Shamanism. Baltimore: Penguin.

Lewis, James R. (ed.) (2004). The Oxford Handbook of New Religious Movements. New York: Oxford University Press.

Lipset, Seymour Martin (2003). The First New Nation. Somerset, NJ: Transaction.
Lofland, John and Norman Skonovd (1981). "Conversion Motifs." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 20, no. 4, December, pp. 373-385.
and Rodney Stark (1965). "Becoming a World-Saver: A Theory of Conversion to a Deviant Perspective." American Sociological Review: vol. 30, no. 6, December, pp. 863-874.

Long, Theodore and Jeffery K. Hadden (1983). "Religious Conversion and the Concept of Socialization: Integrating the Brainwashing and Drift Models." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 22, no. 1, pp. 1-14.

McFarland, H. Neill (1967). The Rush Hour of the Gods. New York: Macmillan.
Melton, J. Gordon (2004). "Toward a Definition of "New Religion"." Nova Religio: vol. 8, no. 1, pp. 73-87.

Miller, Timothy (ed.) (1991). When Prophets Die: The Postcharismatic Fate of New Religious Movements. Albany, NY: State University of New York Press.

Moore, R. Laurence (1986). Religious Outsiders and the Making of Americans. New York: Oxford University Press.

Niebuhr, H. Richard (1929). The Social Sources of Denominationalism. New York: Henry Holt.

O'Dea, Thomas F. (1983). The Sociology of Religion. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall.

Richardson, James (ed.) (1978). Conversion Careers: In and Out of the New Religions. Beverly Hills, CA: Sage.
(ed.) (2004). Regulating Religion: Case Studies from around the Globe. New York: Kluwer /Plenum.
$\qquad$ and Barend van Driel (1997). "Journalists' Attitudes toward New Religious Movements." Review of Religious Research: vol. 39, no. 2, pp. 116-136.

Robbins, Thomas (1988). Cults, Converts and Charisma. London: Sage.
Robertson, Roland (1985). "The Relativization of Societies, Modern Religion, and Globalization." in: Thomas Robbins, William C. Shephard, and James McBride (eds.). Cults, Culture, and the Law: Perspectives on New Religious Movements. Chico, CA: Scholars Press, pp. 31-42.

Saliba, John A. (1990). Social Science and the Cults: An Annotated Bibliography. New York: Garland Publishing.

Skonovd, L. Norman (1983). "Leaving the Cultic Religious Milieu." in: David G. Bromley and James T. Richardson (eds.). The Brainwashing/Deprogramming Controversy. New York: Edwin Mellen, pp. 91-105.

Snow, David and Richard Machalek (1984). "The Sociology of Conversion." Annual Review of Sociology: vol. 10, pp. 167-190.

Stark, Rodney (1996). "Why Religious Movements Succeed or Fail: A Revised General Model." Journal of Contemporary Religion: vol. 11, no. 2, pp. 133-146.
(1999). "A Theory of Revelations." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 38, no. 2, June, pp. 287-308.
and William S. Bainbridge (1979). "Of Churches, Sects and Cults: Preliminary Concepts for a Theory of Religious Movements." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 18, no. 2, June, pp. 119-121.

Stone, Jon R. (2000). Expecting Armageddon: Essential Readings in Failed Prophecy. New York: Routledge.

Straus, Roger (1979). "Religious Conversion as a Personal and Collective Accomplishment." Sociological Analysis: vol. 40, no. 2, Summer, pp. 158-165.

Swallow, D. (1982), "Ashes and Powers: Myth, Rite and Miracle in an Indian Godman's Cult." Modern Asian Studies: vol. 16, no. 1, pp. 123-158.

Swidler, Ann (1986). "Culture in Action: Symbols and Strategies." American Sociological Review: vol. 51, no. 2, April, pp. 273-286.

Tipton, Steven M. (1982). Getting Saved from the Sixties. Berkeley, CA: University of California Press.

Travisano, Richard (1970). "Alternation and Conversion as Qualitatively Different Transformations." in: Gregory P. Stone and Harvey A. Faberman (eds.). Social Psychology through Symbolic Interaction. Waltham, MA: Ginn-Blaisdell, pp. 594606.

Troeltsch, Ernst (1931). The Social Teachings of the Christian Churches. New York: Macmillan. 2 vols.

Wallace, Anthony F. C. (1956). "Revitalization Movements." American Anthropologist: vol. 58, no. 2, April, pp. 264-281.

Wallis, Roy (1984). The Elementary Forms of the New Religious Life. London: Routledge and Kegan Paul.

Weber, Max (1949). The Methodology of the Social Sciences. New York: Free Press.
Wright, Stuart (1987). Leaving Cults: The Dynamics of Defection. Washington, DC: Society for the Scientific Study of Religion.
$\qquad$ (1988). "Leaving New Religious Movements: Issues, Theory and Research." in: David G. Bromley (ed.). Falling from the Faith. Newbury Park, CA: Sage, pp. 143-165.

Yinger, John M. (1970). The Scientific Study of Religion. New York: Macmillan.
قراءات مقترحة

Clarke, Peter (2006). New Religious Movements in Global Perspective: A Study of Religious Change in the Modern World. London: Routledge.

Dawson, Lorne (1998). "Anti-Modernism, Modernism, and Postmodernism: Struggling with the Cultural Significance of New Religious Movements." Sociology of Religion: vol. 59, no. 2, Summer, pp. 131-156.
$\qquad$ (2006). Comprehending Cults: The Sociology of New Religious Movements. $2^{\text {nd }}$ ed. Oxford; New York: Oxford University Press

Robertson, Roland (1985). "The Relativization of Societies, Modern Religion, and Globalization." in: Thomas Robbins, William C. Shephard, and James McBride (eds.). Cults, Culture, and the Law: Perspectives on New Religious Movements. Chico, CA: Scholars Press, pp. 31-42.
(الفصل) (لهاوي) و(لأربعون)
الروحانية خارج زمام الكنيسة
a_s.
t.me/soramnqraa

إيفا أم. هامبرغ




 العالم المسيحي" (McLeod, 2003).



 أن هذا التراجع الحاصل للديانة الكنسية، كان مكاني مكافئأ للتراجع في الدين



 للتطور الاقتصادي، وانتشار التعليم، والتحديث
غير أن دارسين مختصين آخرين كانوا قد زعموا أن التراجع الواض اضح في في

 على أن أشكالاً أخرى من الدين - على ألى مبيل المئال، الديانيانة غير المنظمة، أو الروحانية خارج الكنائس - قد عززت موقعها

ومن تُم، يصبح السؤال المـهـم هنـا: هل التراجع في بعض جوانب

 التراجع في بعض أشكال الدين ازدياداً في أشكال أخرى؟ ؤنـأ وأية مناقشة لهذا


 الإجابة التي يقدّمها الدارسون المختصون عن هذا الـسؤال.

ركزت الدراسات السوسيولوجية التي أجريت حول الديانة غير الكنسية
 (McGuire, 2000: 108) . ويعدّ أحد أسباب هذا التركيز، هو اهتمام الدار الدارسين المختصين بمسألة العلاقات الممكنة بين الالتزام الديني التقليدي والـئي والروحانية
 التراجع في الالتزام الكنـسي الذي شهـلـته بلدان ألوان أوروبية كثيرة في القرن الماضي. وعلى الرغم من ذلك، فقد صارت الديا الديانة الفردية ألوا الو الروحانية الـية،


 والأمريكي

## تعريفاتُ "الروحانية)"

في العالم الأكاديمي، استُخدم مصطلح "روحانية") للدلالة على مفاهيم

 للدلالة على أشكال من التقوى المرتبطة بالتقاليد الصوفية والر الرهبانية. الـية وبهذا

 أخرى مئل: الثيولوجيا وتاريخ الأديان، وسيكولوجيا الديانين الدين. وورفق استخين الئدام المصطلح على هذا النحو، فإن الروحانية ترمز إلى صورة من صور التديّن مع

تشديد قوي على علاقة الفرد (أو الجماعة) بالها، أو بواقع متعالٍ؛ حيث


 بوصفها جانباً من جوانب أي دين مؤسسي، مثل المسيحيحية التقليدية، على الرغم من أن درجة وصف تدين الفرد بهذا المنا المعنى بالتدين (الروحي" قد تختلف من شُخص إلى آخر في أوساط المؤمنين.
غير أنه في وقت أحدث، تحوّل مصطلح (الروحانية) ليُستخدم للدلالة

 أصبح استخدام المصطلح، بهذا المعنى، شـائعاً وسط سوسيولوجيي الدين الـين ومن ثَم، فإن إجراء مسح للتراث البحثي المختص حول الروحانية، يعد





 سبيل المثال: Zinnbauer [et al.], 1997; Rose, 2001 .

ومن تَم، لا بدّ لأية مقالة حول الروحانية (غير الكنسية) من أن تتضمّن



 بعرض موجز لنتائج دراسات قليلة أجريت حول كين كيفية استخخدام مصطنلح (الروحانية" وسط عامة الناس وبين الدحترفين في مجال الدين بالتـالي .
 محترفي مهنة الدين، والدارسين المختصين (مثلما سنفنّد لاحقاً)، بل يوجد

أيضاً تباين ظاهر في فهم المصطلح واستخدامه وسط عامة الناس (انظر


 الروحانية المعاصرة والعلاقة بين الدين والروحانية وانتشار الـنـارهما يتطلبان دراسات حول كيفية تفسير النناس أسئلة الاستطلاع المتعلقة بـمـنهوم الروحانية.

في دراسةٍ حول كيفية فهم جماعات مختلفة من أمريكيين ذوي خلفيات
 (Zinnbauer)



 والروحانية، وكذلك طرائق التفكير المختلفة التي تعتبر فيها هذه الجماعاعات التيات

 مؤسسات أمريكية؛ يكون الناسُ فيها أكثر ميلاٌ إلى الانخراط الدينى مليني مقارنة بغيرهم من الأمريكيين عموماً
(Marler and Hadaway, وفي دراسـةٍ أحـدث، قــارن مـارلـو وهـاداواي


 الصياغات المختلفة لأسئلة المسوح، والمؤثرة في نتائجها، والتي التي تجعل عقد
 أيضاً أن سؤالأ مثّ : هل أصبح الأمريكيون (أكثر روحانية") و"أقل تديناًا؟؟ لا

 العلاقة بين "كون المرء متديناً") و(كونه روحانياً"، ليس افتراضـاً محصلته

صفر . وفي المقابل، كانت (أكثر النتائج دلالة فيما يخصّ العلاقةّ بين التدين والروحانية، هي أن الأمريكيين يرون أنفسهم متدينين وروحانيّا وانين في آنٍ واحد
 دراسة ويد كلارك روف (Wade Clark Roof) حول جيل الانفجار السكّاني،

 \% V\&
 ممن زعموا أيضاً أنهم روحانيون، من دون أن يكونوا متدينين، أو أو العكس
(Roof, 1999: 173)
وفي دراسة جرت حول كيفية استخدام مصطلح (الروحانية)، وسط محترفين منتمين إلى خمسة تقاليد دينية رئيسة؛ وجد رون روز أنه على الرغم من

 لمصطلح الروحانية، يبدو أنها محل اتفاق النا وسط كثير من المستجؤبين في المسح على أنها : (اشكل من أشكال التجربة الدينية المستمرة أو المتشبابهـة،
 (193 ـ وضمن دراسته، خلص روز أو إلى أن استخدام محترفي الأديان لمصططلح



 شمو لاً") من (التديّن") (Rose, 2001: 193 and 205).

## مفهوم (الروحانية): في سوسبولوجيا الدين

إلى أي مدى يمكن اعتبار الروحانية ظاهرة حديثة، أو ربما بعد حداثية؟ يختلف الدارسون المختصون في إجاباتهم عن هذا السؤال؛ ؛ فبينما يرى
 خلال النصف الأخير من القرن العشرين، يؤكّد آخرون وجود تشابهات بين

صور الروحانية المعاصرة وبين سمات الدين الشُعبي؛ وهذا ليس موجوداً في

 أقدّم فيما يأتي بعض الأمثيلة على الطرائق المختلفة لاستخدام السام السوسيولوجيين هذه الأيام لمصطلح (الروحانية) .










 الكنسية")، قد يُستخدم لتمييز هذه الصور عن غيرها لـا من صن صور الروحانية، كما

 ونقاً للطريقة التي يُستخدم بها المصطلح الأول وسط سوسيولوجيي الدين الـين في مناقـُتها الدبن الفردي في سيـياق اجتمـاعي وتاريخي، تحاجـج





 وتشـدّد ماغواير على التماثلات بين صور الروحانية المعاصرة، والدين المّانعبي


صفات كثيرة مع الديانة التُعبية، وتُفَهم بوصفها ظاهرة يمكن تعقّبها بالعودة إلى قرون سابقة، على الرغم من إمكانية التنوع في مظاهر التعبير عنها عبر

الزمن
تتنوّع تعريفات الروحانية على نحو ما سبق ذكره، تنوعاً هائلاً؛ فهي

 عمل بول هيلاس (Heelas, 2002: 358) حيث يعرّف (الدين") "(في ضوء طاعة إلٍ

 مرتبطة بالروحانية، فهي : ذات صلة بالشُخصي؛ ورية وداخلية أو أو جوهرية؛ وهي علاقة مع المقدّس يمر المرء بتجربتها؛ ؛ وهي الحكمة، أو المعرفة التي تنبيّق من هذه التجارب. وأصبحت (روحانية") تعني، في الصميم، (الحياة")

## الروحانية والدبن : أثمّة نغيرات في استخدام المفهومين؟

يبتين التراث المتعلّق بالروحانية أنّ هناك فروقاً كبيرة، فيما يتبناه
 والروحانية، تاريخيّاً أو في الوقت المعان الصـي


 مختلفة، خاصة مع التغيّرات التي اعترت استخخدام كلا المصطلحين، بمرور الزمن (Zinnbauer [et al.], 1997).

 وأكثر تحديداً من التعريفات الوظيفية . فهي أكثر وضوحاًا فيما يتعلق بمضمون الون
 وممارساتهم فيما يتعلق بسلطة أعلى، أو كيان إلهي.
 الدين بالنسبة إلى الفرد والجماعة الاجتماعية. كما أنها تركز على الوظيفة
(McGuire, 1992: 11-15; Zinnbauer [et al.], التي يقوم بها الدين في حياة الفرد التحر (1997:550؛ فتميل إلى أن تشمل جميع التعريفات الجئ الجوهرية التي ينطبق عليها وصف (الدين"، لكنها في العادة أكثر اتساعاً (McGuire, 1992:14) .



 (وردت هكذا في المرجع!) في التدين. لذا، فإنّ تعريفات التديّن الـحديثة، أصبحت أكثر محلودية وأقل شمولية





 فالسؤال حول تراجع التديّن من عدمه، في أوروبا خلال العـين العقود الأخيرة، تختلف الإجابة عنه، باختلاف الكيفية التي يتم بها تعريف التدين

طالما تم تعريف مفهوم العلمنة بطرائق مختلفة، لكنها في العادة اتفقت على أنه (اتطور تاريخي فقَدَ الدين بموجبه (أو يفقد) مكانة مركزية مفتَرَضة له
 السلطة الاجتماعية للمؤسسات الدينية، والتي لا شك حكّ حدئت في أوروبا ؛ ولكنها ظلّت مفهومة في الغالب، على اعتبار أنها تتضمن تراجعاً في التقوى الشُخصية (Stark and Finke, 2000:59-60).

وإذا كانت (العلمنة) معرّفة على أنها تراجع في (التدين"، حيث يُعهـم


 الحديثة دليلاً يؤكد تسارع عملية العلمنة في أوروبا على نحو ملحوظ.

بيد أننا أمام هذا التعريف الفضفاض للدين، أو التدين، قد نجـد

 (أيّ نسقِ للمعتقدات، والممارسات المرتباتبة بالمعنى المطلَق الذي يَفترِض وجود كيان خارق للطبيعة" .

ومع استخدلام هذا التعريف السابق، قد يندرج تحته كثئير من صور





 التطوري للدين. والدليل الإمبريقي على هذا الاستنتاج أن التذبذب
 التدين الشخخصي يبدو أقل تبايناً بكثير" (Stark and Iannaccone, 1994: 249).







 أوروبا، بطرائق مختلفة، بحسب التعريفات التي نختارهنا

## خصائص الروحانية المعاصرة غير الكنسية


 مهمة مشتركة. ويشير بعض الدارسين المـختصين إلى خصائص مشركة بين

 والانتقائية، والتسامح، والنشاط الدنيوي، والبراغماتية، وتماتيرا وتقدير المادية،




 أو التجمعات الكبرى، أو الأسس العقائدية، وأحياناً ما تفتقد الاثنين معاً . (Stark, Hamberg, and Miller, 2005: 7)


 التغيرات التي تطرأ على المواقف تجاه المؤسسات الدينية، بوصغها الموا جوانب
 ارتباطاً وثيقاً .

يستخدم هيلاس مفهوم ("روحانيات الحياة")، ويميز بين روحانيات الحياة عند حركة العصر الجديد (New Age)، وروحانيات الحياة التوحيدية؛ إذ تساوي


 مع عناصر من روحانيات العصر الـجديــ (Heelas, 2002:366). وتمنـل هـنه

 مشابه)، فيما يتعلق بالختلاص من الحياة (هننا والآن)" (Heelas, 2002: 385). وبحسب هيلاس (Heelas, 2002:370) فإن كلّا من روحانيات الحياة الحان في العصر الجديد، وروحانيات الحياة التوحيدية، يتضمن (ادينامية مـمائلة بـلـدرجة ملحوظة؛ لأنها تعِد بالتحرّر من نوع الذاتية الخطأ في الوقت الحالي، (اهنا والآنه.

ويحاجج هيلاس (Heelas, 2002:363-369) في أن روحانيات الحياة عند

 ويحاجج أيضاً في أن روحانيات الحياة التوحيدية، هي قون متينا ميمية في إطار







 الحياة اليومية؛ تبقى محلّ تأكيد وتشديد.

وقد يـحاجـج المـرء في أنّ بعض الخصائص التي يعتبرهـا هـيـلاس خصائص نموذجية لروحانيات الحياة التوحيدية، قد اتسم بها الـا كئير من الجمماعات المسيحية عبر التاريخ. فـحر كات الإتا الإحياء المسيحية، تمتعت







 يبدو أن التركيز في الروحانية التوحيدية المعاصرة، قد تحوّل في اتجاه الشخص الإنساني

يناقش ويد كلارك روف التغير الديني في الولايات المتحدة، مع التركيز
 السكاني، هؤلاء الذين ينظر إليهم بوصفهم الحاملين الرئيسين رالثقافة السعي

الروحاني النـاشئة) (Roof, 1999:49). ويؤكد روف، مَيَّله في ذلك مَمَّل

 التجربة أو توقعها، إشرالك الشخص بشُكل تأمام، وتنسُيط الفرده، أو إعادة تنشيطه، وعلى الطاقات الجماعية أيضاً (Roof, 1999:469)

يرى روف أن الروحانية تضمّم أربعة موضوعات "اكبرى"، فهي (مـصـدر



 ذات متكاملة، وتتجاوز حدود المُعطى" (Roof, 1999:35).

وجد روف أيضاً دليلاً على تعريف حدوديّ ناشئ للتِّبِّعات الاجتماعية والسيكولوجية: أي تعريف للذات بوصفها فيلا في الأساس روحانيانية أو دينية
 للروحانية، وكيف أنها غيرت حياتهم - بما يعنيه ذلك الإنقاذ (امن الدين"
 الحياة الدينية الأمريكية، (ابين التجربة الدينية الشخصية وتعين التعبيرها المؤسسي؛
 المؤسسـة الدينية، وأسـاليبهـا الأقل بنـيوية من الروحانـيـنـية الـحرة خـارج

المؤسسة) (Roof, 1999: 143).



 ال192; Davie, 1990; 1994; Lambert, 2004; Glendinning, 2006) الحديثة إلى تزايد نسبة السكان المؤمنين من دون أن يكونوا منتمين في أوروبا (Lambert, 2004)

وفي إسكندينافيا، يمكن القول: إنّ الوضع القائم عكـُ ذلك؛ فبالنظر

إلى انتماء نسبة كبيرة من الناس هناك، إلى كنائس لوثرية، من دون أن
 مؤمنين"، إذا عرّفنا الانتماء بأنه عضوية رسمية (Hamberg, 1990:39) . 3 (ألمنا وعلى

 (Lambert, 2003: 69-73) . ومن تَمَ، فإذا تم تعريف (المنتمين" بأنهم أشخاص على اتصال منتظم بكنيستهم فيمكن تعريف كثير من الإسكندينافيين بأنهم "(مؤمنون لكن غير منتمين)، وتنتشر في أوساطهم أشُكال مختلفة من الروحانية

طالما رُصدِت الفردانية، أي التركيز على (الذات)؛ ؛بوصفها جانباً من

 السويدية (Hamberg, 2003). وتشير بيانات المسوح في هنى الصا السياق، إلى ألى أن الصحة قيمة سائدة في حياة السويديين الآن، بل هي ربما أكثر أهمية من
 متختلفة، قد يكون أهمهـا تزايد الفردانية التي تشمل التعبير عن النذات وتحقيقها، والاستقلالية الشخصية التي تميل نحو منح مكانة مقدّسة للفرد (Luckmann, 1990) . وبحكم أن المرض والموت هما التهديد الأقصى لوجود
 يُفضي بدوره إلى قلق متزايد حيال الحفاظ على الصحة، وتحسينها .

## الدين والروحانية غير الكنسبة أثمة تطورات مستقبلية؟


 الروحانية غير الكنسية. فبفعل مرور أي دين كنـيّي، عبر عدة أجيال أجيال من غير

 (Miller, 2005) . ومن هنا، فإذا افترضـنا استـمرار تراجع مشـاركة النـاس في

الدين المؤسسي، يمكنتا توقع أن تصبح الروحانية غير الكنسية أكثر انتئاراً

 الحالية، سيواصل تراجعه؟؟ وإذا حدث هذا فـا فهِ فـل ستحل محله صور أخرى من الدين والروحانية غير الكنَسية؟

طالما أفضى تراجع الالتزام بالمعتقدات والممارسات المسيحية في
 تراجع طويل المدى، حدث في الدين الكنسي، وأنه سيستمر في التراجيع

 ممكن في الاتجاه العام وصفه إيف لامبير (Lambert, 2004:42) بأنه الطفرة
 في عـامي 1911 و1991 199es Study) ، إلى تزايـد الـعـلـــنـة في أوروبا
 وعند لامبير دليل على التجدد المسيحي، وتطور التدين من دون انتماء، وهي وهي
 البلدان التي أعلنوا فيها عن أنفسهم بأنهم مسيحيون، بدوا الـيا في عام 1999



 ملحوظاً في أوساط الشباب. ويخلص لامبير إلى أن اأوروبا من وجهة نظر

 الـشباب، أصبح موضع شكّ، بفعل تطوّر التجدد المسيحي، ونيّ والروحانية

 البتُّ فيها، إلا بعد مزيد من البحث والتمحيص . على سبيل المثال، ألـا أشارت تحليلات بيانات مسوح القيم العالمية، إلى ازدياد الوعي بالقضايا الوجودية،

على مدار العقود الأخيرة (Norris and Inglehart, 2004:75)، وأن المســاركة



وفي مناقئة التطورات المستقبلية المحتملة للدين والروحانية، نحن في



 الاوربي الأوروبية، تغيّر بسبب الهجرة. فقد ظهر الإسلام في العقود القليلة الأخيرة،

 الدين أكثر ظهوراً في المجتمع. ومن منظور بعيد المدى، قد تـد تـيّكّل الهجرة عاملاً يتصدى للتيار ألماضي من تراجع الدين المنظم.

## بعض القضايا المنهجية في دراسات الروحانية

تشكّل الأسئلة المنهجية تضية مهمة تتطلب من الباحئين المختصين المين الذين



 من أدوات المناهج الكممية، هي وحدها المنا الموضوعة في غير مححلها في هنا الغرض، بل إن كئيراً من (البحت اللكيفي بعيد عن المنهجيبة، والدقة، وسطحي أيضاً" (McGuire, 2000: 109).

الـواضـح إذاً، أن اسـتخـدام بـيـانـات الـــــــح مـحـدود في دراسـات


 المستجيبين يفسّرون الأسئلة على النحو الذي نتوقعه منهم. وعلى الرغم من

ذلك، فإن هـهه وغيرهـا من مشكـلات بيـانات المسـح، يـمكننـا حلها في الغالب، ولو جزئياً؛ إذا ألحقننا المسسوح بمقابـلاتِ، تُطرح فيهـا على المستجيبين لها أسئلة حول تفسيرهمـ للأسئلة نفسها، وقدا ولد يقلل هذا منـ مخاطر التفسيرات المضللة، ويساعد على تحسين صياغة الأسئلة مستقبلياً فالمسوح المستخدمة في مزيج واحد مع المقابلات، يمكنها أن تساعد على
 على مستوى السويد كلها للرؤى العالمية، وأنساق القيم فيها عام وجمع فيها الباحثون بـين أسئلة المقابـلات المحـديدة والمفتوحة، وبين
 (Hamberg, 1990; 2003) . وقد تَبين أنها تركيبة مثمرة في جوانب عديدة : على
 المستجيبون صيغة بعض الأسئلة. كما أنها سلطت الطرا الضوء علئ على قضية الـية أخرى مهمة: وهي التباين الشـاسع بين الأفراد في درجة التزامهـم الشخصي تجان الشاه اعتناق المعتقدات والقِيم. فمسوح المعتقدات الـئبات الدينية، غالباً ما تغيب عنها

 هذه المشُكلة، كأن نطلب من المستجيبين، على سبيل المثال، تقدير مدى ألمى
 الدين الفردي، نظل في حاجة إلى ضرورة الجمع عمليّاً، بين بيانات المسِح ومناهج البحث الكيفية

تعد بيانات المسح بالطبع ضرورية لأغراض كثيرة - على سبيل المثالل،
 معين. ونحن كذلك في حاجة إلى دراسات طولية؛ تستند إلى المسوح، كي

 من مسوح، تتم على فترات نابتة؛ مثئل دراسة القيم الأوروبية (EVS)، أو
 الديني الأوروبي الحديثة، التي وصفها إيف لامبير على أنها (الطفرة دينية في أوروبا" (Lambert, 2004:42)، وقد اكتشف هذه الميول عبر تحليله بيانات

مسوح التيم الأوروبية في دوراتها المتتالية، خلال سنوات 1911 و.199 .1999,

غير أن المسوح وحدها، لا تفي بالمعلومات المطلوبة للوصول إلى فهمم


 التحقق، لكنه يوضّح أنه يعوزنا الدعبم من دراسة خاصة، في ظل غياب دراسات قائمة على المقابِلات، من شـلـن أنها أن تسلَّط الضوء على هذه المسألة. ويخلص إلى أننا كي (نفهم فهماً أفضل ما يحدث الآن، ينبغي لنا جمع بيانات جديدة، عبر إجراء مقابلات معمّقة، وبخاصلا ولمة السير الذاتية . . . لتحديث أسئلة المسح المستوى النظري ـ من منظور تطور الحداثة طويل المدى" (Lambert, 2004:44).

بناء على ما تقدم، فإنه على الرغم من أن المسوح وحدهـا، تعدّ أداة محدودة الاستخدام في دراسات الروحانية، فإن اللدراسات التي تَجمع بين
 تسلط الضوء على جوانب مهمة من الدين الفردي. والمثيال الجيد على ونى هذارا،

 والملاحظات الميدانية. وقد قام هذا المشروع على دراسة مـلى مجموعة، حيث تتبّع الباحثون الأشخاص أنفسهم على مدى ثمانٍ إلى تسع سنوات . الـى وقد جرى الاتصال بالمشاركين في البداية، من خلالال مسح تم عبر الهاتف، تبعته
 مجدداً، في مسـح هـاتغي جديد، مع مقابـلات أخرى في بعض الحانلات (Roof, 1999:10-11 and 315-316) . وقـد جُمــعـت الـمـادة الـنـاتـجـة مـن دراسـة
 والروحانيين، وملاحظات ميدانية. ويصف روف هدف منهجية تلك اللدراسة، في الكلمات الآتية:

هدفي هو ربط تاريخ حياة الناس وقصصهم، بالمعلومات الناتجة من

المسوح واسعة النطاق. فالروايات الـُشخية عامرة بالمعنى والدقة، وهي وسيلة لاستكشاف كثير من شبكات المعنى الئقافي التي بغزلها
 وصف التيارات الاجتماعية. ومن ثُم، فإن الجمع بين الطريقتين، يميز
 ووظيفته، في الحياة اليومية (Roof, 1999: 11).
إذاً، الجمع بين المناهج الكمية والكيفية، يعدّ ضروريّاً لتحسبين فهمنا للدين الفردي المعاصر أو الروحانية.

## اقتراحات للبحوث المستقبلية

ربما تستمر الروحانية غير الكنسية، كقضية متحورية في سوسيولورجيا



 الروحانية غير الكنسية، عملية العلمنة المستمرة الآن في كثير من الديول الأوروبية؟

وكي نسلّط الضوء على هذه الأسئلة، يلزمنا بالطبع أن نستخدم مناهِج
 هذه الدراسات، تتطلب قدراً من الانتباه، يفوق ما أولاه إياها الباحثئون حتى اليان



 الدقة الكافية. ومن تَم، يمكن جزئيّانّا إرجاع رؤى العلماء الـياء المتباينة، حول قضايا مثل؛ التطور التاريخي للروحانية خارج الكنائس، إلى استخائخدامهـم
 بالضرورة مشُكلة؛ ولكـن من الضروري ـ في جـدال العلـمـاء، ذِكرُ هـنه التعريفات صراحة، وأن تصاغ بما يكفي من الدقة. القضية الأخرى الجديرة
 في تحـديد النظام الأخـلاقي والـحفاظ عليه الروحانية، من دون محافل مؤسسية، لا تشُّكّل ضغطاً اجتماعياً على الأتباع،
 القّائل "إن وظائف الدين هي الحّفاظ على على النظام الأخلاقي"، يصبح مقتصراً على الديانات الكنسية/ المؤسسية)" (Stark, Hamberg, and Miller, 2005: 19) .
 أيضاً مزيداً من الانتباه، ألا وهي أثر الرو الرحانية غير الكنـنسية، في المواقف
 في الروحانية، تميل إلى رفض الالتزام بالعقلانينية. وغالبالباً ما تشجب الفـا الفكرة نفسها القائلة بوجود قواعد للمنطق والدليل (Houtman and Mascini, 2002). فالتعبير عن الـُك في العلم، بل والعدائية تجاهها، حالة شالـوائعة في مواقع




 مزيد من الدراسات. وبصفة أكثر عمومية، تبدو الآثار الارية الاجتماعية والثقافية لزيادة انتشار الروحانية غير الكنسية، حقلاٌ دراسياً مهماً للبحث المستقبلي.

## المراجع

Berger, Peter L. (1969). The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Garden City, NY: Doubleday and Company, Inc., Anchor Books.

Davie, Grace (1990). "Believing without Belonging: Is This the Future of Religion in Britain6." Social Compass: vol. 37, no. 4, pp. 455-469.
(1994). Religion in Britain since 1945: Believing without Belonging. Oxford: Blackwell.

Glendinning, Tony (2006). "Religious Involvement, Conventional Christian, and Unconventional Nonmaterialist Beliefs." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 45 , no. 4 , pp. 585-595.

Hamberg, Eva M. (1990). Studies in the Prevalence of Religious Beliefs and Religious Practice in Contemporary Sweden. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Hamberg, Eva M. (2003). "Christendom in Decline: The Swedish Case." in: Hugh McLeod and Werner Ustorf (eds.). The Decline of Christendom in Western Europe, 1750-2000. Cambridge, MA: Cambridge University Press, pp. 47-62.

Heelas, Paul (2002). "The Spiritual Revolution: From "Religion" to "Spirituality"." in: Linda Woodhead [et al.] (eds.). Religions in the Modern World: Traditions and Transformations. London; New York: Routledge, 357-377.

Houtman, Dick, and Peter Mascini (2002). "Why Do Churches Become Empty, while New Age Grows? Secularization and Religious Change in the Netherlands." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 41, no. 3, pp. 455-473.

Lambert, Yves (2003). "New Christianity, Indifference and Diffused Spirituality." in: Hugh McLeod and Werner Ustorf (eds.).The Decline of Christendom in Western Europe, 1750-2000. Cambridge, MA: Cambridge University Press, pp. 63-78.
_(2004). "A Turning Point in Religious Evolution in Europe." Journal of Contemporary Religion: vol. 19, no. 1, pp. 29-45.

Luckmann, Thomas (1990). "Shrinking Transcendence, Expanding Religion?." Sociological Analysis: vol. 50, no. 2, pp. 127-138.

Marler, Penny Long, and C. Kirk Hadaway (2002). " "Being Religious" or "Being Spiritual" in America: A Zero-Sum Proposition." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 41, no. 2, pp. 289-300.

McGuire, Meredith B. (1992).Religion: The Social Context. 3rd ed. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
$\qquad$ (2000). "Toward a Sociology of Spirituality: Individual Religion in Social/ Historical Context." Tidskrift for Kirke, Religion og Samfunn: vol. 13, no. 2, pp. 99-111.

McLeod, Hugh (2003). "Introduction." in: Hugh McLeod and Werner Ustorf (eds.). The Decline of Christendom in Western Europe, 1750-2000. Cambridge, MA: Cambridge University Press, pp. 1-26.

Norris, Pippa, and Ronald Inglehart (2004). Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Pettersson, Thorleif (2006). "Religion in Contemporary Society: Eroded by Human Well-being, Supported by Cultural Diversity." Comparative Sociology: vol. 5, nos. 2-3, pp. 231-257.

Roof, Wade Clark (1999).Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion. Princeton, NJ: Princeton University Press.
and William McKinney (1987).American Mainline Religion: Its Changing Shape and Future. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Rose, Stuart (2001). "Is the Term "Spirituality" a Word that Everyone Uses, But Nobody Knows What Anyone Means by It?." Journal of Contemporary Religion: vol. 16, no. 2, pp. 193-207.

Stark, Rodney, and Roger Finke (2000).Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. Berkeley, CA: University of California Press.
$\qquad$ and Laurence R. Iannaccone (1994). "A Supply-Side Reinterpretation of the "Secularization" of Europe." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 33, no. 3, pp. 230-252.
, Eva Hamberg, and Alan Miller (2005). " Exploring Spirituality and Unchurched Religions in America, Sweden, and Japan." Journal of Contemporary Religion: vol. 20, no. 1, pp. 3-23.

Zinnbauer, Brian J. [et al.] (1997). "Religion and Spirituality: Unfuzzying the Fuzzy." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 36, no. 4, pp. 549-564.

Bellah, Robert N. [et al.] (1985). Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life. Berkeley, CA University of California Press.

Heelas, Paul [et al.] (2005). The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality. Malden, MA: Blackwell.

Hervieu-Léger, Danièle (2000).Religion as a Chain of Memory. Cambridge, UK: Polity Press.

Luckmann, Thomas (1967).The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society. New York: Macmillan.

McLeod, Hugh, and Werner Ustorf (eds.) (2003).The Decline of Christendom in Western Europe, 1750-2000. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Stark, Rodney, and Roger Finke (2000).Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. Berkeley, CA: University of California Press.
$\qquad$ , Eva Hamberg, and Alan Miller (2005). " Exploring Spirituality and Unchurched Religions in America, Sweden, and Japan." Journal of Contemporary Religion: vol. 20, no. 1.

Roof, Wade Clark (1993). A Generation of Seekers: The Spiritual Journeys of the Baby Boom Generation. San Francisco: Harper.
$\qquad$ (1999). Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Wuthnow, Robert (1998). After Heaven: Spirituality in America since the 1950s. Berkeley, CA: University of California Press.
(الفصل) (الثاني و(للُربعون)
روحانيات الحياة

بول هيلاس)

أصبحت لغة الروحانية، علىى مدار العقود الأخيرة، فاعلة وناجححة،

 حلّت - إلى حد كبير - محل مصطلحات مثل "اصوفي"، كما دخلى التى تعبيرات
 يتطلّعون لبدائل بعيدة عن المسيحية . وأصبحت لغة الروحيا الرحانية تُستخلدم، أكثر فأكثر، لتشير إلى قطيعة مع ما كان يُحسب (اديانة)" ضارة أو بلا معنى . وفي إطار المـجال الأكاديمي، يأخـذ البـاحثون والمـعلمون تدريحيّيًّ، ، وأحياناً بتردد، على عاتقهم دراسة الروحانية. ويقترح بعضهم أن تُعاد تسمية
 راديكالية، فيجادلون في أن سوسيولو جيا الروحانيانية ينبغي أن تكون مشُروعاً بحثيّاً وتعليميّاً له أولوياته الخاصنة أن

وفي الوقت نفسه، أصبح من الشُائع القول: إنّ معنى مصطلح الروحانية


 كثيراً إلى المهـمات الأكثر أساسية: تأكيد خصائص الروحانيانية، أو بتعبير أكثر دقة : الروحانيات.
 مقترحاتهم والمادة التي زودوني بها؛ ؛ إذ كان نيها الكثير من المسـاعدة والفائدة.

## روحانياتُ الحياة في السياق

في نقد ادعاء برايان زينباور وزملائه (Zinnbauer [et al.], 1997)، حول

 التي تدعم وجودنا، وهي مرتبطة بصلاحنا الطبيعي وحكمتنا . إنها الحياة التي
 المرور بتجربة الروحانية، فهي تتدفقّق عبر حياتنا لتشفي، وتيا وتمكِّن، وتُلهـم







 القول: بتٌ (الحياة") في الحياة.
لو قارنا بين الروحانيات والديانات التقليدية من حيث فكرة الابتعاد أو

 التخلص، أمّا إزالة الربّ المتعالي في التقاليد الـيد الدينية، فيعني في المقابل أنـا أنه


 المرور بتجربة الروح القدس المنزلة)، أم رودحانيةً النزعة الإنسانية التو المِيدية ألمِية (روحانية المرور بـعلاقات بين مـخلوقات الربّ)، أم الروحانيةً الباطنية
(*) طريقة للعلاج عن طريق التحكم في الطاقة نـنـأت في اليابان وتفرعت في العالم الغربي، فصار هناك الريكي الياباني التقليدي والريكي الغربي. كلمة ريكي تعني في العلاج الباباني الطب البديل
 تفاصيل طريقة العلاج ومراحلها، انظر ويكيبيديا الالككترونية باستخدام المفردة الإنكليزية (المترجم).
(روحانية تجربة هبة الربت من (وميض" داخلي)، وكل هذا في النهاية، يتحلّد بحسب مصدر موجود فوقنا ويتجاوزنا بكياننا القائم بفضل الطبيعة وحدها الئا،

الطبيعة (البسيطة المجرّدة) .
ومن الناحية التحليلية، يمكننا القول إنه من السهل تماماً التمييز بين


 وإلى حد جدير بالاهتمام، هناك تطالِابق بين الأنواع المثالية وما يوجد حولها

من دليل إمبريقي (1)
الجدالات المتطوّرة



 نظر متباينة، ومتنا قضة في أغلب الأحيان، في سبيلها للازدهار .

الجدال حول الدلالة الرقمية
 اهتماماً بالديانات البديلة عدداً صغيراً (Bruce, 1996:273، .

 (Heelas and Woodhead, 2005: الممارسون هذا الرقم دالآ من الناحية الروحا
 تكاد تكون قليلة العدد، إلا إذا أردنا تطبيق هذا المصطلح ـلما على على سبيل المثال

(1) تصنيفات مثل : "دينية فقط"، و"روحانية فقط" ، و "ادينية وروحانية" كتلك التي أثارها زينباور وآخرون (Zinnbauer [et al.], 1997) في مقالاتهم، لا تركز على الموضوع قيد النقاش .

وفي الولايات المتحدة، تُبِّن البيانات المَسْحِية الحديثة، أن نحو
 وآخرون، صحيح أيضاً، أكثر تركيزاً على الحياة الداخلية؛ وأكثر من •7 في
 Schmidt, 2004)

أو لنفكّر في المعتقدات الشُخصية؛ إذ وجد في مسح حديث في بريطانيا
 شخص وليس خارجها". وفي السويد، ترتفع الأرقام ارتفاعاًا طفيفاً إلى نسبة
 إحدى عشرة دولة أوروبية نجد متوسط عدي المد الموا

 شعبية من الاعتقاد في المقَّس المتعالي، أي الإيمان بوجود "إله شخصي"، حيث تمثّل نسبتهم في بريطانيا بّن في المئة (Heelas, 2007b).


 الثقافة الشعبية. والمؤكّد هنا، أن روحانية الحيا


 والمـمارسات البيطرية، بل وحديقة حيوانـات لوس أنجلوس وري ورنـونـوكيل
 أكثير عمومية، نقد دخل تعبير (اعقل - جسد - روح" عالم الشُعارات الثقافية؛ وكذلك مصطلح "الشُمولي" (Holistic) الذي نواجهه في سياقات كثيرة، من بينها تلك الإضافة الـجديدة، المتمثِّلة في المنتجعات الصحية الطبية
 الطاقة من خلال البيئة، والتصالح مع النفس ومع الطبيعة المحيطة بالإنسان؛ وبذلك يستطيع التعايش بصورة إيجابية من دون توتر . راجع صفحة ويكيبيديا باستخدام feng shui (المترجم) .
(medispas)




 والتوجه نحو الأعمق بغية الوصول إلى ما لا تصله جوانب حياتية أخرى، هو الـو شعور المرء بالرضى عن نفسه

بنظرة مختصرة إلى مكان العمل، كانت نصف الممارسات العام الـرامة تقريباً


 أنشطة الطب التكميلي والبديل؛ تتّم في المنزل. أما دانح

 الروحانية البديلة ذات الطبيعة المتمركزة علما

 اهتمام المعلمين بها، خاصة في مدارس التعليم الأساس .
يأتي بعد ذلك تيار الرأسمالية؛ إذ نجد تدريبات الإدارة واستشاراتها
 انتشرت منذ ستينيات القرن الماضي. وفي كتاب مراجعة روحانية لأمربكا الــــركــات (A Spiritual Audit of Corporate America)، يـــــــــر إـــان مـتـروف وإليزابيث دنتون (Mitroff and Denton, 1999) إلى أن أغلبية من أجروا معهم


 التجريبية، التي قدّمها عدد من كليات التجارة والإدارة، إلى طريقة القيام بهذه الأمور .

على الرغم من أن هناك المزيد من الاحتياجات البحثية (المتحدية) التي يجب الوفاء بها؛ لتأسيس الدلالة الـلة الرقمية لروحانيات الحيان الحياة في أماكن مثل
 الجدال حول الأعداد قد استقر لمصلحة أولئك الذين جـذ ألبوا الانتباه إلى الى الأهمية العددية، لمـا هو واضح أنه يتجاوز الإيمان التقليدي بوجونود إله

الموحّدين
كذلك لا تزال هناك حاجة إلى إنجاز مزيد من البحوث، للوصول إلى
 المحفلي" و(الوسط السُمولي") . ولتفسير الأمر؛ فإننا في معرض تحندئ أغراض مشروع كندال (Kendal Project) (دراسة محلبية لأشَكال المعَّسّس، (Y•Y - Y...

 يديرها ممارسون روحانيون سُموليون ويلتقون في أماكن مختلفة .


 روحانية الحياة الداخلية. وإمعاناً في العشوائية، خصّصنا أنشطة تقع بين بين بين،
 واحيدة، على أساس أنه لم يكن من المدكيكن البيت فيما إذا كان يغلب عليها الفكر التوحيدي، أو طبيعة الحياة الداخلية

إنني الآن على قناعة تامة بأن المقاربة الشرطبة الثقائمة على تركيبة (إمّا/


 والفعالية فيما يمكن اعتباره أنشطة (امزدوجة المصدرار) . أي إنه على الرغم من المن

 واحد في الاعتقاد المسيحي، والمصدر الذي توفّره المنابع الروحانية للحياة

الداخلية المتأصلة . إذا كنّا استخدمناها بوصفها منطقة ثالثة ـ لا هذا ولا ذاك




 المتنامية في بريطانيا، وفي غيرها من البلدان الغربية ـ على سبيل الميل المثال، ،
 أن الله والكون شيء واحد؛ ومن ثم، إنكار التعالي وصورة الربّ الثـبّ الشخصية (الشية)
 كيانه، ومن تم تخلي مساحة أو مجالاًّ أكبر للتو حيد المتعالي) .
والتفكير في الدلالة الرقمية للمعتقدات النُخصية، يتطلّب قدراً أكبر من
 المعتقدات غالباً ما تكون بعيدة عن التحديد - بل أحياناً كثيرة لا تكون الـيان في


 تفضيل تجنّب لغة المعتقَد باستخدرام تعبيرات، مشّل (أنا، ببساطة، لا لا أشعر على ما أظنّ بأنني مجرّد عقل وجسدل" . فمسـحُ روحِ بريطانِيا (Soul of Britain)


 أعرف ما هو"، . والحقيقة أننا قد لا نستطيع أبداً تحديد العدد (الدقيقي") لِّمن يـعـتــدون أنّ الـحـيـاة مــــّسـة (Heelas, 2007b; 2008)، ولـكـن الـهـدف هـو المحاولة.

الجدال حول الدلالة الروحانية
على مستـوى معرفتتي حتى الآن، لـم يزعـم أحـد تراجـع روحـانـيـات الحياة، كما لم يرفض أحد حقيقة أنه في حين كان ينظر (المستقيمون" إلى

روحانيات الحياة الداخلية في الستينيات على أنها جانب غريب من حياة
 العليا، يُدرجون اليوم ضمن الفئة التي تمارس اليوغا، أو تقرأ حول صوفية الحياة الداخلية

على الرغم من ذلك، ظهرت حجج أنّ النمو والرسوخ يشكلان مظهراً أكثر منه واقعأ، ذلك أن غالبية مظاهر النمور ليست (احقيقيقية) فيما يتعلق بالروحانية، وما نشهـهـ ليس إلا (آخِر وأسوأ جزءهِ في المقدّس . فمن بين عناصر هذه الحتجّة المـختلفة المثبرة للـجدال، ربـما يكمن الشُق الأكثـر
 نتائج مشُروع كندال، يكتب ديفيد فواس، وستيف بروس : (إٕن توصيفات ألوات
 كبيرة لها بـخوارق الطبيعة، أو حتى بالمقدّس" (Voas and Bruce, 2007: 51) .
 51). وعلى النحو نفسه، يحاجج فاوتر الئر هانيغراف (Hanegraaff, 1998) في أن (أسس") حركة (العصر الجديدل" تتألّف من (اتعاليم باطنية غربية) (esotericism)
 العلمانية) (Hanegraaff, 1998:152)

وثمّة حجّة تُعارِض مزاعم التنوّع هذه، مفادها أن المشُاركين الروحانيين يتحدثون عادة عن الروحانية بطرائق تتجاوز الإطار العلمي للمرجعية. ولئ ولا


 الروحانية، ليست قوى من اكتشاف العنم؛ إذ ليس من المحتمل الئل أنّ يقبل علماء البيولوجيا الاجتماعية (أو الملحدون العـلميانيانيون) (الحخير الطبيعي"

 الشمولي، على أن ا(اثمة نوعاً من قوة روحية أو حياتية، تسود جميع أنواع
 المحتمل أن يقبلها العلماء، الآن أو في المستقبل؛ في ذاتها وعن ذاتها .

فالروحانية غامضة ـ أي إنه لا يمكن التعبير عنها على نحو ملائم بواسطة



 الطبيعية في العلم، لكنها على الرغئم من من ذلك تنتمي إلى النى النظام الطبيعي؛ وهئي
 أيضاً (اطبيعية)، نظراً إلى إمكانية المرور بتجربتها بوصفها (تدفقّاً)" عبر "أبعاد") الجسد والعقل؛ أي إنها روحانية لا تعد من بين صور (اندريب العقل)،



 (الأفضل (في التجربة)") عندما كتب:

> عندما ننظر بعين مطمئنة بقوة التناغم،
> نـكتـشف مـكـنـون حـبـاة الأشــــاء
 يستخدمون مصطلحات مثل : "روح" و"روحاني"، و"روحانية)؛ ؛ للإنـارة إلى

 (n. (الروحانية أصبحت ناجحة وفاعلة بوصفها تضا تضم صفات مات معينة؛ ؛ تلك التي تجعلُنا بُشَرأَ) (وردَ الاقتباس في مرجع (Smithers, 2004 (Y)
(Y) على الرغم من أنّ بعض مصطلحات لنة الروحانية تـتخدم (نــيـياً) في سياقات علمانية، فمن
 إلى أنطولوجبا تتجاوز ما هو علماني. لمزيد من مناقثة لهذه النقطة، الظر : (Heelas, 2008)

الطريقة الأخرى لرفض النمو على أنه ظاهري أكثر منه واقعياً، هي لفت
الانتباه إلى ممارسات ذات توجه دنيوي. وهنا يكتب بري ألهري (Bruce, 2002:85):


 السعي إليها عبر النساط الروحاني". وبحسب بروس، باروبا فإن روحانية الحياة


 ضروريات الدنيا، و/أو تحقيق طموحاتها، ويأتي في المرتبا ورية الثانية الثية التنوير،


 والاعتراض الثاني في هذا السياق، أن هذا المنيان أنظور لا ينطبق على مني ما يسود من ظزّ أن الغايات التي بسعى إليها المشاركون الشُموليون لا لا بد من ألـئ أن تظل


 تظل (المعتقدات" في الرب أو الإيمان به (ضمن التنوع الموجود ولئر وليس من دونهل) هو ما يشير إلى العلماني.

تُم تأتي الحجّة الأقرب صلة، والتي تفيد أنّه يمكن تفسير نموّ الأنـنطة
 أصبح من المستحدث وسط الأكاديميين وبصورة إيجابية، المحالجالجانجة في الانيا أن



 (Bauman, 1988) ، وجيريمي كاريت وريتشارد كينغ (Carrette and King, 2005)، وكيمبرلي لاو (Lau, 2000)، وغرامامام وارد (Ward, 2006).

وباتحخاذي موقفـاً ضـد هـذا الـوضع، أكـمـلـت مؤخّراً مؤلّفـاً عـنوانه روحانيات الحياة (Spiritualities of Life (2008) ألطوّر فيه مجمموعة من الحجّج


 خدماتها أو أنشطتها ـ كتلك التي تقدمها تقريباً المنتجعات المتر المنرفة ـ يمكنها



 فليس من المنطق في شيء، معاملة قيم مثل : المساواة، أو الحا الحالات التيّمة



 (م-جرّده" الاعتبارات النفعية، مثل إرضاء تلك الرغبات التي التي يحدث أن تثار بوسائل ثقافة المستهلك العلمانية.

## الجدال حول الفعالية

عندما تغلب الروحانية على الحياة الداخلية انـلية، وتدل عليها الأخلاقية
 الذات الاستحواذية المتمركزة على الأنا كسمة تميّز الرأسمالية، وأن تشّجّع


 والواضح أنه لا يوجد مجال كبير لاتخاذ موقف ها مامنا . فالحجّة المضادة الماء لما
 تحقيق فرق. وللتفسير عبر الإشارة إلى معاقل الرأسمالية نفسها؛ ؛يهدف بعض
 والأمـانة، والانفتـاح، والتـكيف مـع الآخرين، والاستـجـابـة، والـــــور

بالمسؤولية الجماعية، والتعاون، والاعتماد المتبادل (إيجابياً) . وهي قيم


 مشُتركة. وفي مقابل هذه الفردانية التنافسية، الكفاحية، المضنية المية، المعطّلة،

 لتستخدم بوصفها من عوامل تحقيق التوازن. علا علاوة على ما سبقى، ومثلّما
 (Durkheim, 1984 [1893]) Society) ،فإن القيم والمششاعر الأخلاقية من النوع






 في إعادة الحياة إلى العمل، وتطوير شُكل من (الرأسمالية التشّاركية) لتخدم حياة المستخدمين والإنتاجية على حد سواء.

ولتوسيع الحجّة، يمكن القول: إنّ زعم بروس بأنّ لروحانيات الحيان „تأثيراً اجتماعياً ضئيلا"، (Bruce, 2002: 91) هو زعم قوّضه اعون اعتبار أن للرفاهية






 العمل بسبب الاكتئاب، والأداء الشـارد بسبب القلق، وتأتئيرات الكـحولا

هذا كله يأتي ضد الناتج المحلي الإجمالي. وبالتماشي مع هذه الطريقة في التفكير، فقد أخذ مكتب الإحصاءات الوطنية (Office for National Statistics)
 من الخدمة الصحية الوطنية (National Health Service). وقد أوري الورى مستشـار الحكومة صاحب التأثير، لورد لايارد (Lord Layard) بتوظيف •ا الّالوف من المختصين النفسيين التابعين للخدمة الصحية الصية الوطنية، لتولّي أمراض الانية الاكتئاب (Gould, 2007: 24) : اليودايمونيا (eudaimonia) [السـعادة] الأرسطية بوصفها

صالحاً عاماً . مكتبة سُر مَن قرأ
ما علاقة روحانيات الحياة بما تم ذكره؟ وللإجابة؛ فإن الأدلة المعدّمة ضمن تقرير مجلس اللوردات السادس (House of Lords Sixth Report, 2000)؛ الـوان إلى جانب مقالات عديدة في صحف مثّل العلاجات البدبلة في الطب Complementary Therapies in Medicine بالران (CAM)، وفي الغالب دامجة بعداً روحانياً، ترتبط ارتباطاً واسعاً بحسّ معزّز


 يمر المشاركون بفوائد إيجابية، فمن شأنهم أن يتوقّفوا عن المشار أنـاركة. وهنا قد



 طوال إحساس المشاركين بأي فائدة (House of Lords, 2000:3.32).
 الشُمولية بعد العمل، وأثناء وقت استراحة الغد الغداء، أو أثناء التدريبات - يمكن


 متزايدة من المدارس الابتدائبة تقدّم اليوغا، والتاي تشّي (tai chi)، وغيرهما من الأنشطة التي تسهم في تحقيق الأهداف التربوية لتطوير (الطفل النـامل)،

بطريقة (اتتمركز على الطفل")، مع بروز التيم ذات النزعة الإنسانية والتعبيرية
 الملاجئ، نجد روحانيات الحياة، تسهم في استعادة (ااكتمال)" الحياة. وعلين وعلى الاني

 وعلى عكس زعم وودهد الأشبه بزعم تشُسترتون (Chesterton)، يمكن إضا إلافية

 ممنهج ونوعي، فسياسة بريطانيا الحكومية، على أية حالن، تمثّل كيف أن
 الطبّ التكميلي والبديل ونفقة الخدمة الصحية الوطنية

## مسألة (الهُوية)"

بحسب ليندا وودهد، فإنّ (اكثيراً من الممارسات الشمولية التي شهدناها [في مشُروع كندال]، كانت ذات علاقة ببناء الهوية الأساسبة) (التُشديد من الـارن
 المشـاركين يفهـمون أنفـسـهم بوصفهم يكشفـون عن (يعبرون، ويطوّرون، ويحوّلون) جوانب من أنفسهم، على أساس ما يحسبون أنه ذاتية (selfhood) (أنم


 والانفتاح على إمكانيات جديدة في الحـياة تتجاوز حدود أية "هوية") خاصة
 (Woodhead, 2005: 91): فلا شكك في أنّه باستطاعة المـرء القول إن تأكيدات مثل : "أنا شخص معافى"، هي صورة من صور بيانات الهو الهوية، ولكن من من غير المضمون على الإطلاق فهمُ ما يعنيه تحديداً الشُعور بأنك معافى النى ، أو الإحساس بالحيوية بينما يبدأ شخص ما ما جولته اليومية. ذلك ألن لغة الغا الأنشطة
 عدم أخذها بوصفها تستدعي أن يكون للـ (پات الصـادقة) أي نوع من
(الدور - الهوية". . وبالتأكيد ليس من النوع الخادع الذي نجـده عند محاولة



 عمقاً تقوم بالمرور بهذه التجربة بشـكل متكرر، بدلاً الْ من حدّ نفسها بكينونة يمكن الحصول عليها من جوهر محدود (The pragmatism of Dewey or Rorty).



 يشُيع استخدام هذه المصطلحات فيما يتعلق بالحياة اليومية العلمانية. وهنا تقتبس غورلي لبندن (Linden, 1998:12) عن السبّاقة في هذا المجال الفنالنانة الروحانية هيلما أف كلينت (Hilma af Klint) (إنّ كل شيء حركة) .

والتعامل بجدّية مع المشياركين، يعني الاعتراف بوجود (الذات الحقيقية" في التجربة، وليس في "هوية) تنتمي إلى عالم المعتقَد المفترَض أن (إزالة محددات الهوية)، أو أواصر الصلة، كثيراً ما تُستخدم في الأدبيات الأساسية - والملائمة على هذا النحو - مع فن الحياة المتحررة. والتفكير الـير في



 نسويات ॥الاختلاف الجوهري" (استناداً إلى عنوان كتاب




 المؤكَدة بقوة - إلى الدرجة التي قد لا تسمح بها بتلر - لتُعارِض، أو تلطّف

من النسوية (الراديكالية) ذات الطابع الجوهري أو المعارِضة - إلى الدرجة التي تدلّ عليها (في الغالب) ما بالـبا بالـد الـجندرية (Hardman, forthcoming). ويحمل عنوان كتاب بتلر تفكبك الجندر (Undoing Gender)، معاني كثيرة: تفكيك (القيد المعياري")، هو ما يشمل التيود علئلى الهويات الجيات الجندرية نفسها،




 (ربر الفعل، تتحول ذات التُخص الأصيلة، أو الحقيقية إلى (الكينونة) (وردت هـكـذا في: Hardman, forthcoming; Heelas, 2008) . وعـلى عكـس مـا ادعته وودهد من أن (الهوية تُكتَشْف من الداخل" (Woodhead, 2007a: 576)،

 الشّخص الخاضع للدراسة خبيراً، فمن المرجّح أن يعرف جيدراً أن أن ما ما يكمن
 حياته الفريدة بطرائق (امتعالية) إلى حد اخلى اختزالها الها في بيانات هيات هوية من جميع الأنواع ما عدا الأنواع غير المحددة، أو ربما أي نوع

## الروحانية الجينية في الخارج

بترك بريطانيا وغيرها من البلدان الغربية، والنظر فيما يحدث في أماكن


 إندونيسيا، نجد الزعماء الروحانيين، والسياسيين، والتربويين، والعاملين التين في

 الصوفي في الإسلام، وأشكال غير توحيدية أو توحيدية جزئيّاً من البوذية والهندوسية، أو من توليفات كونية شـاملة. وسواء أكان وقوده الفقر أم

الأشكال الإقصائية من التقاليد الدينية ـ مثيلما هو الحال في أغلب الأحيان ـ ألما أم تركيبة من الاثنين، فإن الهدف هو إدارة الصراع المحتمل أو الفعلي.
 الروحانية، يمكن التفكير في روحانيات الحياة بوصفها صوراً من الروحانية



 مشُرّف في باكستان، صوفية الحياة اللداخلية، بوصفها طريقة من طرائق تقديم
 خصوصاً عبر التعليم، للمساعدة في توحيد الأمة . لألما وعند صياغة الوند الوضع في

 والـخطة هي أن هـنا النـفور ـ الذي لاني يــي




 الأساسية في مشُروع أورانجي ذي التُهرة العالمية (Orangi Project)، بقبيادة
 والصراع، في منطقة واسعة فقيرة من كراتشي، عبر طريقة "الضبط السياقي" الملهَم من الصوفية

بضـمّ إسلام الحياة الداخلية (وبصورة أوسع البوذية والهندوسية . . . إلخ) : كيف سيكون وضعه في مواجهة قوى المحافظين الإقصائيين هي مسألة
 دراسة المبادرات المكشوفة، ومن تَمْ الإسهام في الجدال الجال السياسي الحيوي،
 الأشكال „الأصلية) للشُفاء والتمكين : الطبّ التكميلي البديل، مثيلما يُصطِلح

عليه في الغرب، يتعرض الآن لهجوم من قطاع رئيس في المؤسسة الطبية الصينية (بقيادة تشانغ غونجياو (Zhang Gongyao)، بدعم من الحئ ونيان الحكومات في عدة بلدان في وسط أفريقيا وشرقها، و(كما يبدو) من الحكومة الباكستانية مع سير الخدمة بالتوازي مع نظام المستشفيات العلماني الرسمي الذي تموّلـي

## تفسيرُ النموّ ودورُ المرأة


 (Heelas and Woodhead, 2005) Revolution)



 لتفسير نمو روحانيات الحياة. وعلى مستوى أكثر تحديداً، كان الهـدف منها






الرئيسة
الحّجّة هنا أنه وسط الأعداد المتزايدة تدريجيّيا، ممن يقيّمون حياتهم
 والتوقّعات والقدرات، ومواطن الضعف الخاصة بالحي الحياة الذاتية، تجد أفضل


 وهم منخرطون فعليّا في المقدّس، أو أصبححوا كذلك، فـمن المرجّح ألن أن تحتل روحانيات الحـياة لديهـم الأولوية نفسـهـا ـ لأنه مـع المرور بتجربة

الروحانية في المقام الأول، من قلب حياة الـُـخص، فإن التـفرّد والنموّ والتعبير عن حياته تصبح أموراً مضمونةً ومؤكدة.

ولكن هل أطروحة (إضفاء طابع الذاتية)، قادرة على التعامل مع حقيقة أنّ نحو •^ في المئة ممن يشاركون في الأنشُطة الشُمولية، هـم من النساء وأن النمو يقع أساساً في أيديهن؟ وتكتب ليندا وودهد (Woodhead, 2007b) (الانئ في معرض حديئها عن الثورة الروحانية (Heelas and Woodhead, 2005)، أنه "امع الإدرالك المتأختر")، (ايتضضح أن صراعنـا
 السوسيولوجية [أطروحة إضفاء طابع الذاتية] التي اعتمدنا عليها عندما أخذنا قضايا النوع الاجتماعي على محمل الجد" (Woodhead, 2007b: 124؛ التشديد من عندي). و(المعضلة" التي تشير إليها ليندا صدمتني في البداية الجية، بعد سماع عرض تقديمي في أحد المؤتمرات قام به ديك هـاوتمان وبيتر مـاشـيني (Houtman and Mascini, 2003; Houtman and Mascini, 2002: 464-468)، تـضـــــنـن إشارة عابرة إلى حقيقة أن (الفردانية الأخلاقية) - وهي مؤشّر جوهري لتمري لتحديد



 -0 مقابل •0 تبيّن أن أطروحة إضفاء طابع الذاتية ليست قائمة على مبدأ








 الإطار، انظر : تحليل مايك سافيج (Mike Savage) لاستطلاعات هيئة الأسرة

الـبـريطـانـيـة British Household Panel Surveys، تـقـريـر سـمـيـث Smith, 2007 . وبتنقيح أطروحة إضفاء الذاتية الأساسية على هذا النحو ، كانت المههمة هي
 إلى العلاقات والروابط(r) ومن دون التطرّق إلى جميع الحجج هنا، الحّ كانت
 عـملنن، في وظـائف قـائـمـة عـلى الـعـلاقـات والـروابـط : مـهن تـتركّز عـلى

 معها ؛ ومهن تؤكّد الاستجابة. خاصنة عند مَن يرون أنّ مححاولات تقديمهـم إسهامات فائمة على العلاقات والروابط في العمل ، تحبطهه أهداف الأهلية المححدودة ضيّقة الأفق، وإجراءات بيروقراطِية، إلى غير ذلك (الممرّضة تقف في قسم في المستشفى، لمساعدة شـخصى حيّ على سرير موصول بالآلات في "القفص الحديدي") من القسم)، وأنشطة شمولية يشار إليها بوصفهيا طريقة من الربط والتجريب (ألحقيقي")، لما يفترض أنه تمكين للآخرين (من الناحية العمومية، تعبير أكثر ملاءمة من (إيلاء الرعاية")، بما تحمله من دلالة على السلبية، إضافة إلى (التربية) بما تحمله من حالة إفصائية أو حصرية)؛ في العملية المساهِمة في تطوّر الشخخص نفسه في مهنته .
ويركّز ديك هاوتمان وستف أوبيرز، على المعتقدات الشخصصية أكثر من
 "الرجال والنساء لا يختلف بعضههم عن بعض، فيما يتعلّق بالأوضاع ما بعد التقليدية (post-traditionalism)") ، يتطلّب المنطق أن المستويات الأعلمى من الانتماء إلى حركة العصر الجديد (اما بعد التقليدية)") وسط النساء (الا يمكن



 التتخلّص من النزعة التقليدية ـ فقدان الإيمان بالطرائق التقلـيدية في فعل
(Y) ما دنعنا به من حجّة في كتاب الثورة الروحانبة، يجعل من الصعوبة فهم زَعم وودهد الأخير بأنتا (اعالجنا تجربة الرجال بوصفها عالمية شاملة) (Woodhead, 2007b: 117) .

الأشياء، والقيمة المساوية المعطاة لاستقلالية الفرد أو اختياره - يخلق




 ما بعد التقليديين لمطاردة قضايا المعنى والهوية التيا التي تئيرها عملية التية نزع

 تكون النساء ما بعد التقليديات أكثر خوضاً من الرجال الر الـيا ما بعد التقليديين في المسعى الروحاني وفي تقديس أنفسهن (Houtman and Aupers, 2008:110). وإنهن - ينغي التأكيد أيضاً ـ أكثر ميلاُ إلى الانصراف إلى التى التوجيه الروحاني،
 قرارات في سياق (التناقض والغموض" .



 للإنجاز عند النساء" (Woodhead, 2007b: 117-118). ونقرأ أيضاً أنّ "النساء مال مال
 التضييقات المرتبطة بدور العمل فحسب، بل بل والأهم ضـد تلك الـك التضيبيقات



 الآخرين، وبالأخص صعوبة (القهر" من الآخرين على حساب التطوير الذاتي"

 من الهوية (الححقيقية) المستقلة، أو في الرقي إلى مستوى التوقّعات المرتبطة بالمساواة.

عندما يتملك النساء ميلٌ وينلْنَ الفرصة، يمكن للأنشطة الشمولية أن
 كبير أن تكشُف بياناتنا [في مشروع كندال] عن أن الروحانية الشمولية، ظلّت






 (مسشكلات: تتعلق برعاية مرضى الأسرة من الدرجية الأولى (على سبيل الـى




 مصطلحات مثل هذه في دعايتهم؛ ولا أيضاً "الدعم الانفعالي" ـ الذي الـي قد يتوقّع أن يكون ظاهراً بصورة جيدة في تفسير وودهد ـ ذي الديالـالة كعامل










 المميزين والمشاركة معهم (Heelas, 2008).

ومثلما أشرنا في كتاب الثورة الروحانية، كان لحجّة (ارعاية الآخرين
 إلى الأنشطة الشُمولية (Heelas and Woodhead, 2005: 104). ولكن إلذا وضعنا

 اكتساب الخبرة بأفضل طرائق تمكين الآخرين عبر مراعاة النفس أيضاً، أو
 الرعاية، التي تطوّر نفسها ليس لنفسها بالتحديد، بل بلنفيال بلفسها بوصفها شُخصاً يعمل مع الآخرين، وتطوّر من نفسها عبر هذا السياق بطريقة متناسبة. وهنا

 شـخصيتها الذي أصبح مقترناً بتعبير الشـيلية(*) (Sheilism) على أنه (امـجرد مححاولة لحبّ نفسها" (Bellah [et al.], 1985: 221)، وهي التي (مرّت بتـجربة




 الأمر، متحرّرات من هوية لبناء أخرى أساسية).

إنّ شعار لوريال (L’Oréal) "الأنك تستحقين" - والمفترض أن يتغيرّ إلى
 (Woodhead, 2007b: 121) فيما يتعلق بحجّتها بأن المشُاركة الشمولية تسهم في

 التحگّم"، وعبر تطوير (الكفاءة الذاتية" من خلال تعلّم كيفية (التمسّك بقوتك

 مرجعية، انظر : المرجع المذكور، وكذلك عرض مختصر على موتع ويكيبيديا باستخلام المفردة الإنكليزية (الهترجم).

الخاصة) (Woodhead, 2007b: 122-123؛ التُشْديد من عندي). وربما ينطبق الأمر على بعض الناس، غير أنّ لغة لوريال، تشير إلى ما يدلّ علّ على القد

 موضوع التعويض النرجسي، عن انخفاض الحترام الذات للتنعم في مجد
 حساب الآخرين. بلا ثمن! وفي التعميم - الطريقة التي يبدو أنّ وون ودهد


 مَن هم مثل شيلا، هؤلاء اللائي يقدرن فعليّاً ما ينبغي لحياتهنّ ألهِّ أن تقدّم ${ }^{(\varepsilon)}$ (Heelas, 2008; Woodhead, 2008)

 (Woodhead, 2007a: 570 and 575)


 الدخول في الصورة بطريقة أو بأخرى (Woodhead, 2007a: 576) . وبتنحية حقيقة أن ما يا ينطوي عليه هنا












 ولكن المؤكد أن هذا لا يرقى إلى أي نيء يقترب من القصة الكاملة، المرتبطة بما هو شـونلي في كافة

فيما يتعلق بالقفص الحديدي عند وودهد، وانطلاقاً من الرومنطقيين





 المقدّسة التي تعوّض أشياء (اواقعية)")، انتقادات معيارية من هنا الـيا النوع من التنظير : في الأساس ليس من السهولة الشُديدة تطبيق النظرية، بل من الصعوبة بمكان إثبات صحتها، بل الأصعب دحض تطن تطبيقاتها . وعلى أقلى التقديرات، فنحن في حاجة إلى مزيد من الأدلة ، للإشـارة إلى أنّ الألعداد
 أماكن العمل المأجور، وهو ما ما يجري في هذا الشـئن بفعل الأدوار النسائية



(0) من بين عدة أُشياء، تنخفق حَجَّ وودهد في وضع حقائق معينة في الاعتبار، مثل (1) أنّ


 مستوى أكثر عمومية، يميل المشـاركون الشمهوليون في بريطانيا إلى تمنيل مليوني زوني
 يعيشون وحدهم. كذلك تتزايد أعداد المشياركين من الأغنياء بما يكفي "ليتناولوا عشاءهم خارج




 وهي البيانات التي تـتير إلى أنه بصرف النظر عمّا قد يكون عليه تأثير "القفصص الحديلـي


 العمالة، وربما الأخذ بالأنتُطة الـُّمولية في خضم العملية.

يقع صِدام القيم في الأساس، بلا شككّ، بين قيم (الحياةة) في صورة
 تلك (الموارد البشرية) التي تسعى نحو الكفاءة والإنتاجية الإتيا الإتصادية. فقيم الحياة من النوع الأول، ترتبط باحتمال تحوّلها إلى صورة ألكثر إليا إنسانية حقيقية أو أصيلة في العمل، وغالباً ما تلقى تشُجيعاً إيجابياًا بـينما النوع النـو الثاني، وهو محلّ تشّجيع أكبر في العادة، فهو مرتبط بجميع القيود أو أو الضوابط الضرورية في التركيز على الذات، وتهذيبها بما يؤهّلها لتحقيق أهدلاف قابلة

للقياس، ومثمرة
في كثير من بيئات العمل، نجد قيم الحياة التعبيرية، في توتّر واضح مّع قيم الحياة الأداتية. وعند التفكير في المهن التي تتضمّن رعاية آخرين، ولمّا ولمّا
 المستغرب أن يكون التوتر والصدام بين القيمه، أكثئر تأثيرآ في النساء مني من الرجال




 يقفن في وجه ضغوط الانخراط في تمريض ("وضعي)؛ ؛ وإن لم يُُن بإمكانهن
 بحماسة أكثر للاهتمام بـ "ا(احتياجات المرضى الروحانـيانية) (Heelas, 2006b). ويمكن للحجّة نفسها أن تنطبق بقدر كبير على مدرّسات التعليا (معظمهن نساء)، وكذلك على العاملين في مجال تطوير الموارد البُـرية (في
 إلى غير ذلك. وفضلاٌ عن ذلك، يبين كل من أوبيرز وهاوتمان (الاني


 انسحاب رجال الأعمال من عالم الكمّيات المـجز أة لتقليل العـيال العمالة، وربما إيجاد مهن جديدة بوصفهم مزاولين للمهن.
 سوسيولوجية (. . إلخ) لروحانية الحياة الداخلية؛ كي نصل إلى تفسير وافي لنموّها ـ خاصة دور الحياة في مجالات العمل العمل السائدة، بل والأخص من

 ومتخاوف، واهتمامات متعلّدة. وسوف يتعيّن علينا دراسة الأنشطة التي يجب
 المتقاعدات، وينتهي بمن تمر منهن بعملية الاحتضار (على سبيل المثيال)؛




 مع الذات، والشُعور بالاندفاع الروحاني أكثر للعمل في صورة ا(قوة تسعى



 المختلفة والدوافع . . .إلخ، التي تعطي معنى لأنشطة شُمولية. وعلى عكس

 بدَّ من دمجها للوصول إلى تفسيرات عامة لنموّ الروحانيات .

ومن ثم تعمل أطروحة إضفاء طابع الذاتية، عبر جذورها التي ترجع إلى التنظير الاجتماعي الثقافي المعقد، مع جورج سيمل (Simmel, 1997)، حول الضي الدلالة الأساسية، يدعمها في الوقت الحالي قلدر كبير من الأدلة (انظر، على
 الانتباه إليه، والاهتمام بها به على نحو أوسع، هو كيفية عملها ـ أي البحث في في الصلة التي ترتبط بها مع الظروف الاجتماعية ـ الثقافية (والشخصية). فعوامل

جذب معلمة في مدرسة ابتدائية لتبنّي روحانية الحياة الداخلية، في عملهُ المتـمركز علىى الأطفال، من غـير الوارد أن تتضـمّن الاعتبـارات المـفصّلة






 الحياة ـ العمل موضوعاً لاهتمام ملحّ، وما إلى غير ذلك.

كمـا يبدو، فإنّ المـعلومات الحاملة لهـذه الـديناميات الأكثر تحديداً (والعامة)، لا تعدّ في العموم (اغنية) (وينطبق هذا أيضاً على الماد الماد المستقاة




 تؤديه المديريات في إطار الخخدمة الصحية الوطنية، وأوفستد (Ofsted)؛ ودور

 مـا يـجـب التـشـديـد عـلـيه هـــا أيضـأ، الـحاجـة إلى مزيـد مـن البـحـث (الإثنوغرافي في أغلبه) لقياس الدلالة النسبية للـلـإقلاع عن الرعاية") الذي
 ॥الذذات القائمة على العلاقات والروابط" من ناحية أخرى. وأحياناً يكون
(7) الدور متزايد الأهمية النـي تؤديه المشورة المقدّمة في الممارسات العامة، والأهمية المتزايدة

 مزيد من الرجال. . ولهذا كما يتضح تبعات على تفـير النمو

التحوّل الداخلي، بلا شك، هو تعبير عن مواجهة ("قضايا") مرتبطة بانخفاض






 (كلّ شيء يدور عنّي"، والانغماس فيها، وتوسيعها إلى أكبر مدى، والتّلويح بـهـا (Crompton, 2007)، أو الـكـفـاح من أجـل حيـاة مـحقـــة لـلـذات، عبـر الآخرين ومن أجلهم (Heelas and Woodhead, 2005; Heelas, 2008).

على الرغم مـما تقدم، فإن لدينا مقومات المــــاعـدة؛ إذ إن حقول

 ودراسات الصحة واللياقة (من بينها التحقيق في الفروق بين الجنسينين)، والقدر المتزايد من البحث في الرفاهية الذاتية ـ تلك المجالات لديها الكثير

## تفسير (المعتقَد"

تمة دليل مقنع نسبياً، على أن معظم من أصبحوا يشـاركون في أنشطة شمولية، مقتنعون بالفعل، أو جزئياً على الأقل، بحقيقة أساسيات روحانية
(ما (v) (
 قدمها المـاركون الـُموليون في مشروع كدال والمناطت المحيطة كانت مرنبطة بالعلاقات (من بينها
 والشيخوخة، وتضايا مرتبطة بالوظيفة (مالية وضغرط الوتت . . .إلخ). ويأتي في المكانة الثانية حالة
 على سبيل المثال، فيما يتعلت بحالة الوحلدة، ، ولا يوجد دليل في الاستطلاع على أن المشكلة تقع في الانخراط في حالة من تمجيد الناتات وعلى الرغم من محدودية هذا النوع من الدليل ني مشروع كندال، فإنتا لا يمكن تجاهِله.

الحياة الداخلية. (وإن لم تكن الحالة هكذا، فمن المعقول افتراض أن عدد المشاركين لن يكون كبيراً) . وهكذا الحال فيما يتعلق بتفسير (المعتقدل) .








 و"الانتماء") في المجال الديني (Gallup and Jones, 1989:100)، تعتبر مهمة إلى


 والفجوة فيما يتعلّق بقدسية الحياة الداخلية الية، يدلّ عليها في أقلّ تقدير التباين

 أن المشاركة في الأنشُطة الشمولية، لا يمكنها أن تكون مفسرة لـل(معتقدات" كثير من الناس

السؤال الذي يُقدَّر ثُمنُه بملايين عديدة من الدولارات، الذي
 حيث البحث والتظير قاطبة (Heelas، مرجع في طور الإعداد).

## الجدال حول المستقبل

يحاجج بروس في أن روحانيات (العصر الجديد" البديلة، "استتراجع" (Bruce, 2002:79). والنسبب في ذلك يرجع إلى أن ترتيباتهياتها التنظيمية،
 الفردية الراديكالية وبين المشاركين، فردية ـ وهنا تبدأ الحجة ـ تسـفر عن

دعوة جميع المشاركين إلى طريقتهم الخاصة، بدلاً من الاتفاق على ما هو
 الحقيقة، كنسق إقناع توكيدي للحاضر . ومن بين الاعليا الاعتراضات الكتيا الكيرة التي





 المثال، ستف أوبيرز وديك هـاوتمان (Aupers and Houtman, 2006) (انظر،

أيضاً :Heelas, 2006a; 2008).

لا شكّ في أن هذا الجدال قد وُجد ليستمرّ . وعلى الرغم من ذلك،

 العويصة في الغرب المعاصر، ألا وهي التوتر، إن لم إلم يكن الصدامر، بين



 مع مساواة العلائقية (المجربة)؛ وكيف نقرن الاستقلال مع مشاركة حياتنا مع






 وليس مفروضاً . وإلى حد كبير، فإنّ الأنشطة الشُمولية تعمل جيداً خاصة مع القيم الرئيسة في الوقت الحاضر .

غير أنّ كثيراً من الأمور تعتمد على صغار السن والشُباب. وعلى الرغم


 الشُباب، توجّهاً شاملا يعتمد على الحّيا (Barker, 2004) (מليلاً على ذلك في تحليل بيانات استطلاع الأديان والتعددية الأخلاقية (RAMP (Religions and Moral Pluralism))، وكذلك في تحليل وليام كاي (Kay, 2006) لبيانات استطلاع مدارس من إنكلترا وويلز، وفي مناقشة إيف لامبير للــ"روحانية المستقلة)" في أوروبا (Lambert, 2004:42)، وفي
 المستقاة من استطلاع القيم العالمي (World Values Survey)، فضلان عن إعادئ التحليل الذي أجريته للبيانات الموجود الموة في كتاب كريستيان سميث وملينيندا دنتون بحث الروح: الدبن والحباة الروحانية عند المراهقين الأمربكبين (Soul Searching: The Religion and Spiritual Lives of American Teenagers) (Smith and Denton, 2005; Heelas 2007a)
 الحال مع موضوعات كثيرة قدّمناها في هذه المقالة، فإننا في حاجة ماسّا إلى كثير من الأبحاث.

## خاتمة

تحظى سوسيولوجيا الروحانية حالياً بفرصة تألقها، وازدهارهارها، لأن

 الآن، سيفوتنا الوقت المثالي للبحث الني ينبغي له أن يكون نقدياً في المقام الأول.

## المراجع

Abrams, M. H. (1973). Natural Supernaturalism. London: W. W. Norton.
Aupers, Stef, and Dick Houtman (2006). " Beyond the Spiritual Marketplace: The Social and Public Significance of New Age Spirituality." Journal of Contemporary Religion: vol. 21, no. 2, pp. 201-222.

Barker, Eileen (2004). "The Church Without and the God Within: Religiosity and/or Spirituality." in: Dinka Marinovic Jerolimov, Sinisa Zrinscak, and Irena Borowik (eds.). Religion and Patterns of Social Transformation. Zagreb: Institute for Social Research, pp. 23-47.

Bauman, Zygmunt (1988). "Postmodern Religion?." in: Paul Heelas, Scott Lash, and Paul Morris (eds.). Religion, Modernity and Postmodernity. Oxford: Blackwell, pp. 55-78.

Bell, Daniel (1976). The Cultural Contradictions of Capitalism. London: Heinemann.
Bellah, Robert N. [et al.] (1985). Habits of the Heart. Berkeley, CA: University of California Press.

Bennett, Rosemary (2007). "Couples that Live Apart... Stay Together." The Times: 12 May, p. 37.

Bruce, Steve (1996). "Religion in Britain at the Close of the 20th Century: A Challenge to the Silver Lining Perspective." Journal of Contemporary Religion: vol. 11, no. 3, pp. 261-275.
$\qquad$ (2000). "The New Age and Secularisation." in: Steven Sutclife and Marion Bowman (eds.). Beyond New Age. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 220-236.
$\qquad$ (2002). God is Dead. Oxford: Blackwell.

Butler, Judith (2004). Undoing Gender. London: Routledge. (2007 [1990]). Gender Trouble. London: Routledge.

Carrette, Jeremy, and Richard King (2005). Selling Spirituality. London: Routledge. Crompton, Simon (2007). All About Me: Loving a Narcissist. London: Collins.

Dalai Lama, and Howard Cutler (1998). The Art of Happiness. London: Hodder and Stoughton.

Dobson, Roger (2003). "Half of General Practices Offer Patients Complementary Medicine." British Medical Journal: vol. 327, p. 1250.

Durkheim, Émile (1984 [1893]). The Division of Labour in Society. Basingstoke: Macmillan.

Gallup, George Jr., and Sarah Jones (1989). 100 Questions and Answers: Religion in America. Princeton, NJ: Princeton Religion Research Center.

Gould, Mark (2007). " In Pursuit of Happiness." Health Service Journal: 10 May, 22-24.

Hanegraaff, Wouter J. (1998).New Age Religion and Western Culture. Albany, NY: State University of New York Press.
(1999). "New Age Spirituality as Secular Religion." Social Compass: vol. 46, no. 2, pp. 145-160.

Hardman, Charlotte (forthcoming). "Shamanism, Neo-Shamanism and Gender".
Heald, Gordon (2000). Soul of Britain. London: The Opinion Research Business.
Heelas, Paul (2006a). "The InWrmity Debate: On the Viability of New Age Spiritualities of Life." Journal of Contemporary Religion: vol. 21, no. 2, pp. 223-240.
$\qquad$ (2006b). "Nursing Spirituality." Spirituality and Health International: vol. 7, pp. 8-23.
$\qquad$ (2007a). "The Holistic Milieu and Spirituality: Reflections on Voas and Bruce." in: Kieran Flanagan and Peter Jupp (eds.). A Sociology of Spirituality. Aldershot: Ashgate, pp. 63-80.
$\qquad$ (2007b). "The Spiritual Revolution of Northern Europe: Personal Beliefs." Nordic Journal of Religion and Society: vol. 20, no. 1, pp. 1-28.

Heelas, Paul (2008). Spiritualities of Life: New Age Romanticism and Consumptive Capitalism. Oxford: Blackwell.
$\qquad$ (in preparation). "Explaining the Popularity of "the God Within".
$\qquad$ and Linda Woodhead (2005). The Spiritual Revolution. Oxford: Blackwell.

House of Lords (2000).Science and Technology, Sixth Report. <http://www.Parlia-ment.thestationery-oYce.co.uk > .

Houtman, Dick, and Stef Aupers (2007). "The Spiritual Turn and the Decline of Tradition: The Spread of Post-Christian Spirituality in Fourteen Western Countries (1981-2000)." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 46, no. 3, pp. 305-320.
$\qquad$ and $\qquad$ (2008). "The Spiritual Revolution and the New Age Gender Puzzle: The Sacralization of the Self in Late Modernity (1980-2000. )" in: Kristin Aune, Sonya Sharma, and Giselle Vincett (eds.).Women and Religion in the West: Challenging Secularisation. Aldershot: Ashgate, pp. 99-118.
$\qquad$ and Peter Mascini (2002). "Why do Churches become Empty, while New Age Grows? Secularization and Religious Change in the Netherlands." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 41, no. 3, pp. 455-473. and $\qquad$ (2003). "Why do Churches Become Empty, While New Age Grows? Secularization and Religious Change in the Netherlands." Paper presented at: The Alternative Spiritualities and New Age Studies Conference, MayJune, The Open University, Milton Keynes.

Kay, William K. (2006). "England and Wales: Open Theism and Materialism." in Hans Georg Ziebert and William K. Kay (eds.). Youth in Europe, vol. 2. Berlin: Lit Verlag, pp. 81-103.

Kendal Project. < http://www.kendalproject.org.uk > .
Khan, Akhtar Hameed (2005).Orangi Pilot Project. Karachi: Oxford University Press.

Lambert, Yves (2004). "A Turning Point in Religious Evolution in Europe." Journal of Contemporary Religion: vol. 19, no. 1, pp. 29-46.

Lasch, Christopher (1980).The Culture of Narcissism. London: Picador.
___ (1987). "Soul of a New Age." Omni: October, pp. 78-80, 82 and 84-85.
Lau, Kimberly J. (2000).New Age Capitalism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Leuba, James H. (1950). The Reformation of the Churches. Boston, MA: Beacon Press.

Linden, Gurli (1998). I Describe the Way and Meanwhile I am Proceeding Along It. Stockholm: Rosengardens Forlag.

Mitroff, Ian, and Elizabeth Denton (1999).A Spiritual Audit of Corporate America. San Francisco: Jossey-Bass.

Ofsted (2004). "Promoting and Evaluating Pupils' Spiritual, Moral, Social and Cultural Development." < http://www.ofsted.gov.uk/publications>.

Page, Jeremy (2007). "American Attempts to Patent Yoga Puts Indians in a Twist." The Times: 31 May, p. 47.

Rozenberg, Gabriel, and Gary Duncan (2006). "Dining Out Replaces Eating In as Nation's Spending at Table Soars." The Times: 19 August, p. 9.

Schmidt, Julia (2004). "Big Business Lunges for a Piece of Fat Yoga Profits." USA Today: 30 August.
Schor, Naomi, and Elizabeth Weed (eds.) (1994). The Essential Difference. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Simmel, Georg (1997). Essays on Religion. New Haven, CT: Yale University Press.
Smith, Christian, with Melinda Lundquist Denton (2005).Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers. Oxford: Oxford University Press.

Smith, Lewis (2007). "A Friend is Loyal, Kind, True... and Probably a Woman." The Times: 8 March, p. 5.

Smithers, Rebecca (2004). "Ofsted Chief says Scrap Law on Worship." The Guardian: 22 April, p. 6.

Tipton, Steven M. (1984). Getting Saved from the Sixties. Berkeley, CA: University of California Press.

Voas, David, and Steve Bruce (2007). "The Spiritual Revolution: Another False Dawn for the Sacred." in: Kieran Flanagan and Peter Jupp (eds.). A Sociology of Spirituality. Aldershot: Ashgate, pp. 43-61.

Ward, Graham (2006). "The Future of Religion." Journal of the American Academy of Religion: vol. 74, no. 1, pp. 179-186.

Woodhead, Linda (1997). "Spiritualising the Sacred: A Critique of Feminist Theology." Modern Theology: vol. 13, no. 2, pp. 191-212.
(2007a). "Gender Differences in Religions Practice and Significance." in: James A. Bechford and N. J. Demerath III (eds.). The Sage Handbook of the Sociology of Religion. London: Sage, pp. 566-586.
(2007b). "Why so Many Women in Holistic Spirituality? A Puzzle Revisited." in Kieran Flanagan and Peter Jupp (eds.). A Sociology of Spirituality. Aldershot: Ashgate, pp. 115-125.
(2008). " "Because I'm Worth it": Religion and Women's Changing Lives in the West." in: Kristin Aune, Sonya Sharma, and Giselle Vincett (eds.). Women and Religion in the West: Challenging Secularisation. Aldershot: Ashgate, pp. 147-161.

Zinnbauer, Brian J. [et al.] (1997). "Religion and Spirituality: Unfuzzying the Fuzzy." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 36, no. 4, pp. 549-564.

Beckerlegge, Gwilym (2004). "Iconographic Representations of Renunciation and Activism in the Ramakrishna Math and Mission and the Rashtriya Swayamsevak Sangh." Journal of Contemporary Religion: vol. 19, no. 1, pp. 47-66.

Clarke, Peter (2006). New Religions in Global Perspective. London: Routledge.
Costea, Bogdan, and Crump, Norman (2007). "Managerialism and "Infinite Human Resourcefulness": A Commentary on the "Therapeutic Habitus", "Derecognition of Finitude" and the Modern Sense of Self." Journal of Cultural Research: vol. 11, no. 3, pp. 245-264.

Flanagan, Kieran, and Jupp Peter (eds.) (2007). A Sociology of Spirituality. Aldershot: Ashgate.

Frembgen, Jurgen Wasim (2006). The Friends of God: Sufi Saints in Islam. Oxford: Oxford University Press.

Hunt, Kate (2003). "Understanding the Spirituality of People Who Do Not Go to Church." in: Grace Davie, Paul Heelas, and Linda Woodhead (eds.). Predicting Religion. Aldershot: Ashgate, pp. 159-169.

King, Michael [et al.].(2006). "Measuring Spiritual Belief: Development and Standardization of a Beliefs and Values Scale." Psychological Medicine: vol. 36, pp. 417425.

Kraut, Richard (2007). What is Good and Why: The Ethics of Well-Being. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Nussbaum, Martha C. (2007). The Clash Within: Democracy, Religious Violence, and India's Future. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Partridge, Christopher (2004, 2005). The Re-Enchantment of the West. London: T and T Clark. 2 vols.

Ramstedt, Martin (2007). "Transforming Notions of Mercy at Work." in: Peter Jan Margry and Herman Roodenburg (eds.). Reframing Dutch Culture. Aldershot: Ashgate.

Schneiders, Sandra M. (2003). "Religion vs. Spirituality: A Contemporary Conundrum." Spiritus: vol. 3, pp. 163-185.

Sharma, Ursula (2002). "Integrated Medicine: An Examination of GP-Complementary Practitioner Collaboration." in: Gillian Bendelow [et al.] (eds.). Gender, Health and Healing. London: Routledge, pp. 212-235.

Walsh, Kiri [et al.] (2002). "Spiritual Beliefs may Affect Outcome of Bereavement." British Medical Journal: vol. 324, June, pp. 1551-1555.

Werbner, Pnina (2004). Pilgrims of Love: The Anthropology of a Global Sufi Cult. Bloomington, Ind.: Indiana University Press.

White, Gillian (2006). Talking about Spirituality in Health Care Practice. London: Jessica Kingsley.

Wulff, David M. (2003). "A Field in Crisis: Is it Time for the Psychology of Religion to Start Over?." in: Peter H. M. P. Roelofsma, Jozef M. T. Corveleyn, and Joke W. Van Saane (eds.). One Hundred Years of Psychology and Religion. Amsterdam: VU University Press, pp. 11-32.

Zinnbauer, Brian J., Kenneth I. Pargament, and Allie B. Scott (1997). "The Emerging Meanings of Religiousness and Spirituality: Problems and Prospects." Journal of Personality: vol. 67, no. 6, pp. 889-919.

## (لفصل) (الثالث و(لُرُربعون)

## سوسيولوجيا الباطنيـة الفربيـة

كينت غرانهولم

## مقدمة

في مطلع الألفية الجديدة كتب فاوتر هاينغراف (Wouter J. Hanegraaff) أنّ دراسة الباطنية الغربية (Western esotericism) (اترى نفسها في منتصف عملية
 كتابته هذا التصريح، تزايدت الأبحاث التي أجريت في هنا الانـا المـجال، ولا ولا


 السوسيولوجية. وقد أجريت دراسات للتديُّن الباطني في حقل سوسيولو الـو
 الغربية نفسها . أمّا سوسيولوجيا الباطنية التي تضع في الاعنيا لاعتبار عوامل تاريخية وتولي اهتماماً للبحث التاريخي القائم على هذا الموخيوع، فيمكن أن يلن يعزز إلى حد كبير فهم كل من الباطنية المعاصرة والتاريخية.
 الباطنية. بل الهدف منه هو الإشارة إلى مسارات يمكات يمكن من خلالها للها للمعنيين بإجراء بحث سوسيولوجي حول الباطنية أن يسرعوا في ذلك.

## ما الباطنية؟

من الشروط المسبقة لمعالجة أي موضوع معالجة أكاديمية جادة أن يكون هناك درجة من الإجماع الأكاديمي فيما يتعلق بتعريف هذا الموضوع.

وبمعنى آخر، من الأهمية أن نتحدّث جميعاً حول الشّيء نفسه. وهذا ما

 الباطنية وتعريغها، وسوف أقدّم بعضاً من هذه المحاولات وأفنّدها هنا

في عـام 197ع، قدمـت فرانسيس يـتـس (Frances Yates)، (التـقالـيد








 (وفي هذه الحالة تسمّى الهرمسية) بوصفها (اتقاليد) مكتفية ذاتياً تقوم بتبسيط
 السبب في تجاهل الباحث لتاريخ التقاليد الباطنية المعقِّد وتنوّعها الواسع

(2001: 13-18
في سبعينيات القرن الماضي، تكررت فكرة الثقـافة المضادة في
 سوسيولوجية. ووجدنا في هذا أن مارسيلو تروزي (Truzzi, 1974: 245) يتعامل

 المشكلة الناتجة التي اقترنت بهذا التعريف هي أن مادة الموضو الموع تفتقد أي
 (لنقد هذه النقطة، انظر : Hanegraaff, 1998:40-42). ويعرّف إدوارد ترياكيان
 الأشياء. . . لعدد صغير نسبياً من الأشخاص" . ويأتي تركيز ترياكيان على

الطبيعة (السرية) و川الانتقائية) لما هو باطني متماشياً مع التعريفات القاموسبة الشائعة للمصطلح (انظر : Hammer, 2004 ). والمشُكلة الرئيسة في التعريفات التصنيفية للشُكل الشـائع من الباطنية من عقد الستينيات إلى عقد الثما الثمانينيات من القرن الماضي هي أنها تضع الباطنية في مقابل العلم والدنين، مصورة
 واضح للتنوع الهائل في المظاهر الباطنية، في أبعادها المجتمعية والثقا ولمافية
 العوامل التاريخية مفضّلة بدلاً منها العوامل البنائية.

وإذا نظرنا إلى التعريف، الذي أصبح سـائداً في الدراسة الأكاديمية


 قدمه أنطوان فيفر (Antoine Faivre) في كتابه الباطنبة (L'Esoterisme)) الصانر الصادر
 1994)، قد تبناه كثير من العلماء الحاليين المختصين في الباطنية (انظر : Hanegraaff, 1996; 1998; 2001; 2004; 2005a; Hammer, 2001; Bogdan, 2007; (Granholm, 2005 ؛ إذ يعرف فيفر الباطنية الغربية في بحث4 بوصفها ا"مجموعة
 في أجواء عائلية خاصة، وكذلك صورة الفكر التي تعدّ القاسم المشتركّرك"
 ثانويتين . الأربع الجوهرية هي:

ا ـ فكرة التناظرات، التي يظنّ فيها أن الروابط الخفية مورجي
 ثَمه، من الممكن التأثير في العالم المادي بوسائل تبدو غير سببية.

Y ـ فكرة الطبيعة الحية التي تكون فيها القوة الإلهية جوهرية.
「 ا الد ـ الدور المركزي للمخيلة والتوسط في جني معرفة روحانية. مختيّلة أطلق عليها هاينغراف تعبير (أداة الروح" (Hanegraaff, 1996:398)، يعتقد أنها توفر المعرفة التي لا يمكن للذهن العقلاني أن يوفّرها .

ع ـ ـ فكرة التحويل. فالباطني في رحلة من التقدّم، يكافح للحصصول على مراحل أعلى وأعلى من التطور الروحاني.
أمّا الخصائص الثانوية، التي يشكّل حضورهـا ونا شيئاً مشُتركاً وغير ضروري في الوقت نفسه، فهي:
1 ـ فكرة التوافق، التي تعني أن بعض أو معظم أو كل الديانات تقوم على نواة داخلية مشتركة من الحقيقة . في عصر النهضة أصبحت ألـي فكرة التي التوافق
 الأصل القديم والموحد لجميع الديانات (Faivre, 1994: 114-115).

Y ـ ص صور علمية من النقل، تؤدّى من خلالهها المعرفة الباطنية إلى المختصين عبر قنوات مقررة وفي مراحل متعاقبة.

وأكثر من ذلك، يرى فيفر الباطنية الغربية بوصفها مؤلفة من تيارات،


 (Gnosis). وبعض من هذه مثل الخيمياء والسحر ، هي مفاهيم وتيارات في
(Faivre, 1998:3-10) الوقت نفس ()
وقد تعرض تعريف فيفر للنقد من منطلق تهمتين رئيستين على الأقل . الأولى، الزعم بأن تصنيف فيفر لا يهتم إلا (بالباطنية المسيحية فئية في بداية الفترة الحديئة) (Stuckrad, 2005: 83; Hanegraaff, 1998: 46-47) . الثاني، هو ألنه
 لا تضع في الاعتبار التغير الذي أصاب الباطنية على مر الزمن (انظر : (Hanegraaff, 1998: 46-47; 2003

على صعيد آخر يـحاجج كوكو فون شتـوكراد (Stuckrad, 2005)، في
(*) كان (Paracelsus) كان كيميأيأ وطبيباً ومنجماً وساحرأ من عصر النهضة،
 أعظم من أولوس كور نيلوس سلسوس الموسوعي الروماني من القرن الأول والذي اشتهر بإنجازاته في الطب. للمزيد الظر موسوعة ويكييديا باستخذام المفردة اللاتينية (المترجم).

ضرورة تفضيل رؤية الباطنية بوصفها عنصراً بنيوياً في الثقافة الغربية على مقاربة التيارات التاريخية، ويقترح نموذجاً خطابياً للباطنية من شأنه أن يضع


 تدور في الأساس حول معرفة تتجاوز جميع أنواع (االمعرفة الشُائعة") بل قد
 ذلك توسط المعرفة من كائنات (أعلى" أو غريبة والشرط المر المسبق المتمبل في
 الأنطولوجي (ontological monism) بوصفه قاعدهة عـامة لكــثـير من الـرؤى





 عدد كبير من الظواهر، فإن منظومة فيفر تتولّى وصف المكونانـات المحورية في الرؤى العالمية الباطنية

وعلينا ملا حظة أنه على الرغم من إمكانية تعريف الباطنية في أحيان كثيرة
 أنها كذلك. والنظر إلى الباطنية بوصفها فيا صورة منـ صور الفكر ، ألوا أو عنصراً
 سبيل المثال، كان العلم التجريبي في بداياته التاريخبة من الصـلا الـياح بما لا لا يمكن تمييزه عن المنهجية الباطنية (انظر على سبيل المثيال : Dobbs, 1975). أضف إلى ذلك، إن الصفات الباطنية يمكن العئور عليها أيضاً في تفسيرات
 في العلوم الطبيعية من فئة معينة. ويقدم شتو كراد (Stuckrad, 2005:91) مثالانلا عن علم الوراثة الذي عومل في بعض الأحيان معاملة باطنية منصفة (افك شيفرة الجينوم البشُري سيمنحنـا إجابات عن كل شيء"). . وبدلاً من أن

تكون الباطنية (اتقليداً ثالثآَه يتعارض مع الدين والعلم، فإنها تمثل موضوعاً متكرر الحضور في التاريخ الغربي يمكننا العثور عليه في العلم والدين كليهـا

## الباطنية المعاصرة وسوسيولوجيا الدين

لقد انصبّ تركيز الدراسة التاريخية للباطنية الغربية وبصورة






 الباطنية صورة مـختلفة عن الصورة المهريمنة في اللدراسة الأكاديمية الحالية الدية للباطنية الغربية. وقد أجريت الدراساسات السوسيوريونيا
 York, :انظر على سبيل المثال (Neopaganism) والوريلنية الجديدر (New Age) (1995; Heelas, 1996 ). وعلى الرغم ذلك، لـم يكن هناك الك سوى دراسات قليلة تولت تحليل الحركات تحليلا خاصاً في انتمائها إلى الباطنية.
ويمكن للباحتين المهتمين بإجراء دراسات سوسيولوجية حول البيا الباطنية أن يحققوا إنجازاً جيداً لو وضعوا في الحسبان أن الباطنية في البحث الأكاديمي


 وتـخطيطاته هي التتي تفسـر الـحفـل الـدراسي، ولـيسس أي طريق آخـر (Hanegraaff, 1998: 13-18; 2004: 489-491). وهذه بالطبع طبيعة جميع التعريفات

البحثية المختصة.
وسواء اختار المرء استخدام تعريف الباطنية الذي قدمه فيفر أو مقاربة شتوكراد الخطابية، فإنه حتماً سيواجه المشكلة نفسها . فالباطنية تقدم نفسها

بوصفها ظاهرة لا شكل لها وفي الوقت نفسه شـديدة التنوّع. على سبيل المثال، على الرغم من أن هناك ما ما يكفي من تشابهات، فلنفترض جـر جدالالاً،

 من المفيد هنا التحدث عن سوسيولوجيا باطنيات بدلاً من سوسيولوجيا باطنية

واحدة.
ذلك أن الصعوبات التي يواجهها السوسيولوجيون المتخصصصون في الباطنية هي إلى حد كبير الصعوبات نفسها التي يواجها الحركات الدينية الجديدة (NRMs)(*)". فعدد المنظمات وات والأفراد الجانيرانحين إلى الباطنية لا يمكن تقديره. كذلك في تشابه مع الحم الحر الحات الدات الدينية الجديدة، يعد معدل التحوّل وحالات العضوية المزدوجة كبيراً جدَّاً (Barker, 1999) .

## جوانب الباطنية

انطلاقاَ مما ورد في كتاب ميريديث ماغواير الدين : السياق الاجتماعي (Religion: The Social Context) قليل من المجالات حيث تبدو المنظورات السوسيولوجية حول البا

 الدراسات السوسيولوجية، وهي طبيعياً ذات أممية كذلك عند إجراء بـراء بحث سوسيولوجي على الباطنية. وسوف أناقش أيضاً جوانب المعتقد، والتجربة الطقوسية والدينية، والمجتمع

المعتقد
هو الجانب المعرفي في الدين الذي يحلّد ما يعرفه الأنصار حول العالم، وهو يشكّل أساس الفعل وأشكال النشاط الطقوسي (McGuire, 2002:15-17).

 ويكييديا الإلكترونية باستخدام المفردة الإنكليزية (المترجم).


وقد تعرضت المعتقدات كئيراً للدراسة في بحوث يغلب عليها الطابع



 لتطرح السؤال: اكيف لمعتقدات معينة يعتنقها أفراد وجماع الماعات أن تؤثر فير في
 ومواقفهم....إلخ، تتشكل إلى حد كبير عبر مضمون معتقداتهم.

لنلق نظرة إذاً على روحانية الوثنية الجديدة عبر عدسات تعريف الباطنية والمنظور السوسيولوجي. فمضمون المعتقد في أكثر الحركات التيات الوثنية الجديدة يتلاءم مع خصائص الباطنية التي وصغها فيفر (15) 10-15: Faivre, 1994) . ومن هنا يأتي المرور بالصلات الخفية في الوجود (التوافق) ومقاربة الطبيعة بوصفها

 مباشرة بطريقة أو بأخرى للذات ات ورا ومن ثم تصبح الهموم البيئية ببساطة قضايا


 (Lindquist, 1997: vii-x) . كذلك يأتي التركيز الباطني على الرموز الوسيطة، وتعزيز المخيلة (المخيلة والتوسط) والهدف من تطوير الذاتي (التياتي التحويل) هو
 الأخلاقي الملهمة إلهاماًاً ذاتياً (حول الأخلاق ما بعد الحدايثية Postmodern" (Bauman, انظر : انظر Ethics"

وعند تبنّي مقاربة خطابية للباطنية، يمكن الخلوص إلى الاستنتاجات
 والأخلاق الشُخصية. وأي رؤية عالمية عن الوحدة الأنطولوجية تقوي إذاً الاهتمامات الإيكولوجية/ البيئية.

يحضرنا مثالٌ آخر فيما يسمّى حركة العصر الجديد؛ إذ تمثّل (الحركة"

شيئاً يتفق الدارسون الأكاديميون للروحانية البديلة على أنه حقيقي، ولكن من
 (21-25; Granholm, 2005: 90-92; Granholm, 2008

 البديلة، وأشكال من الطبّ الشُمولي. كذلك التركيز على المـيخيلة والتوسّط كوسائل أساسية لكسب المعرفة الروحانية الـية، والتي غالبآ ما ينظر إليها بوصفها

 (channelling) الاندماج مع مركزية مشُروع الفلسفة الرأسمالية، وهو ما خوّلها ألها أداء دور مهمّ في عملية تحويل الروحانية إلى سلعة.

## الطقوس

تعرّف ماغواير (McGuire, 2002:17)، الطقوس بوصفها (تفعيل المعنى


 أن المنظور الأساس حول الطقس لا يدور حور حول مضمون الـون الفعل بل حول المعنى الرمزي الذي يلصقه به المشاركون. وهذا الألار هو المعنى الذي يجعل منه فعلاٌ طقوسياً (McGuire, 2002:17-18).

وكثيراً ما تتمركز الأنساق التنظيمية والمذهبية في الحركات الباط البانية على





 لديها بالحركة وبأعضاء آخرين فيها . وعلى الرغم من أن أعضاء الحركات

الباطنية والتنجيمية قد يعبرون عن عواطف الولاء تجاه الطقس بدلاً من
 يكون للحركة التي تمارس السحر (Granholm, 2005:175)، فإنّ كثيراً منهم يفصح عن مستوى من الالتزام مع المنظمة التي تتجاوز ولاءهم المعبّر عنه. يتبع النشاط الطقوسي في الباطنية نموذجاً تشاركياً، وهذا ما يعنيا أنّ المشارك في طفس باطني يؤدي دورآ فعالاً فيه، وليس دوراً سلبياً، مثئلما هو
 أن عدد الأعضاء في كثير من الحركات الباطنية صغير نوعاً ما، سيسهّل في الغالب من اندماج بنى المعتقد في الصورة الذاتية عند الممارس .

سأتطرق إلى مناقشة جانب الطقس عبر إعطاء أمثلة من كنيسة المذهب
 العليا وكذلك الطرائق غير الأورثوذكسية في اكتساب هذه المعـرا المرفة (مقارنة بمقاربة شتوكراد الخطابية في استخديام الباطنية) . الساينتولوجي هو التطور على مستوى روحاني، وهي الـي ما ما يحدث بواسطة التقدم عبر مستويات متعاقبة (Chryssides, 1999: 283-286; Christensen, 2005). وممارسة الاستماع (auditing) التي يسعى فيها المستمع لمساعدة العميل في التحرر من

 الاستماع بحد ذاته، الذي يمكن مقارنته بأشدكال أخرى من العلاج ـ التقليدي
 الطقوسي هنا هو بالأحرى أنساق المعنى الديني التي يتم استدعاؤها الدا في خضي
 منطقي يمر فيه العميل وينتج ذاكرة مؤلمة (عراقيل تمنعه من صفاء الـياء الذاكرة) ناتجة من تجارب حياة المرء الأولى تعوق تحرّره الروحاني الـئي . وعبر طقوس

 الأولى إلى حل . ويمكن آنذاك لأتباع المذهب الساينتولوجي المضي قدماً عبر
 الــسيطرة والـمحركة) (Chryssides, 1999: 285-289; Christensen, 2005). ومن

هنا، نجد أن الخطابة عند الساينتولوجي تبدأ من لغة علمانية علمية، أما

 من الباطنية المعاصرة (Hammer, 2001) . ويمكن إرجاع أصله إلى تبدل الباطنية في عالم علماني منزوع عنه السحر (Hanegraaff, 1996: 421-442; 2003; 2005b).

> التجربة الدينية

تشكّل التجربة بعداً مهمّاً من أبعاد الدين؛ ؛ فالتجارب الدينية

 مجموعات معيارية إلى حد كبير من الخطابـيات، فأنساق المعتقد المعرفية

 تشُكّل بدورها التجارب المستقبلية لأفراد آخرين، فنحتى التجارب الشّانحصية تصبح مادة جماعية (McGuire, 2002:18-20).

لا شـك في أن خاصية التخيل والتوسّط أو الخطاب الــرتبط بطر ائق
 الباطنية، تشكّل بفعالية الصور الممكنة والمحتملة الميلة من التجريب في الحركا


 مكثفة في المحيطات الباطنية
الجانب الآخر من جوانب التجربة الدينية هو الحالات المتبا
 (انسببياً عن حيز الواقع اليومي" (McGuire, 2002: 19-20). وفي هذا الئر السياق

 وعلى الرغم من ذلك تشهد حالات الوعن الوعي المتبدلة في الباطنية سعياً حئيثاً؛ يرتبط ارتباطاً عميقاً بالتركيز على مرحلة المشاركة التمهيدية ثم المرحلة

النشطة منها في المحيطات الطقوسية (مئلما ذكرنا سابقاً) . كذلك يأتي امتياز

 العليا القائمة عليه، مثل الإرشاد في روحانية العصر الجديد، أيٌّ فردِ من دون الحاجة إلى سلطات دينية توسطية

يمتاز المجتمع الديني بالوعي بالانتماء إلى جماعة من المؤمنينين الـما

 استمرارها . أما التجارب المشُتركة والنئاط الطقوسي للجماعياعة، فهي تعيد إنتاج الحس الجماعي بالهوية والانتماء وتنقله (McGuire, 2002:20-22).
تقدم الباطنية عرضاً واسعاً من أشكال التنظيم المتنوعة، على أحد طرفي التسلسل نجد الروحانيات التي تفتقد أشـكال التنظيم التقليدية، مئل حركة
 من التنظيم والإدارة، مثل الماسونية/البناؤون الأحرار (Freemasonry). ومن
 الحركات الباطنية الأكثر تنظيماً يُشبه طبيعياً المجتمع في الديانيانيانة التقليدية؛ إذ


 بها جماعة شامانية جديدة أو احتفال سحري يرتبه تنظيم فرسان معان معبد الشـر الشرق (Ordo Templi Orientis) التجارب الفردية والتفاوض بشُأنها إلى أن يتحقق اتّفاق جماعي الـي على على سبيل
 مشاركة التجارب وتفنيدها بعد طقس جماعي (Granholm, 2005:236).

والمجتمع حاضر حتى في أشكال الباطنية ذات الطابع الفردي الأقصى. فمـجتمع روحانية العصر الجديد يعكس خصائص الوسط؛ إذ إنه لا يشُّل إلى حد كبير مـجتمع جماعة ذات شبكة محكمة الارتباط بعضها ببعض

جغرافياً وثقافياً، بقدر ما هو مجتمع فضفاض عابر للحدود القومية من القرابة


 مجتمعياً في المعرفة بوجود أفراد كثيرين آخرين يتتبعون الاهتماماتمات الروحانية نفسها أو الُنبيهة لها.
 خاصية من خصائص التوافق غير الجوهرية (Faivre, 1994:15)، ينشأ تاريخ


 مجتمعه، مفتقداً أي اتصالات مع ممارسين أحياء آخرين.

ومع ما وصلنا إليه من وضوح عبر المناقيُة السابقة، نجد أن مكونات الدين الأربعة المتكاملة هذه، أو في هذه الحالة الباطنية، تتضافر بعر بعمق؛ إذ

 ويشكّله. ولا يوجد بـد بعد واحد يمر يمكن اعتباره أكثر جوهرية أو أساسية من أي بعد آخر، أو كونه المصدر الأساسي للدين.

## الخصائص الديمغرافية

القضايا التي لم تطرح حقيقة في الدراسة التاريخية للباطنية الغربية، هي تلك المرتبطة بالخصائص الديمغرافية للمنخرطين في الباطنية مثل : السنّ، والجندر، والطبقة الاجتماعية. . .إلخ .

طالما اعتبرت الباطنية والتنجيمية، خاصة في صورة عبادة الشُيطان (Satanism) والــــحـر الأسـود (Black Magic)، مـن الـظـواهـر الـــرتبـطـة

 (Lewis, 2001) (أن متوسط عمر عبدة الشيطان هو Y7 عاماً وأنهم يعمرون فيها

لمدة ثماني سنوات. وتراوحت أعمار الأشخاص مصادر المعلومات في دراسة




 وجود أكثر الأعضاء نشاطاً وفيادة في سن الـخامسسة والثـلاثينـن . وبنبذ رؤية

 افتراضات معينة من تلك المتخيلة مسبقاً في الأذهان .

وفيما يتعلّق بالجندر، تعد الباطنية مجالاً متنوّعاًا . فالماسونية التقليدية
 معينة من الويكا وعبادة الآلهة الإناث إلا 2 إلا بالمرأة فحسب (انظر علا

 جماعات السحر التنجيمية أكثر جاذبية للرجال منها للنساء النـئ ويجب على أي سوسيولوجي يتخصّص في الباطنية أن يجري الختباراً شاملاٌ للعوامل الكامنة وراء هذه الفروق في الجاذبية، ولمجرد تقديم بيان توضيحي، سأقوم بيعض التعميمات الأولية القائمة على أُشكال التنظيم، والأهداف، والا والـوتراتيجيات

الخطابية، والصورة المسقطة

## التنظيم

في الوقت الذي تركز فيه الباطنية، عامة، على الفرد، فإن فردية روحانية

 المستوى من غياب التراتبية التنظيمية شـعوراً بالتمكين عند النـياء النـياء اللائي يمرون بإحباط فيما يتعلق بالتراتبيات الالجتماعية، بسبب قضايا الـيا المساواة بين الجنسين على المستويات الهيكلية

في الوقت نفسه نجدّ تنظيم جماعات السحر الحديثة والمعاصرة يأتي في

هياكل تمهيدية ذات تضمينات تراتبية فيما يخص العضوية، وشُكل التراتبية
 المسار المهني، والحصول على شعور بالإنجاز والتقدم.

الأهداف

كثيراً ما تهتم روحانيات العصر الجديد بالاستشُفاء الشُمولي، بدراً من

 عليها، ومن ثَم تمنحه شعوراً بالانتماء في عالم الم وجوده (أو عالم الم وجودها الما ).
 القوة الشخخصية (Granholm, 2005:124-125) . والشيء نفسه ينطبق فيما فيما يتعلق بدور الأساليب التي يستخدمها السحر لمساعدة المدا الممارس على التغلب على صعوبات الحياة عبر منحه شعوراً بالسيطرة على عالمه.

## الاستر اتيجيات الخطابية والصورة المسقطة



 (النور") و"التقدم)" و"الخير")، مسقطة ما يناظرها من من صور (York, 1995: 159-160). وقد تروق هذه الاستراتيجيات للأفراد الذين تتمركز اهتماماتهم على الذات في علاقاتها بالآخرين .
وكثيراً ما يقابلنا في التنظيمات القائمة على السِحر تأكيد تقليد يزعمّ أن
 (القديم" مثُلما هو الحال في صور الممارسة الروحانية القديمة (انظر، علئلي سبيل المثال، (Grant, 1994a; 1994b). والتنظيمات القائمة على السحر عمورانياً تستخدم خطاب (الخخروج من الظلمة) والتحول الروحاني، مستطة في ذلك
 الاستراتيجيات للأفراد التي تركز همومهم الشخصية على الذات ومكانتهم في التراتبية الاجتماعية .

توجد حركة العصر الجديد في نسل من الباطنية، تقوم على التقاليد
 يدرَكُ التركيز على الجديد والقديم هاهنا بوصفه استراتيجيات خطابية في الأساس

وما استعرضناه من نقاش هنا لا يعدو أن يكون أكثر من تبسيط شديد بالطبع، وذلك فيما يتعلق بصور الباطنية التي فندناهنا أو القنصا الونايا المرتبطن بالجندر؛ إذ لا يتمثل هدفي في إعادة إنتاج رؤية نمطية للجندر أو الجنار الجدال في طبيعة جوهرية معينة عند الرجال والنساء الـئ كل ما ما أود الإشارة إليه هو ألـو أن
 للنساء، وذلك بفضل عوامل ثقافية وكذلك التنشئة الاجتماعية.

وجدير بالذكر، أنّ مسألة الطبقة الاجتماعية للمنخرطين في الباطنية لم



 والعليا ، لكن إنكار هذه المعلومات يظل رهن مزيد من البحث المطلون الهوب في هذا الشأن.

## الباطنية الغربية

والمنظورات السوسيولوجية - بعض مجالات البحث
سنتطرق في هـذه الـجزئية إلى منـاقئـة قلـيل من الـموضوعـات في سوسيولوجيا الدين وكيفية ارتباطها بالباطنية.

## الروحانية البديلة، والحركات الدينية الجديدة، والباطنية


 الجديد، على مبيل المثال، عادة ما تنظر إلى الثقافة الألمأمريكية الشُمالية المضادة (Lewis and Melton, 1992: xi) والتقلبد الميتافيزيقي في نيو إنغلاند
 الأهمية، ولكن بالنظر إلى تاريخ الباطنية/ الخطاب الباطني، نظرة أعمق، كذلك يمكن تفسير روابط أوضح بين ما يا يبدو أنها رونا روحانيات
 تعرض قائمة طويلة من الخصائص الممكنة التي تؤهل أي نوع من الروا
 الباطنية بوصفها أداة تحليلية، يمكن تجاوز هذه المشكلة بطريقة فعالة.

كثير من الحركات الدينية الجديدة إذاً تفصح عن خصائص باطنية، ومن تُم يمكن تعريفها بوصفها باطنية، وهذا لا يعني أن جميع الباطنية هي ("تدين جديدا) .

## المسيحية والباطنية

تمثل مسألة العلاقة بين المسيحية والباطنية منطقة نزاع وخلافـ طرحت قضايا في هذا السياق تتعلق بما إذا كان هناكاك توافق بين بين الباطنـية

 لتركيزها بأسلوب محدود نوعأ ما على الصور المسيحية من الباطنية. البيا وفي
 كانت الباطنية عموماً تدرك بوصفها نوعاً من الثقافة المضادة تعارض كان الْالِ من
 عموماً يعرفون أنفسهم على أنهم مسيحيون كلّما توغلنا في القرن التّان التاسع
 (Hanegraaff, 2004: 497-499) . فمع مقاربة الباطنية بوصفها شكالًا من أشكال الفكر، أو مركباً خطابياً، يمكن تعريف كل من الباطنيات المسيحية وغير
 بالطبع أن تكون محل نزاع من المواقع الأورنوذكسية واللاهوتية، ولكن تظل تلا
 ورمزية مسيحية. والمثال على حركة معاصرة تتضمن مكونات بالنا باطنية وتعريفاً ذاتيأ مسيحياً هو كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخر (المورمونية) . (Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Mormonism))

ويعد مفهوم هـلاس (Paul Heelas)، "روحانيات الحياة المرتبطة بوجود إله|l)، مهمأ لأي عالم يبحث في المسيحية والباطنية، على الرغم من كونه ليس بعيداً تماماً عن النقد؛ إذ يصف هيلاس (Heelas, 2002) "روحانيات الهـات الحياة المرتبطة بوجود إلهال بأنها روحانية تقع في سياقات تقليدية، أي كنائس لا يتبوأ فيها الأنصار سلطة في النص المعدس فقط بل في التجربة الدينية

t.me/soramnqraa

 عصر التنوير . فقد أطاحت حتمية العقلانية العلمية بهيمنة الئنية الكنيسة فاتحة المجال الديني أمام مزيد من التعددية. وكان أثر الثر العلمنة في الباطنية أثرانـا عميقاً، مسببّاً حدوث تحوّلات ألام جوهرية عديدة . فسرعان ما تان تخلّى الباطنيون،
 (Hanegraaff, 1996; 2001; Hammer, 2001) . وبـدلاٌ من التـحكـم في الطبـيــة الحية، كرر الباطنيون بوتيرة متزايدة استخدام السوائل الخخفية والمغناطيس .
 الخطابية عند الباطنيين . وأصبح لتأثيرات الدياناتات الشُرقية، على رأسهـم
 الانتباه، فقد تبنّت الجمعية الثيوصوفية (Theosophical Society) على سبيل سبلي
 تبنّي أيديولوجيات علمية في النماذج التطورية من التقدم الروارحاني، النيا الذي



 المعنى المحدد أمر محل خلافلاف، ومن ثُمَ اقترحت مصطلما
(باطنية ما بعد التنوير" (Faivre, 2005: 6781; Hammer, 2001:5-7).
ولا شُك في أن تحول الباطنية وتغيرها، عملية لا تتوقف؛ ففي التاريخ

الـحديث أصبحت الأمور الروحانية مهمة ومؤثرة من جديد، وذلك على
 التنوير (Heelas, 2002). وفي الوقت الذي تفير ألـئد فيه الديانات التقليدية تأثيرها




 تظهر مختلفة في طابعها، فبدلاً من رؤية العلم والدين في المعسكر المنار المضاد، فهي أي الباطنية تراهما نموذجين مكملين من نماذي الون الوجود
 نماذج متناقضة من التفسير من دون المرور بهذا الأمر على أنه مشُكلة؛ ؛ إلـئ

 مثّلاٌ في كئير من روحانيات المسار اليساري (Left-Hand Path)، مثل تنظيم التنين الأحمر (دراغون روج) القائم على السحر (Granholm, 2005) .

 لا يسعني سوى الاكتفاء بذكر بعض منها
 مسلسلات التلفزيون، والأفلام، والكتب الكيوميدية، والموسبقى التي تتضمّن
 متزايدة. على سبيل المثال، المسلسسلات التلفزيونية: (بافي ذا فامبير سلاير")


 و"(هل بوي" (Hellboy) (Columbia Pictures, 2004))؛ والكتب الكوميدية : (اساندمان")
 ،(Hellblazer DC Comics/Vertigo, 1988-) "هــل بــلايـزر) (Vertigo, 1999-2006))

جميعها يشكل تأثيرات باطنية واضحة. كذلك امتلأت موسيقى الهارد روك والهافي ميتال عبر تاريخيها بُيمات باطنيرا باطنة، وهي ئيمات تبدو متنامية في شُعبيتها في موسيقى التهجين ("كروس - أوفر" (cross-over music) (مثل الفرقة الموسيقية

الفنلندية HIM) ).
تتميز الباطنية بحضور حي على شبكة الإنترنت، التي تشـّلّل ملتقى كثير

 الويكا لا تكون إلا على الإنترنت (Arthur, 2002; Lvheim, 2003). كذلك نجد
 يمارس طقوس التلقين والتنشئة على الإنترنت. وقد سهلت شبكة الإنترنت على كثير من الجماعات الباطنية الصغيرة نشر رسالتـئها على
 درجة كبيرة من الأهمية إلى الإنترنت بوصفه أداة لـجذب أعداد ألاد خارج بلد
 خلق مجتمع في كثير من الحركات الباطنية. على سبيل المئال، بسبب الطابع الطبع عابر القوميات الذي تتصف به جماعنات الحات سحرية صغيرة نسبياً، يصبح الوضع القائم هو وجود عضو واحد الح (أو عضوة واحدة) فقط للجماعة في منطمقتها
 ساحات للالتقاء بأعضاء آخرين وتحقيق الشُعور بالجماعة

## خاتمة

يكتب هاينغراف (Hanegraaff, 1998:41) أنه يتعيّن على سوسيولوجيا

 وعلى الرغم من ذلك، يمكن عبر تطبيت المنظورات الئلئ السوسيولوجية موضوع


 النموذج الخطابي السابق لكوكو فون شتوكراد، يمكن أن توضع الباطنية في

سيا قها بطريقة ملائمة ضمن الدراسات السوسيولوجية. وقد يكون من المفيد للسوسيولوجي إضافة تمييزات أكبر للفئات الفرعية للباطنية بغية التوصل تحليلياً إلى فروق اجتماعية معينة لأنواع الباطنية المختلفة.

 الباطنية. فالمعتقدات في الحركات البات الباطنية تميل إلى أن تقوم على مذلى فـه






 الشُباب والبالغين، فيما تجذب حركا



 المنعزلون يمرون على الأقل بتجربة المجتمع المتخيل
لقد كان من المفتترض أن تكون الدراسة التاريخية للباطنية عامرامرة
 الجديد، والوئنية الجديدة، والسحر المعاصرانر، والدرا والحركات الدينينية الجديدة،
 التاريخية للباطنية الغربية.

## المراجع

Arthur, Shawn (2002). "Technophilia and Nature Religion: The Growth of a Paradox." Religion: vol. 32, no. 4, pp. 303-314.

Barker, E. (1999). "New Religious Movements: Their Incidence and Significance." in: Jamie Cresswell and Bryan Wilson (eds.). New Religious Movements: Challenge and Response. London: Routledge, pp. 15-31.

Barnes, Katherine (2006). The Higher Self in Christopher Brennan's Poems: Esotericism, Romanticism, Symbolism. Leiden: Brill.

Bauman, Zygmunt (1996). Postmodern Ethics. Oxford: Blackwell.
Bogdan, Henrik (2007). Western Esotericism and Rituals of Initiation. Albany, NY: State University of New York Press.

Chanel, Christian, John Patrick Deveney, and Joscelyn Godwin (1995). The Hermetic Brotherhood of Luxor: Initiatic and Historical Documents of and Order of Practical Occultism. York Beach: Samuel Weiser.

Christensen, D. Refslund (2005). "Scientology." in: Wouter J. Hanegraaff with JeanPierre Brach, Roelof Van den Broek, and Antoine Faivre (eds.). Dictionary of Gnosis and Western Esotericism. Leiden: Brill, pp. 1046-1050.

Chryssides, George D. (1999). Exploring New Religions. London: Cassell.
Dobbs, Betty Jo T. (1975). The Foundations of Newton's Alchemy or "The Hunting of the Greene Lyon". Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Faivre, Antoine (1992). L'Esoterisme. Paris: Presses Universitaires de France.
$\qquad$ (1993). "Introduction I." in: Antoine Faivre and Jacob Needleman (eds.). Modern Esoteric Spirituality. New York: Crossroad, pp. xi-xxii.
(1994). Access to Western Esotericism. Albany, NY: State University of New York Press.
(1998). "Questions of Terminology Proper to the Study of Esoteric Currents in Modern and Contemporary Europe." in: Antoine Faivre and Wouter J. Hanegraaff (eds.). Western Esotericism and the Science of Religion. Leuven: Peeters, pp. 1-10.
(2005). "Occultism." in: Lindsay Jones (ed.). Encyclopedia of Religion. 2 ${ }^{\text {nd }}$ ed. Detroit: Macmillan, pp. 6780-6783.

Godwin, Joscelyn (1994). Theosophical Enlightenment. Albany, NY: State University of New York Press.

Granholm, Kennet (2005). Embracing the Dark: The Magic Order of Dragon RougeIts Practice in Dark Magic and Meaning Making. Åbo: Akademi University Press.
$\qquad$ (2008). "New Age or the Mass-Popularization of Esotenic Discourse: Some Preliminary Reflections on the Reconceptualization of the New Age." Torino: CESNUR. < http://www.cesnur.org/2008/london_granholm.htm >.

Grant, Kenneth (1994a). Cults of the Shadow. London: Skoob.
$\qquad$ (1994b). Nightside of Eden. London. Skoob.
Hamilton, Malcolm (2001). The Sociology of Religion: Theoretical and Comparative Perspectives. $2^{\text {nd }}$ ed. London: Routledge.

Hammer, Olav (1997). På spaning efter helheten: New Age-en ny folktro6 Stockholm: Wahlstro $m$ and Widstrand.
$\qquad$ (2001). Claiming Knowledge: Strategies of Epistemology from Theosophy to the New Age. Leiden: Brill.
$\qquad$ (2004). "Esotericism in New Religious Movements"." in: James R. Lewis (ed.). Oxford Handbook of New Religious Movements. Oxford: Oxford University Press, pp. 445-465.

Hanegraaff, Wouter J. (1996). New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Leiden: Brill.
(1998). "On the Construction of "Esoteric Traditions"." in: Antoine Faivre and Wouter J. Hanegraaff (eds.). Western Esotericism and the Science of Religion. Leuven: Peeters, pp. 11-61.
(2001). "Beyond the Yates Paradigm: The Study of Western Esotericism between Counterculture and New Complexity." Aries: vol. 1, pp. 5-37.
(2003). "How Magic Survived the Disenchantment of the World." Religion: vol. 33, pp. 357-380.
$\qquad$ (2004). "The Study of Western Esotericism: New Approaches to Christian and Secular Culture." in: Peter Antes, Armin Geertz, and Randi Warne (eds.). New Approaches to the Study of Religion, vol. 1. New York: Walter de Gruyter, pp. 489-519.
(2005a). "Esotericism." in: Wouter J. Hanegraaff with Jean-Pierre Brach, Roelof Van den Broek, and Antoine Faivre (eds.). Dictionary of Gnosis and Western Esotericism. Leiden: Brill, pp. 336-340.
$\qquad$ (2005b). "Occult/Occultism." Wouter J. Hanegraaff with Jean-Pierre Brach, Roelof Van den Broek, and Antoine Faivre (eds.). Dictionary of Gnosis and Western Esotericism. Leiden: Brill, pp. 884-889.

Haywood, H. L. (1980). More about Freemasonry. Rev. ed. Richmond: Macoy Publishing and Masonic Supply Co., Inc.

Heelas, Paul (1996). The New Age Movement: The Celebration of the Self and the Sacralization of Modernity. Oxford: Blackwell.
$\qquad$ (2002). "The Spiritual Revolution: From "Religion" to "Spirituality"". in: Paul Fletcher, Hiroko Kawanami, and Linda Woodhead (eds.). Religion in the Modern World: Traditions and Transformations. London: Routledge, pp. 357377.

Konieczny, Mary E. and Martin Riesebrodt (2005). "Sociology of Religion." in: John R. Hinnells (ed.). The Routledge Companion to the Study of Religion. London: Routledge, pp. 125-143.

Lewis, James R. (1992). "Approaches to the Study of the New Age Movement." in: James R. Lewis and J. Gordon Melton (eds.). Perspectives on the New Age. AIbany, NY: State University of New York Press, pp. 1-12.
$\qquad$ (2001). "Who Serves Satan? A Demographic and Ideological Profile." Marburg Journal of Religion: vol. 6, no. 2, < http://web.uni-marburg.de/religionswissenschaft/journal/mjr/pdf/2001/lewis2001.pdf > .
and J. Gordon Melton (1992). "Introduction." in: James R. Lewis and J. Gordon Melton (eds.). Perspectives on the New Age. Albany, NY State University of New York Press, pp. ix-xii.

Lindquist, Galina (1997). Shamanic Performances on the Urban Scene: Neo-Shamanism in Contemporary Sweden. Stockholm: Stockholm University Press.

Lovheim, M. (2003). «Religiös identitet på Internet.» in: Gran Larsson (ed.). Talande tro. Ungdomar, religion och identitet. Lund: Studentlitteratur, pp. 119-141.

McGuire, Meredith B. (2002). Religion: The Social Context. $5^{\text {th }}$ ed. Belmont, CA: Wadsworth.

Neugebauer-Wölk, Monika (2003). "Esoterik und Christentum vor 1800: Prolegomena zu einer Bestimmung ihrer Differenz." Aries: vol. 3, pp. 127-165.

Stuckrad, Kocku von (2005). "Western Esotericism: Towards an Integrative Model of Interpretation." Religion: vol. 35, no. 2, pp. 78-97.

Sundback, Susan (2000). "Medlemskap i de lutherska kyrkorna i Norden." in: Gran Gustafsson and Thorleif Pettersson (eds.). Folkkyrkor och religiös pluralism-den nordiska religiösa modellen. Stockholm: Verbum förlag, pp. 34-73.

Sutcliffe, Steven J. (2003). Children of the New Age: A History of Spiritual Practices. London: Routledge.

Tiryakian, Edward A. (1974). "Towards the Sociology of Esoteric Culture." in: Edward A. Tiryakian (ed.). On the Margin of the Visible: Sociology, the Esoteric, and the Occult. New York: John Wiley and Sons, pp. 257-280. (Originally published in American Journal of Sociology: vol. 78 (1972).

Truzzi, Marcello (1974). "Definition and Dimensions of the Occult: Towards a Sociological Perspective." in: Edward A. Tiryakian (ed.). On the Margin of the Visible: Sociology, the Esoteric, and the Occult. New York: John Wiley and Sons, 243-255. (Originally published in Journal of Popular Culture: vol. 5, no. 3 (1971).

Yates, Frances A. (1964). Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. London: Routledge and Keegan Paul.

York, Michael (1995). The Emerging Network: A Sociology of the New Age and Neopagan Movements. Oxford: Rowman and Littlefield.

> قراءات مقترحة

Faivre, Antoine and Wouter J. Hanegraaff. (eds.). (1998). Western Esotericism and the Science of Religion. Leuven: Peeters.
and Jacob Needleman (eds.) (1993). Modern Esoteric Spirituality. New York: Crossroad.

Hanegraaff, Wouter J. with Jean-Pierre Brach, Roelof Van den Broek, and Antoine Faivre (eds.) (2005). Dictionary of Gnosis and Western Esotericism. Leiden: Brill.
and Roel van den Broek (eds.) (1998). Gnosis and Hermeticism from Antiquity to Modern Times. Albany, NY: State University of New York Press.

Partridge, Christopher (2004). The Re-Enchantment of the West: Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture, and Occulture. Vol. 1. London: T and T Clark International.
(2005). The Re-Enchantment of the West: Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture, and Occulture. Vol. 2. London: T and T Clark International.

Stuckrad, Kocku von (2005). Western Esotericism: A Brief History of Secret Knowledge. London: Equinox.
$\qquad$ (2010). Locations of Knowledge in Medieval and Early Modern Europe: Esoteric Discourse and Western Identities. Leiden: Brill.

Versluis, Arthur (2001). The Esoteric Origins of the American Renaissance. Oxford: Oxford University Press.
(لفصل) (لر(بع و(للُربعون)
اللين المضمر
!إدارد بايلي
يمكننا تعريف معنى الدين المضمر (implicit religion) أولاً، عبر أكثر تعريفاته قبولاً؛ ثانياً عبر المقارنة بينه وبين أقرب المر المفردات المرادفة المة له (مثلما وردت في خلفية بعض النصوص الكالاسيكية)؛ ثالثاً عبر إبراز التضاد بينه
 الانتقادات التي ظهرت حول المفهوم الأساس، مع إمكانية النظر في بعض



 وبعض الأسئلة التي يثيرها، وتطوره المحتمل في المستقبل .

التعريفات
على الرغم من وجود ثلاثة تعريفات طالما اقترحت معاً (1)، فإنّ أولهمم




 مستوى الوعي الذاتي أو مستوى الوعي الأعلمى (sur-conscious level) (مثلمـا يمكن الاصطلاح على تجارب الوعي الذاتي عن التعالي) . (1) على مبيل المثالل، ما ورد في: (Bailey, 1983; 1990b; 1990c; 2000).
 يلفت تعريف (الالتزام (أو الالتزامات)، الانتباه إلى التـراتبية التـبة التـامة في

 والداخلية، الأسرية والجماعة الصغيرة، الجمماعة والتنظيمية، الاجتماعياعي والمـجتمعي، الجندر والعرق، الأجناس والكونية. وهنا نجد مـجدّداً أن
 الالتزامات) بصورة غير ملائمة (يمكن إثبات العكس في بئ بعض الحمالات):
 غير متماسكة وجدانياً، أو متصارعة معرفيّاً، حتى لو لم تكن في نـيا نـاع على مستوى الوعي

التعريف المعياري الثالث هو (الاهتمامات المكثئفة بالتأثيرات واسعة



 يوحي به حضور مباراة كرة القدم بعد ظهر يوم الـو السبت هو ألمو أقل قيمة، بالنسبة

 النشاط الخاص، ومن ثم يقر" هنا التعريف بأنه في حالة ألة كون (المقدّس") أكثر


 كثشفاً عنه أو تحكماً فيه.

## مر ادفاتٌ قريبة

تعبير (الدين المضمر") وأوصاف مرجعيته المقصودة هذه، قد تدفعنا إلى (السؤال حول اختلافه عن التعبير الذي سكه تيليش (ألاهتمام المطلقن" (Tillich, 1965) (ultimate concern) . والحقيقة أن الدين المضمر يمكن رؤيته

كتطور لهذا الأخير، ولو بصورة لاشعورية. ونقول (اتطور) لأن (الاهتمام





 معظم الناس، تميل إلى أن تكون نوعاً ما أقلّ عقلانية وجدية

ويختلف مصطلح "الـدين الـخني" (invisible religion) عنـد لوكمان (Luckmann, 1967)




 فقد افتُرض أنه ظاهرة (أو تأويل) وتم اختباره إمبريقيا من البداية، وبصورة متزامنة مع تطور طرحه مفاهيميًاً .
 فالقراءة المتأنّية لمقالة بيلا العظيمة والموجزة في في آن (Bellah, 1967) تخلّصها من معظم الانتقادات التي واجهتها . وعليا وعلى الرغم من ذلك، فإن العنوان

 الأولية لأبعاده اللفظية والصورية والمحجتمعية في الأساس، التين الـئي أدت إلى ملاحظة أحد أهم المتعاونين مع بيلا (على المستويين العام والخاص) مدي الاصى "ثراءه" مصطلح (الدين المضمر") (الأكثر شمولاً، كما هو مفترض) .

## مفرداتٌ غيرُ مر ادنة

الأشـخاص الذبن يألفون الكتابات الكاثوليكيكية الرومانية، تراهـاهم يبحثون أحياناً في الحلاقة بين عبارة كارل رانر (المسيحيون المجهولونون"
(Rahner, 1972) (anonymous Christians) هنا في بعض الأحيان متوترة، مئلما مُعر رانر بالاضطرار إلى الانغماس في

 أطروحات السيد بودريار الساذجة). وعلى الرغم من ذلك، لم الـي يكن هناك الك في


 يتوقّف الأمر هنا على غياب الرغبة في تسمية أي شيء على الم ألى أنه مسيحي : بل بل أيضاً في غياب الرغبة في افتراض أن "جميع النـاس لديهـمـ دين") أو أن (الدين") هو (شيء خسن" - أو حتى الإصرار على أن استخدأ أندام كلمة (الدين")، ينبني أن يكون "رؤية للعالم" أو (امو قف حياة" (. . . إلخ) يمكن الحكم عليا عليها بأنها أقل إساءة

من ناحية أخرى، لن يكون من المستغرب إذا كان (الدين المضمر") أو حتى (الدين العلماني" يحمل بعض التشابه (إيجاباً أو سلباً)، مع أي تقاليد

 سيكولوجياً أم روحانياً، سوسيولوجياً أم سياسياً، أخلاقياً ألماً أم ثقافياً، تظر

 دين"، باستخدام مصطلح الستينيات)، قد يكون الدين الأمر أن (الدين الدين المعلن" هو (ألدو الذي (مئل) الدين المضمر الذي يُعطى ولاءات حقيقية (Bailey, 1997b)

في أحيان أخرى يستفسر باحثـون آخرون عن العـلاقة بـين رالـدين


 السببي الرئيس في معزمة كيفية حضور أشكال الدين المضمر (أو المعلن) في
 الدين المدني منه إلى الدين المضمـر، لأنه من الضروري ولو علو على مستوى

منخفض من الوعي الذاتي والمبتكر، ومن الضـروري أن يكون مقيداً في
 حيث يغطي الدين المضمر ما هو فردي واجتماعي، بالتساوي.

في السياقات الأمريكية الشمالية، يستخدم (الدين الفلكلوري") أحياناً






 الحالات مؤثرة بما يكفي لتقديرها) .

في الدراسات الدينية اليابانية (المكتوبة بالإنكليزية) يشير (الدلدين


 (Miyake, 1972) . وهذا الاستخار الاندام يعدّ نموذجيّاً في حياديته، وهو مفيد أيضاً في الإشارة إلى أنه بعيداً عن هذه الاهتمامات الات ومع هذه المـمارسات وات وبناء



 مستوى خاص)، فإن الجهود والثُقة الموضوعين في مئل هذه الألنـئطة من الوارد أن تضعفا مقارنة بالمكاسب التي يتم السعي إليها وإدراكه الما والما والمرتبطة

 الضمني، فهو يبدو عموماً ذا أهمية ثانوية.

كان من المعتاد، في فترة السبعينيات، وسط رجال الدين الإنجيليين في

إنكلترا (وربما غيرهم)، استخدام (الدين الفلكلوري") (وتغير الوضع في
 (rites de passage)
 الطقوس، يعتبر (اغير مخلصي") . وكانت الإشارة في هذا فيا السياق إلى أنهـم كانوا منخرطين في أفضل ممارسة أسرية (وعلى أسوأ تقدير ، ممارسة



 عكس ما يسعى مفهوم الدين المضمر لتطويره؛ مثل هذا الما الموقف المتغطرس

 (ويحول دون التمييز الملائم).

كذلك قد يرتبط (الدين الشُعبي" الذي يبدو أحياناً ذا صلة بالبلدان ذات
 (الفولكلوري" و"الشعبي") . وذلك حيث يكون قضاء المياء وقت الفراغ غالباً خارج

 الجماعة خارج الكنائس والمساجد والمانـونابد (أم ينبغي القول إنها (اتعوده) إلى الناس، حيث يكونون ويعيشون فعلياً ويحصلون على كيا كيانهـم؟؟). أما فـي في




 دون استبعاد التزامات أخرى) على تلك الالتزامات العات العادية والمستمرة التي لا لا تزال معرضة لخطر الإهمال؛ وهو السبب في إطلاق مصطلح "(دين علماني" عليها في الأساس .

## الانتقادات

ربما يكون أوضح نقد يمكن تقديمه لمفهوم الدين المضمر هو النقد
 جماعة على الالتزام به، في وقت محددر، وكيف يمكا دركن لأمين مكتبة أو بائع
 يوفرها، أو كيف ينبغي تصنيفها ووضعها على رف معين وتبويبها؟

قد يكون السؤال واقعياً، لكنه ليس بفريد ولا تعجيزي. وفيما ويما يتعلق
 جماعة إلى أخرى، أو من جيل إلى آخر ، أو حتى من من وقت إلى إلى آلخر في


 الدبلوماسية الدولية من سـأنها أن تنطوي على لعبة الكيا الكريكيت (أو البنغ بونغ) وإلى أن السياسة على جميع المستويات ستكون منطوية على رعاية ألى ألى الألطفالل،

 التحوّلات غير المتوقِعة، والتعامل معها تعاملاٌ جاداً ، هو تقدير لقدرِ ألدرة العلوم الإنسانية على تتبع الأمر حيث (تفسد الروح [الإنسانية]). . وواقع الأمر

 وردت في مرجع Bianchi, 1975).

لحسن الحظ، أن المشُكلة لا تستعصي على الحلّ، عملياً، وذلك



 (الكيفية" التي يمكن بها تحقيق أي نوع من البراعة عن طريق أي نوع من الحرفية الماهرة، كذلك يتسع نطاق التطبيقات - ومن ثـم يصبح الـخيط

المشترك أكثر وضوحاً. وبالطريقة نفسها، فإن إضافة مزيد من اللغات و/أو
 عقلي معين، وهو ما يمكن على الرغم من ذلك أن يثري ويوضّح فهم اللغة

غير أن أكثر الانتقادات شيوعاً (إن لـم تكن هذه الكلمة مبالغاً فيها)














 سيصير علمانِّاً، أو ينبغي أن يكون كذلك).

الحدود

 حساب التعريفين الآخرين، كان ينظر إليه في البداية بوصفه قيدار وليآ مفروضاً


 كان الإنسان فعلياً أو بشكل خاص هو الموضوع محل النظر، وجب البحث

عن "(توصيفات") و(مؤشرات) أكثر ملاعمة. ففي الوقت الذي فد تكون هناك
 التعريفات الثلاثة كافية للتأكيد، وإظهار التداخل، وتوفير نقطة تقاطع

وعلى الرغم من ذلك، حتى تعدد التوصيفات لمعنى المصطلح لا يمكنها مجتمعة أن تنقذ الصياغة المفاهيمية الأصلية من القيود المتيأصلئة في
 عبارة (الدين المضمر" تعاني عدم الدقة، إلى حدّ التناقض المحتمل

فأيّ قراءة موضوعية لكلمة (امضمر") سوف تشُير إلى أنّ دراسة (االدين المضمر" تتعلق بسلوك غير لفظي فقط. وفي الحقيقة إنها تعني تبليغ (وعادة



 في الواقع هي نفسها نوع من الدين، وقد يستاء من التسمية. وتيمة رد ثلاثي على هذا

أولاً، قد نعثُر بنجاح على مصطلح أكثر قبولاً، مثلِ فلسفة أو رؤية عالمية أو نسق قيم أو تقليد أو حتى مجتمع عقائدي . ثانياً، قد يظل فيل دارس

 شـمولي معمق للآخر . نالثاً، قد يصرّ المراقب على ألى أنه لديه (أو أنها لديها الديا






 في فهم ذاته عبر تطبيق مفاهيم منبيّة من مجالات ألخرى.

وإذا لـم تكن مفردة (مضمر") بمجملها صفة واضحة، فإن مفردة "ادين") من المتوقّع أن تكون اسماً مزعجاً . وقد أصبح من المتفقت عليه عموماً أن




 يمنع استخدامه الرسمي وغير الرسمي من كيانات ولنقل مثل أقسام الدراساسات

الدينية .
قد يتم اقتراح، ،على الرغم من ذلك، أن مفهوم الدين المضمر يمنح دقة








 لكلمة religio (الدين) لا بد من ألا بر أن يكون رهبانياً ـ تماماً مئل المعنى العادي



 الكنسي (القروسطي) الذي هو أيضاً بالطبع ما زال قائماً .
إذاً، وصف كنائس الأبرشية أو المـلر الرعوية، وارتياد الكنيسيسة أو

 كنسي (تماماً مثلما توسيع كلمةَ (التصنيع") و(الصناعة اليدوية")، في البداية

لتــمل (التصنيع الآلي" ويوحى به بعد ذلك فعليّاً)، (بعضنا اليوم يعرف
 هو الحال في (التيارات العلمانية)| عند الاقتصاديين، وليس وفقاً لقواعد القديس بنيديكت (Rule of St. Benedict)، على سبيل المثال) المالـو ومن يُمه، فليس الرهبان هم "امرتادي الكنيسة من المقام الرفيع"؛ ؛ بل مرتادو الكنينيسة هم "رههبان صغار" . ذلك أنّ (الدين المضمر") هو من ناحية، امتدان الدياد أوسع لمعنى
 يعيد الدين إلى معناه الأصلي - ويضفي (الحسّ العام" عليه مع استخديام المصطلح على المستوى الشُعبي

ومن ثَم، يقدم مفهوم الدين المضمر، بأخذنا الالتزام بوصفه اهتمامْامه


 المتغيرة، والمتيرة للتنازع و"العشوائية) في نهاية المطاف (أي ما لا يمكن التنبؤ به ممن هو في الخارج، لكننه طبيعي لمن فـم في الدن الداخل) بين
 البغيض)، ومن ناحية أخرى، العادي الذي يقع بين الاثننين. وهذا ما يتطلّب بطبيعة الحال استخدام الذاتية، ولكن كل ول صفة إنسانيانية مطلوبة في توسيع فهمنا للإنسـان: وبمحجرّد وضوحها، تصبح علـى الـى الأقل متاحة للجدال.

## دراسة الدين المضمر

على الرغم من العثور على عبارة (الدين المضمـر" في إصدار قديم (Hoult, 1958)، فإن استخدامها المستدام عام 1971. وعند توصّلي، في أثناء تجربتي الأولى المعاشة في في محفل عادي من محافل العبادة، إلى خلاصة ألنّ بعض النا الناس على النى الأقل، كان دان دينهم
 بعض الناس العلمانية أن تفهم، من دون وضع وجود ظا فاهرة ما ممالثّلة؛ وقد دعـاني أف. بي فيلبـورن (F. B. Welbourn) الـمتـخـتـص في الـدراسـات





 التي تدور حول هذا الشأن (التي أفادت، على الرغم من ذلك، من إلـو إسهامامات

 دورات دراسية قصيرة للتربويين في المجال الديني، وأيام دراسية


 الحال غير المرتطين بـا(الثُبكة المتطورة لدراسة الدين المضـر" (NSIR).


دراسته (1997a)، وأعمال أخرى ني (1998)، و(2000a).



 Implicit Religion: Journal of the Centre for the Study of Implicit Religion and Contemporary المضينري
[http://www.equinoxpub.com](http://www.equinoxpub.com) : Spirituality (London: Equinox, 1997-)
 Congress of Sociology (Bristol)، وكاليفورنيا (سانتا باربارا)، فضلا عن محاضرات فرات فردية في جامعات في إنكلترا، وريلز ، واسكتلندا، والـويد، وكندا، والولايايات المتحدة، ونيوزيلاندياندة، وهونغ كونغ
 Focus: Quarterly Journal of the North: Religion and Religions, 1983 Central Sociological Association, 1990b,
 Studies in the Philosophy of Understanding, 2000.

وبدأت دفعة ثانية من الأنشطة في عام 19^r عندما قدمت كلية
 درجة الدكتواره صدّق عليه رسميا آنذاك مجلس المي المنح الأكاديمية الوطنية (Council for National Academic Awards (CNAA))
 مركز دراسة الدين المضمر والروحانية المعاصرة (CSIRCS)، الذي تطور



 لدراسة الدين المضمر وارثة لموقع ميدلسكس وليسوا رفقاء.

وقد شملت تلك المراكز مركز الدراسات الدينية واللاهوتية المتقدمة



 منصب رئيس قسم الدين غير المؤسسي في عي عام المقالة (Y••V)، بدت تطورات مرتبطة أكثير تركيزاً ـ ولا سيما في ستافوردشاير (Staffordshire University)، وجامعة (Y) ليدز متروريبوليتان، وكلية ريبون (Ripon) [اللاهوتية]، وكادسدون (Cuddesdon) (أكسفورد)، والكلية اللاهوتية المتححدة في بانغالور (United Theological College in Bangalore)، وفي جامعة كيبك مونتريال (University of Quebec at Montreal (UQàM) - على ورئى الثقافة المعاصرة والحياة العامة، ودراساسات الإدارة ووقت الفراغاغ، والصحة والشيخوخة، والتطبيق الاحترافي واللاهوت العملي.

ويبدو أن التـيارين (الـمؤتمرات والإصـدارات، والبحـث والتـدريسى)
 عبر الجريدة المرجعية المسماة ببساطة الدين المضهمر Implicit Religion، التي الماني يصوّر محتواها، وتعظم سياساتها التحريرية، الاهتمامات والمقاربة المتضمّنة

في دراسة الدين المضمر (V). وعلى الرغم من اهتمامهها الخاص بالحيـاة

 بوعي ومن دون، وأيتاً كان وصفها أو تصنيفها) ونيا وعن أجندتها (غير الخفية) فهي فهم أعمق للأشخاص بوصفهـم كائنات مـخلوقة لهـلـف (المعلن بالمئل) هو أن المصنفات المنتجة في إطار الدراسات الديات الدينية قد


## السياق

ربما تكون الحدائة قد أسّست لحقيقة متحرّرة في صيغ عـئ عامة. وعلى الرغم من ذلك قد تتطابق (الحداثة المتأخرة") مع التقاليد الدينية في إيجّ فيجاد

 معترفاً به: فقد كان أولاً ردّ فعل على رؤلى رؤية مفادها أن الدين (ما يلما ينظر إليه بوصفه ديناً) هو ظاهرة عاند
 كان الامتداد لهذه الخلاصة القائمة على التجربة الإمبريقية، لمن يكتفون
(Smart, 1998; Pye and Roberts, : من بين الاعتبارات النظرية للمفهوم جاءت هذه المراجع (V) 1999; Swatos, 1999; Homan, 2000; Dupré, 2001, Hamilton, 2001; Menard, 2001; Swatos, 2001; Thomas, 2001; Austin, 2002; Hills and Argyle, 2002; Dupré 2003; Gollnick, 2003; Grainger; 2004; Hay, 2003; Schnell, 2003; Borg, 2004; Hunter, 2004; Menard, 2004; Stahl and Stenmark, 2004; Dupré, 2005, Lord, 2006; Dupré, 2007; Lewis, 2007, and Sundback, 2007).
(French, 1998; Bellamy [et al.], 1999; Nathanson, 1999; : ومن بين التطبيقات الإمبريقية للمفهوم Papadopoulos, 1999; Portman, 1999; Badertscher, 2000; Brown, 2000; Grimshaw, 2000; Schmied, 2000; Schnell, 2000; Ustorf, 2000; Campbell, 2001; Lowe, 2001; Allcock, 2004; Amoah, 2004; Francis and Robbins, 2004; Davie, 2004; Gelder, 2004; Gollnick, 2004; Heddendorf, 2004; Johnson, 2004; Lamb, 2004; Smith, 2004; Brierley, 2005; Gauthier, 2005; Gollnick, 2005; Grainger, 2005; Jenkins, 2005; Menard, 2005; Moss 2005; Sharpe, 2005; Solyom, 2005; Tyers, 2005; Borgman [et al.], 2006; Connor, 2006; Francis [et al.], 2006; Hanson, 2006; Kelso 2006; Nolan 2006; Pärna 2006; Swatos, 2006; Campana, 2007; Hanson, 2007; Johnson, 2007; Macdonald, 2007; Wender, 2007; Bullivant, 2008).

بدور صغير أو لا يشـاركون مطلقاً في هذه الأنشطة (وفي بعض الحالات أكدوا انفكاكهـم عنها) : وقد كان لديهـم أيضاً مـا يـخصّهـم من عقائد وقيـم وممارسات والتزامات - وبمجمل القول، دينهم الخاص، وإن كان كان علمانياً . إن الإحسـاس أو الفرضية، الحـدس أو البصـيرة في حقيقة الأمر كان نتاجاً لفترته التاريخية (أواخر الستينيات) ومكانـانه (العالم (الغغربي") . (فما الانيا

 توقّفت (الرعوية) عن كونها كلمة كنسبّة حصرياً، وتمّ تبنّيها في التعليم؛
 الجديدة (New Education Fellowship) في لقائها السنوي العام في عام 1977 اني أدت بالأعضاء من الرجال في العقد الثالث والرابع من عمرهم إلى التهديد باستقالتهم (ا(استرغب في إضافة صفة "(ديني" لاحقاً)) . ثـم في الانتـخابات العـامة لسنة 19V\&، أعلن حزب العمـال عن نفسهه بوصفه (احزباً ذا روح"

 في الروحانية، متضمّنة أعمال لهنود أمريكا الشمالية والروحانية العـية العلمانية. تغيّر المد، فبحلول التسعينيات في إنكلترا كان لزاماً حتّى على الكنائس






 من أي معنى، صدرت أوامر بصدد تطويره وتقديمه. والمفارقة (أو ربما من المنطقي) أن رئيس إحدى الحكومات هو من قال عفوياً واشتهر بمقولته : (إنه



أن التطور الروحاني لا بد من أن يقاس . كذلك كان ثمّة ميل إلى أن يكون

 يعقوب الأصحاح 「، الآيات \&


تتداخل هذه الروحانية مع (الدين المضمر") من دون أن تكون مطابقة له.



 يقصد بها المساعدة في تطوير مثل هذه الأبعاد النوعية. كما يما يمكن لصفتها الكمية العليا أو الدنيا أن تؤدي إلى نوع من الخلط بينها ونيا وبين ما هو عاطنيا



 "موقف" الجماعات، و(أجواء" الأماكن

ومع ذلك، فإن مفهوم "الدين المضمر" يدعونا إلى مقارنة أوسع من مفهوم (الروحانية)" . فهو لا محالة يثير مباشرة أسئلة مرتبطة بأوجه التضا التضامن الجماعي، والمؤسسات التنظيمية، والسلوكيات الطقوسية الطانية، والعلاقات الداخلية الموجودة في الكيان نفسه، والأساطير الكونية، والأنطولوجيات
 الـُيطانية، والنصوص الكنـية، والمعتقدات، والمعايير ....إلخ، والتي قد لا

 المضمر، التي تشُكّل جزءءاً منه (بما أن الروحانية جزء من أي سلوك إلنساني) ولكن مجرد جزء ${ }^{\text {(9) فقط }}$
(9) فيما يتعلَق بهذا التصنيف للسياق التاريـخي والببليوغرافي، والوعي الإنساني، والتجربة =

إن فتح الطريق أمام الاهتمام بالدين المضمر في الغرب هو بلا شُ شكّ
 فأعضاء التجمّع المرتبط بديانات مـختلفة (inter-faith) الأكاديمي في جنيوب الهند في عام با لا لا يمكنهم الاجتماع في أي وقت إلا بصعوبة في فراغ
 (دينهم المضمر"). وعلى الرغم من أن اللقاء كان في بنغالور، وحتي وحتى عندما اتسعت جميع صيغ اللغة السنسكريتية لاستخدامها فلا في في مـجال تكنولولوجيا المعلومات، وصارت محل قبول، فإن نمط حياة متماسك تلـوب تماماًا من جميع
 هناك رغبة صادقة في تحقيقهال من كونه واقعاً إمبريقياً حالياً .

وانتشار العناوين الدينية الحصرية على نحو متبادل (بدلاً من التصنيفات




 الأوجه، لا بد من أن تكون متميزة بتفرّد.

## في المستقبل

يعمل (الاختيار" في مقام الهدف السياسي، وتيانتم (برمجتهه) في صورة



 المضمر، بوصفه فرضية أو مشُروع دراسة، يشير إلى أننا بصلـي
 استخلاصه فقط من العلوم الإنسانية (العلمانية)، بل أيضاً ما يمكننا كسبه من
= الدينية، في تحوّلها بين المقدس والالهي والإنساني، تم تطويره أكثر في (Bailey, 2002a).

العلوم الدينية (متضضمّناً ذلك الحكمة التجريبية للتقاليد الدينية نفسها)، للمساعدة على فهمنا لهذه الظاهرة التي هي أكثر الظواهر المرتبطة بالإنسانية.
 مصلحتها الخالصة: فأحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ومسلسانلات


 الدين المضمر هو فهم الإنسان (المتدين" أو (العلماني") على أساس إمبريقي.

## المراجع

Allcock, John B. (2004). "Infinite Justice: Implicitly Religious Responses to the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia." Implicit Religion: vol. 7, no. 1, pp. 76-93.

Amoah, Michael (2004). "Christian Musical Worship and Hostility to the Body: The Medieval Influence versus the Pentecostal Revolution." Implicit Religion: vol. 7, no. 7, pp. 59-75.

Austin, Michael (2002). "Derrida's Kind of Salvation." Implicit Religion: vol. 5, no. 1, pp. 49-59.

Badertscher, John (2000). "Northern Lights: Canadian Studies in Implicit Religion." Implicit Religion: vol. 3, no. 1, pp. 15-29.

Bailey, Edward I. (1976). "Emergent Mandalas: An Enquiry into the Implicit Religion of Contemporary Society." (Ph.D. Thesis, accessible from the author, or from Bristol University Library, where it is catalogued as The Religion of a Secular Society).
$\qquad$ (1983). "The Implicit Religion of Contemporary Society: An Orientation and Plea for its Study." Religion: Journal of Religion and Religions: vol. 8, pp. 69-83.
$\qquad$ (1990a). "Implicit Religion: A Bibliographical Introduction." Social Compass: vol. 37, pp. 483-498.
$\qquad$ (1990b). "The Implicit Religion Concept as a Tool for Ministry." Focus: Quarterly Journal of the North Central Sociological Association: vol. 23, pp. 203217.
(1990c). "The Implicit Religion of Contemporary Society: Some Studies and Reflections." Social Compass: vol. 37, pp. 499-509.
(1997a). Implicit Religion in Contemporary Society. Den Haag: Kok Pharos; repr. Leuven: Peeters, 2002, 2006.
$\qquad$ (1997b). "Religion and Implicit Religion: Which is the Analogy?" Modern Believing: n.s., pp. 30-6.
(1998). Implicit Religion: An Introduction. London: Middlesex University Press. Trans. with Introduction by Guy Menard as La religion implicite: Une introduction. Montreal: Liber, 2006.
$\qquad$ (2000). "The Sacred, the Holy and the Human, as Tripartite Symbols of Ultimate Reality and Meaning." Ultimate Reality and Meaning: Interdisciplinary Studies in the Philosophy of Understanding: vol. 23, pp. 277-284.
$\qquad$ (2002a). The Secular Faith Controversy: Religion in Three Dimensions. London: Continuum.
(ed.) (2002b). The Secular Quest for Meaning in Life: Denton Papers in Implicit Religion. Lampeter: Edwin Mellen.
and Guy Menard (eds.) (1996). "Religion Implicite" Religiologiques: sciences humaines et religion: vol. 14, pp. 5-168, 199-211.

Bellah, Robert N. (1967). "Civil Religion in America." Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and Sciences: vol. 96, no. 4, pp. 1-21.

Bellamy, John, Alan Black, and Philip Hughes (1999). "Responses among Australians to the Death and Funeral of Princess Diana: The Spiritual Dimension." Implicit Religion: vol. 2, no. 2, pp. 89-100.

Bianchi, Ugo (1975). The History of Religion. Leiden: Brill.
Borg, Meerten B. ter (2004). "Some Ideas on Wild Religion." Implicit Religion: vol. 7, no. 2, pp. 108-119.

Borgman, Erik, Hans van Drongelen, and Ton Meijknecht (2006). "Pastoral Work: Search for a Common Language." Implicit Religion: vol. 9, no. 1, pp. 90-104.

Brierley, Peter (2005). "Implicit Religion: 72\% Christian, 8\% Attendance." Implicit Religion: vol. 8, no. 2, pp. 178-194.

Brown, E. (2000). "How Long Is the Future?: Working with Life-Limited and LifeThreatened Children." Implicit Religion: vol. 3, no. 1, pp. 5-13.

Bullivant, Stephen (2008). "Introducing Irreligious Experiences." Implicit Religion: vol. 11, no. 1, April.

Campana, Daniel (2007). "Civil Religion at the Hearth: Current Trends in American Civil Religion from the Perspective of Domtestic Arrangement." Implicit Religion: vol. 10, no. 2, pp. 146-160.

Campbell, Robert A. (2001). "When Implicit Religion Becomes Explicit: The Case of the Boy Scouts in Canada." Implicit Religion: vol. 4, no. 1, pp. 15-25.

Connor, Kimberly R. (2006). "The Fifth Corner: Hip Hop's New Geometry of Adolescent Religiosity." Implicit Religion: vol. 9, no. 1, pp. 7-28.

Davie, Grace (2004). "A Reply to Francis and Robbins." Implicit Religion: vol. 7, no. 1, pp. 55-58.

Dupré, Wilhelm (2001). "Difficulties in Discerning Religious Phenomena." Implicit Religion: vol. 4, no. 2, pp. 73-85.
(2003). "The Critical Potential of the Concept of Implicit Religion." Implicit Religion: vol. 6, no. 1, pp. 5-16.
(2005). "The Quest for Myth as a Key to Implicit Religion." Implicit Religion: vol. 8, no. 2, pp. 147-165.
(2007). "Why (and When) Should We Speak of Implicit Religion?." Implicit Religion: vol. 10, no. 2, pp. 128-147.

Durkheim, Emile (1961[1915]). The Elementary Forms of Religious Life. Translated by Joseph W. Swain. Glencoe, Ill.: Free Press; New York: Collier.

Francis, Leslie J., and Mandy Robbins (2004). "Belonging without Believing: A Study in the Social Significance of Anglican Identity and Implicit Religion among 13-15-Year-Old Males." Implicit Religion: vol. 7, no. 1, pp. 37-54.
$\qquad$ and $\qquad$ and Emyr Williams (2006). "Believing and Implicit Religion beyond the Churches: Religion, Superstition, Luck and Fear among 13-15 YearOld Girls in Wales." Implicit Religion: vol. 9, no. 1, pp. 74-89.

French, Hal W. (1998). "The Victorian Broad Church, Seedbed of Twentieth-Century Religious Pluralism and Implicit Religion: An Historical Perspective." Implicit Religion: vol. 1, no. 1, pp. 55-67.

Gauthier, François (2005). "Orpheus and the Underground: Raves and Implicit Religion from Interpretation to Critique." Implicit Religion: vol. 8, no. 3, pp. 217-65.

Gelder, Leslie van (2004). "At the Confluence of Paradox: Implicit Religion and the Wild. "Implicit Religion, 7/3, pp. 207-27.

Gollnick, James (2003). "Is Implicit Religion Spirituality in Disguise6." Implicit Religion: vol. 6, nos. 2-3, pp. 146-160.
(2004). "Religion, Spirituality and Implicit Religion in Psychotherapy." Implicit Religion: vol. 7, no. 1, pp. 120-141.
(2005). "Implicit Religion in Dreams." Implicit Religion: vol. 8, no. 3, pp. 281-298.

Grainger, Roger B. (2002). Health Care and Implicit Religion. London: Middlesex University Press.
(2004). "A Reply to Gollnick: Implicit Religion isn't Spirituality in Disguise." Implicit Religion: vol. 7, no. 3, pp. 276-278.
$\qquad$ (2005). "The Faith of Actors: Implicit Religion and Acting." Implicit Religion: vol. 8, no. 2, pp. 166-177.

Grimshaw, Michael (2000). "I Can't Believe My Eyes: The Religious Aesthetics of Sport as Postmodern Salvific Moments." Implicit Religion: vol. 3, no. 2, pp. 8799.

Hamilton, Malcolm (2001). "Implicit Religion and Related Concepts: Seeking Precision." Implicit Religion: vol. 4, no. 1, pp. 5-13.

Hammond, Philip (2007). "Implicit Religion from Below." Implicit Religion: vol. 10, no. 3, pp. 273-281.

Hanson, Sharon (2006). "Law as Implicit Religion." Implicit Religion: vol. 9, no. 2, pp. 136-165.
$\qquad$ (2077). "The Sacred Paradox of English Law." Implicit Religion: vol. 10, no. $1, \mathrm{pp} .8-36$.

Hay, David (2003). "Why is Implicit Religion Implicit?." Implicit Religion: vol. 6, no. 1, pp. 17-40.

Heddendorf, Russell (2004). "From Faith to Fun: The Role of Humor in a Secular World." Implicit Religion: vol. 7, no. 2, pp. 142-151.

Hills, Peter and Michael Argyle (2002). "A Psychological Dimension to Implicit Religion." Implicit Religion: vol. 5, no. 2, pp. 69-80.

Homan, Roger (2000). "The Marginality of the Implicit." Implicit Religion: vol. 3, no. 2, pp. 101-109.

Hoult, Thomas F. (1958). The Sociology of Religion. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Hunter, Rodney J. (2004). "Implicit Religion as Commitment Process: Insights from Brickman and Bailey." Implicit Religion: vol. 7, no. 1, pp. 20-36.

Jenkins, Timothy D. (2005). "Sacred Persons in Contemporary Culture." Implicit Religion: vol. 8, no. 2, pp. 133-146.

Johnson, S. M. (2004). "American Civic Tradition after 9/11: Protestant, Catholic, Jewish, and African-American Resources for Healthier National Faith and Community." Implicit Religion: vol. 7, no. 3, pp. 228-245.
(2007). "Faith, Facts, and Fidelity: H. Richard Niebuhr's Anonymous God." Implicit Religion: vol. 10, no. 1, pp. 65-89.

Kelso, Tony (2006). "Viewing Advertising through the Lens of Faith: Finding God in Images of Mammon." Implicit Religion: vol. 9, no. 1, pp. 29-53.

Lamb, Christopher J. (2004). "The Implicit Religion of Love." Implicit Religion: vol. 7, no. 1, pp. 7-19.

Lewis, Kevin (2007). ""Religion" in the Middle East: Implicit and/or Invisible." Implicit Religion: vol. 10, no. 1, pp. 52-64.

Lord, K. (2006). "Implicit Religion: Definition and Application." Implicit Religion: vol. 9, no. 2, pp. 205-520.

Lowe, Brian M. (2001). "Animal Rights as a Quasi-Religion." Implicit Religion: vol. 4, no. 1, pp. 41-60.

Luckmann, Thomas (1967). The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society. London: MacMillan.

Macdonald, Arlene (2007). "The Implicit Religion of Organs: Transformative Experience, Enduring Connections, and Sensuous Nations'. Implicit Religion: vol. 10, no. 1, pp. 37-51.

Ménard, Guy (2001). "Religion, Implicit or Post-Modern?."Implicit Religion: vol. 4, no. 2, pp. 87-95.
$\qquad$ (2004). "The Moods of Marianne: Of Hijabs, Nikes, Implicit Religion and Postmodernity." Implicit Religion: vol. 7, no. 3, pp. 246-255.
___ (2005). "O Come All Ye Faithful: Contemporary Sexuality, Transcendence and Implicit Religion." Implicit Religion: vol. 8, no. 3, pp. 266-280.

Miyake, Hitoshi (1972). "Folk Religion." in: Ichiro Hori [et al.] (eds.). Japanese Religion: A Survey by the Agency for Cultural Affairs. Tokyo: Kodanska International Ltd., pp. 121-143.

Moss, Bernard (2005). "Thinking Outside the Box: Religion and Spirituality in Social Work Education and Practice." Implicit Religion: vol. 8, no. 1, pp. 40-52.

Nathanson, Paul (1999). "I Feel, Therefore I Am: The Princess of Passion and the Implicit Religion of our Time." Implicit Religion: vol. 2, no. 2, pp. 59-87.

Nolan, Peter (2006). "Spirituality: A Healthcare Perspective." Implicit Religion: vol. 9, no. 3, pp. 272-282.

Papadopoulos, Irena (1999). "Spirituality and Holistic Caring: An Exploration of the Literature." Implicit Religion: vol. 2, no. 2, pp. 101-107.

Parna, Karen (2006). "Believe in the Net: The Construction of the Sacred in Utopian Tales of the Internet." Implicit Religion: vol. 9, no. 2, pp. 180-204.

Portmann, Adrian (1999). "Friends at Table: Cooking and Eating as Religious Practices." Implicit Religion: vol. 2, no. 1, pp. 39-49.

Pye, Michael and Richard Roberts. (1999). "Implicit Religion in Inter-faith Perspective: Focusing the Issues." Implicit Religion: vol. 2, no. 2, pp. 109-112.

Rahner, Karl (1972). "Atheism and Christianity." Theological Investigations: vol. 9, pp. 145-164.

Schmied, G. (2000). "Why Celebrate Christmas with the Deceased?."Implicit Religion: vol. 3, no. 2, pp. 123-128.

Schnell, Tatjana (2000). "I Believe in Love." Implicit Religion: vol. 3, no. 2, pp. 111122.
$\qquad$ (2003). "A Framework for the Study of Implicit Religion." Implicit Religion: vol. 6, nos. 2-3, pp. 86-104.

Sharpe, Kevin (2005). "The Pursuit of Happiness: Evolutionary Origins, Psychological Research and Implications for Implicit Religion." Implicit Religion: vol. 8, no. 2, pp. 118-132.

Smart, Ninian (1998). "Implicit Religion across Culture." Implicit Religion: vol. 1, pp. 23-26.

Smith, Greg (2004). "Implicit Religion and Faith-based Urban Regeneration." Implicit Religion: vol. 7, no. 2, pp. 152-182.

Solyom, Antal E. (2005). "The Internal Morality of Medicine in the Contexts of Implicit Religion and Spirituality." Implicit Religion: vol. 8, no. 1, pp. 7-21.

Stahl, William A. and Lisa L. Stenmark (2004). 'Stories that Matter: A Normative Approach to Implicit Religion." Implicit Religion: vol. 7, no. 3, pp. 256-275.

Sundbach, Susan (2007). "Membership of Nordic "National" Churches as a "Civil Religious" Phenomenon." Implicit Religion: vol. 10, no. 3, pp. 254-272.

Swatos, William H. Jr. (1999). "Re-visiting the Sacred." Implicit Religion: vol. 2, no. 1, pp. 33-38.
$\qquad$ (2001). "Meaning and Contradiction." Implicit Religion: vol. 4, no. 1, pp. 97-106.
$\qquad$ (2006). "Implicit Religious Assumptions within the Resurgence of Civil Religion in the USA since 9/11." Implicit Religion: vol. 9, no. 2, pp. 166-79.

Taylor, John V. (1973). The Go-between God: The Holy Spirit and Christian Mission. London: SCM Press.

Thomas, David G. (2001). "Walter Benjamin's Aura: A Key Concept for Implicit Religion." Implicit Religion: vol. 4, no. 2, pp. 113-123.

Tillich, Paul (1965). Ultimate Concern: Dialogues with Students. Edited by D. Mackenzie Brown. London: SCM Press.

Tyers, Philip (2005). "Engaging with the Religion of Those Who Do Not Attend Public Worship." Implicit Religion: vol. 8, no. 1, pp. 53-63.

Ustorf, Werner (2000). "Championing the Dead: A Reflection on Funeral Theologies and "Primal" Religion." Implicit Religion: vol. 3, no. 1, pp. 51-61.

Welbourn, Fred B. (1960). "Towards a Definition of Religion." Makerere Journal: vol. 4.
$\qquad$ (1969). "Towards Eliminating the Concept of Religion." paper presented at Second Lancaster Colloquium on Religion, December.

Wender, Andrew (2007). "State Paver as a Vehicle for the Expression and Propagation of Implicit Religion: The Case Study of the "War on Terrorism"." Implicit Religion: vol. 10, no. 3, pp. 236-253.

> قراءات مقترحة

Bailey, Edward l. (1997a). Implicit Religion in Contemporary Society. Den Haag: Kok Pharos. (and for a basic, wider reading list: Bailey, Edward (1998). Implicit Religion: An Introduction. London: Middlesex University Press. Trans. with Introduction by Guy Menard as La Religion Implicite: Une introduction. Montreal: Liber, 2006, pp. 98-100).

Bellah, Robert N. (1967). "Civil Religion in America." Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and Sciences: vol. 96, no. 4.

Grainger, Roger B. (2002). Health Care and Implicit Religion. London: Middlesex University Press.

Luckmann, Thomas (1967). The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society. London: MacMillan.

t.me/soramnqraa

## (لقسم (لتاسع

## الدين والبيئة والصحة

 والقضايا الاجتماعية والعنف
## (الفصل) (لخاسس) و(لأربعون)

## اللدين والبيئة

ماري إيفلين تاكر

## معلومات أساسية



 ومن الواضح يوماً بعد آخر أن الاتجاهات والقرارات والقار القيم الإنسانية وكذلك
 العديدة وازدهـارها على كوكب الأرض . وواقع الأمر أن تشكيل العلاقات


 التصميم الإيكولوجي والتكنولوجيا - في تشكيل هذه العلاقات الحيوريوية.
 المتبادلة للحياة، إلى جانب الاستجابة الأخلاقية للاهتمام بالحياة من أجل

## دور الدبانات: العلوم الكونية، والرموز، والطقوس، والأخلاق

 وهذا لأن الديانات العالمية بتنوعها أصبحت معترف بها بوصفها أكثير من (1) نشُرت أجزاء من هذه المقالة في صورة أولية مع مراحل تطور هذا المجال. .

مجرد معتقدات تؤمن بالله متعال أو تعدّ وسائل لحياة الآخرة، بل أصبح يُنظر إلى الديانات بوصفها مصدراً لتوجه واسع نحو الأكوان والألدوان وار الإنسانية
 حصرية عن طريق الرؤى الدينية طوال آلاف السنين في ثقافات كثيرة حول العالم.
 وسيلة يميز بها الإنسان حدود الواقع الظاهري، ملـيا ملتزماً بممارسات للتأثير في التغيير الذاتي وترابط المجتمع في سياق كوني الاني ومن نَّمّ تشـير
 الطقوسية، والمعايير الأخلاقية، والعمليات التاريخية، والبنى المؤسسية الـية التي

 إلهي أو قوة وجودية خارقة، كذلك تربط المجتمعات البُّرية بعضها بـعضض ،

 والغموض اللذين تظهر منهما الحياة وتتفتح وتزدهر في نطاقهما.

غير أن الأمر يقتضي الوقوف على مجموعة معينة من الخصائص أو الصفات التي تميّز بين أشُكال التعبير الخاصة عن الدين الـين المشابهـة لأشكاله المؤسسية والطائفية وبين الرؤى العالمية الأوسع التي تعطي الحينيال الحياة لهذه التعبيرات. وأقصد بالرؤى العالمية طرائق الدراية التي تنطوي التي علئيها الرموز



 في صورة قصة بوصفها عالماً من المقدس؛ إذ تولّد المد المؤية العالمية طقوساً وأخلاقيات، وطرائق في التصرف، تقود السلوك الإنساني في أشنكال التبادل الشـخصي والمـجتمعي والإيكولوجي أيضاً . واستكئـاف الرؤى العالمية بوصفها بنى ويتم العيُش وفقها في المجتمعات الدينية في الوقت نفسه هو أمر غاية في الأهمية؛ لأن في هذه النقطة تحديداً نكتشف الاتجاهات التشكيلية

فيما يتعلق بالطبيعة والمأوى وموقعنا في العالم. ومن هنا، فإن عملية إعادة تشكيل موضع العلاقات بين الإنسان وكوكب الأرض بطريقة أكثر توازنأن في
 صياغة أخلاقيات بيئية حيوية قابلة للتطبيق .

ونحن نرى أن الرؤى العالمية التي تتميز بها أي ثقافة ترد في الكونيات
 تجربة نشُأة علاقتنا بالعالم الطبيعي وتغيرها ـ ا أما الطقوس والرمئ فتنبّق من الكونيات وهي مترسخة في ديناميات الطبيعة؛ فضلانِ عن ألنا أنها توفر
 وهذا ما ينطبق على سبيل المثال، على البوذية التي ترى التغيّر في الطبيعة
 (Daoism) لطاو (Dao) (الطريق). كذلك هي دورة الموت ـ البعث التي تميز الطبيعة
 التوحيدية الغربية في اليهودية، والمسيحية، المية وفي الإسلام. وقد ساعليا الديانات أيضاً على الاحتفاء بهبات الطبيعة التي تقيم الحياة، مثل الهواء والمياه والطعام.

ولعل التوترات المبتكرة بين سعي البشر لتجاوز هذا العالم وبين التوق



 (دورة الولادة من جديد)، فيما تشدّد أيضاً على فكرة كريشنا الينى الرب المثالية التي تعمل في العالم.

 تحتفظ بتوجهات دنيوية تجاه الخلاص الشخخصي خارج هنا العالمالمب؛ وفي الوقت نفسه تستطيع، بل استطاعت بالفعل أن تعزّز الالتزامات بالعدالة

الاجتماعية، والسلام، والنزاهة الإيكولوجية في العالمّ، غير أن العنصر الرئيس الذي كان مفقوداً في كثير من الـخطابات البيئية هو كيفية تالحديد الانيد الكونيات والاستفادة منها وكذلك اللرموز والكي والطقوس والأخلاقيات التي تحفيز التغيرات في المواقف والأفعال لإيجاد مستقبل مستدام في هذا الانـا العالم. وقد

 ناشئة الآن تربط بين العدالة الاجتماعية والعالية والعدالة البيئية
 دور التشجيع على قـيم وأخلاقيات الإجلالال والاحترام وإعادة التوزيع، وكيا وكذلك المسؤولية عن صياغة أخلاقيات بيئية أوسع تشُمل الأنظمة الألبيئية والبـئر
 عن تبجيل كوكب الأرض وتكشثفاته التطورية طويلة المدى، وأنـو واحترام الأجناس

 والاعتراف بمسؤولية البشُر عن استمرار الحياة في الأجيال المستقبلية والواضح أن للديانات دوراً محورياً في تشكّل الرؤى العالمية التي تو توجه


 نحو حماية البيئة والمحافظة عليها ؛ فحجم المشئكلات التي نوانجها بتطلبان جهوداً متضافرة سواء وسط الديانات أو في الحوار مع المـئن المجالات الرئيسة من السعي الإنساني، مئل : العلم والا قتصاد والسياسة العامة

## الدعوة إلى مشاركة الديانات

دخلت الديانات مجال اعتراف العلماء في أوائل التسعينيات لما لها

 عنها في التحول الأخلاقي فيما يتعلق بالاستهلاكّ والما واستخدام الطاقة،
 القيادات الدينية، وعامة الناس، والمؤسسات.

وثيقة منهما عبارة عن بيان العلماء عنوانه : االحفاظ على الأرض : مناشدة للالتزام المشُترك في العلم والدين"، وُقِّع في اجتماع المّاع المنتدى العالمي في موسكو كانون الثاني/يناير •199. وينص على:

إن الأزمة البيئية لا تتطلب إجراء تغييرات جذرية في السياسة العامة





 البيئة وإنعاثــها في حاجة إلى دفعة حيوية من رؤية تنبـّق من الأطر المقّسة .

أمّا الوثيقة الثانية، فجاءت بعنوان: ("تحذير علماء العالـم للبشرية)" .


 خطيرة، وهو ما يتطلّب مساعدة المنتمين إلى المجتمع الديني والتزامهـمـ. وتنص على :

ثـمّة حـاجـة مـاسة إلى أخـلاقيات جـديد بمسؤوليتنا عن رعاية أنفسنا وكوكب الأرض . ولا ولا بدّ لنا إذاً من أن نـرّ


 الخاملة نفسها أن تؤثر في التغيرات المطلوبة .

استجابة القادة الدينيين والمجتمعات الدينية
جاءت الاستجابة لهذه المناشدات بطيئة في البداية، لكنها سرعان الان ما أخذت وتيرة أسرع. وربما تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الأصوات القوية

التي ارتفعت لتناصر الاستجابة الدينية منذ أكثر من نصف قرن مضى، من بينهـ والتر لودرميلك (Walter Lowdermilk) الذي دعا في في عام • 19 إلى

 (A Theology for the Earth) . وبالمئل، ظل العالم الإسلامي السيد حسين نصر يدعو منذ أواخر الستينيات إلى معنى متجدد للمقدس في الطبيعة، مستعيناً بفلسفة سرمدية . وقد أشُعلت مقالة لين وايت (Lynn White) في عام $197 V$ (الجذور التاريخية لأزمتنا البيئية) (The Historical Roots of our Ecologic Crisis) اليندية) الجدال حول تأكيده أن التقاليد المسيحية الئهية الئهودية قد أسهــت في الأزمة
 كوب (John Cobb) كتاباً يتميز برؤية نافذة حول المستقبل بعنوان: هل فات الأوان؟ (Is It Too Late?)

وعلى مدار العقدين الأخيرين نشأت حركات رئيسة في مجتمعات دينية
 البيئية. وقد اشتملت تلك الحركي كات على تجمعات بين أديان مختلفة حول البيئة في بلدة أسيزي (Assisi) تحت رعاية الصندوق العالمي للحيان (World Wildlife Fund (WWF))


 والقضايا البيئية. وفي عام 199 الا صدر بيان حول الأخلا $ا$ الانلاقيات العالمية صاغه


 والسياسية) للمشُاركة في تحويل الدفة نحو مستقبل مستدام.

كذلك عقد المنتدى العالمي للقادة الروحانيين والبرلمانيين The Global) Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders)
 -199، وريو في عام 199r، وكيوتو في عام 199r. ومنذ عام 1990 ظلـ 1990
 (الذي مارس دوراً مهمـاً للغاية نشطاً في إنكلترا وآسيا فيما يتعلق
 (National Religious Partnership for the Environment (NRPE)) الوطنية للبيئة جماعات مسيحية ويهودية حول هذه القضية في الولايات المتحدة . كذلك
 Life (COEJL)) مسُاركةَ اليهود الأمريكبين في قضايا بيئية. وفي آب/ أغسطس

 والروحانيين؛ ؛ حيث كانت البيئة واحدة من الموضوعات المححورية الأربعة الرئيسة على جدول النقاش .

 التيبتي البوذي الدلاي لاما والراهب الفييتنامي البوذي ثيتش نهات هـات هانه (Thich Nhat Hanh) العالمية عن البيئة وأنواع الكائنات الحية الحساسة كلها . كذلك أشُار قادة
 وروبرت إدغار (Robert Edgar)، الرئيس اللـابق لمـجلس الكنائس الوطني (National Council of Churches)، في الولايات المتحدة، إلى مشُكلات بيئية،
 رئيسة. كما نجد بطريرك الروم الأورثوذكس بارثولولوميو (Bartholomew) قد



 نهر الدانوب وغرينلاند. وقد اختتمت الندي الندوة حول البـر البحر الأدرياتيكي التي
 الثاني حول الحاجة الملحة لحماية البيئة ورعاية الموارد الطبيعية.

وتتلخص الحالة الآن في أن معظم ديانات العالم قد أصدرت بيانات

عن الحاجة إلى رعاية الأرض وتحمل المسؤولية من أجل أجيال المستقبل . وتتراوح هذه البيانات بين مواقف مختلفة في التقاليد التوحيدية الغيرن الغيبة وبين

 طيف واسع. وهم في ذلك يعكسون أصالة الفكر في استدعاء التقاليد الدينية
 التنوع الحيوي. ومع الطوائف المختلفة في المسيحية، على سبيل الميل المثال، ،
 (العدالة، والسلام، وتكامل الخلق"؛؛ كما أصدر بطريرك الرئر الروم الأورثوذكس
 المجتمع الإنجيلي خطابات وأوراق موقفية تدعو إلى رعاية الخلق؛؛ وألصـئر
 الأساقفة الكاثوليك الأمريكيون بيانات عديدة حول البيئة، من بينها

 كثير من هذه البيانات على موقع هارفارد الإلكتروني: [http://www.environment.harvard.edu/religion/](http://www.environment.harvard.edu/religion/).

## التأثيرات الفكرية في الدين والبيئة

كان هذا هو السياق العالمي الذي أخذ فيه الحقل اللدراسي للدين والبيئة مكانه في الأكاديميا على مدار العقد الأخير . وعلى الرغم الـنم من أنه لا لا

 في تطوير الأبعاد النظرية والتاريخية والأخلاقية والثقافية وكذلك ونك الأبعاد المشتركة. وقد وضع فلاسفة رئيسون، وسط مفكّرين كثيرين، أسران نظرية وتاريخية، من بينهـم كلارنس غلاكن (Clarence Glacken) الذي طور درين وراسة
 سبينوزا (Baruch Spinoza) وفكر جنوبة آسيا في توسيع نظرية عن الئي الإيكولوجيا العميقة مشدداً على صدارة العالم الطبيعي على الامتيازات البشرية. وساعد

فلاسفة وأخـلاقيون آخرون مـّل بايرد كاليكوت (Baird Callicott) وهولمنز
 الأبعاد الثقافية بعمل الأنثروبولوجيين، مثل جوليان ستيوانيارد (Julian Steward)، الذي سكّ مصطلح (الإيكولوجيا الثقافية) ليصف العلاق الـات بين البيئة وجووانب المجتمع الاقتصادية والتكنولوجية. أضف إلى ذلك، ما قام بام به الأنثروبولوجي

 الجغرافيين مئل ديفيد سوبر (David Soper) ويي فو توان (Yi Fu Tuan) على الخصائص المكانية والإيكولوجية للدين .
أمّا المؤرخون مثّل توماس بيريه (Thomas Berry) ووليام ماكنيل (William) (McNeill)

 منظورات لاهوتية وملتزمة عبر الإشارة إلى الطرائق التي يمكن التعبير بها
 ومن ناحية أخرى صورت نسويات متخصّصات في البيئة مثل روزماري رويثر (Rosemary Ruether) (Heather Eaton)، الطبيعة المختلف عليها للتعامل مع الأرض واستغـلال المرأة. وقدّم أيضاً كتاب العدالة البيئية مئل روبرت بولارده، وديتر ها هاسل
 (إسهامات مهمة في فهم الصلات بين العدالة الاجتماعية والتلوث البيئي. وفي نظر كثير من هؤلاء المفكرين لا تعـدّ المنظورات الـوات النظرية
 ومتبادلة بين التخصصات المـختلفة. وعلى الرغم من ذلك، من المناسب تمييز هذه المفاربات بما تحمله لنا حاليان اليأ من فائدة عن الحقل الدراسن الناشئ في الدين والبيئة

اكتسبت هذه المقاربات حيوية عبر عدة أسئلة رئيسة. من الناحية النظرية: كيف أسهم تفسير النصوص الدينية واستخدامها في الني مواقف البشر تجاه البيئة؟ ومن الناحية الأخلاقية: كيف يقدّر البشُر الطبّبعة ومن ثَمّ،

يضعون الأسس الأخـلاقية لـحماية الأرض من أجل أجيال الـمستقبل






 على مدار العقد الأخير .

## الحقل الأكاديمي الحديث للدين والبيئة

تميز ظهور حقل أكاديمي للدين والبيئة على مدار العقد الأخير بعليد الانيد من


 هذا كله في إطار السياق الأكبر من العلوم الإنسانية التي تقدّم الآن إسهامات مهمة في الدراسات البيئة .

## سلسلة مؤتمرات هارفارد

نظّمت سلسلة مؤتمرات دولية في ثلاث دورات فيات في مركز دراسة الأديان
 الهدف هو اختبار الطرائق المختلفة التي تمّ بها تصوّر العلاقات بين الإلنـ الانسان



 الاعتراف بالديانات كمصادر رئيسة في تشكيل الرؤى العالمية عند النُعوب
 ثروة من الاتجاهات والممارسات التي أقرتها التقاليد الدينية تجاه الطبيعة.

ومن واقع الاعتراف بالفجوة بين النصوص والتقاليد القديمة والتحديات البيئية الحديثة، استعان الحقل الدراسي الجديد بمنهج واسع من الاسترجاع،
 القراءات التبسيطية الصديقة للبيئة أو الدفاعية للنصوص المياد المقدّسة التي كتبت



 الملحة للتكيف مع ظروف أو ثقافات جديدة . ولم تكن التقاليد الدينية ذات
 تتراوح بين الأورثوذكسية والإصلاح، وكان تمييز التغيرّ الملائم والقيمة الثّابتة

 والكهنة الهندوس، والرهبان البوذيون، والعلماء الكونفوشيوسيون في آسيا


 فعلية أو محتملة للوعي البيئي والتحرك من خلالها في إطار تقاليد خاصة.

صمّمت مؤتمرات هارفارد أيضاً لتعزيز الحوارات بين التخصصصات

 التعاضد لا غنى عنه، لأنه وفر مساحة دينامين منية مفتوحة للحوارارات المتجديدة المان وقد أصبح هناك وعي بأن مجال الدين وأن والبيئة كان مجالاً جديداً من مجالا

 المشـاركون ما زالوا في طور اكتشاف مقاربات جـد الا
 البحوث الفردية. وهذا ما كان في بعض النوا باني من عدم وجود طريقة واحدة للمضي قدماً، بل إمكانات متعددة قد تسهم بها

الديانات المختلفة. كذلك سـاد شعور مميّز بأن جهود المتعاونين فيما يتعلق
 من تقليد واحد أو عالم واحد. فقد أصبح النظر إلى التقاليد الفـي الفردية والعلماء
 الحياة على الكوكب من أجل أجيال المستقبل.

 والمسيحية والإسلام والهندوسية والجاينية والبوذبة والطاوية والية والية والكونفوشيوسية
 المتخصصين في مجال الديانات العالمية مهمة تنظيم المؤتمرات، ورات، وصمّمنا

 والبروتستانت، والأورئوذكس، والإنجيليبن في المسيحية، واليّا والئيرافادا
 كان من مقاصد المؤتمرات ضمّ مؤرخين وعلماء في التقاليد الدينية جنبناً إلم

 واسع، وجاءت تمويلات من مانحين كثيرين لضمان وصول وصول مشاركين من جميع أنحاء العالم. وأسفرت هذه المحاولة باتساعها وشـئموليتها عن بعض


 فقد شمل ممثلين من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وعزيّز المناقشار المات الحيوية حول الاختلافات بين التفسيرات السنية والشيعية للفقه الإسلامي .

نشرت الأوراق التي قدمت في المؤتمر بعد تحريرها في عشرة مئرة مجلدات بواسطة مركز هارفارد لدراسة الديانات العالمية وتولت مطبعة جامعة هارفارد

- البحث في مواقف الديانات العالمية المختلفة تجاه الطبيعة، مع الاهتمام بتعقيد التاريخ والئقافة.
- الإسهام في توضيح الأخلاق البيئية الوظيفية الراسخة في التقاليد الدينة والمستوحاة من منظورات إيكولوجية واسعة
 ودارسي الدين وأساتذته في الحلقات النقاشية والكليات والجامعات.

افترض هذا المشُروع البحثي أنّ الديانات يمكنها الإسهام في تحقيق





 عالمية مختلفة. وأجرى الصحانيا في بيل مويرز (Bill Moyers) مقلابلات مع مع

 (Maurice Strong) وريو، وتيموئي ورث (Timothy Wirth) رئيس مؤسسة الأمم المتخدئ . لألما فضلا



 كولومبيا، والمؤرخ الثقافي توماس بيريه (Thomas Berry)، وعالم البيئة برايان سويم، وتحلثيا من منظور القصة النُؤيئية للعالم وأزمتنا البيئية الحالية.

المنتديات
في تشُرين الأول/أكتوبر عام 1991 في مؤتمر الأمـم المتـحـدة تم الإعـلان عن تأسيس منتدى الـدين والبيئة الـذي قام على أهداف ثـلائة:

مواصلة البحث في مجال الدين والبيئة، وتعزيز عملية تطوير التعليم في هذا
 للدراسات البيئية متعددة التخصصات، وخارج الأكاديميا من أجل جما
 شخص، تولينا أنا وجون غريم تنسيق أعمالها

ومنذ مؤتمرات هارفارد الأولى، واصل المر المنتدى أجندته البحثئية عبر

 (Subjects, Columbia University Press, 2006 ). وحول التخنيل البيئي مع كتّاب روّاد في مـجال الطبيعة، وحول الديانات العالمية والتغيّر المناني المي الذي

< http://www.amacad.org/publications/fall2001/fall2001.aspx>.
وعلى الصعيد الدولي، شَجّع المنتدى أنشطة التوعية عبر تنظيم حلقات
 في مؤتمرات البيئة في آسيا وأوروبا والشُرق الأوسط . وشارك المـيا المتدى كذلك
 بارثولوميو . وعمل المنتدى أيضاً مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مشاريع متنوعة، وشارك في ندوتين نظمهيما المنتدى في إيران. . كما شـارك المـا المنتدى في حركة ميئاق الأرض (Earth Charter) من خـلال ورش عـي عمل في أمريكا

 Drafting Committee)
 إيتـون، وجيـمـس مـيـلـر (James Miller)، وآن مـاري دالـتـون (Anne Marie) ، (Dalton)، وستـيفن شــاربر (Stephen Scharper)، مـنتـدى كــدي حـول الـدين والإيـــولوجيــا (CFORE) (Canadian Forum on Religion and Ecology) . وقـد تميز كل هؤلاء بالنشـاط في كندا، ورا ولا سيما في تطوير مـجال الدراساسة، ورعاية الحوارات وورس العمل والمشاركة في المنتديات العامة والمناقشات

الإذاعية (\gghtp:///www.cfore.org> ) . وهم الآن يتـولون رعاية سلسلـة مـن الكتب حول الدين والإيكولوجيا، من مطبعة جامعة تورونتو .

## المواقع الإلكترونية

أنشأ المنتدى موقعاً إلكترونياً تحتت مظلة مركز هـارفارد للبيئة (>www.environment.harvard.edu/religion>) والتعليم والتوعية في مجال الدين والبيئة . ولتشجيع البحث، توجد فـيارس

 أمثلة على الموقع لنحو 1 " 1 حركة شعبية بيئية تستقي الإلهام من مصادر دينية حول العالم تصوّر الممارسات المُشُركة في هذا المجال.

ولتعزيز التعليم، يتضمّن الموقع مقالات افتتاحية لكل من التقاليد الدينية
 مرئية سمعية، ويصل أيضاً زوّاره بموقع معلمي المدارس العليا/الثانوية فين في المجال: الدراسات الدينية في المدارس الثانوية (> الميأ ولتوضيح أهمية الحوار بين التخصّصات المعرفية المتعددة في الشُراكة

 النسُوئية التطورية والبيئية، إضافة إلى فهارس للاقتصاد البيئي والأخلاق

البيئية.

المنشورات
حقق التراث الأكاديمي نمواً سريعاً، وقوي الاهتمام به وسط الطلاب


 المـجال والديانات العالمية ومئات العلماء والبيئيين. وبعد سنـئ سنتين اكتمل مشُروع كبير على سنوات عديدة، مع إصدار مكوّن من مجلدين هو موسوعة الديـن والطبيعة (Encyclopedia of Religion and Nature) حرردهـا برونـ تـايلـور
(Bron Taylor) . استغرقت سنوات من الإنتاج، وضمت مئات من العلماء،
 المتضمنة في الدين وعلم البيئة. بالإضافة إلى إلى ذلك، تم نشا Worldview: بعنوان الرؤية العالمبة: الديانات العالمية والثقافة وعلم البيئة الـئة الـئة Global Religions, Culture and Ecology

## التحديات التي تواجه مجال الدين والبيئة






 الجامدة وقد تأخرت في الاعتراف بمقياس ومجال الأزمة البيئية العالمية.

إذاً، توجد حدود لما يمكن أن تسهم به الديانات في حلّ المشكلات البيئية. أحد الأمثلة على هذه الحدود الحيد يتعلق بقضية السكان ألمان ؛ إذ مثلت بعض
 النسل في مؤتمرات السكان في الأمم المتحدة. ترتبط هذه الجماعاعات الدينية
 الرغم من ذلك، ثمة مشُروع بحثي بديل يحتّد نهجاً أكثر تعددية لتنظيم

 (الاستشارة الدينية حول السكان، والصحة الإنجابية، والأخلاق)"

وفي هذا السِياق، ومع ملاحظة أن الديانات في بعض الأحيان قد تكون إشكالية، هناك أيضاً اعترافُ بأن الديانات قد توفر منظوراً أخلا ألاقيّاً موسعاً للقضايا البيئية . ومن ثَم تظل" هناك حاكِ الجة إلى مبادرات لصياغة مقاربات ذات تخصصات معرفية متعددة للعلم البيئي، والسياساسات، وانياني
 جامعات ريادية في الولايات المتحدة هذا جيداً مستكشفين طرائق لديمج

الدين والأخلاق في برامت العلوم التقليدية ـ ذات القاعدة السياسية. وفي

 بحثية؟ ولأي مدى يفترض أن تكون ساحاحات للجدال حول الـيـياسة العامة أو حتى مناصرة لمقاربات سياسية بيئية معينة؟
تثار أسئلة مشُابهة في مجال الدين والإيكولوجيا، عندما يصل الـيل الأمر إلى تعريف المـجال لنفسه والسعي إلى التحاور مع العلم والـيانياسة. فهل ينـيني للدين والإيكولوجيا أن يكون مجرد مـجال ديال دراسي للبحث التيا التاريخي والنظري

 البيئية؟ وماذا يمكن أن يكون عليه دور المناصرة في في الأكاديميا ، إن وجدب؟

 والصحية المحتملة التي طلت بوجهها في مجال الدين والإيكولوجيا .
لا شك في أن طبيعة الأزمة البيئية الضاغطة تحث كثير كثيراً من العلماء في المجال الأكاديمي على التحول إلى مفكرين جمانهيريين يسهمون في في فهم ألـيم
 الأكاديميين المنحرطين في الدراسات البئينية البية وصنع السياسات إنما يتقاطع مع


 بين البحث النظري والتاريخي والثققافي، والدراسة المشُتركة سينمو مـجال الدين والإيكولوجيا

## حلود العلم والسياسة



 وفي تحليل الوضع البيئي العالمي الحالي، يتساءل رواد في المـجالين:

العلمي والسياسي عن سبب عدم إحرازنا مزيداً من التقدم في حل المشككلات
 بالإسهامات الهائلة التي يقدمها العلم في فهم كثير من جوانب المشار المانكات البيئية سواء على المستوى العالمي أو المحلي
 إلى تقارير سياسية، فقد خلص كثير من الخبراء إلى أننا لم نحرز تقدّماً كافياً


 إدراكاً متزايداً بغياب معنى أوسع للرؤية والقيم.

يلاحظ العلماء أن الحقائق القاسية حول المسُكـلات البيئية، هي مشُكلات مهيمنة في حذّ ذاتها، ولم تغير من أنواع السلوكيا الـيات البشُرية التي



 أن نسُرّع لتغيير أو معالجة الطبيعة البشُرية.

موجز القول، يلاحظ علماء البيئة أنه على الرغم مما تشكله مقاربات


 اتضح ذلك جيداً في المؤتمرات، والكتب والمقالات ورات وكذلك في المؤسسات
 مجال الدين والإيكولوجيا في تقديم إسهامات مهات مهمة في الدراساتيات البيئية داخل الحقل الأكاديمي وللمبادرات السياسية خارجه.

## الاستجابة لجماعات السياسة والعلماء

مبادرة روّج لها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، لإرسـاء شراكة

بين الأديان المختلفة من أجل البيئة وزعت على مدار عشرين سنة تقريباً آلافاً
 محلية. وقد شجّعت على مشاركة القادة الدينيين والعلماء وعاميامة الناس في
 التنفيذي الأسبق إلى أخلاقيات بيئية وقيم روحانية لتدمج بصورة أكئر الـئر فعالية



 سبيل المثال إلى أننا يجب ألا ننظر إلى أهمية المواريارد، مثّل المياه، من الناحية الاقتصادية للاستخدام البشُري فحسب، بلـيا بل أيضاً على أنها قيمة مقدرة

 فحسب. وقد كان توبفر ذرائعياً في تشـجيع هذه المقاربة الألألانلاقية الواسعة في كثير من المؤتمرات الدولية، التي شملت مؤتمرين لبرنامج الأمئم الأمر المتحدة



كـذلك عكـس الـمؤتمر الـذي عقد في لــون في عـام ميخائيل غورباتشوف (Mikhail Gorbachev) هذا السعي لمقاربات أخلاقية




 والأفعال الإنسانية تمثل عاملاٌ مهمّاً للغاية في تحقيق التحول إلى مستقبل

 تكفي للبدء في التغيير المطلوب من أجل عالم مستدام بيئيّاً. وفي الفصل



 في ورقة منفصلة للمرصد Worldwatch Paper (no. 164) بعنوان : إلثارة الروح: (Invoking the Spirit: Religion and "الدين والروحانِية في السعي لعالم مستدام) .Spirituality in the Quest for a Sustainable World)
 الإنسانية والمنظورات الأخلاقية المطلوبة كي تكون جيز الماءأ من المعادلة في

 تحرك الناس بالضرورة إلى العمل . ويشير البيولوجي في جالمالمعة هارفارد
 الحباة (The Future of Life)، إلى القوة المحتململة للمعتقدات والمؤسسات الدينية في تعبئة أعداد ضخمة من الناس بغية حمـاية البيئة. وفي السياق نفسه، يقرّ جيمس غوستاف سبيث (James Gustave Speth) ل، عميد كلية يـيل

 (Morning)
 جامعي في الدين والإيكولوجيا في كلية دراسات الغيا
 إلى جانب جون غريم وويليس جنكنز وأنا .

على صعيد آخر، عبّر البيولوجي في جامعة ستانفورد بول إيرليتش (Paul Ehrlich)

 أن (العالم يحتاج من ثم إلى نقاش متواصل لأهم القضايا اللألخلاقية الرئيسة المرتبطة بالمعضلة البشرية بغية المساعدة على توليد الاستجابة المطلوبة على
 (أجرى تقييماً لظروف النظم البيئية في العالم،
 يعرف حول كيفية تغيير الثقافات الإنسانية وخاصة الئيار الأخلاق وما ولا مي أنواع
 من نم إلى وضع تقييم للسلوك البشري في الألفية (MAHB) لمواجهة هذه الـئ

وفي الاحتفال بالذكرى الثلاثين على صدور حدود النمو (Limits to) (Dennis Meadows) وزملاؤه Growth) أننا في حاجة إلى (أدوات جليدة للانتقال إلى الاستدامة). . وأقر" المؤلفون

في بحثنا عن طرائق لتشجيع إعادة البناء السلمي لنظام يقاوم بصورة


 لأي أحد تدرب في العلم والاقتصاد أن يلم بها تلقائياً . وهي مفيد أديدة

.al.], 2004: 269)

وفي المقابل، يشير المؤلفون إلى صفات تتجاوز الإطار المعتاد للعلوم


 والعلاقات وصدق القول، والتعلم والحب. وهي وهي صفات تشير أول ما تشير إلى تحول رئيس من جانب المخططين الاجتماعيبين والبيئيين أصحاب التوجهات السياسية. وقد عرّف المؤلفون أهمية مثل هذه (الأدووات الناعمة|" في عام 199Y، لككنهم الآن يشُعرون بأنها لم تعد اختيارية بل أساسية من أجل الانتقال إلى الاستدامة.

خاتمة
يتضح يوماً بعد آخر أن التغيرات البيئية سيدعمها تنوع من التخصصات
 الأهمية لفهم الإيكولوجيا الطبيعية، كما لن يُستغنى عن الوني الوعي التربيوي في





 للقيم المختلفة والحوافز والمعرفة والمة التي تحرك النئـاط الإنساني أن تجد المد فنوات
 هذه الرابطة تحديداً يقدم مجال ألدأ الدين والإيكولوجيا الديا إسهامات مهمة في الحقل الأكاديمي وخارجه.

## المراجع

Meadows, Donella, Jorgen Randers and Dennis Meadows (2004). Limits to Growth: The 30-Year Update. London: Earthscan Publications Ltd.

Speth, James Gustave (2006). Red Sky at Morning: America and the Crisis of the Global Environment. New Haven, CT: Yale University Press.

Taylor, Bron (ed.). (2005). Encyclopedia of Religion and Nature. London: Thoemmes Continuum. 2 vols.

Wilson, Edward O. (2002). The Future of Life. New York: Alfred A. Knopf-Random House.

Worldwatch Institute (2003). State of the World 2003: A Worldwatch Institute Report on Progress toward a Sustainable Society. New York: W.W. Norton and Co.
قر اءات مقترحة

Chapple, Christopher Key (ed.) (2002). Jainism and Ecology: Nonviolence in the Web of Life.
$\qquad$ and Mary Evelyn Tucker (eds.) (2000). Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth, Sky, and Water.

Foltz, Richard C., Frederick M. Denny and Azizan Baharuddin (eds.). (2003). Islam and Ecology: A Bestowed Trust. Cambridge, MA: Center for the Study of World Religions.

Girardot, Norman J., James Miller, and Xiaogan Liu (eds.) (2001). Daoism and Ecology: Ways within a Cosmic Landscape. Cambridge, MA: Center for the Study of World Religions.

Grim, John A. (ed.) (2001). Indigenous Traditions and Ecology: The Interbeing of Cosmology and Community. Cambridge, MA: Center for the Study of World Religions.

Hessel, Dieter T. and Rosemary Radford Ruether (eds.) (2000). Christianity and Ecology: Seeking the Well-Being of Earth and Humans. Cambridge, MA: Center for the Study of World Religions.

Samuleson, Hava Tirosh (ed.) (2003). Judaism and Ecology: Created World and Revealed Word. Cambridge, MA: Center for the Study of World Religions.

Tucker, Mary Evelyn, and Duncan Ryuken Williams (eds.) (1997). Buddhism and Ecology: The Interconnection of Dharma and Deeds. Cambridge, MA: Center for the Study of World Religions.
and John Berthrong (eds.) (1998). Confucianism and Ecology: The Interrelation of Heaven, Earth, and Humans. Cambridge, MA: Center for the Study of World Religions.

American Academy of Arts and Sciences (Fall 2001). "Religion and Ecology: Can the Climate Change?." Daedalus: The Journal of the American Academy of Arts and Sciences: vol. 130, no. 4.

Berry, Thomas (2006). Dream of the Earth. ${ }^{\text {2nd }}$ ed. San Francisco: Sierra Club Books.

Foltz, Richard C. (ed.) (2002). Worldviews, Religion, and the Environment: A Global Anthology. Belmont, CA: Wadsworth-Thomson Learning.

Gottlieb, Roger (2003). This Sacred Earth: Religion, Nature, and Environment. ${ }^{\text {2nd }}$ ed. London: Routledge.

Swimme, Brian (1994). The Universe Story: From the Primordial Flaring Forth to the Ecozoic Era-A Celebration of the Unfolding of the Cosmos. New York: Harper-One-HarperCollins.

Tucker, Mary Evelyn (2003). Worldly Wonder: Religions Enter their Ecological Phase. Chicago: Open Court.
and John Grim (eds.) (2003). Worldviews and Ecology: Religion, Philosophy, and the Environment. Maryknoll, NY: Orbis Books.

Waldau, Paul, and Kimberly Patton (eds.) (2006). A Communion of Subjects: Animals in Religion, Science, and Ethics. New York: Columbia University Press.
(الفصل (الساوس) ول(أربعرن)
الدين، والروحانية، والصحة مقاربة مؤسسية
(\%)
(إلهـي العزيز، ارعَ زوجي الحبيب واحْمِه وهو بين يدي الـجرّاحين

 بإحدى المستشفيات الحضرية. كانت صلان مثبتة على هذه اللوحة، وواحدة من صلوات الـوات أخرى سرية وجهرية تلاهما في
 الصلوات والطقوس الداعية للشُفاء بانتظام في الكنائس والمعابـابد والمار والمساجد وفي المدينة، وفي المرافق العامة، وتجمّعات الـوات الاستشفاء الخاء الخاصة على مدار السنة. وتبيّن المسوح الوطنية الحديثة أنّ أكثئر من نصف الأمريكيين يصلون

 يعانون مرضاً ما، وقريب من ثلاثة أرباع يؤمنون بأن الله قادر في شفـاء مّمن لا يملكون فرصة للسفاء عن طريقة العلوم الطبية(1)
(*) نال البحث الذي تامت عليه هذه المقالة دعــأ من مؤسـسة روبرت وود جونــون لدارسي
 في جامعة هارفارد وكذلك صندوق ثيودور وجاين نورمان لبحوث الكـلـية . بجامعة برانديس (Theodore and Jane Norman Fund for Faculty Research) وجزيل الشكر لكل من برايان فير (Brian Fair)، وجنيفر ديلينغر (Jennifer Dillinger) على المسانياعدة


 .Polling the Nation متوافرة على (Newsweek,

بعض العناوين الرئيسة الأخيرة من قبيل : (الدين والصحة: ش شفاء

 وهيوستون كرونيكل Houston Chronicle، على المستوى المحلي في الولايات المتحدة، تثير بلا شكك أسئلة حول فعالية الصلاة في تحقيق الشُفاء وما وما يرتبط

 وسط السياسيين، ومختصي الرعاية الصحية، والقيادادات الدينية، ومؤيدي الـيني الطبّ التكميلي البديل، وملايين من الأمريكيين. . وقد جاء العـين العنوان الرئيس
 كذلك امتلأت أرفف المكتبات بعناوين كتب على شاكلة الملة رحلة روحانية عبر
 Breast Cancer and Fasting for Spiritual Breakthrough) النقاشات الحديثة فيما يتعلق بحقوق الضمير عند مخختصي الرعاية الصحية
 النسل وحبوب منع الحمل الطارئة (احبة الصباح التالي" (morning-after pill)
 منتوجاتهم بحرية، وواجب صلاة الأطباء مع مرضاهم من عدمه.

تحتل العلاقة بين الدين والروحانية والصحة والشـفاء مكانة تاريخية
 والخاصة. ويتناول المؤرخون وعلماء واء الدراسا فـات الدات الدينية، والباحثون الطبيون، والعلماء الاجتماعيون هذه القضايا في أعمال بحثية آخذة في التوني التونع الذي لا لا لا يتوقف. فالقائمون على الدراسات الدينية، على سبيل المثيال، يميلون إلى إلى الـي

 and Amundsen, 1986; Barnes and Sered, 2005; Porterfield, 2005 البحوث الطبية اهتماماً متزايداً بأسئلة حول الدين والروحانية في السنوات
 المحرك البحئي الرئيس في مجال الطب الحيوي، والتي تضم مفردة الدين أو

الروحانية والصحة في العنوان أو في ملـخص البحت، وذلك مـا بين عام



 لتتحليل، خارج سياقهم العائلي أو الديني أو أي سياق مؤسسي آخر Sherkat) ${ }^{(r)}$ and Ellison, 1999; Chatters, 2000; Koenig, McCullough, and Larson, 2001)

كذلك قدم العلماء الاجتماعيون عموماً، والسوسيولو إسهامات مهمّة فيما يدور حالياً من تفكير حول العلاقة بين الدين الدين والرو الـيانيانية




 الولايات المتحدة.

يسير الفصل في ثلائة أجزاء. الأول، مراجعة مختصرة حول العلاقة بين المؤسسات الدينية والطبية الحيوية في التاريخ الأمريكي مع الاهتما الانمام الخاص بدور الدين في تأسيس أولى مستشُفيات الأمة . الجزء الثاني الـيّ أركز فيه علي على
 والروحانية وكيفية التعامل معهما، وبالتركيز أيضاً على تطور التوجيهات ذات الصلة من اللنجنة المشتركة لاعتماد منظمات الرعاية الصـئ الصحية (JCAHO)، وعمل الكنائس الملحقة بالمستشتفيات، ودور الدين في مهمة العاملين في المستشفيات، خاصة الأطباء والممرضات. الجزء الـالثالث نلقي فيه نظرة مختصرة على كيفية تعامل المنظمات الدينية الأمريكية المحلية مع الصحة
 للطب الحيوي التي تقدّمها بعض المنظمات الدينية.
(r) انظر أيضاً مراجعات المجال على مونع :
[http://www.metanexus.net/tarp/](http://www.metanexus.net/tarp/).

وعلى الرغم من إقراري بتنوع صور التعبير الديني والروحاني، فإنني

 بصورة متسقة في التراث البحثي الموجود؛ إذ تميل مفردة "ادين" إلى الإشارة




 Hufford, 1988; McGuire, 1988; Barnes and Sered, 2005) بمواد أنتقيها من تخصصات معرفية مختلفة لمناقشة أن المؤسسات الـنـين الدينية ومؤسسات الطب الحيوي تؤدي أدواراً محورية في (أ) تشكيل خبرات أت الأفرات الشراد الخاصة في الدين/الروحانية والصحة؛ ؛ (ب) العلاقات الحالية بين المنظما الـيات
 تركيزي في الأساس على المستشفيات والمرات والمراكز الدينية المحلية، هناك الك أسئلة


 استمرار التركيز على الأفراد خارج السياقات المؤسـيةية، فإنّني أشّجّع
 العام الواسع الدائر حول الدين والروحانية، والصحة على طول المحاور المحـدة هنا .
(Christian لا تقودني هذه المقاربة إلى التعامل مع أنصار الساينتولوجبا المسيحيبين (r)


 التكميلي مئلما وردت في وصف (Ruggie, 2004) وآخرون. . ( ) ( ) انظر على سبيل المثال:
[http://religion.ssrc.org/reforum/Bender/](http://religion.ssrc.org/reforum/Bender/).

## اعتبارات تاريخية مختصرة

يشترك مغهوما (القداسة) و(الشُفاء) في أحل اشتقاقي يعود إلى مفهومي الشُمولية أو الكلية، وهما غالبأ ما يفهمان عبر التمييزات المتبان المبلة بين الجسـد والنفس والعقل أو الروح (Turner, 1987). في السيـياق المسيـحي عملـت

 المستشفيات التي ظهرت في العصور الوسطى من بيوت الصدقة المسيحية (Mollat, 1986) . وكانت هذه المستشفيات القروسطية التي وفرت المواساس الـئ
 المرضى التي اتسعت بحدة في إنكلترا القرنين الثامن عشُ والتاسع عشُ وعر وعبر
 (Risse, 1999) . وبحكم بلايتها تحت ما سماه البعض "بيوت الربت") لم تكن الاهتمامات الدينية أو الروحانية بل الطبّ الحيوي هو الشيء الـجئ الجديد على المستشفيات مع تطورها في النسياق الحديث (Lee, 2002).

لقد تطور نموذج الطبيب الذي ظهر من سُكل التعليم العالي الكنسي ومضمونه في العصور الوسطى على مدار النقرون اللاحقة . أما الألـيا الأطباء

 فضاءين منفصلين (Porter, 1993) . وفي المستعمرات الألأمريكية الأولى الألى، قدم رجال الدين كثيراً من الرعاية الطبّية، خاصة في نيو إنيو إنغلاند، مئلما فعل بعضهـم في بريطانيا وأجزاء من أوروبا . وهو الوضع الـو الذي الذي تغيّر في القرن
 الدول قوانين تمنع رجال الدين غير المدرّبين تدريباً طبياً من ممارسة الطبّ
 الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشُر بعد كئير من الإنجازات في
 ممرضات علمانيات مكان أخخويات من المـمرضات الـيات المتدينات أو الناذرات
 . 1982; Reverby, 1987; Coburn and Smith, 1999; Nelson, 2001)

كانت المستشفيات الأمريكية الأولى مؤسّسات خيرية للفقراء، وأصحاب المرض العضضال، والبائسـين؛ ؛ أمّا ما عـا علا هؤلاء فقد كانوا يعالـجون في في
 المستشفيات في التطور والتوسع عددياً في أواسط القرن التاسع عشر، كان



 الكاثوليك في نيويورك، على سبيل المثال، فتحت أبوابها لرعاية المهاجرين
 يقتصر ما قدمته هذه المستشفيات على الـى الهوية العرقية العية فحسب، بلى بل عاملت
 خدمة خيرية مثلما الحال في مستشُفيات أخرى (Rosenberg, 1987). وبالمثئل، بدأت مستشفيات اليهود بأعداد من المجتمع اليهودي لتلبية حاجات المرضى الـيهود (Levitan, 1964; Sarna, 1987)؛ فقـد قـدمـت مستشـفيـات جبـل سينـاء (Mount Sinai)، وبيت إسرائيل (Beth Israel) في بوسطن، طعام كوشر وأطباء
 مفتوحة أمام الجميع، وحتى أواسط القرن العشُرين قدمت الرعاية لأكثر من ربع المرضى الذين ارتادوا المستشفيات (Numbers and Sawyer, 1982).

وعلى مدار القرن ونصف القرن الماضي، زادت المسافة الرسمية بين الدين والمنظمات الطبّية الحيوية. فقد أسفرن المنرت المعارك الطائفية المهنية عن نقاط تركيز طبية علمية وتكنولوجية (Starr, 1982; Stevens, 1989) (0) . وأصبحت ملكية الكنائس للمستشفيات أقل شيوعاً، وأينما ظلت الروابط الدينـئن الدينية موجودة، فإن التباينات المميزة بين المستشفيات الدينية والعلمانية تبدو أساساً
(0) ولكن المئر للاهتمام هنا أن الجمعية الطبّية الأمريكية أسست لجنة معنية بالطبّ والدين في أواسط الستينيات من القرن العشرين، وهو ما تضتّن أيضاً عموداً في صحيفة الجمعية الطبّبة الأمريكبة
 الصحيفة في التعامل مع أسئلة حول الدين والطبّ، على الرغم من أنهما هامشيان نسبة إلى بؤر تركيز الجريدة الأخرى (Rosner, 2001).
(Numbers and Sawyer, 1982; Uttley, ممئلة في الخدمات الجنسية والإنجابية (7)2000; McCauley, 2005) والجدال إلا عندما تعتبر المستشُفيات العلمانية والدينية موحدة (Joyce, 2002).



 الثمانينيات تقديم خلدمات إرشاد غربية بدعم ممارسات علا المية بية بوذية، وفي التسعينيات تأسست العيادة المجانية التابعة لجمعية المسلمين الطبية الجامعية (University Muslim Medical Association (UMMA))

 المتحولين إلى البوذية، في حين بدأت محافل مسيحية كثيرة برامـج تمريض رعوية (Garces-Foley, 2003). وفي ضوء هذه التطورات وغيرها الـيا ، لم تكتمل
 بطرائق عديدة في التعامل مع الديانات والرواتيانيانيات المرتبطة بغير العلمانيين ممّن يعملون ويُعالجون ويمرون عبرها بانتا بانظام .

## المؤسسات الطبّية: مستشفيات

تقر المستشفيات على مستوى الولايات المتحدة في الوفت الحالي

 منها ما زالت تفرد مساحة للدين والروحانية في الكنائس الصغئيرة الصيا الملحقة
 صغيرة، بحجم خزانة الملابس في الأماكن النائية إلى أماكن التجمع الكبيرة

(7) مناكُ مجموعة صغيرة من البحوث تنظر ني الفروق بين المستـفـفيات الكاثوليكية وغير
 .White, 2000; White [et al.], 2006; Prince, 1994)

ونصوص من التقاليد الدينية المختلفة وأشياء أخرى مطلوبة لممارسة العبادة
 بالْمستشفيات في مراكز أكاديمية طبية كبيرة تبايناً واسعاً في الاستخدام؛ إنـا


 كبيرة، وغيرها من الأشياء (Cadge and Dillinger, 2007) . والتباين الآخر فيما يتعلق بحضور الدين والروحانية وأهميتهما في المستشفيات يتضح في عدر انـيا
 الدينية المتاحة للبيع في محال الهدايا في المستشفيات، والميا والأسئلة حول الدين والروحانية التي تطرح على المرضى عند طلب الدئ الدئول إلى المستشفيات، وبالطرائق التي يستجيب بها فريق العمل للدين والروحانيانية على نحو محترف

وشخصي في عملهم.

## لجنة مشتر كة لاعتماد منظمات الرعاية الصحية (JCAHO)

تشكلت استجابات المستشفى للدين، على المستوى الأكبر، في تطوير سياسات اللجنة المشتركة لاعتماد منظمات الرعاية الصـي الصـية الـية؛ إذ تقرّر هذه اللجنة، التي بدأت عملها في عام •191، خطوطاً توجيهية تكفل توفير نوعية



 المستشفيات (الحق في الخخدمات الرعوية والروحانية للمرضى"، . وقد وفّرت

 المريض، وقضايا نهاية الحياة، والعلاج، ومسؤوليات فريق العمل . خاطبت اللجنة المُستركة في البداية الدين في المستشفيات عام 1979
(V) لمزيد من المعلومات، انظر :
< http://www.jointcommission.org/AboutUs/joint_commission_history.htm>.

بتركيز على رعاية المريض : ايمكن تلبية حاجات المرضى الروحانية عبر

 المرضى من إدمان الكححوليات والمخذّرات. وفي التسعينيات، أعيد تأنير أطير فضايا حول الدين والروحانية بخطوط توجيهية على أنها "احقي" تعالج في في

 أن تكون متصلة بها، لتشمل قضايا نهاية الحياة العـيا وفي عام 1990 شُملت التوجيهات حقوق العاملين في المستشفى المتعلقة بالرو $ا$ المانية والدين عانـين توجيه المستشفيات لمواجهة الصراعات بين معتقدات فريق العـين العاملين الثقافية

منها والدينية، وبين عملهم.
شُهدت التسعينيات أيضاً مناقشة وتحولاً في معايير اللجنة المشتركة






 رعاية روحانية، فإنها أشارت إلى أقسام خدمات أنمات رعوية وهيئات عاملة رعوية من خارج المنشأة في مقايسس عام 1999 على أنها من الجها 19 الجهات المحتملة



 اللاهوت"، . وباتباع المناقشات المشابـهة حول الأدبيات الطبّبية والتمريضية،

 المريض أو نظريته الروحانية في الرعاية التي يتلقاها . . . ينبغي للتقييم

الروحاني، في الحد الأدنى، أن يـحدد الـملة الدينية للمـريض ومعتقداته، والممارسات الروحانية المهـمة لهـ، (Staten, 2003)

تكاد تنعدم البحوث التي تدرس كيفية استجابة المستشُفيات لسياسات
 التقديرات الروحانية في جميع مستـتفيات البلاد من عدمه وكيفية تطبيتها . وعلى الرغم من أن مقدّمو الرعاية الصححية قد طوروا مجمموعة من النماذي
 كيفية استخدامها الفعلي والاستجابة لها من مقدّمي الرعاية الصحية والمئ والمرضى ليس بكثير Maugans, 1996; Chambers and Curtis, 2001; LaPierre, 2003; Carson . and Koenig, 2004; Hodge, 2006) خدمات كنسية في المستشفى
في بعض المستشفيات، تأتي معالجة القضايا الدينية والروحانية في الأسـاس على يـد قسـاوسـة الـمستشففى (Cadge [et al.], 2008) . وتشـير هنا الـــي
 ( Association)


 الكبرى، الكائنة في مناطق حضرية، والمستشُفيات التابعة للكنيسة أكثر ميلاً
 .Dillinger, 2007) المتحدة بأكثر من •1 آلاف، كثير منهم ينتمون إلى منظمات مهنية من بينها جمعية القساوسة المهنيين (Association of Professional Chaplains)، والجمعية الوطنية للقساوسة الكاثوليك (National Association of Catholic Chaplains)،

 (Weaver [et al.], 2004) Pastoral Education) ورجال منهم المدنيون ومنهم قيادات مرسمة قـساوسة في تقاليدهم الدينية.

وعلى الرغم مـن أننا ما زلنا في حاجة إلى تدوين التاريخ الطويل للخدمات الكنسية في المستشـفيات، إلا أن العلماء يتراء يتفقون على ألى أن هذه الخدمات في المستشفيات قد تطوّرت في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عبر أعمال ريتشارد كابوت (Richard Cabot)، وأنطون تي.





 في المستشفيات وعدد من المرافق الأخرى (للاطلاع) Education Programs)


 صورة تعليم طبي جامتعي، لأن صـناديق الرعاية الطبية الفـيـدرالية سترد (McSherry and Nelson, 1987; للمستشفيات جزءاً من مصروفات عمل الطلاب
. Lee, 2002; White, 2003)
تختلف مهمات القساوسة في المستشتفيات وكيفية فهمهم من مستشفى إلى آخر . وهي من الناحية التظظيمية تشكل جزءاء لا يتجزأ من المستشفيات

 دخلها الصافي؛ لأن الخدمات الكنسية الملحقة لا تغطّى تكلفتها من خلا لالـل شُركات التأمين الصحي (للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الجوان الـانب المـالية، انظر VandeCreek and Lyon, 1995). وفي مستشفيات أخرى أخرى، نجد القساوسة حصراً من المتطوعين أو موظفين من أبرشيات كاثوليكية محلية أو كنائس أو منظمات مححلية متخصصة في في الـخدمة الانجتما الانماعية. وفي بعض الحالات بخاصة في نيويورك سيتي، وعبر أعمال النخدمة الكنسية للرعاية
(1) لمزيد من المعلومات، انظر :
< http://www.acpe.edu/cpehistory.Htm > .

الصحية، يتم تعيين قساوسة المستشُفيات من خلال منظمات خارجية تتولى أيضاً الإشراف عليهم بعد التعيين (Flannelly [et al.], 2003 ال

قد تشـمل الأعمال اليومية للقساوسة في المستشُفيات المنفصلة توفير
 أزمات المرضى والأسر وفريق العـاملــين سواء فردياً أم كأعضاء في فرق
 2000; Flannelly [et al.], 2005; Sakurai, 2005) وقد رصدنا أن المستشفيات يوماً بعد يوم تعمل على نماذج متعددة العقائد أو متداخلة؛
 يشتركون معهم في الخلفية الدينية فحسبـ لـنـر وفي دراسة للقساوسة العاملين في
 (إلإِ

 (2003 ـ وفي مستشففى مجتمعي، كان القسـياوسة يستدعون أكثر من أجل مرضى

 بطرائق مـختلفة، مع وجود العـدد الأكبر من الإحالات إلى القساوسة مـن الممرضات والمختصين الاجتماعيين الانـا ( Fogg [et al.], 2004)
 وصححيفة الخحـمـة الدبـنـية للرعايـة الصـحيـة Pastoral Care and Counseling) بأفضل لمحة موجزة عن العمل اليومي (Journal of Healthcare Chaplaincy) أصبحت احترافية قساوسة المستشفيات كفئة متميزة في تزايد على مدى
 مستشفيات كبرى وثيقة: ا(كتاب أبيض . الكهنوت المهني : دوره وأهميته في
 جاء فيه تأكيد للـجوانب المتميزة من الرعـاية Importance in Healthcare) الروحانية التي يقدمها قساوسة مستشفيات مدربون من الناحية الطبية بعملون
(Association of Professional عبر حلود التخصصات المعرفية في المستشفيات (الميات Chaplains [et al.], 2001) معايير (شهادة الهيئة) التي تشمل منح شهادة على تقاليد دينية، ودرجة لاهوتية على المستوى الـجامعي وأربع وحـدات من التـعلـيـيم الرعوي


 VandeCreek and Connell, 1991; VandeCreek and Lyon, 1997; Clark [et al.], (2003. وقد بدأت دراسات أخرى لتصف كيفية عمل القساوسة بمختلف
 الدينية/الروحانية، ووجود الأسرة وتوافر رجال الدين المحليين، .. إلخ
. (VandeCreek and Lyon, 1997)

## الدين والروحانية وسط الممرضات والأطباء

بالإضافة إلى عملهم مع المرضى والأسرا



 (Wolf, 1988) لطقوس التمريض المحيطة بالعناية بالجسم بعد الوفاة، والإدارة

 المستشفيات بأمثلة عديدة حول هذه الاستكشافات غير المباشرة المستقلة عن

قيم دينية منظمة (Van der Geest and Finkler, 2004; Van der Geest, 2005)
بالإضافة إلى قساوسة المستشفيات، قدّمت الممرضات ومات وما زلن رعاية روحانية للمرضى. بعض الممرضات كن أنفسهن مدربات في مؤسسات
(9) لمزيد من المعلومات، انظر :
< http://www.acpe.edu/acroread/Common\ Standards\ for\ Professional\ Chaplaincy\ Revised\ March\ 2005.pdf>.

دينية، وقد تبين من دراسات مراجع التمريض والمناهج الدراسية اعتياد مناقشّة

 McEwen, 2004)



 إرشادات تشخيصية لتقييم (الكرب الروحاني" للمرضى وتوفير الرعاية/ التدخل الروحاني للتخفيف عنهم (Emblen and Halstead, 1993; Grant, 2004; Ross, 2006).

أمّا وسط الأطباء، فإن الدين والروحانيـة يمثّلان إضـافات جـدات جديدة على


 Levin [et al.], 1997; Puchalski and Larson, 1998; Graves [et al.], 2002; Barnes,

 أكثر من نصف الأطباء أفادوا في مسح حديث أن معتقداتهم الدينية أو الرو الرحانية تؤثر في مـمارستهـم للطب (Curlin [et al.], 2005a) . وفي هـنـا وصـ وصف الأطباء الصلات بين دينهم أو روحانيتهم والعمل بطرائق معينة . فيرى بعضهم أنها أمور

 (Caitlin [et al.], 2001; Messikomer and De Craemer, 2002; مركـر طبـي أكـاديـميـي (1) Carson and Koenig, 2004; Cadge and Catlin, 2006)
 تقديم الرعاية الصحبة التي تريد تعلم المزيد حول توفير الر الراية الرو حانية (Todres [et all., 2005) . (11) من الناحبة اللديمغرافية، نبيّن المسوح الحديئة أن الأطباء أكثر ميلاً إلى الانتماء إلى تقاليد دينية تشُّل أقلية في محيطها أكثر من أعضاء الجههور العام واعتبار أنفـهـه روحانيين لا دينيـن (Curlin [et al.], 2005a) .

وهناك دراسات حول العلاقة بين الدين وصنع القرار وسط الأطباء
 الأطباء الملتزمين دينياً أقل ميلاً من آخرين إلى الاعتقاد أن الأطباء يجب ألـو أن يراجعوا المرضى أو يفصحوا عن معلومات ألان حول الإجراء الاءاءات الطبية التي



 المئال، بعد ضبط متغيرات أخرى مستقلة، كان الأطباء الكاثوليك النك واليهود


 المريض وبين الجهود المبذولة لإقناعهم باتباع التوصيات الطبية، كما أظهرت إحدى الدراسات (Curlin [et al.], 2005b).

وبعيداً عن اتخاذ القرار، تثير البحوث حول الدين أسئلة عن كيفية
 الدراسات تبايناً واسعاً بالاعتماد على جمهور الأطباء والمرضى (انظر على Wilson [et al.], 2000; Chibnall and Brooks, 2001; Siegel [et al.], :سبيل الـمـئـال (2002; Armbruster [et al.] 2003; Luckhaupt [et al.], 2005



 روحانياتهم في سياق مرض أكثر شدة و/أو في حالة الـة ارتباط القضـايا ارتباطاً
 المالـ 2003 (al.]. وعند سؤالهم مباشرة إذا كانوا يؤمنون بأن الدين يؤثر في الصحة
 تأثير، وأكدوا أنه يوفر إطاراً لفهـم المرضى ولعـر ألعمليات صنع القرار عندهم وهو في الغالب أيضاً يشكّل مصدراً للدعم المجتمعي. ومن ثم كان النظر

إلى الدين أو الروحانية بوصفه مصدراً ضـاراً عند الأطباء في هذه الدراسة سببأ للصراع النفسي أو الخلاف مع المشُورة الطبية (Curlin [et al.], 2005c). وتشير الدراسات المصغرة التي تهتم بالدين والروحانية وسط الأطباء



 بقضايا نهاية الحياة مقارنة بارتباطها بجوانب ألخرى الـبا من مضمون أعمالهم أو السياقات المؤسسبية التي يعملون فيها

## مؤسسات دينية محلية





 المحلية وعلى أنواع الشبكات التي تطورها بعض المراكيز الدينينية مع مقدمي
 الصحة الوقائية. ومن هنا تتيح الطرائق الميختلفة التي توئر الـر بها التا التجمعات
 وتعزز أيضاً الروابط المفيدة التي قد تؤئر في محصـلات الصحتي الصـي الفردية،

.Chatters, 2000; Koenig [et al.], 2001)

## خدمات الشفاء

تختلف استجابة مجتمعات المؤمنين الخاصة لموضوع الصحة والمرض اختلافاّ واسعاً. كثير منها يتناول بانتظام الصحة والشَا مجتمعية، فغالباً ما تتلى صلوات ألما أساسية من أجل الشفاء الـياء الروحاني والتداوي الجسدي في اليهودية، مـّل مي شُبراخ (Mi Sheberakh) التي غالباً ما يتلوها

في الكنيس فرد أو عضو من أسرة شخص مريض . وبالمثل، في كثير من الجماعات المسيحية، تنطق أسماء الأفراد المرضى علناً في أثناء الصاءلاة والطقوس في سياق القداديس الأسبوعية.
وفضلاً عن تناول قضايا صحية في القداديس الأسبوعية، فإن بعض
 الششفاء في التجمعات الأسقفية، وجدت جنيفر الئر هوليز (Hollis, 2005)، أن هذه الخدمات تحدث بطرائق كثيرة مختلفة وتشمل ممارسات مثل الئلمر المسح بالزيت،


 واللمس والعطر في الطقوس . وقد وصف المشـاركون الشـفاء الـياء في مثل هذه
 أنواع من الطقوس الشُبيهة تحدث في كي انير من الكنائس الأمريكية الأفريقبة وفي نطاق واسع من السياقات الأخرى في الولايات المتحدة المعاصرة (Jacobs, 2005; Barnes and Sered, 2005)
 حالة من الخصوصية مع قيادات دينية. فبعض الرهبان البوني البوذين التايلانديين في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يقدمون ترانبم وتمائم وعلانج
 على طلب برنامج العلاج والتشخيص من أحد الأطباء وبعدها يعملون مع
 الرهبان، من اتباع تعليمات الطبيب (Numrich, 2005). وبع


 المشُاركين في المحفل (Moran [et al.], 2005).

## الروابط الدينبة مع الصحة الطبية الحيوية

إضافة إلى العمل مع الأفراد في مجتمعاتهم الدينية، نجد بعض القيادات

والمنظمات الدينية تيسر العلاقات بين الافراد وبرامج الصحة الطبية الحيوية


 المراكز الدينبة في صورة معلومـات، وفحوصات الصحة الصـة العامة، وجهود (Djupe and Westberg, 1995; التنمية الصحية، ومراكز صحية ذات أساس ديني الدرا (إذ نـجــد عـلـى Chatters [et al.], 1998; "Engaging Faith Communities", 1999) سبيل المثال برنامـج الإقلاع عن التدخين تتيحه مـحافل دينية مححلية في



 (Griffith, 2004) وصفت آر . ماري غريفيث and Spirit in American Christianity) نسقاً من برامج التغنية المسيحية دعمتها في بعض نواحيها محافل دينية

محلية
وطالما كانت الـجهود الصحية في المـجتمعات الأمريكية الأفريقية
 إلى أهمية تعزيز العلاقات بين كنائس السود ومجال واسع من مقدمي الصحة
 وغالباً ما يأتي رجال الدين في المرتبة الأولى من التواصل عند الأمريكيين


 (al.], 2000). وقد وجد أن حجم أي محفل والتحصيل التعليمي الذي يتميز به
 توعية صحية للمجتمع برعاية الكنيسة (Thomas [et al.], 1994) .

أما التمريض التابع للأبرشية فهو طريقة أخرى تعالج بها المنظمات
 (Granger Westberg)

بروتستانتية وكاثوليكية تحاول الجمع بين عمل الأطباء والممرضات والقيادات
 المحلية. وكانت أولى الممرضات اللائي عملن في هذا المـجال قد وظّفن
 (Chicago)، وبدأن أيضاً في رعاية الناس في الكنائس المحلية، وهنّ اليوم يعمَلْنَ موظفات أو يتطوعن في كنائس أو مستشُفيات محلية لتقديم خدماتي الرعاية الصحية من فحوصات روتينية وتطعيمات إلى متابعة طبية وتنسيق.
 بهذا النوع من الخدمة ولا سيما في أواخر التسعينيات. وعلى الرغم من ذلك الك
 الديمغرافية والممارسات والنماذج التنظيمية والتدريب على التنمية الروحانية (Solari-Twadell and McDermott, 1999; Orr and May, 2000; Vandecreek and
. Monney, 2002)

## استنتاجات

باتباع الأمثلة التي ساقها بول ديماجيو (Paul DiMaggio)، ووالتر باول



 (DiMaggio and Powell, 1991) . وبدلاُ مـن الاستمرار في التركيز على أفراد ومدى تأثير الدين والروحانية في الصحة الفردية والعافية، فإني أشـيع السوسيولوجيين على النظر في كيفية التعامل مع الدين والرئ الروحانية فين في منظمات الطب الحيوي، وكيف تكون معالجة الطب الحيوي الحي في المنظمات الميا الدينية،
 الحاضر؛ إذ تؤدي المؤسسات الدينية والطـا $ا$ الطبية الحيوية أدواراً مححورية في
 الأوسع حول نسق القضايا ذات الصلة

ومن الناحية المنـهـجية، قد تبدأ مثل هذه الدراسات الموجهة إلى

المؤسسات بمنظمات محل تساؤل، مثلما أوضحنا هنا، مختبرة تاريخها وسياقاتها السياسية وطرائق فهـم الطب الحيوي والدين وتقاطعهـما عنـد

 وطبية حيوية أو ربما تنظر في كيفية ارتباط القضايا بالدين ولدين والطب الحيوري وتفاعلهما في مؤسسات أخرى مثل المدارس العامة ومراكيا واكز رعاية الطنل،
 تبدأ هذه الدراسات بأفرأ أفراد يستقون ويدمجون تعاليم ألمي روحانية أو دينية وطبية





 محل الإيمان بالروحانيات أو الدين في العصر الحايث .

لا يمكن لنلسوسيولوجيين توسيع مقاربتهم المفاهيمية لهذا المـجال المال




 ويمكن للباحئين في المستقبل أن يسهموا في محادثات أكار أكاديمية وعامة أوسع عبر الاهتمام بالمؤسسـات. وهم في ذلك، قد يو يوفرون أطرأ أُ سياقية معينة فيما



 الدينيين في اتخاذ قراراتهم حول الرعاية الطبية في العقود القادمة.

## المراجع

Abdel-Aziz, E., B. Arch, and H. Al-Taher (2004). "The Influence of Religious Beliefs on General Practitioners' Attitudes towards Termination of Pregnancy-A Pilot Study." Journal of Obstetrics and Gynaecology: vol. 24, no. 5, August, pp. 557561.

Adksion-Bradley, C. [et al.]. (2005). "Forging a Collaborative Relationship between the Black Church and the Counseling Profession." Counseling and Values: vol. 49, pp. 147-154.

Aiyer, A. [et al.] (1999). "Influence of Physician Attitudes on Willingness to Perform Abortion." Journal of Obstetrics and Gynaecology: vol. 93, pp. 576-580.

Angrosino, Michael (2006). Blessed with Enough Foolishness: Pastoral Care in a Modern Hospital. West Conshohocken, PA: Infinity Publishing.

Armbruster, Christy A., John T. Chibnall, and Sarah M. Legett (2003). "Pediatrician Beliefs about Spirituality and Religion in Medicine: Associations with Clinical Practice." Pediatrics: vol. 111, pp. 227-235.

Association for Pastoral Practice and Education, National Association of Catholic Chaplains, and National Association of Jewish Chaplains (2001). "A White Paper. Professional Chaplaincy: Its Role and Importance in Healthcare." Journal of Pastoral Care: vol. 55, pp. 81-97.

Barnes, Linda L. (2006). "A Medical School Curriculum on Religion and Healing." in: Linda L. Barnes and Inés M. Talamantez (eds.). Teaching Religion and Healing. New York: Oxford University Press, pp. 307-325.
and Susan S. Sered (eds.) (2005). Religion and Healing in America. New York: Oxford University Press.

Barrows, D. C. (1993). ""'A Whole Different Thing"-The Hospital Chaplaincy: The Emergence of the Occupation and the Work of the Chaplain (Unpublished dissertation, University of California, San Francisco).

Bassett, S. Denton (1976). Public Religious Services in the Hospital. Springfield, Ill.: Charles C. Thomas.

Brittain, John N., and Julie Boozer. (1987). "Spiritual Care: Integration into a Collegiate Nursing Curriculum." Journal of Nursing Education: vol. 26, pp. 155-160.

Bryant, C. (1993). "Role Clarification: A Quality Improvement Survey of Hospital Chaplain Customers." Journal for Healthcare Quality: vol. 15, pp. 18-20.

Cadge, Wendy and Elizabeth A. Catlin (2006). "Making Sense of Suffering and Death: How Health Care Providers Construct Meanings in a Neonatal Intensive Care Unit." Journal of Religion and Health: vol. 45, no. 2, pp. 248-263.
and J. Dillinger (2007). "The Content and Function of Hospital Chapels: An Overview". Working Paper, Department of Sociology, Brandeis University.
with Jeremy Freese, and Nicholas Christakis (2008). "Hospital Chaplaincy in the United States: A National Overview." Southern Medical Journal: vol. 101, no. 6, pp. 626-630.

Caitlin, E. A. [et al.]. (2001). "Spiritual and Religious Components of Patient Care in the Neonatal Intensive Care Unit: Sacred Themes in a Secular Setting." Journal of Perinatology: vol. 21, pp. 426-430.

Caldwell, C. H., Chatters, L. M., and Billingsley, A. T. R. J. (1995). "Church-Based Support Programs for Elderly Black Adults: Congregational and Clergy Statistics." in: M. Kimble [et al.] (eds.). Aging, Spirituality and Religion. Minneapolis: Fortress Press, pp. 306-324.

Carey, Raymond G. (1973). "Chaplaincy: Component of Total Patient Care?." Hospitals: The Journal of the American Hospital Association: vol. 47, pp. 166-172.

Carson, Verna B. and Harold G. Koenig (eds.) (2004). Spiritual Caregiving: Healthcare as a Ministry. Philadelphia: Templeton Foundation Press.

Cavendish, R. [et al.]. (2004). "Spiritual Perspectives of Nurses in the United States Relevant for Education and Practice." Western Journal of Nursing Research: vol. 26, pp. 196-212.

Chambers, N. and Curtis, J. R. (2001). "The Interface of Technology and Spirituality in the ICU." in: J. Randall Curtis and Gordon D. Rubenfeld (eds.). Managing Death in the ICU: The Transition from Cure to Comfort. New York: Oxford University Press, pp. 193-205.

Chatters, Linda M. (2000). "Religion and Health: Public Health Research and Practice." Annual Review of Public Health: vol. 21, pp. 335-367.
, Jeffrey S. Levin, and Christopher G. Ellison (1998). "Public Health and Health Education in Faith Communities." Health Education and Behavior: vol. 25, pp. 689-699.

Chibnall, John T., and Christy A. Brooks (2001). "Religion in the Clinic: The Role of Physician Beliefs." Southern Medical Journal: vol. 94, pp. 374-379.

Christakis, N. A., and D. A. Asch (1995). "Physician Characteristics Associated with Decisions to Withdraw Life Support." American Journal of Public Health: vol. 85, pp. 367-372.

Clark, P. A., M. Drain and M. P. Malone (2003). "Addressing Patients' Emotional and Spiritual Needs." Joint Commission Journal on Quality and Safety: vol. 29, pp. 659-670.

Coburn, Carol K., and Martha Smith (1999). Spirited Lives: How Nuns Shaped Catholic Culture and American Life, 1836-1920. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.

Curlin, F. A. [et al.]. (2005a). "Religious Characteristics of U.S. Physicians." Journal of General Internal Medicine: vol. 20, pp. 629-634.
$\qquad$ (2005b). "When Patients Choose Faith over Medicine: Physician Perspectives on Religiously Related Conflict in the Medical Encounter." Archives of Internal Medicine: vol. 165, pp. 88-91.
$\qquad$ (2005c). "How are Religion and Spirituality Related to Health? A Study of Physicians' Perspectives." Southern Medical Journal: vol. 98, pp. 761-766.
$\qquad$ [et al.] (2007). "Religion, Conscience, and Controversial Clinical Practices." New England Journal of Medicine: vol. 356, pp. 593-600.

Daaleman, T. P. and B. Frey (1998). "Prevalence and Patterns of Physician Referral to Clergy and Pastoral Care." Archives of Family Medicine: vol. 7, pp. 548-553.
$\qquad$ and D. Nease (1994). "Patient Attitudes Regarding Physician Inquiry into Spiritual and Religious Issues." Journal of Family Practice: vol. 39, pp. 564-568.

DesAutels, Peggy, Pabst M. Battin and Larry May (1999). Praying for a Cure: When Medical and Religious Practices Conflict. New York: Rowman and Littlefield Publishers, Inc.

DiMaggio, Paul and Walter Powell (1991). "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields." in Paul DiMaggio and Walter Powell (eds.). The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 63-82.

Djupe, A. M., and G. Westberg (1995). "Congregation-Based Health Programs." in: Melvin Kimble [et al.]. (eds.). Aging, Spirituality and Religion. Minneapolis: Fortress Press, pp. 325-334.

Ehman, J. W. [et al.] (1999). "Do Patients Want Physicians to Inquire about their Spiritual or Religious Beliefs if they Become Gravely Ill?." Archives of Internal Medicine: vol. 159, pp.1803-1806.

Emblen, J. D., and L. Halstead (1993). "Spiritual Needs and Interventions: Comparing the Views of Patients, Nurses and Chaplains." Clinical Nurse Specialist: vol. 7, pp. 175-182.
"Engaging Faith Communities as Partners in Improving Community Health" (1999). Centers for Disease Control and Prevention, Public Health Practice Program Office.

Flannelly, Kevin J., George F. Handzo and Andrew J. Weaver (2004). "Factors Affecting Healthcare Chaplaincy and the Provision of Pastoral Care in the United States." Journal of Pastoral Care and Counseling: vol. 58, nos. 1-2, pp. 127-130.
[et al.] (2005). "A National Survey of Health Care Administrators' Views on the Importance of Various Chaplain Roles." Journal of Pastoral Care and Counseling: vol. 59, pp. 87-96.
$\qquad$ , A. Weaver, and G. Handzo (2003). "A Three-Year Study of Chaplains' Professional Activities at Memorical Sloan-Kettering Cancer Center in New York City." Psychooncology: vol. 12, pp. 760-780.

Fogg, S. L. [et al.] (2004). "An Analysis of Referrals to Chaplains in a Community Hospital in New York Over a Seven-Year Period." Journal of Pastoral Care and Counseling: vol. 58, pp. 225-235.

Fox, Renée. (1988). "The Human Condition of Health Professionals." in Renée Fox (ed.). Essays in Medical Sociology: Journeys into the Field. New Brunswick, NJ: Transaction Books, pp. 572-587.
___ (1959). Experiment Perilous: Physicians and Patients Facing the Unknown. Glencoe, Ill.: Free Press.

Garces-Foley, Kathleen (2003). "Buddhism, Hospice, and the American Way of Dying." Review of Religious Research: vol. 44, pp. 341-353.

Gevitz, Norman (ed.) (1988). Other Healers: Unorthodox Medicine in America. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Grant, Don (2004). "Spiritual Interventions: Why, How, and When Nurses Use Them." Holistic Nursing Practice: vol. 18, pp. 36-41.
, Kathleen O'Neil, and Laura Stephens (2004). "Spirituality in the Workplace: New Empirical Directions in the Study of the Sacred." Sociology of Religion: vol. 65, pp. 265-283.

Graves, D. L., C. K. Shue, and L. Arnold (2002). "The Role of Spirituality in Patient Care: Incorporating Spirituality Training into the Medical School Curriculum." Academic Medicine: vol. 77, p. 1167.

Griffith, R. Marie (2004). Born Again Bodies: Flesh and Spirit in American Christianity. Berkeley, CA: University of California Press.

Groër, Maureen W., B. O’Connor and Patricia Droppleman (1996). "A Course in Health Care Spirituality." Journal of Nursing Education: vol. 35, pp. 375-381.

Hall, Charles E. (1992). Head and Heart: The Story of the Clinical Pastoral Education Movement. Decatur, GA: Journal of Pastoral Care Publications.

Hodge, David R. (2006). "A Template for Spiritual Assessment: A Review of the JCAHO Requirements and Guidelines for Implementation." Social Work: vol. 51, no. 4, pp. 317-326.

Hollis, Jennifer L. (2005). "Healing into Wholeness in the Episcopal Church." in: Linda Barnes and Susan S. Sered (eds.). Religion and Healing in America. New York: Oxford University Press, pp. 89-102.

Hufford, David (1988). "Contemporary Folk Medicine." in: Norman Gevitz (ed.). Other Healers: Unorthodox Medicine in America. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, pp. 228-264.

Imber, Jonathan B. (1986). Abortion and the Private Practice of Medicine. New Haven, CT: Yale University Press.

Jacobs, Claude F. (2005). "Rituals of Healing in African American Spiritual Churches." in: Linda Barnes and Susan S. Sered (eds.). Religion and Healing in America. New York: Oxford University Press, pp. 333-341.

Joyce, Kathleen M. (2002). "The Evil of Abortion and the Greater Good of the Faith: Negotiating Catholic Survival in the Twentieth-Century American Health Care System." Religion and American Culture: A Journal of Interpretation: vol. 12, no. 1, pp. 91-121.

Kauffman, Christopher J. (1995). Ministry and Meaning: A Religious History of Catholic Health Care in the United States. New York: Crossroad.

Kaufman, Sharon R. (2005). And a Time to Die: How American Hospitals Shape the End of Life. New York: Scribner.

Kelly, M. [et al.] (1996). "Spiritual and Religious Issues in Clinical Care: An Elective Course for Medical Students." Annals of Behavioral Science and Medical Education: vol. 4, pp. 29-35.

Koenig, Harold G., Lucille B. Bearon, and R. Dayringer (1989). "Physician Perspectives on the Role of Religion in the Physician-Older Person Patient Relationship." Journal of Family Practice: vol. 28, pp. 441-448.
$\qquad$ , $\qquad$ and Margot Hover (1991). "Religious Perspectives of Doctors, Nurses, Patients and Families." Journal of Pastoral Care: vol. 45, September, pp. 254-267.

Koenig, Harold G., Michael E. McCullough, and David B. Larson (eds.) (2001). Handbook of Religion and Health. New York: Oxford University Press.

La Pierre, Lawrence I. (2003). "JCAHO Safeguards Spiritual Care." Holistic Nurse Practitioner: vol. 17, no. 4, July-August, p. 219.

Lazarus, Barry (1991). "The Practice of Medicine and Prejudice in a New England Town: The Founding of Mount Sinai Hospital, Hartford, Connecticut." Journal of American Ethnic History: vol. 10, pp. 21-42.

Lee, Simon J. Craddock (2002). "In a Secular Spirit: Strategies of Clinical Pastoral Education." Health Care Analysis: vol. 10, pp. 339-356.

Lemmer, S. C. (2002). "Teaching the Spiritual Dimension of Nursing Care: A Survey of U.S. Baccalaureate Nursing Programs." Journal of Nursing Education: vol. 41, no. 11, pp. 482-490.

Levin, J. S., D. B. Larson and C. M. Puchalski (1997). "Religion and Spirituality in Medicine: Research and Education." Journal of the American Medical Association: vol. 278, pp. 782-793.

Levitan, Tina (1964). Islands of Compassion: A History of the Jewish Hospitals of New York. New York: Twayne Publishers, Inc.

Linenthal, Arthur J. (1990). First a Dream: The History of Boston's Jewish Hospitals: 1896-1928. Boston, MA: Beth Israel Hospital in association with the Francis A. Countway Library of Medicine.

Luckhaupt, S. [et al.]. (2005). "Beliefs of Primary Care Residents Regarding Spirituality and Religion in Clinical Encounters with Patients: A Study at a Midwestern U.S. Teaching Institution." Academic Medicine: vol. 80, pp. 560-570.

MacLean, Charles D. [et al.] (2003). "Patient Preference for Physician Discussion and Practice of Spirituality." Journal of General Internal Medicine: vol. 18, pp. 38-43.

Maugans, T. A. (1996). "The Spiritual History." Archives of Family Medicine: vol. 5, pp. 11-16.

McCauley, Bernadette (2005). Who Shall Take Care of Our Sick? Roman Catholic Sisters and the Development of Catholic Hospitals in New York City. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

McEwen, Melanie (2004). "Analysis of Spirituality Content in Nursing Textbooks." Journal of Nursing Education: vol. 43, pp. 20-30.

McGuire, Meredith B. (1988). Ritual Healing in Suburban America. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

McSherry, Elisabeth and William A. Nelson (1987). "The DRG Era: A Major Opportunity for Increased Pastoral Care Impact or a Crisis for Survival." Journal of Pastoral Care: vol. 41, pp. 201-11.

Messikomer, Carla M. and Willy de Craemer (2002). "The Spirituality of Academic Physicians: An Ethnography of a Scripture-Based Group in an Academic Medical Center." Academic Medicine: vol. 77, pp. 562-573.

Mollat, Michel (1986). The Poor in the Middle Ages: An Essay in Social History. Translated by Arthur Goldhammer. New Haven, CT: Yale University Press.

Moran, Michael [et al.] (2005). "A Study of Pastoral Care, Referral, and Consultation Practices among Clergy in Four Settings in the New York City Area." Pastoral Psychology: vol. 53, pp. 253-264.

Neighbors, Harold W., Marc A. Musick and David R. Williams (1998). "The African American Minister as a Source of Help for Serious Personal Crises: Bridge or Barrier to Mental Health Care?." Health Education and Behavior: vol. 25, pp. 759-777.

Nelson, Sioban (2001). Say Little, Do Much: Nurses, Nuns and Hospitals in the Nineteenth Century. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Numbers, Ronald L. (1992). Prophetess of Health: Ellen G. White and the Origins of Seventh-Day Adventist Health Reform. Knoxville, Tenn.: University of Tennessee Press.
and Darrel Amundsen (1986). Caring and Curing: Health and Medicine in the Western Religious Traditions. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
and Ronald C. Sawyer (1982). "Medicine and Christianity in the Modern World." in: Marty E. Marty and Kennth L. Vaux (eds.). Health/Medicine and the Faith Traditions. Philadelphia: Fortress, pp. 133-160.

Numrich, Paul D. (2005). "Complementary and Alternative Medicine in America's "Two Buddhisms"." in: Linda Barnes and Susan S. Sered (eds.). Religion and Healing in America. New York: Oxford University Press, pp. 343-358.

O'Donnell, Thomas J. (1970). "Medicine and Religion: An Overview." Journal of the American Medical Association: vol. 211, pp. 815-817.

Orr, J. and S. May (2000). Religion and Health Services in Los Angeles: Reconfiguring the Terrain. Los Angeles: USC Center for Religion and Civic Culture.

Parkum, Kurt H. (1985). "The Impact of Chaplaincy Services in Selected Hospitals in the Eastern United States." Journal of Pastoral Care: vol. 39, pp. 262-269.

Porter, Roy (1993). "Religion and Medicine." in: William F. Bynum and Roy Porter (eds.). Companion Encyclopedia of the History of Medicine. New York: Routledge, 1449-68.

Porterfield, Amanda (2005). Healing in the History of Christianity. New York: Oxford University Press.

Post, Stephen, Christina Puchalski, and David B. Larson (2000). "Physicians and Patient Spirituality: Professional Boundaries, Competency, and Ethics." Annals of Internal Medicine: vol. 132, pp. 578-583.

Prince, Thomas R. (1994). "Assessing Catholic Community Hospitals versus Nonprofit Community Hospitals, 1989-1992." Health Care Management Review: vol. 19, no. 4, October, pp. 25-37.

Puchalski, Christina and David Larson (1998). "Developing Curricula in Spirituality and Medicine." Academic Medicine: vol. 73, pp. 970-974.

Rapp, Rayna (1999). Testing Women, Testing the Fetus: The Social Impact of Amniocentesis in America. New York: Routledge.

Reverby, Susan M. (1987). Ordered to Care: The Dilemma of American Nursing, 1850-1945. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Rhoads, P. (1967). "Medicine and Religion: A New Journal Department." Journal of the American Medical Association: vol. 200, p. 172.

Risse, Guenter B. (1999). Mending Bodies, Saving Souls: A History of Hospitals. New York: Oxford University Press.

Rodrigues, Bartholomew, Deanna Rodrigues, and D. L. Casy (2000). Spiritual Needs and Chaplaincy Services: A National Empirical Study on Chaplaincy Encounters in Health Care Settings. Medford, Oreg.: Providence Health System.

Rosenberg, Charles E. (1987). The Care of Strangers: The Rise of America's Hospital System. New York: Basic Books.

Rosner, Fred (2001). "Religion and Medicine." Archives of Internal Medicine: vol. 161, no. 15, pp. 1811-1812.

Ross, Linda (2006). "Spiritual Care in Nursing: An Overview of the Research to Date." Journal of Clinical Nursing: vol. 15, pp. 852-862.

Ruggie, Mary (2004). Marginal to Mainstream: Alternative Medicine in America. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Sakurai, Michele L. (2005). "Ministry of Presence: Naming What Chaplains Do at the Bedside." (Unpublished Dissertation, San Francisco Theological Seminary).

Sarna, Jonathan D. (1987). "The Impact of Nineteenth-Century Christian Missions on American Jews." in: Todd M. Endelman (ed.). Jewish Apostasy in the Modern World. New York: Holmes and Meier Publishers, pp. 232-254.

Sherkat, Darren, and Christopher Ellison (1999). "Recent Developments and Current Controversies in the Sociology of Religion." Annual Review of Sociology: vol. 25, pp. 363-394.

Siegel, Benjamin [et al.] (2002). "Faculty and Resident Attitudes about Spirituality and Religion in the Provision of Pediatric Health Care." Ambulatory Pediatrics: vol. 2, pp. 5-10.

Solari-Twadell, Phyllis Ann and Mary A. McDermott (1999). Parish Nursing: Promoting Whole Person Health within Faith Communities. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Starr, Paul L. (1982). The Social Transformation of American Medicine. New York: Basic Books.

Staten, Pat (2003). "Spiritual Assessment Required in All Settings." Hospital Peer Review: vol. 28, no. 4, pp. 55-56.

Stevens, Rosemary (1989). In Sickness and in Wealth: American Hospitals in the Twentieth Century. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Taylor, Robert J. [et al.] (2000). "Mental Health Services in Faith Communities: The Role of Clergy in Black Churches." Social Work: vol. 45, pp. 73-87.

Thiel, Mary Martha and Mary R. Robinson (1997). "Physicians' Collaborations with Chaplains: Difficulties and Benefits." Journal of Clinical Ethics: vol. 8, pp. 94103.

Thomas, Stephen [et al.]. (1994). "The Characteristics of Northern Black Churches with Community Health Outreach Programs." American Journal of Public Health: vol. 84, pp. 575-579.

Todres, I. David, Elizabeth A. Catlin, and Mary M. Thiel (2005). "The Intensivist in a Spiritual Care Training Program Adapted for Clinicians." Critical Care Medicine: vol. 33, pp. 2733-2736.

Turner, Bryan S. (1987). Medical Power and Social Knowledge. London: Sage Publications.

Uttley, L. J. (2000). "How Merging Religious and Secular Hospitals Can Threaten Health Care Services." Social Policy: vol. 30, no. 4, pp. 4-13.

VandeCreek, Larry and Loren Connell (1991). "Evaluation of the Hospital Chaplain's Pastoral Care: Catholic and Protestant Differences." Journal of Pastoral Care: vol. 45, no. 3, pp 289-295.
and Marjorie A. Lyon (1995). "The General Hospital Chaplain's Ministry: Analysis of Productivity, Quality and Cost." Caregiver Journal: vol. 11, pp. 3-10.
and $\qquad$ (1997). Ministry of Hospital Chaplains: Patient Satisfaction. New York: Haworth Press.
and Sue E. Monney (2002). Parish Nurses, Health Care Chaplains, and Community Clergy: Navigating the Maze of Professional Relationships. New York: Haworth Press.
$\qquad$ [et al.] (2001). "How Many Chaplains per 100 Inpatients? Benchmarks of Health Care Chaplaincy Departments." Journal of Pastoral Care: vol. 55, pp. 289-301.

Van der Geest, Sjaak (2005). ""Sacraments" in the Hospital: Exploring the Magic and Religion of Recovery." Anthropology and Medicine: vol. 12, pp. 135-50.
and Kaja Finkler (2004). "Hospital Ethnography: Introduction." Social Science and Medicine: vol. 59, no. 10, pp. 1995-2001.

Vogel, Morris J. (1980). The Invention of the Modern Hospital: Boston 1870-1930. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Voorhees, Carolyn C. [et al.] (1996). "Heart, Body, and Soul: Impact of ChurchBased Smoking Cessation Interventions on Readiness to Quit." Preventative Medicine: vol. 25, pp. 277-285.

Weaver, A. J. [et al.] (2004). "A Review of Research on Chaplains and CommunityBased Clergy in the Journal of the American Medical Association, Lancet, and the New England Journal of Medicine: 1998-2000." Journal of Pastoral Care and Counseling: vol. 58, pp. 343-350.

White, Kenneth R. (2000). "Hospitals Sponsored by the Roman Catholic Church: Separate, Equal, and Distinct6." Milbank Quarterly: vol. 78, no. 2, p. 213.
and J. W. Begun (1998-1999). "How Does Catholic Sponsorship Affect Services Provided?." Inquiry: vol. 35, pp. 398-407.
$\qquad$ , $\qquad$ and W. Tian (2006). "Hospital Service Offerings: Does Catholic Ownership Matter?." Health Care Management Review: vol. 31, pp. 99-108.

White, Lerrill (2003). "Federal Funding Preserved for CPE Programs." ACPE Webpage.

Wilson, K. [et al.] (2000). "Prayer in Medicine: A Survey of Primary Care Physicians." Journal of the Mississippi State Medical Association: vol. 41, pp. 817-822.

Wolf, Zane Robinson (1988). Nurses' Work, the Sacred and the Profane. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Angrosino, Michael (2006). Blessed with Enough Foolishness: Pastoral Care in a Modern Hospital. West Conshohocken, PA: Infinity Publishing.

Barnes, Linda and Susan S. Sered (eds.). Religion and Healing in America. New York: Oxford University Press.

Chatters, Linda M. (2000). "Religion and Health: Public Health Research and Practice." Annual Review of Public Health: vol. 21.
$\qquad$ , Jeffrey S. Levin, and Christopher G. Ellison (1998). "Public Health and Health Education in Faith Communities." Health Education and Behavior: vol. 25.

Rosenberg, Charles E. (1987). The Care of Strangers: The Rise of America's Hospital System. New York: Basic Books.
(الفصل) (السابع و(لأربعون)
دورُ المؤسسات الدينيـة في التصلّي
للجريـمة والانتحراف

بايرون آر. جونسون

مقدّمة
لا تعاني الدوائر الأكاديمية نقصاً في الدراسـات التمات التي تعالج الأبعاد
 يرصده عن كئب المسؤولون في الحكّومة وصنّاع القرار والـجمهور على


 الباحثين المـختصين والسياسيين على حلّ سواء. وفي الوقت الوقت نفسه نـجد
 حتّى وسط الخصوم السياسيين. وقد صارت هذه الأهمية المتزايدة مرتيا فـبطة


 الجريمة وسط المساجين بعد الإفراج



 النقاشُات. وواقع الأمر، نحن نأُملُ في السنوات القادمة أن نبدأ في مقارنة

الفعالية النسبية للتدخّلات من جماعات دينية وتقاليد ومـجتمعات مؤمنين
 في هذا الفصل على البحوث القائمة التي قدر استنادها إلى حدّ كبير إلى الى عيّنات مسيحية. وبعيداً عن كثير من دراسات الدير الدين التاريخية أو اللاههوتية أو الفلسفية، أصبح هناك في السنوات الأخيرة قدرٌ هائلٌ من الاهتمام ألمار بدور
 الاجتماعية وتوفير الخدمات الاجتماعية لمن الماع هم في أمسّ الحاجة إليها في
 رأس المال الروحي، نجد الباحثين المختصين مهتمين بفهم كيفية ارتباط الدين بالمشاركة المدنية إذا كان ثمة ارتباط، وكذلك روح التطوّع، والسلوك الإيثاري عموماً

وفي ضوء ما تكرّسه حقيقة الاهتمام الواضح بالـجريمة والدين في



 العديدة الأخيرة . وهذا ما يعدّ سهوأ مؤسفاً، لأنّ علاقة الدين ــرين ـ الجريمة،
 المستوى النظري ومستوى السياسة العامة أيضاً

وبغية الوصول إلى فهـم أفضل لدور الدين والمؤستسـات الدينية في
 والانحراف ومعاملة الجناة، وبرامج إعادة التأهيل، بل وإعادة دمـج المساجين


 ويلخص أيضاً الحالة الراهنة لمعرفتنا بالعلاقة بين الدين والـين والجريمة، وكنـلك الدور الحالي والمحتمل للدين والمؤسسات الدينية الدية في خفض نسبة الجريمة، وإعادة تأهيل الجناة ورعايتهم بعد الإفراج عنهم.

## نحص العلاقة بين الدين والجريمة:

## مر اجعة ممنهجة للترات

على مدار العقود الخمسة أو الستة الماضية ألصبح هناك ألماك اهتمام باكتشاف تناقص أو تزايد علاقة الدين بالسلوك الإجرامي أو عدم وجود الوا علاقة من الأساس. ويمكن تتبع البحث المعاصر حول الرابرا الرابط بين الدين والجريمة إلى دراسة هيرشي (Hirschi) وستارك (Stark) الكلاسيكية بعنوان (الجححيم والانحراف" (Hellfire and Delinquency 1969) التي فاجأ الباحئان فيها كثيرين في المجال عندما اكتشفا أنه لا توجد علاقة بين مستويات
 بعض الأعمال اللاحقة لتدعم النتائج الأصلية التي توصّل إليها الباحثان
 Albrecht [et al.], 1977; Higgins and Albrecht, 1977; Jensen and Erickson, 1979). وقد أشار ستارك وزملاؤه لاحقاً إلى أن هذه النتائج المتناقضة
 ودويل (Stark, Kent, and Doyle, 1982)، أن المناطق التي فيها عضوية كنسية مرتفعة وارتياد منتظم للكنيسة مثّلت "امجتمعات أخلاقية)، ، بينما المناطق ذات العضوية الكنسية المنخفضة مثّلت (المجتمعات ات المعلمنة)، . ومن ثُمن، فإنّ الفرضية التي وضعها ستارك حول المجتمعات الأخلاقية تنبأت بالعلاقة


 الانحراف عن العلاقة العكسية بين درجات الالتزام الديني والانـيرافيراف،

[et al.], 1982)
وتشير الأدلة الإمبريقية إلى أن آنَار التدين تظلّ مهـمة حتى في
 1986; Jang and Johnson, 2001; Johnson [et al.], 2000a; 2000b) الـمثـال، وجدتُ مـع زمـلاني (Johnson [et al.], 2000b) أن التـدين الفردي

ساعد الشباب المعرّضين للخطر مشل من يعيئون في مناطق فقيرة داخل
 المخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية. فضلاّلا عن ذلك، تشير نـير نتائج سلسلة تحليلات متعلددة المستويات إلى أن ارتياد الكنيسة (الحنير الحنير المنتظم للقداديس) له تأثيرات عكسية مهمة في الأنشُطة غير القانونية،


ثمة أدلةٌ متزايدة أيضاً على أنّ المشُاركة الدينية قد تقلر من مخاطر سلوكيات الانحراف المـختلفة، متضمناً ذلك ما صنر ألـر وما كبر من السلوك الإجرامي (Evans [et al.], 1996). وبدعم ما يجري من تدفّق مستمر لدراسات مهمة حول الانحراف وعدة مراجعات ممنهجة لهـذا التراث ألـرا أصبح من الواضح يوماً بعد يوم أن التراث ذا الصلة بهـة المهن الموضوعات قد لا لا يشوبه
 (*)

2001; Johnson [et al.], 2000c; Johnson, 2002) (Meta-analysis)




 التصميم البحثي الأكثر تطوّراً، تعاظم الاحتمال ألن تكا تكون زيا بانخفاض الانحراف. والعكس صحيح، فالدراسات التي خراني قاطعة كانت تتصف بضعف من الناحية المنهجية. وفي تحليل تجمبعي ثانٍ،



 من التناصيل انظر ويكيِيديا باستخدام المصطلح العربي التحليل التلوي (المترجم).

راجع باير ورايت (Baier and Wright, 2001)، ستين دراسة في تراث التدين -
 وزمـلائي في اللدراسة السابـةـة (Johnson [et al.], 2000c). وقـد وجـدنـا أنّ الدراسات التي تستخدم قواعد بيانات أكبر وأكثر تمشيلاٌ من الأرجح أن أن
 مقارنة بالدُراسات التي تفيد من عينات أصغر أو إقليمية أو مناسبة. والية وفي

 المخدرات، والجريمة/الانحراف) (Johnson, 2002). ومن بين سبع وتسعين
 ضارة. بينما أفادت عشر دراسات أخرى ورا بنتائج غير قاطعة، فيما وجنا وجدت
 مرتبطاً باحتمال انخفاض معاقرة الخمور . وقد وجدتُ أيضاً نموذجاً مشابنهاً
 وجدت أن التدين المتزايد مرتبط بنقص تعاطي المـخدرات، بينما وجدا ورات



 دراسة واحدة فقط

خلاصة القول، تؤكّد هذه التحليليلات التـجميعية الـدليل المستمر



 هذه النتائج البحثية مع تراث بحتي أحدث حول الدين والجريمة؟ وني وكي نجيب
 جديدة للترات البحثي ذي الصلة حول الدين والجريمة.



 الحالات والشُواهد، وصفية، تقرير حالة، أو نوعية)، وطريقة تحديد الـية العينة
 وعدد الأشُخاص في جمههور العينة (مثّل الأطفال والمراهقين، وطنا وطلاب
 المتجتمع، والمسنِّنِ، وأعضاء في الكنيسة، والمتديّنيّنين أو رجال الدين الدين،



 المختلط، والارتباط المفيد للنتيجة، أو الارتباط الضـار بالتيجة) .

إجمالاً، كان عدد الدراسات التي تمت مراجعتها وقد أكدت نتائج هذه المراجعة أنّ الغالبية العظمى من الدرا الدراسات تفيد
 الجنائية والانحرافية أو نتائجها . ومثلمـا يمكن ألدن أن نلا



 دراسة واحدة من هذه المراجعة الشُاملة للتراث أن الدين يرتبط بنتائج ضارة

قدّم الباحئون على مدار العقود الأخيرة العديدة إسهامات متواصلـئلة

 العلاقة بين الدين والجريمة. وقد وجدت دراسات كثيرة تستخدم المناهج

والعيّنات والتصميمات البحيُية المختلفة أنّ التدين المتزايد (التدين، أو



 الوطني (Johnson [et al.], 2000c). فالدين متغيّر قوي يميل إلى الارتباط بالاحتـمال الضـعـيف في وقوع الـجريـمة أو الانحـراف أو الــودة إلى
 العلماء الاجتماعيين. وفي الحقيقة إن إخفاق النظر في متغيّرات الـير الدين سوف تجعل الباحثين يعانون بلا أي ضرورة قصر النظر في تقدير النماذج المصمّمة لتفسير تأثيراته المباشُرة وغير المباشرة في الجريمة والانحراف.

## كيف يعدّ الدين مهمّاً ولماذا: 





 والانحراف لم يكن وقتاً كافياً . ومن تَم سنحوّل تركيزنا في هـي هذا الجّ الجزء إلى النظر في سبب وجود أهمية للمتغيّرات الدينية في تقليل الجريمة ونيّ والانحراف وكيفية ذلك.
(1) للاطلاع على مراجعة مدنهجة للترات البحثي المونّق لدور الدين الوقائي في الاكتناب


Johnson, 2002)



| iجpl (L661) ериәg | SO | S | カZL |  | XO 78 sesuryiv | HS 'VyO | OW | g |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| iorl (S66I) ериәg | S 3 | S | $0001<$ | SH | QW 78 sesuryiv | YS 'V8O | OW | H |
|  | Od | S | 97を |  | SExOL | VYO | DW | H |
|  $\rightarrow=\sim r^{2}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $19: 7{ }^{8}(6 L 6 I)$ IRln $V$ | SO | 0 | 6S/ts | SH/VO | Uej 'rmello | HS | N | 8 |
|  | S 3 | S | 6 LI | M 'g (8I-91) N | '2rJ ¢fno 78 SH | \#S'VYO'd | OW | H |
|  | S3 | 2 | $\downarrow$ ¢ | -rıof? ofrof? | V7 'очерI Чela | VXO 'GS | OW | 8 |
| 190eyoti | 1196 | 1502 | IfPT5 | $11 \times 0065$ | $106{ }^{2}$ |  | \|raic | 1 OCO |



| （6861） <br>  | SO | y | ¢90 ${ }^{\circ} \mathrm{E}$ | PV | SП ${ }^{\text {sempl }}$ | a＇xs＇vyo | OW | t |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Od | S | 69 | s．auosud ${ }^{\text {＇}} \mathrm{W}$ | SW＇NI＇XL＇3a | a＇ys | os | ¢ |
|  | SO | ¢ | £ャI＇ | （suowrow）pt | Sก worse］ | vyo | OW | g |
|  $5^{r-m} 7^{6} \cdot T^{r}$ | 00 | 0 | ISS＊s 9 gLz | ячบวпbu！｜a | рup｜3ug＇ıориот | vyo | N | g |
|  | SO | у | 82カ） 219 | SH |  | u！St st supous 10d | OW | g |
| $\begin{aligned} & \mid+\angle 61) \\ & -\sigma r_{5} \Omega \text { mpyina } \end{aligned}$ | so | 0 | 5 58 | SH | S $\cap$ MN ${ }^{\text {Otur }}$ | vyo | os | g |
| （686I） <br> － | So | у | 000zI＜ | SH | S $\cap$［ruoup | ys | OW | g |
|  | SO | 0 | 9 9દ | g＇y（tz－sI）W | sesuryiv | ys | os | g |
| $\stackrel{(\mathrm{qL666I})}{\overbrace{\square}} \text { ери⿸尹口 }$ | S． | ¢ | £601 | SH | salp Sn s | as＇vyo | OW | g |


|  |  |  |  |  | SП ibuoupn | vyo | ОW | ¢ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | SO | y | 009 | SH ग! ${ }^{\text {and }}$ 'pV | VD'rpuep ${ }^{\text {che }}$ | VYON 'xS 'gy | Os | VN |
|  | SO | y | 108 | qunox vas | ${ }_{\text {[ruonen }}$ | WO 'VYON 'VYO | os | H |
| $\left\lvert\, \begin{aligned} & (\mathrm{sooz}) \\ & \sim_{\text {s!uvad }} \end{aligned}\right.$ | ठ | aOs | SZL'ı | M \%6L (Iz-sI) | [buonen $^{\text {a }}$ | ys | Os |  |
|  | SO | y | 005'9 | чппо 'p\% | ${ }_{\text {reuonen }}$ | $\begin{array}{r} \text { a } \\ \hline \text { 'vyo 'vyo } \\ \hline \end{array}$ | OW |  |
|  | Od | s | $9 L 6$ |  |  | *४\% | ОW | ¢ |
| $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { (t661) } \\ \text { 5- } \end{array}$ | SO | 0 | 009'I | SH | вшочврभО | ys 'vyo | OW | VN |
|  | SO | ¢ | ¢90' $¢$ | PV | S $\Omega$ Issmp! N | a'ys 'vyo | OW | g |


|  | S3 | 3 | 916 | ขรขю๐ว | 1S2MP！ 28 MS | HS＇$\forall 8 \mathrm{CO}$ | N | G |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | S 3 | 0 | L9t＇01／S91＇8 | WO＇sluarsed／pV | S2lelS P2t！u | yS＇VyO＇gy | SN | G |
|  | S3 | － | 081 | SO | － | VYON＇VYO | N | g |
| $\begin{aligned} & (966 \mathrm{I}) \\ & \text { ir: } \\ & \hline \text { ? sueng } \end{aligned}$ | S 3 | H | £9Z | SH |  | Jy Јəəd＇zS＇$\forall$ ¢O | OS | G |
|  | SO | S | LLt | M \％00I＇ V （3） | SП 1 1sәмр！${ }^{\text {a }}$ | Q＇GY＇XS＇ HO | OW | G |
| （666I）siug | SO | 0 | LII＇E／OSI＇t | suoussejoad dipu S？ | pueploss | YS＇d | N | G |
|  | SO | y | 92でくI | Vaつ | uo！̣eu［E！ıYsnpui | sәprujen 91 |  | G |
|  | d | 0 | 000＇II | 4＇SO | epruej \％8 S | G |  | G |
|  | SO | d |  | M＇W |  | VYO | OW | G |
|  |  |  |  |  | S $\cap$［ruouren | V4O | OW | G |


| $\underbrace{\text { (LR }}_{\text {(LL6I) }} \text { su!̣8! }$ | SO | ¢ | 0It'I | (2pers ${ }_{41} \mathrm{OI}$ ) SH | VD 'ejuephy | V4O | OS | 8 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Od | 0 | EIt | Slouosud | ep!ioly |  | OW | 8 |
| 7x (t86I) Jajeh | S. | S | †LI'I | (sło!ppe əฺฺ!do) dd | SO [EuOnen |  | OW | VN |
| (S66I) Kisapıe | SO | 0 | $s \angle t$ | (6I-9I) S ${ }^{\text {¢ }}$ 'SH |  | KıISO! | OS | g |
| $\begin{aligned} & \text { (t66I) } \\ & \text { oreronapheh } \end{aligned}$ | SO | 0 | $\pm E Z^{\prime} I$ | SO 'SH | EuO2بV | US ' $\forall \mathrm{YO}$ | OW | G |
|  | SO | Y | 009 | $H^{\prime} M$ 'SH'dV | eque[1V | O'VYON 'GS ‘VYO | OS | G |
| (I66I) צग!шseıg | SO | Y | S82 | SI[пPV | К1!ว ешочегРО | YS 'd | OW | g |
| (I66I) צग̣шseıg <br> $? 1$ Tror | SO | H | †0¢ | VGつ | Кı! ешочегхО | YS 'V8O 'ब | OS | H |
|  | S 3 | d/d | 196't/8SE'Z | WM/Wg Buno | [!Чd '!૫.) 'uolsog | VYO | OW | G |


| $(100 z) g$ <br>  | Od | ¢ | SZL'I | Yınox | S $\cap$ [EUOMEN | VS 'VyO | OW | G |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $(9000 z) \mathbf{g}$ <br> <6 ? | Od | Y | 972 | G 'PV | S $\cap$ [EUO!EN | V8O | OW | G |
| (000z) g <br> - | So | Y/X | 196't/8SE'乙 | WM/WG 8unox | I!Чd '!Чつ 'uO1sOg | VAO | OW | G |
|  | $\bigcirc$ | S |  | s.2uo -s!ud X/su2uos!ud | YJOX MON | VYON 'VYO | OW | G |
|  | SX | S | $28 L$ | sıouosyd rownoy | epyold | YS 'VYO | OW | VN |
| ¢ $\underset{\sim}{\text { ¢ ( }}$ (00Z) 8ue¢ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO | Y | LOI'Z | Hg/Wg | S 0 [EUOTEN | YS 'VAON 'VAO | OW | G |
| $\rightarrow \underset{\sim}{\sim}$ ( 7002 ) duer | SO | $\mathbf{X}$ | LOI'Z | HE/WG | S $\cap$ [EUOITEN | US 'V8ON 'VHO | OW | G |
| $\underset{\sim}{\sim}$ ? (E00z) 8uer | SO | $\mathbf{X}$ | LOI'Z | $\mathbf{H G} / \mathbf{N G}$ | S $\cap$ IELOMEN |  | OW | G |
| $\rightarrow \underset{\sim}{\text { ¢ (1002) 8uef }}$ | Od | Y | $\angle 80^{\text {' }}$ I | (ZZ-EI) पłnos | S | YS 'VYO | OW | G |
|  | SO | $\mathbf{X}$ | $L L 0^{\text { }}$ ¢ | SH | VО ШәЧIION | VYO | N | VN |


| ~ (900z) әวт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| - \% (t00z) әәТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  <br> $5: 71$ man | S 3 | S | + 00L | PV | Кәsiar Mən | VYO | N | VN |
|  |  |  |  |  |  |  | DW | G |
|  |  |  |  |  |  |  | OW | G |
|  |  |  |  |  |  |  | DW | G |
| (ャ00z) g <br>  | 00 | S | 102 ${ }^{\text {s }}$ - 102 | slauosud jouns |  | VYON 'VYO | OW | G |
| (£00z) g <br>  | Od | 0 | LLI 'sa LLI |  | SExPL | urespord sno!9!! ${ }^{\text {a }}$ | OW | G |
| (z00z) g <br> -6 | 03 | S |  |  | [IZE]g | urbioud sno!9!! ${ }^{\text {a }}$ | OS | G |


| （£00て）snıəuรีวy <br> 「＂～～R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （£00z）snıəuริวy <br> rin？ | Od | y | 068＇II | sluared＇pV | S $\cap$ lruolien | a＇Dy＇VYO | OW | g |
|  | S ${ }^{\text {a }}$ | S | 125 | g＇YS！ Y $^{\text {St！}}$（ SH | TV＇шечจu！ш！ | HS＇VYO | OW | G |
| $\begin{aligned} & \text { uossiənəd } \\ & i=r_{0} \text { (166I) } \end{aligned}$ | So | ＇ | 81I | Sloun Stp 20！${ }^{\circ} \mathrm{d}$ | иәрәмя | VYO | OS | G |
|  | Od | － | LI8 | W＇SH | S $\cap$［Euollen | Kı！ | OW | W |
|  | SO | ＇ | $t 6$ | S． | риерәiI | gy＇VYO | N | g |
|  | S 3 | 3 | †EI | SO | әəssəuül | y ${ }^{\text {＇}} \mathrm{yI}$ | N | G |
|  | S 3 | － | Z6E |  | u！elug leain | VYON | ${ }^{3} \mathrm{~S}$ | G |
| (296I) uolplPP!N | S 3 | － | ャऽऽ | SO |  | YS＇VYO＇gy | N | G |


| floff（＊）sıasex |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | so | ¢ | S56＇II | PV | Sの［ruour ${ }^{\text {N }}$ | Vyo＇a | os | t |
| $\stackrel{(2861)}{ }{ }^{(2)}$ | SO | ¢ | $66 L^{\prime}$＇ | W PV | S¢ IEuour ${ }^{\text {N }}$ | VYO＇xS＇gy | N | t |
|  | SO | ¢ | Izl＇t | SH | S $\cap$［Euoplen | ys＇vyo | OW | ¢ |
| $\rightarrow \rightarrow$（L00z）вчш！ | SO | ¢ | ＋00\％ | PV | Sn ⿺𠃊uopen | ys＇ yyO | OW | H |
|  | 30 | $\bigcirc$ | s？ 82 ＇s＾zs | sluanbuypp PV | s！ou！！il | gy＇gy | N | H |
|  | So | 0 | $\mathrm{Izz} / \mathrm{sLt}$ | SO／SH | operopos | эy＇gy＇vyo | N | g |
| $\begin{array}{\|ll\|} \hline(066 \mathrm{I}) & \\ \text { rб } \mathrm{cm} & \text { sерочу } \end{array}$ | so | y | $0 z L ' L$ | SH | ${ }^{\text {2assauual }}$ | วs！w＇a＇vyo | OW | g |
| （L66I） <br>  | SO | y | 811 ＇z | PV | Sn reuonen | ys | OW | VN |



اختصارات النوع' CS cross-sectional (قَطاع عرضي)؛ PC prospective cohort (دراسة مستقبـلية


 (عـيـنـة) S systematic sampling random

 (أطفال)، Ad adolescents children











 SC some (لا تـوجـد ضوابط) N No controls (طانـفـة السبـتيـيـن). اختصارات الضووابط) Adventist
 B beneficial association with (دلـيـل مـخـتـلط) M mixed evidence (الا بـوجـل ارتـبـاط) (ا) association
outcome (ارتباط هفيد للنتانُج)، . $\mathbf{~ H}$ (ارتباط مفيد للنتانج).

## ربط الدين بالعو امل الوقائية

تتزايد الأدلة أيضاً على أن الدين سواء في صورة الالتزام الديني الفردي
 (Johnson [et al.], المعرضين للمـخاطر من الانخراط في سلوكيات منحرفة )


 (أي الأحياء ذات نسبة الجريمة المرتفعة) على مستوى الجريمة(Y)، و(Y) أن

[^1]انخراط السُباب من الأمريكيين الأفارقة في مؤسسات دينية يقف حائلاُ،
 وبخاصة الجرائم الجسيمة. ونخلص من من هنا إلى أن كنيسة الألمريكيكين

 هذه المحافل الدينية في حياة الشباب المحرومين
 الانخراط أو المشاركة الدينية طوال فترة المراهقة قد ينتفعون من الـنـون التأثير المتراكم للتدين الذي يقلّل من مخاطر تعاطي العقاقير غير الـير المشروعن (Jang and Johnson, 2001) . وهي نتيجة تشّير إلى أن الشُباب الذين يواظبر
 الأفعال المـنـحرفة، وقـد وجـدتُ، بالفـعل ، (Johnson, 2000) أن الشبـباب

 يرتادون الكنيسة بمعدلات أقل أو لا يذهبون على الإطلاق

وتساعد البحوث الحديثة على تأكيد وجود دليل متنام على أنّ الالتزام الديني والانخراط يساعد على حماية الشباب (والكبار) من السلوك المنـحرف
 كذلك يشير الدليـل الحديث إلى أن هذه التأثيرات . Johnson [et al.], 2000c) باقية في حال عدم وجود ضبط اجتماعي سائد ضد السلوك المّ المنحرف في المجتمع المحيط (Johnson [et al.], 2000a) . وبتعبير آخر ، إنّ الشباب الذين الذين يقطنون (أماكن سيئة) يظل" في استطاعتهم أن يكونوا (افتياناً صالحين) إذا


 الأرلك ( 1996; Regnerus, 2003; Wallace and Ferman, 1998) الأولية إلى أن الانخراط الديني قد يكون له تأثير متراكم طوال فترة الما المراهقة
 .(Jang and Johnson, 2001; Jang, Bader, and Johnson, forthcoming)


وبينما مال علماء الجريمة إلى التركيز على تأثيرات الحرمان المجتمعي في تهيئة الشباب للسلوك المنحرف، فإننا اليوم نبدأ في فهم التأثئثيرات التي التي قد
 بمعنى آخر ، إن ارتياد الكنيسة غير المتقطع والمنتظم قد يزيد من تطعيم الشباب ضد الجريمة والانحراف أو عزلهم.

وفي سياق مشُـابه، اختبرت البححوت الأولية التأثير الديني بين الأجيال ووجدت أن التعبّد الديني عند الآباء يحمي الفتيات من الانحراف (Regnerus, 2003) . وثمة بحوث إضافية توثق إمكانية استخدام الدين بالدين بوصفه أداة للمساعدة في منع القطاعات السكانية المستعصية مثل شباب الحضر المعرّضين للنخطر من التورّط في السلوك المنخحرف (Johnson [et al.], 2000b; 2001) .


 بينها الأداء الضعيف في الدراسة، وتعاطي المخخدرات، وغير وغيرها من من الأنشططة
 الشُباب من هذه المجتمعات المضطربة ممن يشاركون في أنشطة دينية هم ألمّ أقلّ
 القول إن الشباب الملتزمين دينياً "صامدون" أمام تبعات العيش في مجتمعات انـيات فقيرة ومحميون منها .

ومثلما أكّدت تحليلات تجميعية سابقة وكذلك المراجعة الممنهجة الحالية



 لانحراف الأحداث وعنف الشباب. على سبيل المئال، كثيرأ ما ما يكون مرتادو


(*) التغيب عن المدرسة هو النياب غير المبرر وغير القانوني عن التعليم الإلزامي، وهو المقابل =
(skipping school)، والعراك، والجرائم العنيفة وغير العنيفة. وحقيقة أن هذه


 الجريمة والانحراف.

الخلاصة هنـا أن مراجعة البحوث حول المول الممـارسات أو الالتزامات الدينية والسلوك المنحرف تشير عموماً إلى أن المستويات الميات العالية للانخراط الديني ترتبط بانخفاض معدلات الجريمة والانير الانحراف. وفي وفي هذا يبين الديليل


 جنائية ومنحرفة، وهو أمر تتضح دقته بمساعدة المراجعات المدنهجة للترات ذي الصلة

## الدين يعزّز السلوك الإيجابي اجتماعياً

على مدار عقود عديدة درس علماء الجريمة عوامل كامل كان يُظنّ أنها مرتبطة بأسباب الجريمة والانحرافـ وريد وقد كُرّست لهـذا كتب وصحف وآلاف من اللدراسات لفحصص كثير من صـنات الـجناة والمــجتمعـات، وإرهاصات السلوك الإجرامي، بغية التنبّؤ بالسلوك الـوك الإجرامي والمنين المنحرف

 المحورين: لماذا يرتكب الناس الجريمة؟ وكيف يمكننا منعها؟ والنتيجة
= لمصطلح المواظبة الذي يعني دوام الحضضور . وهو عادة ينجم عن إرادة التلميذ عدم الذهاب إلى
 بينها الذهاب إلى المدرسة مع عدم التواجد في الحي الحصص والفصول وهي وهو ما بـسمى الهروب من من الحصص
 الغياب والتسرب من التعليم الالزامي [الأثر الاجتماعي]، عبر هذه الوصلة (إنكليزية فقط): Reducing absenteeism and early school leaving. [Social Impact]. INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion from education in Europe (2006-2011) .European Union's Sixth Framework Programme (FP6/2006-2012). (المتر جـم)).

أن ظهر لدينا تراث بحثيّ هائل هو محصّلة اختبار التأثيرات الضارة للفقر
 أو تسهم في الجريمة والسلوك المنحرف. والحقيقة أنّ كثيراً من المناهِ المج الدراسية التي تدرس الجريمة في المؤسّسات الأكاديمية مكرّسة حرفيّاً

لدراسة مسبّبات الجريمة.
كذلك طرح العلماء الاجتماعيون وعلماء الجريمة أسئلة على الديرجة الـد


 على أن هناك أسباباً مهمّة لعدم ارتكاب الناس الجريمّا





 "ارابطاً") بين كل من العناصر الأربعة التي حدّدها هيرشي في وني صميم نظرية


ومثلما بيّنا عبر المراجعة الممنهجة للتراث البحتئي المتوافر، يشكّل

 الشُباب على الصمود وتجنّب المسارات المنحرفة على الرغم من الخصائص




 في تفـير أي عدد من المحصلات ذات الصلة بعلم الجريمة ودراسات الانحرافـ .

والعوامل التي يمكن من دون ذلك أن تبلو متنبئة بمسار السلوك المنحرف.
 دراسته بقدر كاف: لماذا يفعل هؤلاء الناس أشياء جيدة؟

الشيء الذي لا ينال اعترافاُ كافياً أيضاً وسط الباحيُين هو إسهام المعتقد


 جوهرها، أننّا ربما أمضينا وقتاً كبيراً نسأل: لماذا يفعل الناس أثياء سيئة، مثل ارتكاب الجريمة؟

بالإضافة إلى توثيق العامل الوقائي الذي يمكن للدين أن يمارسه، فقد

 الجريمة من نظرائهم المحرومين غير المتدينين، بل بل هم أيضاً أكتُر احتمالاً أن يواظبوا على المدرسة، وتحقيق درجات أفضلّ، والعمل في وظيفة ثابتة والاحتفاظ بها (Freeman, 1986; Johnson [et al.], 2000a).

والواضـح أنه لا يوجد مـا يكعي من الـدراسة تركز على الـجانـب الاجتماعي الإيجابي في هذه المعادلة؛ إذ يحتاج العلماء إلى الـي القيام بعمل أفضل لتوثيق العوامل والظروف التي تدفع نحو السلوك الإلو الإيجابي الاجتماعي


 في حاجة إلى معرفة الأسباب التي تدفع الناس إلى عمل أثياء حسنة. الـئ على
 الطوعي، وإعادة القيم المفقودة أو المسُاركة في أنشطة مدنية؟

في السنوات الأخيرة نُشُرت عدة دراسات توئق للعلاقة بين تزايد التدين
 البحوث تجد باستمرار أن الالتزام الديني يروّج أو يعزّز المحصصلات النافعة (Blazer and Palmore, 1976; Graney, 1975; Markides, 1983; Musick, مثل الرفاهية)
(1996; Tix and Frazier, 1997; Willits and Crider, 1988) ،والأمـلـ، والـــعــنى،
 (Regnerus, 2000; بل والتحصيل الدراسي (Bradley, 1995; Koenig [et al.], 1999) 2001; Johnson [et al.], 2000a; Jeynes, 2007) نشاطاً هـم الأكثر احتمالاً أن يمارسوا العـمل الخـري (سواء ديني أم غير ديـني) والتططوع بـالوقت لأغراض مـدنـيـة (Brooks, 2006) . ومـن الـجـدير

 مفاده أن تأثير الدين الموثق إمبريقيّاً في محصّلات الصحة الجسدية والعقلية هو تأثير قوي وواضح (Koenig [et al.], 2001).
وهناك دراسات تشير أيضاً إلى أن الانخراط في الأنشُطة والاتجاهـات الاجتماعية الإيجابية أو الإيثارية أو حتى التعرض لها
 جوانب جوهرية في رسالتها ـ يبدو أنه، أي هذا الانـي الانخراط يقلّل من مخاطر
 بالسلوك الاجتماعي الإيجابي من شأنه أن أن يساعد على تطور الون الوقاية المستقبلية واستراتيجيات التدخل . فتفكيك دور التقوى والتدين والمؤسّسات والمـيا المافلي
 الاجتماعي الإيجابي وسط الشباب ينبغي أن يكون ضمن أولويات الباحئين الأكاديميين .

ومثلما توثّق الدراسات التي راجعناها هنا عنا عن أن الالتزام الديني هو عامل وقائي يعزل الفرد عن محصّلات ضارّارّة مـختلفة (مئل ارتفاع التا ولتوتر ،


 الخيري). وتخلص المراجععة التي تمت لدراسات كثيرة مختلفة إلى الـلى أن تأثير الدين، عامة، في محصصّلات الصحة الجسدية والعقلية هو تأثير إيجابي بلر جة واضحة (Koenig [et al.], 2001; Johnson, 2002). وقد أدّت هذه النتائج ببعض ممارسي الرعاية الصحية الدينية إلى استنتاج أن زيادة التعاون بين المنظّمات
(Miller, 1987; Olson, الدينية والخدمات الصحية قد تكون من الأمور المرغوبة) (Peterson, 1983) (1988; Levin, 1984) وبحسب بيترسون (1)

ما تتشير إليه هذه الظواهر مجتمعة هو أن الكنيسة تمتلك قدرة قوية على التأثير في صحة نصف السكان . . . ونحن على قنـاعة بأن أيّ كنيسة لديها حياة مفعمة بالحيوية من عبادة وتعليم ودعم شخص ونصي جنباً إلى جنب ترويج عوامل الصحة والعافية هي كنيسة تتمتع بأثر كبير في صحة

 السنوات الخخمس القادمة ما يلزم من بيانات لإثباته.

وعلى الرغـم من هذه الحماسة، فإننا ما زلنا مطالبين بإجراء مزيد من البحث الذي يستفيد من التصـميمـات الطولية والتجريبية لـمعالجة الروابط اللسبية المهمة بين الدين والمحصّلات الا جتماعية الإيجابية الهائلة

وقد يوفّر الانخخراط الديني شبكات دعم تساعد المراهقين على تبنّي قيم
 العمليات في اكتساب صفات إيجابية تمنح المراهقين شعوراً أقوى بالتعاطف
 بالآخرين. وتؤكد البحوث الأخيرة أن التدين يمكن أن يساعد النشباب على
 بالمحصلات المؤذية ارتباطاً شائعاً

المششاركة المتكررة في الأنشطة الدينية قد تساعد المراهقين أيضاً على
 احتمال ارتكاب الأفعال الضارة. وبالمثمل، بمحرد تورّط الأفراد في سلوك منحرف، من الممكن أن تساعد المشاركة على أنواع معينة من النشاط الـنـاط الديني

 الأولية التي تعالج المقاربات العقائدية للمعاملة داخل السـجن أن الزملاء المشُاركين بانتظام في دراسات الكتاب المار المعّدس على أسس تطوعية أو من


مؤسسية (Hercik, 2004) أو نتائج جديدة بعد الخروج من السجن Johnson [et)

 ولارسون (Johnson and Larson, 2003) أن زملاء السجن الذي يكملون مبادرة


 للتوقيف مقارنة بجماعة مماثلة في سجون غير معرضة لهذا التدخل الديني في المئة مقابل • • في المئة على التوالي) في خـي خلال فترة سنتين من إطلاق

 نموذج مهني(0) في البرازيل (Johnson, 2002).

في الانتفاع من مقاربة التحليل التجميعي، أنبتّنا من خلال تقدير منهجي




 من التبعات الضارة مثل الجريمة والانحراف؛ بل بل هو أيضاً يروّج للمحصّانلات الاجتماعية الإيجابية أو النافعة التي تعتبر معيارية وضرورية لمجتمع منتج.

## استنتاجات

تؤكد هذه الدراسة أن التأثيرات الدينية لها بالفعل وقعٌ على سلوك كثير
 معظم الدراسات أهمية التأثيرات الدينية في حماية الشبـباب من المحصلات
(؟) قائم على نـوذج كاثوليكي، كان اسم السجن القائم على أساس عقائدي هو هومايتا
.(Humaita)
(0) في عام . . (Braganca) كروّج له كنموذج لسجون المستقبل في

البرازيل

الضارة وكذلك تعزيز المحصلات المفيدة والاجتماعية الإيجابية. والعلاقة
 الدين الكابحة أو المثبطة ـ لسلوكيات تعاطي المخلدرات ألو أو الانحراف ـ الـو بل
 التحصيل العلمي



 ومن تَم ينبغي لبحوث المستقبل التي تعمل على صحة المراهق المق والمحصصلات
 حان الوقت كي يتوقّف الباحثون وجهات التمويل الفيدرالية عن نمط إغفال

 وبصورة غير مباشرة في الصحة والمحصصلات الاجتماعية الجية. وتأتي الكنائس والمعابد اليهودية والمساجد ومحطات المات البركة داخل المدينة وغيرها من من أماكن العبادة ضمن مؤسسات قليلة تظل في إطار قريب من معظم المراهواهقين،


ومع اهتمام صنّاع السياسة باستراتيجيات تقلِيل الانحراف، وافي وأنشطة
 الاهتمام والجدية في دور الدين والمؤسسات الديات الدينية في تنفيذ مقاربات متعديدة
 المحرومين إلى الشُراكات العامة/ الخاصة التي تجمع بين الجماع الـيات العات العلمانية

 تكن الالتزامات الدينية جزءأ لا يتجزأ منها

## $\ddot{Q} \underbrace{}_{0}$ <br> t.me/soramnqraa

Albrecht, Stan L., Bruce A. Chadwick, and David S. Alcorn (1977). "Religiosity and Deviance: Application of an Attitude-Behavior Contingent Consistency Model." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 16, no. 3, pp. 263-274.
Baier, Colin and Bradley Wright (2001). "If You Love Me, Keep My Commandments: A Meta-analysis of the Effect of Religion on Crime." Journal of Research in Crime and Delinquency: vol. 38, pp. 3-21.
Blazer, Dan G. and Erdman Palmore (1976). "Religion and Aging in a Longitudinal Panel." Gerontologist: vol. 16, pp. 82-85.
Bradley, Don E. (1995). "Religious Involvement and Social Resources: Evidence from the Data Set "Americans" Changing Lives"." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 34, pp. 259-267.

Brooks, Arthur C. (2006). Who Really Cares: The Surprising Truth about Compassionate Conservatism. New York: Basic Books.

Burkett, Steven and Mervien White, M. (1974). "Hellfire and Delinquency: Another Look." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 13, no. 4, pp. 455-462.

Clarke, Peter (2001). "Buddhism, Humanism and Catholic Culture in Brazil." in: David Machacek and Bryan Wilson (eds.). Global Citizens. Oxford: Oxford University Press, pp. 326-348.

Ellison, Christopher and Linda K. George (1994). "Religious Involvement, Social Ties, and Social Support in a Southeastern Community." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 33, no. 1, pp. 46-61.

Evans, T. David [et al.] (1996). "Religion, Social Bonds, and Delinquency." Deviant Behavior: vol. 17, no. 1, pp. 43-70.

Freeman, Richard B. (1986). "Who Escapes? The Relation of Church going and Other Background Factors to the Socioeconomic Performance of Black Male Youths from InnerCity Tracts." in: Richard B. Freeman and Harry J. Holzer (eds.). The Black Youth Employment Crisis. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 353-376.

Graney, Marshall J. (1975). "Happiness and Social Participation in Aging." Journal of Gerontology: vol. 30, no. 6, November, pp. 701-706.

Hercik, Jeanette (2004). Navigating a New Horizon: Promising Pathways to Prisoner Reintegration. Caliber Associates.

Higgins, Paul and Gary Albrecht (1977). "Hellfire and Delinquency Revisited." Social Forces: vol. 55, no. 4, pp. 952-958.

Hirschi, Travis (1969). Causes of Delinquency. Berkeley, CA: University of California Press.
and Rodney Stark. (1969). "Hellfire and Delinquency." Social Problems: vol. 17, no. 2, October, pp. 202-213.

Jang, Sung Jang and Byron R. Johnson (2001). "Neighborhood Disorder, Individual Religiosity, and Adolescent Use of Illicit Drugs: A Test of Multilevel Hypotheses." Criminology: vol. 39, pp. 109-44.
and $\qquad$ (2003). "Strain, Negative Emotions, and Deviant Coping among African Americans: A Test of General Strain Theory and the Buffering Effects of Religiosity." Journal of Quantitative Criminology: vol. 19, pp. 79-105.
and $\qquad$ (2004). "Explaining Religious Effects on Distress among African Americans." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 43: pp. 239-260. and $\qquad$ (2005). "Gender, Religiosity, and Reactions to Strain among African Americans." Sociological Quarterly: vol. 46, pp. 323-358.
$\qquad$ , $\qquad$ and C. Bader (forthcoming). "The Cumulative Effect of Religiosity in Crime Desistance." Journal of Drug Issues.

Jensen, Gary and Maynard Erickson (1979). "The Religious Factor and Delinquency: Another Look at the Hellfire Hypothesis." in: Robert Wuthnow (ed.). The Religious Dimension. New York: Academic Press, pp. 157-177.

Jeynes, William H. (2007). American Educational History: School, Society, and the Common Good. Thousand Oaks, CA: Sage.

Johnson, Byron R. (2000). "A Better Kind of High: How Religious Commitment Reduces Drug Use." CRRUCS Report, University of Pennsylvania.
and David B. Larson (2003). "The Inner Change Freedom Initiative: A Preliminary Evaluation of a Faith-Based Prison Program." ISR Research Report, Baylor University.

[^2](2004). "Religious Programs and Recidivism among Former Inmates in Prison Fellowship Programs: A Long-Term Follow-Up Study." Justice Quarterly: vol. 21, pp. 329-354.
$\qquad$ (2006). A Better Kind of High: How Religious Commitment Reduces Drug Use. ISR Research Report, Institute for Studies of Religion, Baylor University.
[et al.] (2001). "Does Adolescent Religious Commitment Matter? A Reexamination of the Effects of Religiosity on Delinquency." Journal of Research in Crime and Delinquency: vol. 38, pp. 22-44.
$\qquad$ , David B. Larson and Timothy Pitts (1997). "Religious Programming, Institutional Adjustment and Recidivism among Former Inmates in Prison Fellowship Programs." Justice Quarterly: vol. 14, no. 1, pp. 145-166.
[et al.] (2000a). "Escaping from the Crime of Inner Cities: Church Attendance and Religious Salience among Disadvantaged Youth." Justice Quarterly: vol. 17, no. 2, June, pp. 377-391.
[et al.] (2000b). "The "Invisible Institution" and Black Youth Crime: The Church as an Agency of Local Social Control." Journal of Youth and Adolescence: vol. 29, pp. 479-498.
$\qquad$ [et al.] (2000c). "Religion and Delinquency: A Systematic Review of the Literature." Journal of Contemporary Criminal Justice: vol. 16, pp. 32-52.

Koenig, Harold, Michael McCullough and David B. Larson (2001). The Handbook of Religion and Health. Oxford: Oxford University Press.
[et al.] (1999). "Does Religious Attendance Prolong Survival?: A Six-Year Foilow-up Study of 3,968 Older Adults." Journal of Gerontology: vol. 54A, no. 7, pp. 370-376.

Levin, Jeffrey S. (1984). "The Role of the Black Church in Community Medicine." Journal of the National Medical Association: vol. 76, no. 5, pp. 477-483.

Markides, Kyriakos S. (1983). "Aging, Religiosity, and Adjustment: A Longitudinal Analysis." Journal of Gerontology: vol. 38, no. 5, pp. 621-625.

Miller, J. (1987). "Wellness Programs through the Church." Health Values: vol. 11, no. 5, pp. 3-6.

Musick, Marc A. (1996). "Religion and Subjective Health among Black and White Elders." Journal of Health and Social Behavior: vol. 37, no. 3, pp. 221-37.

Olson, Lynn (1988). "The Religious Community as a Partner in Health Care." Journal of Community Health: vol. 13, no. 4, December, pp. 249-257.

Peterson, B. (1983). "Renewing the Church's Health Ministries: Reflections on Ten Years' Experience." Journal of Religion and the Applied Behavioral Sciences: vol. 4, pp. 16-22.

Regnerus, Mark (2000). "Shaping Schooling Success: Religious Socialization and Educational Outcomes in Metropolitan Public Schools." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 39, no. 3, September, pp. 363-370.
$\qquad$ (2001). "Making the Grade: The Influence of Religion upon the Academic Performance of Youth in Disadvantaged Communities." CRRUCS Report 20012003, University of Pennsylvania.
(2003). "Linked Lives, Faith, and Behavior: Intergenerational Religious Influence on Adolescent Delinquency." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 42, no. 2, pp. 189-203.
Sethi, Sheena and Martin Seligman (1993). "The Hope of Fundamentalists." Psychological Science: vol. 5, p. 58.

Stark, Rodney (1996). "Religion as Context: Hellfire and Delinquency One More Time." Sociology of Religion: vol. 57, no. 2, Summer, pp. 163-173.
, Lori Kent, and Daniel P. Doyle (1982). "Religion and Delinquency: The Ecology of a "Lost" Relationship." Journal of Research in Crime and Delinquency: vol. 19, no. 1, pp. 4-24.
Tix, Andrew P. and Patricia A. Frazier (1997). "The Use of Religious Coping during Stressful Life Events: Main Effects, Moderation, and Medication." Journal of Consulting and Clinical Psychology: vol. 66, no. 2, pp. 411-422.

Wallace, John M. and Tyrone A. Ferman (1998). "Religion's Role in Promoting Health and Reducing Risk among American Youth." Health Education and Behavior: vol. 25, pp. 721-741.

Willits, Fern K. and Donald M. Crider (1988). "Religion and Well-being: Men and Women in the Middle Years." Review of Religious Research: vol. 29, no. 3, pp. 281-294.
قر اءات مقنرحة

Johnson, Byron, with Brett Thompkins and Derek Webb (2002). "Objective HopeAssessing the Effectiveness of Religion and Faith-Based Organizations: A Systematic Review of the Literature." Institute for Studies of Religion (ISR Research Report), Baylor University, Tex.
(2003). "The Inner Change Freedom Initiative: A Preliminary Evaluation of a Faith Based Prison Program." Institute for Studies of Religion (ISR Research Report), Baylor University, Tex.
Regnerus, Mark D. (2006). «Adolescent Delinquency.» in: Helen Rose Ebaugh (ed.). Handbook of Religion and Social Institutions. Springer: New York, 265-82.
$\qquad$ (2007). Forbidden Fruit: Sex and Religion in the Lives of American Teenagers. Oxford: Oxford University Press.

Stark, Rodney, and William Sims Bainbridge (1997). Religion, Deviance, and Social Control. New York: Routledge.

## (لفصل) (الثالين) و(لأربعون)

## الدينُ والإيثار

## كايشن إنابا <br> كايت لويـنثال

تفرض التقاليد الدينية على الصعيد المعياري الاهتمام بالآخرين بوصفه
 في البحوث الأولى إلا صورة أكثر غموضاً حول العلاقة بين الدين والالإليثّار (altruism) . ومن تَم، يظلّ هناك سؤال طليعي في العلوم الاجتماعية: هل هل
 استكشاف العلاقة بين الدين والإيثار باستخدام ثلاثئة مصادر : الأول: البحث

 أيضاً . وأخبراً: الوقوف على الدليل البحثي فيما يتعلّق بالعلاقة بين الدين والإيثيار، ثمم محاولة الخروج باستنتاجات.

ما الدين؟ وما الإيثار؟ سنستعرض هنا تعريفاً أوّلياً عملياً للدين بوصفه


 النعريف وقياس الدين فإني أرى أنها أبعد من نطاق هذه المار المقالة. أمّا فيما يتعلق بالإيثار، فسوف ننطلق من رؤية أوغست كونت (ألون (Comte, 1875) عن الإيثيار بوصفه التفكير في رفاهية الآخرين بعيداً عن الأنانية. وهو التعانـيف الذي سنكتئف تنقيحات له لاحقاً

## التعاليمُ والتشريعات والمعتقدات الدينية حول الإيثار

 المسيحية ـ اليهودية، التي ورد التعبير عنها بصور متنوّعة . وسوف نتفحّي
 الرؤى العلمية ـ الاجتماعية ونتائجها

هل الإيئار قيمة دينبة بحدّ ذاتها، أم محجّد وسيلة لمكانـأة أم أو عقاب في نهاية الأمر؟ على سبيل المئال، طالما كان الدين معنياً بمبيدأ الخأ الخلاص : ماذا


 الـخلاص في أيّ جماعة دينية يمثّل الفرصة الأقوى لبذل تأئيرات عملية عني عنـ إثارته، من خلال دوافع دينية، وتنظيم للسلوكُ العملي الناجم عن توجّه نـئهو قيم تكاملية معينة) (Weber, 1978:528).

 (Novak, 1992: 9) يرون أنّ (المسيح رجل إيثاري مات فداء للآخرين مثلما


 إلى قاعدة أو قانون المحببة في العهد الجّديد، ويأتي تعرينها في كئير من




 الكاريزما التي تجعل من الممكن الااستمرار في الحفاظ على المزاج الديني
(*) في الطبعة العربية من نص سفر اللاويين الأصحاح 19 الآية 1 1 : الا نتنتم ولا تحقد على أبناء شُعك بل تحب تريكا كنفــك. أنا الرب (الترجم) .

المتميز في الحياة اليومية الذي يضمن اليقين القوي بالنعمة) . وقد تصعب على الناس العاديين ممارسة متطلبات التضحية بالذات المبات المبالغ فيها المنبئقة
 (1992:423 في تناقض صارخ مع الأهداف الأوليـة، قـد تـخفـق متطلّبـبات التضحية بالذات المبالغ فيها في توسيع الإيثار الطبيعي بين الأقارب ليصل الألئ



 (Weber, 1978:541). ويسّي فيبر هذا النمط من الاتجاه بالاتجاه (الزالهدل) .

وفي التقاليد اليهودية، يمكن للجميع ممارسة الإيثار، فالنشاط الخيري


 وهي قدرة شـملة عالمية يمكن أن تحقّق تأثيرات نافعة أكثر استدامة
(Shneur Zalman of Liadi, 1973 [1796]: 236)
 والممارسات الإيثارية، وهو الحلّ الرسمي الأكثر اكتمالاً لمشُكلة الثيوديسيا . وقد سبق أن قدّم فيبر مذهب كارما على النحو الآتي :

يُنظر إلى هذا العالم بوصفه أنظمة كاملة مترابطة ومكتفية بذاتها من
 بدقة مصير للروح في حيوات لاحقة، حيث قد تعاود تلاود تجسّدها بمرات لا تحصىى في صـور حـيوان وإنسـان بل وصـي لا ولا الأخلاقية في هذه الحياة يمكن أن تحقق ولاد السماء، لكن دوام تلك الكحياة لا يمكن أن يستمر إلا بعا بعد نفاد رصيد
 هي نتيجة محدودية أعمال الخير والشر في الحياة السابقة لروح معينة وما قد يظهر من وجهة نظر الثواب والعقاب معاناة ظالمة في الحياة

الحاضرة لتُخص ما ينبغي اعتباره تكفيراً عن خطيئة في وجود سابقة. فكل فرد يشكّل مصيره الخاص بصورة حصرية وبكل ما تعنيه الكيه الكلمة من

دقة (Weber 1978: 524-525).

قام عمل إنابا (Inaba, 2004) على اختبار معانٍ وبنى قائمة على الإيئار
 مساعدة الناس بطرائق روحانية أكثر من العملية؛ فالإيثار يعني تمجيد الناس


 موجّهة في نهاية المطاف إلى اله، أما البوذيون نقد بينون ألئوا أنه من الأهم إعطاء ما يحتاج إليه الآخرون وليس ما يناينغي أن يملكونه وفق ظنتنا . لكنهم لا يرون

 أن من يؤدّون أفعالاً إيثارية ينبغي أيضاً أن يضعوا في الحسبان مان ما يخصّهم من رفاهية روحانية ومادية.

وهكذا، يمكن مـلاحظة أن ممـارسة سلوك المساعدة والإيثار قد نـالـ


 والذي يمكن أن ينطوي أيضاً على تضحيبة بالذات الـات وقد لا لا يتحقق النوع
 والسعي إليه. وقد ارتبطت ممارسة الخير معظم الوقت بملامح ألخرى مهيمة ألاصن من التعاليم الدينية ـ خاصة الهدف من الوجود، والخلاص، والثيوديسيا .

يتنوع هذا النسق الفكري المدروس في بعض التفاصيل بين التقاليد





بالآخرين والعناية بهم جزءآ لا يتجزأ من شبكة معتقدات حول الروحانية والهـف من الحياة.

## التعريفات الاجتماعية ـ العلمية <br> وللإيثار وتفسير اته

مثئما نوهنا سابقاً، استخدم كونت الإيثار للتدليلِ على اهتمام اهير غير أناني


 وكان المصطلح الفرنسي الأصلي (altruisme) يشير إلى عبارة فرنسية قانونية

 تَم فإنَ الإيئار في مؤدّاه الدقيق هو الغيرية (other-ism) : الجهج أو القير القدرة
 1875) أن المرء يدور داخله دافعان متميزان: دافع أناني (egoistic)، والآخر
 الآخرين، وأطلق على دافعية السعي لنفع الذات اسم پأنانية" (egoism) . ومن
 غير أنانية في مساعدة الآخرين، وأطلق كونت على هنى هنا النوع من الدن الدافعية
 الإيثار مفهوماً تحليلياً في العلوم الاجتماعية.
ومن الأهمية أن نضع في أذهاننا أن مصطلح (الإيثار) مثيلما يشير نوفاك

 الأخلاقية العالمية المختلفة


 من مساعدة الأقربين (الطبيعية") وجماعة المرء الخاصة، ومتى يحدث ذلك.

وبالتوازي مع هذه المحاولات، بذلت جهود وثيقة الصلة لتحديد العوامل التي تدفع السلوك المساعد والإيثاري. فما عساها تكون العوامل الدافعة للإيثار؟

بعيداً عن العوامل الخارجية مثل المكانة العليا، أو الجاذبية الاجتماعية
 الإيثار وأنها كذلك تسعى لتعويض ما يمكن تحقيقه عبر الأفعال الإيثارية ألائ
 الإيثار، بوصفه استعداداً لمساعدة الآخرين من دون التزام معياري



 :(Sorrentino)

إن [هذا التعريف] يشمل كلاٌ من نيّات الشخّص الإيثاري وسلوكياته، ،
 ومدحها على فعل معين والتحرر من الألم العاطفي، وتخفيف منيا مشار ماعر
 المتغيّرات غير القابلة للملاحظة وكذلك القضية الفلسِية التي التي تتلخّخص
 Sorrentino, 1981: 426)

تتلخّص رؤية رشتون في أنّ (التركيز الأساس للاهتمام البحثي ينبيغي أن
 و"امعايير المسؤولية الاجتماعية") هي مركّبات فرضية، لا الا يمكن إضافتيانها إلا

 (Montada and Bierhoff, 1991: 18) تقليل ما قد يكون لدى الآخرين من حالات طارئة أو احتياج أو حرمان الانِّ ولا يهدف في الأساس إلى تحقيق مصالح خاصة"، مضيفاً أن (السلوك لا بدّ

من أن ينفذ طوعاًا". وهذا التعريف السلوكي عند الباحثيْن قد يكون الأكثر ملاءمة لفهم الإيثار من الناحية الاجتماعية ـ العلمية.



 اجتماعيين وغيريين. وبحسب الباحيُين، فقد تبنّى كثير من الكُتّاب هذه الرؤية الـية





 (القرن الخامس قبل الميلاد)، والفيلسوف الصيني الكونفوشيوسي منغ زي

 (Rogers)


 ( $199 \cdot$ - 19•q) (Skinner) (p190人 - INVA)
ولا شـك في أن مسألة تحديد ما إذا كان الإيثار فطريّآ أو مكتسباً هي

 وافرة في دعم النظرية القائلة إن الإيثار يمكن تعلّمه وتطويره عبر التعلّم


 الثانية أمام التغير الإيثاري هي عقبة سيكولوجية، فكلّ إنسان يولد في هذا

العالم يرغب في أن يكون مركزاً فريداً للاهتمام والقيمة. والسلوك نفسه والنزعات والاتجاهات التي تساعد الناس تظهر منـا
 فالمسعى الطبيعي لدى الإنسان نحو الذاتية إنما يوجد أنمالـواطاً من العادة
 اجتماعية. فالتجمّعات الاجتماعية التي ينتمي إليها الناس تعزّز ضمنياً عقلية
 الإيثار وفي أسوأ الحالات تكون منات متناقضة معه. وعلى الرغم من ذلك، نرى نرى
 يكتسبون بطبيعتهم القدرة على أداء أنواع ملائمة من الإيثار تزداد
 والفرص والمتطلبات التي تفرضها السياقات الاجتماعية التي يوجدها الانيا الأفراد

حظيت الصلة المقترحة بين التعاطف (empathy) والإيثار بفحص دقيق، وذلك في إطار ما يعنيه التعاطف من ارتباط مع الآخر أو الثـُعور بالمشاركة الوجدانية (sympathy) معه، وهي مفهوم مشابه لكنهن يحمل دلار الات الات التواجد في صف الآخر . فالناس يمكنهم التعاطف مع أعدائهم ـ لكنهم لا يستطيعون



 من يعانون محاولين التواصل معهم. ومن ناحية أخرى أخرى يشعر بعض النـر الناس

 وفي المقابل، قد ينبقق ألمهم من عواطف مرتبطة بالذنب أو الخزي يتون يتو قعونها في حال عدم ملّ يد المساعدة. وعلى أية حال، فإنهم يشُعرون بالألأسف على
 تحررهم هم أيضاً من الألم التعاطفي (Inaba, 2004).

وردت إبـارات أخرى أيضاً على أنّ الاختيار العقلاني من الأمور التي

تكمـن وراء الإيثار أو تدعمهه. فيرى شميدت (Schmidtz, 1995) أن الاختيار






 استيعاب قضايا مراعاة الآخرين . ومن ناحية أخرى أخرى، فإن المرء لا يسرئى

 الاحترام أكثر من الشُحص الني تدفعه مجرد النفعية (Schmidtz, 1995:110).
ما يرتبط أيضاً بتفسير الاختيار العقلاني للإيثيار هو الصلة بينه وبين الحالات الات


 وثنو (Wuthnow, 1995:67) ها هنا (أنّ السعادة الفردية وخير الآخرين ليسا

 الآخرين جعلتهم يشُعرون بحالة طيبة وكانت طريقة جيدة للشُعور بالرضى ونى
 بعض المتدينين الإيئار بوصفه نوعاً من العطاء لشيء أكبر أكبر من منطقة داخلهـم
 اتجاهاً عقلانياً : (افنحن نعطي أنفسنا المزيد كي نعيش من أُجل أن نصبح أطرافاً مهمة في شيء أكبر من أنفسنا . وهذه صفة مبدئية تتيح لنا التّباع هذا الاندماج الأوسع من دون أن نفقد هُويتّنا".

قد تتضمّن دوافع بعض الناس على الإيثار اختياراً عقلانياً بمعنى أنهم يحسبون المنافع التي يمكن الحصول عليها لاحقاً، لكنتا رأينا كثيراً ممّا يدلا يلّا على أن منفعة المرء الخاصة لا تشكّلّ، كما هو متوقع، هدفاً أولياً للإيثار .

في أعماله الأولى حول جوانب الطبيعة الإنسانية الإيـجابية يصف سوروكين (Sorokin) الإيثار كأحد الـسمات المهمة. مشُيراً إلى أنه في بداية


 ضئيلاً للأنواع الإيجابية من البشر" (190:4 (Sorokin, 1950). وقد ألجرى الباحث
 على صفات الأشخاص الإيثاريين وكيف يصبح الناس إيثاريين. وقد ورين الـيند أن معظم من ينتمون إلى هذا الصنف اعترفو الارين أنهـم متدينون بطريقة أو بأخرى ؛
 والإيثار . وتبيّن التقارير الذاتية فيما يتعلق بالدافعية للإيثار عوامل مثل تداريب


 البحتث في العلوم الاجتمـاعية (Seligman, 2002; Joseph [et al.], 2006). وقـد
 التفسيرات المرتططة بالدافعية، مع أسئلة أساسية حول عدم الأنانية الحقيقي . وقد صار الدين موضوعاً سائداً في أدبيات الإيثار . ومن ثَمْ نتنقل الآن إلى تفحّص الإيثار في علاقته بالدين، ولا سيما مسألة تدعيم الدين لـئه من

عدمه.

## العلاقة بين الدين والإيثار : الدليل والتفسيرات الإمبريقية

أصبح لدينا قدر كبير من البحوث التي أجريت في الارتبار الأبار بين الإيثار


 شخص في ظلها أكثر أو أقل ميلاً إلى مساعدة الآخرين؟

في دراسة الإيثار، استخدمت مـجموعة من الوسائل الفنية: الطرق التجريبية والملاحظة والاستبيانات والمقاييس السيكومترية، والمقابلات. كل

من هذه الوسائل لها ميزات وعيوب، لكنها مجتمعة تساعد على تطوير فهم

 مواد المسِح والاستبيان وحدها، وهو مـا حسّن من فهم المـوا المواد البحثية المتوا فرة وتفسيرها .

أظهرت البحوث المبكـرة حول الدين والإيثار عـلاقة غير واضحـة

 الــام (American Institute of Public Opinion) مــــــأ عـلـى $10 . \mathrm{H}$ شـخـص اشتتمل على سؤال: ا(كم مرة شعرت أنك تتبع معتقداتك الدينينية وتتخذ
 الكنيسة أدركوا أنفسهم أنهم يساعدون الآخرين أكثر من الذين لا لا يواظبون







 المرتبط بالكوارث، فقد كان أيضاً محلّ قياس وتقييم، مثّل الوقوف علئلى

 اجتماعية. والنمطان من المساعدة ـ ما بعد الكارثة والروتيني ـ الـوني كانا مرتبطين إيجابياً بجميع مؤشرات التدين

فمن ناحية تظهر بعض البحوث أن التدين كان غير مرتبط بتقديـم

 عدم وجود علاقة بين عوامل التدين (مقيسة بتكرار ارتياد الكنيسة، والصـلاة،

والإسهام بالمال) وتلك المتغيّرات مثل (الشعور بالحب والعاطفة تجاه رجل زميل" و(أن يكون المرء متطوعاً"، و وفي دراسة أخرى، لـئلم يتبيّن وجود علاقة
 أثشار روكيتش (Rokeach, 1969) إلى أن من يقدّرون ارين التياد الكنيسة عالياً كانوا أكثر ميلاً إلى أن يكونوا غير حسّاسين وغير مهتمين بالمحرومين.

وأحـد تفسـيرات هـذا التـباين في نتـائج الـدراسات في الـستينيـات





 المنهجية مثل مقياس الإيثار، ومقياس التدين، وقدر التنوع في المستجوبين إنما يسهم في النتائج المختلطة

ومنذ ثمانينيّات القرن الماضي، أشـارت عدة دراسات بمزيد من الوضوح

 المتدينين كانوا أكثر ميلاً إلى القيام بأعمال إيثارية (Look, 1982) .
 المتحدة رأوا أن الدين أحد الأسباب الرئيسة لمساركتهم.

في دراسة أجراها يابلو (Yablo, 1990) تقارن بين التايلانديين الأصليين
 والسلوك الإيثاري، أظهرت النتائج أن الناس في تايلاند، حيث 90 و في المئة

 الفلسفات والمنطق فيما يتعلق بالسلوك الإيثاري. وكان الـان التايلانديون الذاين
 الأمريكيـين أنهـم تأثروا بـدرجـة أقل بالـدين وبـدرجة أكبر بالاعتبارات

البراغماتية. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى وجود علاقة بين القيم الثقافية و/ أو الدينية والسلوك الإيثاري.

اختبر أيضاً بحثٌ أجراه بـيركنز (Perkins, 1992) العـلاقة بــن التدين المسيحي - اليهودي والنزعة الإنسانية. وقامت الديا الدراسة على بيانات جمعت

 -199 في المؤسسات نفسها . وتبين هذه الدراسة أن التدين الدين كان أكتير بروزاً

 الدراسة إلى أن : اههذه البيانات تشير إلى ألى أن طبيعة التزام المرء المير الديني قد يظل أحد التأثيرات القليلة المهمة في النزعة الإنسانية عند الثبـاب في النـي محيط الجامعة على مستوى البلاده) (Perkins, 1992:359).

وفيما يتعلق بإسهام الدين في العمل التطوعي، حلّل ويلسون وجانوسكي (Wilson and Janoski, 1995) الاجتـمـاعيـة بـين الشـبـاب والاَبـاء (Youth-Parent Socialization) مـن ثـانـا موجات نفذتها جامعة ميشيغان. وقد بينت النتائج أن العلاقة بين الدين



 Identity and Influence Survey)

 تقليد ديني يجاهر به الشُخص ويمارسه يكون أقلّ أهمية من حقيقة ممارسته لهذا التقليد" (Regnerus [et al.], 1998: 490).

وبتحليل مسوح مختلفة من نوعية مسح الاتجاهات الاجتماعية البريطانية (British Social Attitudes) البريطانِية (British Household Panel Survey)، خلص جيل (Gill) إلى:

وجود قدر كبير من الأدلة التي تظهر أن مرتادي الكنائس مختلفون نسبياً
 أعلى مستوى في الاعتقاد المسيحي (وهو شيء غير مستغرب) ولنكينهم فضالٌ عن ذلك لُديهم عادة حسّ أقوى بالنظام الأخلاقي والنـي والنظام المدني ويميلون إلى أن يكونوا أكثر إيثارية من الذين لا يرتادون الكنائس . (Gill, 1999: 261)

كذلك اختبر بحث آخر العمليات والعوامل المتضمنة في سلوك الإيثار، ،

 الولايات المتحدة، يلّعي وئنو (Wuthnow, 1995) أن العناية الـاية بالآخرين ليس

 التطوعي. ونراه أيضاً يحاجِج في أن البيئة الأفضل لتغنية حافز المِئر المساعدة هو المحيط الديني

اختبرت أعمال حديثة أيضاً الإيثار في سياق الحركات الدينية الجديدة (Inaba, 2004; Neusner and Chilton, 2005; Habito and Inaba, 2006) . على سببل المثـال، أفاد إنابـا (Inaba, 2004) بوجود دراسة لـديانتـين جـديدتـين بوذيـة ومسيحية تتضمن مقابلات وملاحظة مشاركاركين واستبيانات ألما لم يكن الإيثار

 الأعضاء إيجابياً حيال الإيثار من خلال العان تركيبة من العلاقات بين الأعضاء والتعاليم الأخلاقية والممارسات.


 الكامنة وراء تطوير الإيثار عندهم، وقد يزعم آخرون الصن أن التعاليم تعزز الإيثار
 والمسيحية؛ إذ ينظر إلى وصايا الحب: (فتحب الربّ إلهك من كل قلبك،

وروحك، وعقلك"(*) ". . تحب قريبك كنفسك" (سفر اللاويين، الأصحاح
 الموضوع في وصايا الحب واردة في العهجد الجديد (على سبيل المثيال:







 أو مبالغة في تكريس حياتها للاعتناء بالآخرين. في في حين الِين يرى آخرون أن المثل العليا هي في متناول اليد في المجتمعات الدينية.

أما في البوذية، فبعض الناس يزرعون الإيئار من خلال ملا ممارسة التأمل، ، إلى


 (الـحب الحنو، إبهـاج الغير وإسعادهم)، و"كارونانـا) (karuna) (الشفقتة:

 المسيحية

يبدأ المستجذّون في تشكيل الصداقة داخل مـجتمعاتهم الدينية. وفية وفي التنشئة الاجتماعية للمبدلين لدينهم، قد يمر بعض الناس بتوتر وقلق في قبول
 قلبك، ومن كلّ نفسكّ، ومن كلّ قوتك". وقد تصرّفت في الترجمة استناداً إلى النص الإنكليزي النّي جاء على هذا النحو : "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind."

القواعد والمشاركة في أنشطة في حياتهم الدينية الجديدة. وعلى الرغم من
 فرص أكبر لإشُراك الآخرين في مشُاكلهم والتفاعل مع الغير، وقد يجدون ونـئ في
 العلاقات القائمة على العقيدة نفسها عن قلدر أكبر من الإيثيار.

وأشار ستارباك، في دراسته الرائدة النوعبة للتغيّر الديني، أن عملية تبديل الدين وتغيبيره استهلت منظوراً من الإيثار وعدم الأنـانية، وأنـئ أدرج





 التأثير الصحيح على تلاميذي في المدرسة)، ا(شعرتُ أنـي لا لا بدّ من ألني أن أكون

 ومهمّة، وقد كتب:

خمسة في المئة فقط كانت دوافعهم إيثارية؛ وإذا اخترنا منهم من ذكروا
 أنهم اثنان في المئة فقط. ولهذا دلالة في في رؤية حقيقة أن حبّ النـي الربّ هو نتطة تأكيد عظيمة في الأخلاق المسيحية . ومن الأهمية مقارنة الخالخوف من من
 وحبّ المسيح والربّ، التي هي تقريباً غائبة (Starbuck, 1899:53).

وفي المقابل، وفيما يتعلق بالتحياة الجديدة بعد تبديل الدين، ذكر ستارباك (Starbuck, 1899: 126) أن ائمة رابطاً واضحاً ونياً في عملية من نكران
 ويعرض ستارباك (Starbuck, 1899: 127) أمثلـة لمـا قاله المستجوبوبون في الاستبيان أو المقابلة:

- (الم أعد متمركزآ حول ذاتي. لم يكن التغيّر كاملاّ، لكنه تيار خفي عميق من عدم الأنانية). .

ها(التغيّر جعلني شديد الوجدانية، بينما كنت في السابق بارد مع والدي".
( (دافقي لملاحقة الأثرياء الدنيويين تغير إلى إنقاذ الآخرين") .

وخلص ستارباك (Starbuck, 1899:128) إلى أنه في عدد من الحالات

 الخارجية لتقدير الذات والإيثار كانا وجهين للثيء نفسه:

إن درجة جدارة النفس العالية والدوافع الإيثارية في تبديل الدين الدين ترتبطان
 الوعي المختلف الذي يحدده الاتجاه الذي ينيا ينعطف فيه. والحقيقة الميا المحورية

 وجهة نظر الأولوية وهو إيقاظ الوعي الذاتي، بينيا بينما العامل الأساس من الألئر وجهة نظر التطوير هو عملية عدم الأنانية (Starbuck, 1899:129-130).
 جوهرية هو إيقاظ الوعي الذاتي، والعامل الأسـاس من وجهة نظر التطور هي عملية (اعدم الأنانية) .

تولى عمل آخر أيضاً حول الدين والإيثار اختبار إمكانية أن يكون
 لتأئيرات الجاذبية الاجتماعية والرغبة في (الظهور بمظهر طيب) (انظر على

 التجريبي أن السلوك الإيثاري والمساعد يميل إلى أن يكون جانباً جوهرياً من الهوية (الاجتماعية) وسط المتدينين. على سبيل الميل المئال في دراسة بلجيكيكية، وجد بيكون وآخرون (Pichon) [et al.]. أن المفاهيم الدينية أثرت في مستوى

الللاوعي (أي بعد تعرّض سريع خاطف للاعتراف الواعي) لتفعيل المنظومات
 بين الدين والسلوك الاجتماعي الإيجابي والإيثاري.



 الإيثاري هي روابط سببية في حفيقتها ؛ إذ يمكن للديانانات أن تروّج لسن لسلوك

 والروحانية والهوية الدينية

## ملخص واستنتاجات

أشارت المراجعة التي استعرضنا نتائجها هنا إلى أهمية الإيثار بوصفه قيمة جوهرية وأحد المثل العليا في التعاليم الدينية، كجزء أصريل الصيل في شبكة
 الاهتمام الاجتماعي ـ العلمي بالإيثار، في تحديده والمبادرة به به من قبل فيبر ،





 مسارات تتحقق عبرها مثل هذه التأئيرات.

## المراجع

Browning, Don (1992). "Altruism and Christian Love." Zygon: vol. 27, pp. 421-436.
Carlsmith, J. Merrill and Alan E. Gross (1968). "Some Effects of Guilt on Compliance." Journal of Personality and Social Psychology: vol. 11, pp. 232-239.

Cline, V. B., and J. M. Richards (Jr.) (1965). "A Factor-Analytic Study of Religious Belief and Behavior." Journal of Personality and Social Psychology: vol. 1, pp. 569-578.

Comte, Auguste (1875). System of Positive Polity, vol. I. London: Longmans, Green and Co .

Darley, J. M., and C. D. Batson (1973). "From Jerusalem to Jericho: A Study of Situational and Dispositional Variables in Helping Behavior." Journal of Personality and Social Psychology: vol. 27, pp. 100-108.

Duriez, Bart (2004). "Are Religious People Nicer People? Taking a Closer Look at the Religion-Empathy Relationship." Mental Health, Religion and Culture: vol. 7, no. 3, pp. 249-254.

Gill, Robin (1999). Churchgoing and Christian Ethics. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Habito, Ruben and Keishin Inaba (eds.) (2006). The Practice of Altruism: Caring and Religion in Global Perspective. Cambridge, MA: Cambridge Scholars Press.

Inaba, Keishin (2004). Altruism in New Religious Movements: The Jesus Army and the Friends of the Western Buddhist Order in Britain. Okayama: University Education Press.

Joseph, Stephen, P. Alex Linley, and John Maltby (eds.) (2006). Mental Health, Religion and Culture. Special issue of Positive Psychology and Religion.

Krebs, Dennis L. and, Frank van Hesteren (1992). "The Development of Altruistic Personality." in: Pearl M. Oliner and Samuel P. Oliner (eds.). Embracing the Other: Philosophical, Psychological, and Historical Perspectives on Altruism. New York: New York University Press, pp. 142-169.

Langford, B., and C. Langford (1974). "Review of the Polls: Church Attendance and Self Perceived Altruism." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 13, pp. 221-222.

Loewenthal, Kate M. (2000). A Short Introduction to the Psychology of Religion. Oxford: Oneworld.

Lynn, P., and H. Smith (1991). Voluntary Action Research. London: The Volunteer Centre.

Macaulay, Jaqueline R. and Leonard Berkowitz (eds.) (1970). Altruism and Helping Behavior: Social Psychological Studies of some Antecedents and Consequences. New York: Academic Press.

Montada, Leo, and Hans Werner Bierhoff (1991). "Studying Prosocial Behavior in Social Systems." in: Leo Montada and Hans Werner Bierhoff (eds.). Altruism in Social Systems. New York: Hogrefe and Huber Publishers, pp. 1-26.

Nelson, L., and Russell Dynes (1976). "The Impact of Devotionalism and Attendance on Ordinary and Emergency Helping Behavior." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 15, no. 1, March, pp. 47-59.

Neusner, Jacob and Bruce Chilton (eds.) (2005). Altruism in World Religions. Washington: Georgetown University Press.

Novak, Philip (1992). Religion and Altruism. Petaluna, CA: Institute of Noetic Sciences.

Perkins, H. Wesley (1992). "Student Religiosity and Social Justice Concerns in England and the United States: Are They Still Related?." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 31, no. 3, September, pp. 353-360.

Pichon, Isabelle, Giulio Boccatto, and Vassilis Saroglou (2006). "Nonconscious Influences of Religion on Prosociality." European Journal of Social Psychology: vol. 36, no. 5, pp. 1-14.

Regan, Dennis T., S. Williams and S. Sparling (1972). "Voluntary Expiation of Guilt: A Field Study." Journal of Personality and Social Psychology: vol. 24, pp. 42-45.

Regnerus, Mark, Christian Smith, and David Sikkink (1998). "Who Gives to the Poor? The Influence of Religious Tradition and Political Location on the Personal Generosity of Americans toward the Poor." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 37, no. 3, pp. 481-493.

Rokeach, Milton (1969). "Religious Values and Social Compassion." Review of Religious Research: vol. 2, pp. 24-39.

Rushton, J. Philippe (1980). Altruism, Socialization, and Society. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
and Richard M. Sorrentino (eds.) (1981). Altruism and Helping Behavior: Social, Personality, and Developmental Perspectives. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Saroglou, Vassilis [et al.] (2005). "Prosocial Behaviour and Religion: New Evidence Based on Projective Measures and Peer Ratings." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 44, no. 3, pp. 323-348.

Schmidtz, David (1995). Rational Choice and Moral Agency. Princeton: Princeton University Press.

Seligman, Martin (2002). Authentic Happiness. New York: Free Press.
Shneur Zalman of Liadi (1973 [1796]). Likkutei Amarim-Tanya. bilingual ed.. trans. N . Mindel [et al.]. London: Kehot.

Smith, Ronald E., Gregory Wheeler, and Edward Diener (1975). "Faith without Works: Jesus people, Resistance to Temptation, and Altruism." Journal of Applied Social Psychology: vol. 5, no. 4, December, pp. 320-330.

Sorokin, Pitirim A. (1950). Altruistic Love: A Study of American "Good Neighbors" and Christian Saints. Boston, MA: Beacon Press.

Starbuck, Edwin D. (1899). The Psychology of Religion: An Empirical Study of the Growth of Religious Consciousness. New York: Scribner.

Weber, Max (1978). Economy and Society. ed. G. Roth and C. Wittich. Berkeley, CA: University of California Press. Originally published in 1921-1922 in 2 vols.

Wilson, John, and Thomas Janoski (1995). "The Contribution of Religion to Volunteer Work." Sociology of Religion: vol. 56, pp. 137-152.

Wuthnow, Robert (1991). Acts of Compassion: Caring for Others and Helping Ourselves. Princeton, NJ: Princeton University Press.
$\qquad$ (1995). Learning to Care: Elementary Kindness in an Age of Indifference. Oxford: Oxford University Press.

Yablo, Paul David (1990). "A Cross-cultural Examination of Altruism and Helping Behaviour: Thailand and the United States." (Ph.D. Thesis, California School of Professional Psychology).

Zook, Avey (1982). "Religion, Altruism, and Kinship: A Study of Sociobiological Theory." Journal of Psychology and Christianity: vol. 1, no. 2.

> قراءات مقترحة

Gill, Robin (1999). Churchgoing and Christian Ethics. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Grant, Colin (2001). Altruism and Christian Ethics. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Habito, Ruben and Keishin Inaba (eds.) (2006). The Practice of Altruism: Caring and Religion in Global Perspective. Cambridge, MA: Cambridge Scholars Press.

Inaba, Keishin (2004). Altruism in New Religious Movements: The Jesus Army and the Friends of the Western Buddhist Order in Britain. Okayama: University Education Press.

Post, Stephen, [et al.]. (2002). Altruism and Altruistic Love: Science, Philosophy, and Religion in Dialogue. Oxford: Oxford University Press.

Seglow, Jonathan (ed.) (2004). The Ethics of Altruism. London: Frank Cass.
Seligman, Martin (2002). Authentic Happiness. New York: Free Press
Sorokin, Pitirim A. (1950). Altruistic Love: A Study of American "Good Neighbors" and Christian Saints. Boston, MA: Beacon Press.

Wuthnow, Robert (1995). Learning to Care: Elementary Kindness in an Age of Indifference. Oxford: Oxford University Press.

## ('لفصل) (التاسع و(لأُربعون)

## العنفُ الديني

## مارك يورغنشماير

لا يمكن القول بالطبع إن الدين كله يدور حول العنف؛ إذ تمثّل التعاليم
 وفكرة اللاعنف هي الفكرة المحورية في معظم التقاليد الدينية فهي الـئي، على
 بكلمة (اللسالم") . ولا تسمح مبادئ الدين الأخلاقية إنهاء حياة أي إنسان إلا
 الصور الواردة في أخبار العالـم ما بعد الحرب الـبا الباردة غالبأ ما تأتي ضمن

 للمستوطنين اليهود الهادفة إلى التطهير العرقي لأراضيهـم من الفلسطينيين، والهجمات على عيادات الإجهاض من الميليشياتيات المسيحية في الولانيانيات المتحدة، وغضب الرهبان البوذيين في سريلانكا تجاه الالنفصاليّين من التاميل والحكومة الساعية لتحقيق صلـح معهـم - كيف لهـذه المواقف الـين المسلـحة والقتالية كلها أن تبرّر في إطار ديني؟

ولا شك في أن كل تقليد ديني تقريباً يتضمن في حقيقة الأمر صوراً



 تركت تواريخ معظم الديانات آثاراً من الدماء خلفيا الـنها . ومن مصادر الروعة الدراسية أن نفهم لماذا يحدث هذا ـ لماذا يشكّل العنف عنصراً أساسياً في

اللغة والصور الدينية، وكيف هو مبرر في الأخلاق الدينية، ومتى يمكن توظيف الدين لتبرير أعمال الصراع الاجتماعي

على الرغم من ذلك، فإننا بداية نحتاج إلى تعريف ما نقصد بـ ا(العنف



 (Mahabharata) الملحمية إلى



 كيفية استخـدام الـدين في حوادث هي إلى حـّ كبير مصنوعة لأغراض

اجتماعية أو سياسية؟
في هذا الفصل - إذاً ـ سنتحدث حول كل هذا . وبطبيعة الحال سيكون
 التقسيمات الثنائية. فمع ظهور نوع معين من العنف الديني في العقد الأول



 محاولاتنا تصنيفها . ومئلما ورد في آخر تعليمات الينا أعطيت للرجالي الينا التسعة عشر

 في نموذج الطقوس الدينية؛ إذ كان التزامهـم يمسّ أعمّا أعماقاً دينية، وكانت عقيدتهم (الجهادية) مختلطة بصور تاريخهم الديني وأفكاره (Lincoln, 2006).

هل كان تفجير مركز التجارة العالمي عملاً دينياً أو سياسياُ؟ ربما هذا أو ذاك أو الاثنان معاً، لأنه يبدو واضحاً أن إحدى السممات الأكثر دلالة

للنشاط الديني المعاصر هي أنه لا يستتبع تسييس الدين فقط، بل أيضاً تديين

 والسياسية مُستركة في عالم الدراما الكونية. فالصراعات ألمات العادية بين الخصووم


 مشَاركتها رؤية فلسطين دولة دينية. والعدو الذي يتميز بهذه النسب من النـي الشّر
 وأي صورة من القوة مكفولة لإخضاعه.

ولأن أحدات اليوم من عنف ديني تتحدى أيَّ تصنيف بسيط، فإنها تدعو إلى تفسيرات من نظريات متنوعة تنوّع أبعاد العنف الدن الديني التي تتضمّنها هذه



 والسوسيولوجية، والعلوم السياسية، واللاهوت
 الديني الذي يشبه الوباء في حياتنا المعاصرة.

## العنف القائم على التضحية: الأنثروبولوجيا وبدايات السوسيولوجيا

في كثير من النظريات حول الدين، تشغل رموز العنف الديني مكانة
 الشُّيعي، وصلب يسوع في المسيحية، والموت البشع لغورو تأج بهادور (Guru Tegh Bahadur) المريعة المحتفى بها في الملا المم الهندوسية، والحروب الدين الدينية الموصوفة في السجلّات التاريخية البوذية السنهالية (Sinhalese)، كل هنا الـنا يشهد على دلا العنف في الأسطورة والتاريخ الديني. وبروز مثل هذه الرموز مثل صليب

المسيحيين، وسيف المسلمين، وسيف المبارزة عند السيخ كلّها تشهد على

لعلّ الرمز الأكثر شيوعاً من رموز العنف ـ ذلك المنتشر في جميع


 حقيقي (في بعض الحالات إنسان) يقدّم حياته على خـّسبة إعدام معدّسة، أي




 من العالم، في زمن إمبراطوية الآزتيك القديمة. وهناك الكُ روايات أدبية تصف

 للإله الأكبر عند قدماء المكسيك ويتزيلوبوتشتلي (Huitzilopochtli) وغيره من

 والمسيحيين والمسلمين، يفصل سفر اللاويين في إرشادات إعداد الحيوانيانيات للأضحية، والتركيب المعماري نفسه للمعابد الإسرائيلية القديمة إنما يعكس مركزية فعل التضحية

وبحكم مركزية هذا الفعل، نجد أنّ بعض النظريات البحثية المتخصصة
 افترض إي. بي. تايلور (Tylor, 1870) أنّ التضحية في

 (1889 بوصفها وجبة طقوسية، وأن ما تنطوي عليه من تدمير يقود إلى رباط
 (1900 التضحية بوصفها العنصر الرئيس من عناصر الدين: قتل الملوك

والرجال المقَّسين أتاح تجديد الآلهة، ورأى فرايزر التضحية الرمزية في الديانة الحديئة امتداداً لهذا السحر القديم.

كان مفهوم التضتحية مهماً أيضاً فيما يتعلّق بمفهوم الدين الدين الذي قدّمد

 موس (Mauss, 1899). فقد اعتبرا التضحية بوصفها الفعل الديني المؤئر ؛ لأنه
 الحيوان الأضحية ـ للكيان الخالد الذي أنعم بلوره بالـيا بالحياة على المضحي،
 الأنتروبولوجيين، فإن فعل التوسط الذي تنطوي عليه التضحية بين المقدّس والمدنّس هو ما يعطي المجتمعات الدئلد الدينية صفتها المتعالية وما يحقِّق إمكانية التشُريع الدقدّس للسلطة السياسية والنظام الاجتماعي.

استمر عدد من الأنتُروبولوجيين وغيرهـم من الباحئين المـختصين استخدام نظرية هوبير وموس اللدوركايمية على مدار القرن العشُرين، من الونين بينهم الأنثروبولوجي إي. إير. إيفانز - بريتشارد (Evans-Pritchard, 1956) في دراستا الشُهيرة تضحية النوير (Nuer sacrifice)، التي تعرّضت على الـيّلى الرغم من ذلك
 الباحئون المختصون في الئقافات الإغريقية والأفريقية نظرية هوبير وموس
 ديتيان (Detienne, 1979) المتخصّص في الكـلاسيكيات والذي تقبّل المفهوم
 وأكلها بوصفه عنصراً مكافئأ لفعل القتل، أو أهم منه.

من بين النظريات الحديثة الأكثر إنارة حول العنف الديني في التقليد
 بلوش (Bloch, 1992) الذي قبل نقد ديتيان لنظرية هوبير وموس، مقدّماً نظرية منقّحة حول التضحية تربط أعمال العنف الرمزية بأعمال الحرب في العالم الواقعي. وفي كتابه الفريسـة والصيباد (Prey into Hunter)، يبيّن بلوش كيف أن طقوس التضحية في كثير من المجتمعات هو فعل تمكيني:

هو طريقة من الارتباط بضحية بغية التغلّب على الخوف من التضحية والتحوّل إلى محارب فاتح وصائد متتصر .
وعلى الرغم من أن مراجع بلوش هي مـتمتمعات قبلية، فإنتا يمكن




 في أن تقودهم الئقة التي يبنونها عبر هذه الألعمال إلى إلى سلطة ألون أو قوة فعلية.
 وصفه فرانز فانون، مؤلّف معذبو الأرض (The Wretched of the Earth) الذي








تجذبهم

## إزاحة العنف: النظرية الأدبية وعلم النفس


 بحاجج في أنّ أعمال العنف الرمزية، مئل طقوس التضحية، تنـئر العـئ العنف
 السيكولوجية والأدبية في القرن العشرين إظهار أن رموزاً مئل التضحية التية هي
 ومن ثَم فهي تخفف من أفعال العنف الفعلية.

يمكن تعقّب كثير من الأفكار المرتبطة بهذا الفهم لرموز الدين العنيفة

إلى حيث النظريات السيكولوجية الرائدة عند سيغموند فرويد، الذي قدّم نظرية عن العنف الديني تفسّر عبر امتدادها وتوسعها جلرا جميع صور الثما


 أسطورة أوديب (Oedipus) ـ التي يرغب فيها رجل في قتل أبيه وإغواء أمه النموذج الأولي لجميع الأساطير .
وعلى الرغم من أنّ جوانب كثيرة من نظريات فرويد أصبحت الآلَ الَن بلا


 العنف في الحياة الواقعية، ومن ثَم إنكار واقع الموت الما ولم ويحاجنج ويستون لابار (La Barre, 1970) في أن جميع الديانات ـ مثل ديانة رقص الأشباح (Ghost Dance)
 نفسه ولكن عبر استخدام التحليلات السيميائية في دراسة التضحية عند الـد جان بيبر فرنان (Jean Pierre Vernant) ومارسيل ديتيان، والدرانرانيا للعدائية التي أجرانا كا كونراد لورنتس (Konrad Lorenz) يخلص والتر التر بيركيرت (إلى أن الأساطير الدموية وطقوس الأضاحي في اليونان

 ميزة بيولوجية للبقاء (انظر أيضاً : Kitts, 2005).

حظي دور التضحية في التخفيف من العنف والخوف من الجنس - وهو أحد الموضوعات البارزة عند فرويد ـ بتجديد وتنقيح على يد عالـي المي المي النفس الأمريكي ألي ساغان (Sagan, 1972) في دراسات تحليليل نفسي للأسطورة

 المنظطر الأدبي الفـرنسي جورج باتاي (Bataille, 1973)، الذئي يـخلط بـين الجنس، والدين، والعنف، والرأسمالية الحديثة في مزيج مثير (وبأسلوب

كتابة يراه بعضهم مفرط في الانغماس في الذات). وعلى الرغم من أن باتاي
 يستوحي من دوركايم في نظرية تحاول تفسير الإغواءات الخاء الخارجية وأعمال السيطرة بوصفها محاولات لاستعادة النفس المحطمة.

في أمريكا، وجدنا أن المحاولة الأكثر تأثيراً في إطار إنعاش أفكار
 المعاصرة ـ قد أتى بها المنظر الأدبي الفرنسي رينـي رينهي جيرار، الأستاذ في جامتعة ستانفورد. وفي كتابه العنف والمقدّس (Violence and the Sacred)، يتقبّل جيرار وجهة النظر الفرويدية القائلة إنّ رموز العنف الديني وني وطني



 المحاكاة" ـ أي الاضطرار إلى تقليد منافس المرء الماء والتفوق عليه، والرغبة فيما يرغبه المنافس

ومثله مثل منظرين أدبيين وسيكولوجيين آخرين، يتجنّب جيرار عموماً

 هذا الصدد، نظريات فرويد) فإن التنفيذ الصحيح لرموز الدين ولـين وطقوسه ينبني

 الرمزية عن العنف في الأُساطير والطقوس مصدراً لتخفيف الرغبة في أعمال

الحنف الفعلية.
ظلّت نظريات جيرار ـ وجيرار نفسه ـ قيد الاختبار من عدة نقاد، من
 Guggenheim Foundation)
 الديني. وقد كنت محظوظاً بأن أترأس اللجنة وأن أشـارك في المشُروع، وهو
(Violence and the ما أسفر عن مجلّد العنف والمقدّس في العالم الحديـث ) (Juergensmeyer, 1991) Sacred in the Modern World) تفاصيل نقد جيرار ومحاولات تطبيق نظرياته على الوضع المعاصر . علماً بأن الكتاب يختتم بردّ من جيرار .

في كتاب غوغنهايم يرى عدة مؤلّفين رؤى جيرار قابلة للتطبيق بصورة مغيدة على الوضع المعاصر . فيصف أحد مؤرّخي الإسلام المعاصرين الصـين وهو
 الأيديولوجي بين المناضلين الإسلاميبين واليهود في الشُرق الأوسا الونط - باعتباره

 حسد تجاه غير اليهود بوصفه عاملاً رئيساً في مشاعر الانـر الانتقام التي سيّرت أيديولوجية الحاخام المعادية للعرب. كذلك يلقي أكاديمي متختضصّص في

 في الجيشين الإسرائيلي والأمريكي. ويرى كريمر أن هؤلاء الشيا الشباب يحملئلين

 يحاول كل منهما أن يتفوق على الآخر في أعمال الشُهادة.

وربما تعدّ المقالة الأكثر إثارة للجدال في هذا الكتاب مي مقالة أحد





 زعم أنسباك، أكثر مسـالمة في نظرتها العا العامة، ليس لأنّ لديها ما با يكفي من
 الديانات العالمية النتي تصوّر إلهها - في شخصصية المسيح ـ على أنه ضـيا الفداء. ويستشهد نقّاد نظريات أنسباك حول صفة الإسلام العنيفة المزعومة

وصفة المسالمة في المسيحية بأدلة تبيّن أنّ المسيحية كانت مـحرضة على على





 معين من الخلاف والجدال.

## استراتيجيات العنف :

## العلماء الاجتماعيون وعلماء السياسة

جاءت مقاربة علماء اجتماعيين آخرين لموضوع العنف الديني مختلفة

 تكمن الجذور النظرية في أفكار اثنين من كبار المنظرين حول المالمتر المتمع، هما فـا





 بوصفه مستوطنا في الدور الاجتماعي الذي يؤديه الدين كأداة للاستغلال.
وعلى الرغم من أنّ قليلين من السوسيولوجيين وعلماء السياسة تقيدوا




 والإرهاب أنه لا يوجد شيء جوهري خاص بالصور الدينية للعنف العام.

ولا يوجد تصنيف للـدإإرهاب الديني" في دراسة والتر لاكور (Laqueur, 1987) الموسوعية عصر الإرهاب (The Age of Terrorism) على سبيل المثال.
 (Martha Crenshaw)




 الداخلية التي قد تؤدي إلى أفعال تبجح يقصد بها إبهار أو تهديد الأعضاء المشاكسين في جماعتهم أكثر من تحقيق نصر استراتيجي ضـد معارضيهم الخارجيين (Crenshaw, 1988; 1995)

ولكن على الرغم من أن معظم العلماء الاجتماعيين معنيون بموضوع
 الدينية - فإن بعضهم قد رجعوا إلى تحدي فيبر المتمثل في في محاولة الـة فـهم التفاعل بين القيم والبنية الاجتماعية، ورئية كيفية تأثير" المعتقدات الدينية


 التحول الجذري في التاريخ والمجتمع (Rapoport, 1988; 1991) . ويصف عانير ألم
 المجتمع الإسرائيلي في أوقات ضعف هياكل السلطة وأيديولوجية الديمنيمرانيراطية الججامحة (Sprinzak, 1988; 1991a) . وفي الوقت نفسه يقارن مارتي أوتن ريزبرودت (Riesebrodt, 1993) المضمر عند الأصوليين المسيحيين في الولايات اليات المتحدة بالمور الموجود عند
 أنماط السلطة الدينية والعلمانية.

في كتابي التمرّد العالمي: التحديات الدينبة أمام الدولة العلمانية
(Juergensmeyer, (Global Rebellion: Religious Challenges to the Secular State) (2008، تراني أضع الـظهـور الـحـالي للــنـف الـديني في سـيـاق الانـحـدار الكجيوسياسي والتاريـخي الذي أصاب الـهيمنة الفكرية لـما يسمّيه يورغن
 فقدان الإيمان بالقومية العلمـانية في أجزاء مـختلفة من العالـم أسفر عن
 للتقاليـد الدينية . فأرى هـذه الـحركات السـاعية للقومية الـدينية بوصفهـا




 مفهوماً لأنها تتحدى النظام السياسي القائم في أصوله النظرية.

وفي فصل من فصول كتابي مكرّس خصيصاً لقضية العنف، أشرت إلى أن





 من المحتمل أن تصبح مصدراً للتمكين السياسي والروحاني.

## التبريرات اللاهوتية للعنف الديني

إن فكرة العنف الديني بوصفه نوعاً من التمكين، وهي ثيمة محئ محورية عند
 تبناها كذلك وفي بعض الأحيان بعض من كتبوا من دالخل التقاليد الدين الدينية. فيمكن لطقوس التضحيات على سبيل المثال أن تفسر رو حانياً بوصفها أفعالاً
 تلتقي وجهات نظر لاهوتية اجتماعية - وعلمية.

في أغلب الأحيان تصف الكتابات اللاهوتية صور التدمير الرمزية بوصفها أفعالاً للتطهير والتغيير، وتعبيراً عن السعي للانسجام الان الاجتمان الانماعي،



 تنقّب في أفكار جيرار لفائدتها في ثيولوجيا التحرير (Assmann, 1991).


 خلال العصر الحاضر وعلى مدار قرون سالنفة ردّاً دينيّاً، سواء لإدانته أو تبريره أخلا قيّأ.

## المسيحية

كان الخلاف الدائر حول إقرار المسيحية للعنف أو عدم إقرارها له قد ضايق الكنيسة منذ نشأتها ؛ إذ حاج المتوقّع أن يتبعوا نموذج يسوع في الحبّ غير الأناني (أغابي/المـحبنة

 الواقعة التي طرد فيها يسوع الصرافين من المعبيد، وبيانه المبهـم : الا تظنوا

 ( or
 القتل، وهو مبدأ منعهم من الخدمة في الجيس الروماني.
عندما ارتقت المسيـيحية إلى مكانة دين الـدولة على يـد قسطنطبن (Constantine)
 وطورها لاحقاً أمبروز (Ambrose) وأوغسطين (Augustine). وقد أفضى سوء

استخدام المفهوم في تبرير المشـاريع العسكرية والاضطهادات العنيفة للمهرطقين وجماعات الأقلية إلى تشديد تونـيا توما الأكويني في القرن الثـا الثالت

 الشُئ اللافت للنظر في الفهم المسيحي للاستخدام الأخلاقي للعنف (انظر
 المسيحيين نظرية الحرب العادلة في ئيولوجيا التحرير، محاجـجين في أنـي أن الكنيسة يمكنها اعتناق (ائورة عادلة) (Brown, 1987; Gutierrez, 1988).

وقد بـين عـالم اللاهوت البروتستـانتي الأمريكي رينهولـد نيبور (Reinhold Niebuhr)
 العنف من أجل العدالة، مثلمـا يشرح نيبور، لا بدّ من أن أن يستخدم سريعاً


 برهن نيبور أنه بسبب طبيعة البُشر الآثمة كانت القوة الحق في في فيض الأحيان ضرورية في استئصال الظلم وإخضاع النُرَّ في عانم آثم (Niebuhr, 1940).

الإسلام
تقليد ديني آخر وجد طرائق لتبرير العنف ـ سواء أكان دفاعاً عن الإيمان
 إنزال العقاب وفي احتكاكات المسلمين خارج التمين التقاليد، يبدو العنف أحيانانًا


 (النضال) وغالبأ ما تترجم بوصفها "احرباً مقدّسة" (Peters, 1979; Martin, 1969).
 التوسّع في السيطرة السياسية على مناطق غير مسلمة . لكن الشّ الشريعة الإسلامية لا تسمح بالجهاد اعتباطاً أو تعسّفاً لمكاسب شـخصية أو تبرير الاعتناق

القسري لدين الإسلام؛ فاعتناق الإسلام الوحيد الذي يعنبر صالحاً وسارياً هو ذلك الذي تم من دون عنف وعبر الإقناع العقلاني وتغير القلب.

وفي السنوات الأخيرة استخدم نشطاء سياسيون مسلمون مفهوم الجهاد

 المفكّرين الذذين أثّروا في الـجماعة المتوزّطة في اغتيال السادات، إنيا إن الجهاد


 الحديث. وقد كان المفگّر الباكستاني أبو الأعلى المودئ
 ما ساعدهم على فهم ضرورة توظيف وسائلئل العنف توظيفاً ملائماً في الدفان الداع السياسي عن العقيدة (Adams, 1966; Jansen, 1986). كذلك كان الأفكار آية اله الخمميني (1911) حول الثورة الدينية والاستخدام الحق للقوة تأثير خصب - الـار

 ـ و ولا سبما الأمريكية ـ الثقافية منها والاقتصادية، ولا با بد له من ألا ألن يحرر نفسه وذلك ليس من أجل التحرّر السياسي فحسب، بل أيضاً الحرية الروحانية.

## اليهودية

وفي التقاليد اليهودية، تعدّ بعض الصور الأولى هي الأشد عنفاً. فنجد

 الكامل بسبب تدخّل الربّ. أما اليهودية الربانية (Rabbinic Judaism)، على الرغم من الصدامات العديدة المسلحة مع الرومان ـ من بينها التمرد المكابي VY) (Masada) وتــمرد الــــاسـادا (Maccabean Revolt)
(*) (الفريضة الغائبة) هو أيضاً عنوان كتب وضعه عبد الــلام فرج واعبر في نظر كثيرين ترخيصاً
بقتل السادات (المترجم).

ق.م) ـ كانا إلى حد كبير غير عنيفين. وعلى مستوى فنّ الـحكم، أقرّ


 ووضعوا في المقابل من هذا النوع حروباً تُشنّ في الأساس لأسباب سياسية
 المطامع الإسرائيلية، مبرّرة استخدام المام القوة ضد العرام العـا الكتابات ما قدّمه الحاخام أبراهام إسحاق كوك (Rabbi Abraham Isaac Kuk) وأهرأ وابنه (Metzger, 1968; Agus, 1946; Biale, 1983)، ومفاهيمهـمـا عن الصهـيونية الخلاصية (Messianic Zionism) . وباتّباع الخطّ الفكري للحاخام كوك، طور
 (Messianism) (انظر مثلما وصفها إيهود سبرينزاك (Sprinzak, 1991b) (أيضاً :
 ضرورة لاهوتية من استئصال العرب من إسرائيل التوراتية (بما فيها الضفة الغربية) - وهو موقف سبب إعطاء بعض المراقبين له لقب (اخميني إسرائيل") (Mergui and Simonnot, 1985; and Kotler, 1986) العنف ـ تضمّن اغتياله عام .199 على يد جماعة مساع مسلمة في نيويورك سيتي تورّطت في تفـجير مركز التـجارة العالــمي عام 1994 ومـجزرة الـحـرم الإبـراهـيـمـي (Cave of the Patriarchs) عــام 1998 عــلـى يــد د. بـاروخ

> غولدشتَاين أحِّد أتباع كاهان.

## الهندوسية

في العصر الفيدي القديم في الهند، دعا المحاربون الآلهة للمشاركة في



 (Bhagavad Gita 2: 19). وهناك موقف آنر في الغي الغيتا قام على الدارما (التزام أخلاقي) واجبات عضو طبقة الكشاتريا (المحاربون) التي تتضمن القتل، ،

ويكمن تبريره في الحفاظ على النظام الاجتماعي. وقد اعتبر موهانداس


 من السلمية، وذلك عندما ينزع عمل استراتيجبي صغير من العنف فتيل عنـف أكبر (انظر : Juergensmeyer, 2005). وكان صعود القومية الهنير الهندوسية مناسبة




 (Rashtriya Swyamsevak Sangh) هندوسي ناجح، وهو بهاراتيا جاناتا بارتي Bharatiya (Bharatiya Janata Party) هوريرا .Janata Party Savarkar, 1969; Andersen and Damle, 1987; Van der Veer, 1994)


مثل التقاليد الهندوسية، التي ترتبط بها تاريخياً، تتضمن السيخية مفاهيم مسالمة في الأساس، لكنها تسمح بما يكفي من استثناءات تمكّن الـنـ النشطاء


 نبيلة. ولكن يتضح أنّ الحركة عبر الزمن قادها أعضاء جما وـياعة قبلية مسلّحة هي الجاتس (Jats)، وقد تصادم السيخ على فترات منتظمة مع سلـر سلطنة مغول الهند والبريطانيين وغيرهم من حكّام الهند (McLeod, 1976) . ويعرف قلب المجتمع السيخي بأنه (جيشُ المؤمنين") (Dal Khalsa)، ورمزهم سيف ذو حـّين. وقـد برّرت فتوحات الـحاكم الأكبر مهـراجا (Maharaja Ranjit Singh) جارنيل سينغ بهيندرانويل (Jarnail Singh Bhindranwale) في القرن العشرين بمذهب ميري بيري (miri-piri) السيخي : فكرة أنّ الدين لا بدّ من أن ينتصر في العالمين الروحاني والدنيوي (Bhindranwale, 1999) . وقد قتل بهيندرانويل

في الخامس من حزيران/يونيو $19 \times 1$ ، عندما أرسلت رئيسة وزراء الهند أنديرا

 حرّاسها السيخ انتقاماً لمقتل بهيندرانويل واقتحام المعام المعبد، وهو ما اعتبره كثيرٌ من السيخخ تدنيسـاً استحقّ الانتقام .

البوذية
 للبوذية من أعمال العنف المبرّرة دينيّاً . ولكن حتّى التعالِيم البوذية التِية التقليدية





 التراخي في قاعدة اللاعنف. على على سبيل المئال، يأكل كئير من البوذيـين


 الدفاع ـ لغرض التوسّع السياسي، على سبيل المثال ـ محرّم في القواعـي البوذية (Saddhatissa 1970; Tambiah 1987; 1992).

وفي النضالات السياسية الحديئة في المجتمعات البوذية مثل سريلانكا، الانيا


 الامتئال البوذي للأهيمسا، نراه يلجأ ميأ مجدداً إلى مفاهيم بوذية : (انحن نعيش
 ومسلمين ويهود أن لاأخلاقية هذا العالم الآثم تدفع المتديّن إلى أفعال عنف من أجل العدالة والبقاء والدفاع عن العقيدة (Juergensmeyer, 2008).

## دراسات مقارنة عن العنف الديني

على الرغم مّا تنطوي عليه تبريرات العنف الديني وتفسيراته من استنارة


 الددين. ولغز العنف الديني محير في جزء كبير منه لأنه يتضمّن محاولة العالة لتف

 بتفسيرات تقول إن مشل هذا العنف الديني موجود دائماً عند الربّ

وعلى الرغم من ذلك، فمن المفيد محاولة فهم العنف الديني من وجهة


 تحديد موقع تبرير العنف في فهم شـاملِ للدين، وهي مقاربة انتهجها أيضاً





 جميع النحل العنف في الندين بعداً للتعالي نفسه وجزئاءّاً من فهم روحاني واسع لتاريخ المقدّس والكحياة المادية.

يضع مجال الدراسات الدينية ـ الذي يعرف في الأكاديمية أيضاً بـارالدين المقارن")، و(تاريخ الأديان")، و(علم ظواهر الأديان") وعند العلماء الألمألمان


 الدينية على حدّ تعبير جاك واردنبرغ (Waardenburg, 1978:94) (إعادة بناء

المعاني الدينية) . وقد وصف ويلفرد كانتويل سميث (Smith, 1959:37) الأمر
 والسيكولوجية المختلفة التي تتجلّي فيها الحياة.
وفي اتساق مع مدرسة فكر الدراسات الدينية الـية، استحضر أحد طلاب إلياد وهو بروس لينكولون (Bruce Lincoln) نظرية هوبير وموس عن التضحية

 باربرا (Santa Barbara)، اعتبر روجر فريدلاند (Roger Friedland) - وريتشارد هيكت (Hecht, 1996) - في الجمع بين منظوريرات الدرانراسات الديرات السيوسيولوجية والدينية - مركزية المقدس (محاور إلهية في المكان والزي والمان) أساساً لرؤية دينية عالمية. وفي دراستهما للصراع بين اليهود والمسلمين والمين والمسيحيين على
 المتصارعة حول القدسية بالعنف بسهولة.
يأتي إسهامي الخاص في فهم العنف الديني من تقاطع الدراسات


 التصوّر الهمججي للحرب الكونية يكمن إدراك اك منظّم للعالم، عالمي علم منقسم إلى
 نصر وسلام. والنموذج المفاهيمي عن الحرب الحي الكونية قادر على الإحياط
 تدمير مفاجئ للمباني الرئيسة في مركز حضري حـري حديث ـ ـوري وتوفير إطار تبدو فيه
 توفير إطار عميق من النظام الذي يعطي معنى لتناقضات الحياة والأمل في مواجهة اليأس .

لا تعد هذه الطريقة في التفكير حول الدين ـ كنظام نهائي ـ جديدة تما تماماًا ؛
 الدوركايمية وعلماء لاهوت مثل بول تيليتش وديفي أليديد ترايسي (Tracy, 1975) . ويبدو لي أنّ العنف الديني، في صورتيَه الرمزية والفعلية، يسلّط الضوء على

هذه الخاصية الأساسية في الدين. فأعمال العنف الديني محتواة داخل برامج
 التفكير حول عالم واقع بين فكي تاريخ علماني وآخر ديني متعالٍا وهذا

 كسببل للسلام - هي ما يمكن اعتبارها محوراًا، في اعتقادي، للعنف الدين الديني
 نظرية عامة للدين تتيح لنا فهم الطريقة التي برنو بها الديا الدافع الديني للإنسانيانية



 ومنح قوة أكبر لجوانب اللاعنف في التعاليم الدينية.
في السنوات الأولى من وصول الخمميني إلى السلطة، كانت زميلتي
 غاندي. وقد أوضحت بكلٌ الطرائق تقريباً أنّ الاثنين كانا متشا لانـابـابهين : أدانا



 الاجتماعة. الفارق الوحيد، مثلما قالت الباحثة، أنْ الخميني سمح بوسائل العنف، وهو ما لم ينعله غاندي
 مقاربة التغغير الاجتماعي التي تبرّر العنف وبين مقاربة أخرى لا تبرّ لارّره. لكنها

 وعناوين الأخبار في الصحف اليوم تظهر بيانياً مدى فعالية قوة الدين . وليا ولكن السؤال الذي يظلّ مطروحاً هنا هو كيف يمكننا فهم العلاقة بين هذه القوة والأهداف الدينية من انسجام وسلام.

## المـراجع

Adams, Charles (1966). "The Ideology of Mawlana Mawdudi." in: Donald E. Smith (ed.). South Asian Politics and Religion. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 371-384.

Agus, Jacob B. (1946). Banner of Jerusalem: The Life, Times, and Thought of Rabbi Abraham Isaac Kuk. New York: Bloch.

Andersen, Walter K., and D. Damle Shridhar (1987). The Brotherhood in Saffron: The Rashtriya Swayamsevak Sangh and Hindu Revivalism. Boulder, CO: Westview Press.

Anspach, Mark R. (1991). "Violence Against Violence: Islam in Comparative Context." in Mark Juergensmeyer (ed.) (1991). Violence and the Sacred in the Modern World. London: Frank Cass, pp. 24-32.

Assmann, Hugo (ed.) (1991). Sobre idolos y sacrificios: Rene Girard con teologos de la liberación. San Jose, Costa Rica: Editorial Departamento de Investigaciones.

Baron, Salo, George S. Wise and Lenn Goodman (eds.) (1977). Violence and Defense in the Jewish Experience. Philadelphia: Jewish Publication Society of America.

Bataille, Georges (1973). Théorie de la Religion. Paris: Éditions Gallimard. English trans. by Robert Hurley: Theory of Religion. New York: Zone Books, 1992.

Becker, Ernest (1973). The Denial of Death. New York: Free Press.
(1975). Escape from Evil. New York: Free Press.

Bhindranwale, Sant Jarnail Singh Khalsa (1999). Struggle for Justice: Speeches and Conversations of Sant Jarnail Singh Khalsa Bhindranwale. trans. Ranbir Singh Sandhu. Dublin, Ohio: Sikh Educational and Religious Foundation.

Biale, David J. (1983). "Mysticism and Politics in Modern Israel: The Messianic Ideology of Abraham Isaac Ha-Cohen Kook." in: Peter H. Merki and Ninian Smart (eds.). Religion and Politics in the Modern World. New York: York University Press, pp. 191-202.
(1987). Power and Powerlessness in Jewish History. New York: Schocken Books.

Bloch, Maurice (1992). Prey into Hunter: The Politics of Religious Experience. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Brown, Robert McAfee (1987). Religion and Violence. $2^{\text {nd }}$ ed. Philadelphia: Westminster Press.

Burkert, Walter (1972). Homo Necans. Berlin: Walter de Gruyter and Co. English trans. by Peter Bing: Homo Necans: The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth. Berkeley, CA: University of California Press, 1983.

Crenshaw, Martha (1988). "Theories of Terrorism." in: David C. Rapoport (ed.). Inside Terrorist Organizations. London: Frank Cass and Company, pp. 13-31.
(1995). Terrorism in Context. University Park, PA: Pennsylvania State University Press.

Detienne, Marcel (1979). "Culinary Practices and the Spirit of Sacrifice." in: Marcel Detienne and Jean-Pierre Vernant (eds.). The Cuisine of Sacrifice among the Greeks. English trans. by Paula Wissing. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1989. Originally published in French as La Cuisine du sacrifice en pays grec. Paris: Editions Gallimard, 1979.

De Vries, Hent (2001). Religion and Violence: Philosophical Perspectives from Kant to Derrida. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Evans-Pritchard, E. E. (1956). Nuer Religion. Oxford: Oxford University Press.
Fanon, Franz (1963). The Wretched of the Earth. New York: Grove Press.
Frazer, James G. (1900). The Golden Bough: A Study in Magic and Religion. Rev. ed. London: Macmillan.

Freud, Sigmund (1918). Totem and Taboo: Resemblances between the Psychic Lives of Savages and Neurotics. Translated by Abraham A. Brill. New York: Moffat, Yard, and Co.

Friedland, Roger, and Richard D. Hecht (1996). "Divisions at the Center: The Organization of Political Violence at Jerusalem's Temple Mount/al-Haram al-Sharif1929 and 1990." in: Paul Brass (ed.). Riots and Pograms: The Nation-State and Violence. New York: Macmillan, pp. 114-153.

Gandhi, Mohandas (1960). Discourses on the Gita. Translated from the original Gujarati edition by V. G. Desai. Ahmedabad: Navajivan Publishing House.

Girard, René (1972). La Violence et le sacre. Paris: Éditions Bernard Grasset. English trans. by Patrick Gregory: Violence and the Sacred. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1977.

Gutierrez, Gustavo (1988). A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation. Rev. ed. Maryknoll, NY: Orbis Books.

Habermas, Jürgen (1975). Legitimation Crisis. Translated by Thomas McCarthy. Boston, MA: Beacon Press.

Hubert, Henri, and Mauss, Marcel (1899). Essai sur la nature et la function du sacrifice; repr. in: M. Mauss, Oeuvres, vol. 1. Paris: Éditions de Minuit, 1968. English trans. by W. D. Halls: Sacrifice: Its Nature and Function. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1964.

Jansen, Johannes J. G. (1986). The Neglected Duty: The Creed of Sadat's Assassins and Islamic Resurgence in the Middle East. New York: Macmillan.

Juergensmeyer, Mark (ed.) (1991). Violence and the Sacred in the Modern World. London: Frank Cass.
$\qquad$ (2003). Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence, rev. edn. Berkeley, CA: University of California Press.
(2005). Gandhi's Way: A Handbook of Confict Resolution. Rev. ed. Berkeley, CA: University of California Press.
(2008). Global Rebellion: Religious Challenges to the Secular State. Berkeley, CA: University of California Press.

Kahane, Meir (1978). Listen World, Listen Jew. Jerusalem: Institute of the Jewish Idea.

Kahane, Meir (1981). They Must Go. Jerusalem: Institute of the Jewish Idea.
Khomeini, Imam [Ayatollah] (1981). Islam and Revolution: Writings and Declarations, trans. and annotated by Hamid Algar. Berkeley, CA: Mizan Press.

Kitts, Margo (2005). Sanctified Violence in Homeric Society: Oath-Making Rituals and Narratives in the Iliad. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Kotler, Yair (1986). Heil Kahane. New York: Adama Book.
Kramer, Martin (1991). "Sacrifice and Fratricide in Shiite Lebanon." in: Mark Juergensmeyer (ed.). Violence and the Sacred in the Modern World. London: Frank Cass, pp. 71-81.

La Barre, Weston (1970). The Ghost Dance: The Origins of Religion. Garden City, NY: Doubleday.

Laqueur, Walter (1987). The Age of Terrorism. Boston, MA: Little, Brown and Company.

Lincoln, Bruce (1991). Death, War, and Sacrifice: Studies in Ideology and Practice. Chicago, IL: University of Chicago Press.
$\qquad$ (2006). Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11. 2nd ed. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Martin, Richard C. (1969). "Religious Violence in Islam: Towards an Understanding of the Discourse on Jihad in Modern Egypt." in: Paul Wilkinson and A. M. Stewart (eds.). Contemporary Research on Terrorism. Aberdeen: Aberdeen University Press, pp. 55-71.

Marx, Karl (1960). "Excerpts from "The German Ideology".". in: K. Marx and F. Engels on Religion. Moscow: Foreign Language Publishing House, pp. 192-203.

McLeod, W. H. (1976). Evolution of the Sikh Community. Oxford: Clarendon Press.
Mergui, Raphael, and Simonnot, Philippe (1985). Meir Kahane: Le rabbin qui fait peur aux juifs. Lausanne: Éditions Pierre-Marcel Favre. English translated by: Israel's Ayatollahs: Meir Kahane and the Far Right in Israel. London: Saqi Books, 1987.

Metzger, Alter B. Z. (1968). Rabbi Kook's Philosophy of Repentance: A Translation of "Orot Ha-Teshuvah". New York: Yeshiva University Press. (Studies in Torah Judaism; 11)

Niebuhr, Reinhold (1932). Moral Man and Immoral Society. New York: Charles Scribner's Sons.
_ (1940). Why the Christian Church is Not Pacifist. 2 ${ }^{\text {nd }}$ ed. London: SCM Press.

Peters, Rudolph (1979). Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in Modern History. The Hague: Mouton.

Potter, Ralph (1969). War and Moral Discourse. Richmond, VA: John Knox Press.
Ramsey, Paul (1968). The Just War: Force and Political Responsibility. New York: Charles Scribner's Sons.

Rapoport, David C. (1988). "Messianic Sanctions for Terror." Comparative Politics: vol. 20, no. 2, pp. 195-213.
(1991). "Some General Observations on Religion and Violence." in: Mark Juergensmeyer (ed.). Violence and the Sacred in the Modern World. London: Frank Cass, pp. 118-140.

Riesebrodt, Martin (1993). Pious Passion: The Emergence of Modern Fundamentalism in the United States and Iran. Translated by Don Reneau. Berkeley, CA: University of California Press.

Robertson-Smith, William (1889). Lectures on the Religion of the Semites. New York: Appleton.

Saddhatissa, H. (1970). Buddhist Ethics. London: George Allen and Unwin.
Sagan, Eli (1972). Cannibalism: Human Aggression and Cultural Form. New York: Psychohistory Press.

Savarkar, V. D. (1969). Hindutva: Who is a Hindu? Bombay: Veer Savarkar Prakashan.

Sivan, Emmanuel (1991). "The Mythologies of Religious Radicalism: Judaism and Islam." in: Mark Juergensmeyer (ed.). Violence and the Sacred in the Modern World. London: Frank Cass, pp. 71-81.

Smith, Wilfred Cantwell (1959). "Comparative Religion: Whither-and Why?." in: Mircea Eliade and Joseph Kitagawa (eds.). History of Religions: Essays in Methodology. Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 31-58.

Sprinzak, Ehud (1988). "From Messianic Pioneering to Vigilante Terrorism: The Case of the Gush Emunim Underground." in: David C. Rapoport (ed.). Inside Terrorist Organizations. London: Frank Cass and Company, pp. 194-216.
(1991a). The Ascendence of Israel's Radical Right. New York: Oxford University Press.
(1991b). "Violence and Catastrophe in the Theology of Rabbi Meir Kahane: The Ideologization of Mimetic Desire." in: Mark Juergensmeyer (ed.). Violence and the Sacred in the Modern World. London: Frank Cass, pp. 48-70.

Staal, J. Frits (1983). Agni: The Vedic Ritual of the Fire Altar. Berkeley, CA: Asian Humanities Press.

Tambiah, Stanley J. (1987). World Conqueror and World Renouncer. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
$\qquad$ (1992). Buddhism Betrayed? Religion, Politics and Violence in Sri Lanka. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Tracy, David (1975). Blessed Rage for Order: New Pluralism in Theology. New York: Seabury Press.

Tylor, Edward Burnett (1870). Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom. $2^{\text {nd }}$ ed. London: J. Murray.

Van der Veer, Peter (1994). Religious Nationalism: Hindus and Muslims in Modern India. Berkeley, CA: University of California Press.

Waardenburg, Jacques (1978). Reflections on the Study of Religion. The Hague: Mouton.

Weber, Max (1930). Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Translated by Talcott Parsons. London: G. Allen and Unwin.
(1946). "Politics as a Vocation." in: Hans H. Gerth and C. Wright Mills (eds.). From Max Weber: Essays in Sociology. New York: Oxford University Press, pp. 77-128.

## قراءات مقترحة

Appleby, R. Scott (1999). The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers.

Burkert, Walter [et al.] (eds.) (1988). Violent Origins: Ritual Killing and Cultural Formation. Stanford, CA: Stanford University Press.

De Vries, Hent (2001). Religion and Violence: Philosophical Perspectives from Kant to Derrida. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Juergensmeyer, Mark, and Margo Kitts, (eds.) (2008). The Princeton Reader on Religious Violence. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Lawrence, Bruce B., and Aisha Karim (2007). On Violence: A Reader. Durham, NC: Duke University Press.

Steffan, Lloyd (2003). The Demonic Turn: The Power of Religion to Inspire or Restrain Violence. Cleveland: Pilgrim Press.

## (لفصل) (لخيمسرن)

## جيرار، والدين، والعنف، <br> والشهادة في العصر الحديث

## مايكل كيروان

## مقدّمة

في مقابلة مع صحيفة لوموند م 6 ) ، طُلب من المنظّر الثقافي الأمريكي - الفرنسي رينيه جيرار (René Girard) التعليق علئلى


 إطار صراع الحضارات، أو تعكس أصولية دينية أو علمانية غير مكتملة.
الخطأ دائماً يحدث عندما بأتي التفكير ضمن تصنيفا الونات "الاختلاف"، ، عندما يكون جذر الصراعات كلها كامناً في الواقع في ״المنافسة)، تلك






 الإنسانية هي في الأساس علاقات تقليد أو محاكاكاة، وتنافس، ولا وما نمرّ به اليوم ما هو إلا صورة من صور المنافسا بالا بالما بالمحاكاة على مستوى الكوكب (Girard, 2001).

تحدّث جيرار في سياقات أخرى عن هوسه بموضوع العنف بوصفه

 عدوانية بل وحتّى عنيفة، أصبح بعضهم يشبه بعضاً - إلى درجة أنهـ ألمّ يصبحون





 للوسائل ولأهداف رمزية ذات دلالة، كانوا بمعنى من المعاني (أمريكيين") .
 يعيشون حرماناً، نراهم على الرغم من ألين ذلك تسيطر عليهم (اعدوى) المحاكاة، يقلدون الغرب المكروهو ويتبنون قيمه . "وهذه العـلا
 فإن الـخاسرين بين يوم أو آخر سيقلبون الطاولة عاصفين بأصول اللعبة" (Girard, 2001)

لقد بُنلت محاولاتٌ كثيرة لتفسير صدمة (العودة العنيفة للدين")، وقد تحوّلت في نظرنا إلى أيقونة متمثّلة في تدمير البرجين . الْ ولا ولا يرى جيرار هنا

 جيرار في الوقت نفسه الاعتقاد بأن نظرية المحاكاة تقدّم تفسيراً شاملاُ لجاك لجميع ظواهر العنف المستوحاة من الدين؛ إذ يوجد بالطبع رؤى أخرى : مفهوم صامويل هنتينغتون (Samuel Huntington) عن (اصراع الحنر الحضارات) الذي الذي سيطر
 دوكينز (Richard Dawkins) وتيري إيغلتون (Terry Eagleton) (على الرغم من من اختلاف موقفهما تماماً) على أن الدين دائماً ما يتجلّى في قوة مدمّرة؛ كما
 ينبغي عزوها إلى عمليات علمنة مبتورة أو ناقصة.

يختلف هؤلاء الكتاب في درجة تعاطفهم مع المعتقَد الديني؛ فكلُ لديه
 الأزمة الراهنة؛ وكيف، وكلهـم يكتبون ضد الاعتراف والفـ واسع الانتشار بورجود





 ([1972]؛ وأخيراً، الإقرار شديد الوضوح بالطرائق التي تكشف بها النصوص


 (أثر هذه الأفكار، قائلأ:

بداية من النقد الأدبي وانتهاء بنظرية عامة عن الثقافة، مروراً بتفسير دور

 والفلسفة، والتحليل النفسي، وعلم النفس والنقد الأدبي كلها ملارية مدرجة بوضوح في هذا المشُروع. وكذلك اللاهوت وعلم الاقتصاد والعار والعلوم


(Dumouchel, 1988 [1985]: 23)
أوضح جيرار أن هذا (الاكتشاف" لا ينفصل عن التحوّل الديني الذي



 كتاباته منذ ذلك الحين - وهو ما كان مان مصدر حيرة لكئير من نقاده. فنجد هن هنا جان ماري دوميناك (Jean-Marie Domenach) يشير إلى أعماله بوصفها "رحلة

إلى نهاية علوم الإنسانه؛ ؛ فالعقل (بعد إتمام دماره")، يأفل عائداً من الهاوية،








 أثاره جيراره (Fleming, 2004:164).

وفيما يتعلق بالموضوع قيد النقاش، فإنّني أقترح أن جيرار مهم للغاية كمفكّر يدلي بأفكار حول تشُكّلات حديثة خاصة من الثئقافة والعنف، والْير وأن

 تحديداً تحليله لنضال هيغل من أجل (االاعتراف" (recognition)، وبصفة أقرا
 جيرار المسيحية وقراءاته المتعاطفة مع النصوص المسيحية واليهودية المقدّسة وتقاليدهما التي تسمح للتأويل القوي ما بعد العلماني أن يكون مسؤولاً عن عودة غير متوقّعة للدين، غالباً ما تكون عنيفة.
 سوسيولوجية عامة على الظاهرة، وكذلك التفكير فيها بوصفها مفـيا مفهومـاُ كلاسيكيّأ موجود في بنية ثلاثة تقاليد عقائدية توحيدية رئيسة؛ ومن تُم سيكون تقديم بعض الخلفية التاريخية مفيداً للقيام بتقييم ملائم لفكرة الشـهادئ

 والمسيحية والإسلامية، وكذلك أهمية الفلسفات الحديثة الـئل حول الاعتراف والاستياء في مواجهة العنف الديني

## عقيدة الشهيد

 (Eugene and يتعقب يوجين وأنيتا واينر Conviction: A Sociological Analysis) الجوهر الكلاسيكي والمسيحي ـ اليهودي لمفهوم النـهـادة التقليدي، كاشفين في الوقت نفسه عن الاستخدام المعاصر ولما والعلمانياني



 عقائدهم ومن يكتمونها . ولكن، فيما وراء ذلك، تظهر أسئلة أساسية عند كل منعطف.

من غير الواضح على الإطالاق من أو ما الذي يصنع الشهيد فعلياً . هل هي مسألة نية شخخصية، أو ظروف مثيرة أو خبرات مؤلمة أو أو مجرد
 الشُهيد نتاج المضطهد أو الظالم؟ بمعنى آخر، هل هل الشُهـداء صنيعة ظروف خارجية معينة، أو صنيعة عقائدهم الداخلية الجارفة الفريدة؟ .(Weiner and Weiner, 1990; 9)

هنا يقرر الباحث والباحثة ثلاثة عناصر أساس: المواجهة الاستشهادية (مواجهة مبنية يواجه فيها الشهيد من يضطهـده)، والدافـع (نزوع الشهيديد للتضحية بالذات من أجل عقيدته) والسردية الاستـهـهادية (تقليدر أدبي يضفي



 التراجيدية أو الطقوسية العامة.

ويبدو أن الشّهيد يمسّ بعمق حاجة إنسانية أساسية، ولكن مصدر هذه النـي القدرة غير واضح. فقد نختار أن نضعها في منزلة التكوين النفـنـي للفرد، أو أن ننسبها إلى عملية إيثار ترجع إلى محددات بيولوجية، أو

حاجة اجتماعية ضرورية لعمل الجماعة . ولكن هل هي مرمزة بعمق في
 البشرية؟ أو هل التُهادة اسم يمنح لأثياء متغايرة ولا لا صلا صلة قوية ترا بينها؟ أو تراها تعبيراً محدوداً من الناحية التاريخية عن سلوك إنساني لا يمكن الخروج منه بتعميمات واسعة؟ (Weiner and Weiner, 1990:24-25).
 مشيرة إلى نقاء الدافع، والعقيدة، والالتزام، والتضحية النـير الناكرة للذات،
 واللفتات المثيرة، والإخلاص، وما إلى غير ذلك. ولا تعلّ الشُهـادة مـجرّد


 يحتلّ موقعاً بين البطل البريء والمتعصّب الانتحاري : الينظر إلى الشُهيد
 قانون جماعته، ،تراه يستسلم طواعية للمعاناة والموت بدلاً من التخلّي عن

عقيدة" (Weiner and Weiner, 1990:10)
وا(تطرح الشهادة تحدَّياً خطيراً أمام من يزعمون وجود قيود جوهرية على التنشئة الاجتمماعية للأفراد. فعند قراءة الأدب الاست الاستشهادي، لا لا يجا مناطق اللاوعي تلك في النفس البئرية التي تقـاوم تمامأً عملية التنـئـئة الاجتماعية للـجماعة" (Weiner and Weiner, 1990: 75) . وينبغي الإشـارة إلى البى جانب آخر من تحليل الباحث والباحئة واينر هنا هو نظرية التحليليل النفسي لتشگّل الجماعة (وهو جانب يتوافق مع اتجاه رينيه جيرار في كتابه العنف والمقدس (La Violence et le sacré)، حيث يعود ـ وفقلاً للنظرية ـ دعم رابط النجماعة العاطفي للشههيد إلى الرابط البدائي بين الولادة والتضضحية
 والتسليم، والعبادة الشخخصية الصادقة، بغية تعويض التباهي والإحساس بالنشوة المرتبطين بإنشاء شيء جلديد الـئ ويبدو أنه في لحظة الإنجاز الخلّاق
 الخلق ـ الجزء الأفضل - بهـلف الحفاظ على الباقين. فتضحية التُهيد،

بوصفها استراتيجية صراع أساسية تظهر ضمن ظروف تاريخية خاصه، يكون لها علاقة محدّدة بأصول الحركات الاجتماعية ولحظات الأزمة الاجتماعية .

ويمكن لأيّ دراسة سوسيولوجية عن الشّهيد، مئل تلك التي قدّمها


 الدافع الأساسي للبقاء البيولوجي وحاجة الإنسان العان العميقة إلى حياة وفق عقيدته. فلا يمكن لأيّ ثقافة أو جماعة أو فكرة أسـاسية أن تنجح من دون
 ضد أخرى" ولبرامج من الشُكّ الراديكالي ("نحن عبارة عن عقيدتنا")، فإن
 الرمزية، والخوف من الفناء: (ايعمل الشهيد بوصفه مفتاح فهـم لمشُكلة جعل الثقافة مقنعة في الظرف الإنساني" (52: (Weiner and Weiner, 1990)

ولا شـكّ في أنّ التفسير السوسيولوجي الذي يقدمه الباحت والباحثة
 لا يُسبر له غور"، وذلك بتعريف الدافع على ألى أنه (الطريقة التي تُدركُ بها الذات
 أكثر قابلية للفهم"" وهذا ما تمّ بفعالية، ولكنه لا يمنحنا سوى قليل من الِّ
 (martyrologists) - في إطار التقاليد العقائدية المختلفة عن معتقداتهم. ومن تَم، فإنتا في حاجة إلى الانتقال إلى التقالِيد العقائدية نفسهها، وما تعكسه رسمياً (أي لاهوتياً) على ممارسة الشهادة

سيتّضح مع الوقت أيضـاً أن فرضية جيرار عن ارتباط الدين بالعنف لا لا لا لا لا تتالاءم مباشرة مع هذه المعاربة. فهو يرى فعالية التفكير القائم على التضحية (المحددودة) وعمليـياتها راجعة إلى سـوء فهـمّ، وجهل (méconnaisance). وسيحقق طرد الضحية أو إبادتها في الـحقيقة استقراراً وانتظاماً للجماعة
 بما يفعلون. ويستشهد جيرار هنا بيسوع وهو على الصليب، (ايا أبتاه اغفر

لهمّ، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون!" وحول الاعتراض على أن أي تفسير يتجاهل عملياً الفهم الذاتي عند الفاعلين ونواياهم هو تفسير يمئل إشـكالية،





 النص" أو السماح للنص بالاستمرار في ممارسة العنف على الضحايا.

## الشهادة في التقاليد المسيحية واليهودية

يجب، بخصوص المسيحيين، أن تعاد صياغة سؤال (ما المُهيد؟") من حيث أصل الكلمة: منذ متى توقّف مصطلح (martus)، ومصطلح (marturia) عن أن يعني ببساطة ا(شهادة") (witness) ـ سواء في سياق قان أنوني رسمي أو



 سي. فراند (W. H. C. Frend) يِبدأ القصة قبل ذلك، مع الصر ألصراع العات المكابية في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد. فالثشهادة بهذا المعنى هي الشهادادة شخصية على حقيقة القانون ضد قوى الوثنية، متضمناً ذلك ملك معاناة الشُاهد ألو أو




 (الفعلي يبدو أنه لم يستخدمه كتّاب يهود فعلياً ليصفوا من ماتوا من ألنا لانية أجل التوراة، على الرغم من وجود كثير من الأمثلة اليهودية.

ظهرت نظريات لاهوتية عديدة عن الاستشهاد في أجزاء مختلفة من

الإمبراطورية الرومانية. وفي الشرق، تسنّى للتقيـم الإيجابي للفلسفة اليونانية


 التي طرحها المسيحيون على الإمبراطوية كانت في الأساس هي المئي المشكئلة نفسها التي طرحتها اليهودية، أي التسوية بين مزاعمم الثيوقراطية ومزاعيم (Frend, 1965:22) (إمبراطورية عالمية)

ويطعن جي . دبليو بويرسوك (G. W. Bowersock) في كتابه الشهادة وروما (Martyrdom and Rome) التشهادة له جذور يهودية على الإطلاق؛ "اإذ تشير السجلا



 وجرت مجراها الطبيعي في الفضاءاء الحئي الحضرية العظيمة في الساحاتات العامة والمسرح المدرج، والأماكن الرئيسة للخطاب العام والمشاهـاهدة الجماهوريرية. وقد اعتمد الأمر على الطقوس الحضرية للعقيدة الإمبراطورية وبروتوكولات اللات


ولا يخفى على فراند أين نحن من البحث عن الأصل التكويني لـمثال




 يصر بويرسوك على أن أصولها يفترض أن تو أو أد في وسط روماني بدلاً مـن

 والانقطاع؛ إذ يحثّنا فان هنتن (Van Henten, 1995) على التفكير في (التشابها النـات من دون ارتباط فيما بينها"، مع ظهور أفكار شبيهة مستقلة في الجماعات المختلفة

لماذا تعلّ هذه النقطة مهمّaٌ؟ هنا يمثّل علم البحث في العلل (Aetiology) فائدة محدودة لكنها مفيدة عملياً في توضيح المصطلحا المات وات والمفاهيمر. فأيّ
 والمسيحية والوثنية سيساعدنا على تحا تحديد المدى المسموح
 الحرية المكابيين، سيكون لدينا نطاق مشُروع للتحدث عن الصن الصياغات التان القتالية




 الرومانية واليونانية التي استخدمت فيها الشهادة عند المسيحيين بوصفها حافزاً وانعكاساً لشخصبة المسيح
ومن المثير للاهتمام ملاحظة أنّ عنصر المواجهة السياسية المشّترك في الفهمين اليهودي والمسيحي ظلّ بارزاً في عملية إعادة التقييم المعاصرة لمعتقد الشهادة. ويرى فان هنتن وجود استمرارية في عملية بحت المـي الميحيين


 (Cavanaugh, 1998) الشهادة على قدم المساواة مع تصور جليد للإشـاليالية القديمة المتعلقة بالعلاقة بين الكنيسة والدولة.

فيما يتعلّق بالكنيسة نفسها، تضبط التـهادة المـجتمّم وتساعده على


 مع قوى الفتن، حيث جَسَد الشُهيد هو ساحة المَ المعركة التي تقوم فيها أكبر المنافسات بين تخيلات متعارضة أي بين الدولة والكنيسة. والاني الحرج في هذه التخيلات هو أن تخيل الكنيسة في الأساس مرتبط بالحيان الأخرى؛ فالكنيسة ليست مدينة منافسة بل تشير إلى زمن ومكان بديلين،

مزيج من السماء والأرض (Cavanaugh, 1998: 64-65).


 الإيمان كحالة عاطفية خاصة؛ ؛افلم يكن لتأثير استراتيجية النظام [من تعنيب
 يبنون جسد المسيح في تعارض مع الدولة) (Cavanaugh, 1998:66) .

 (الجنوب")، ممن تستخدم (اشسعوبها المصلوبة") وضع مفاهيم الشهادة لتوضيح نضالهم من أجل العدالة السياسية والاقتصادية.

يعطي عالم اللاهوت اليسوعي كارل راهنر (Karl Rahner) لهذه النقطة
 اللاهوت التقليدي للشهادة المسيحية الني يستبعد دائماً صراحـة تيار تحمل الموت
 وفي مقارنة مع التقاليد، يرفض راهنر أي ا"فصل قطعي سواء ألاء أكان مفاهيمياً




 فَهْم من شأنه أن يكون أقرب إلى الـجهاد المسلـح الذي ظهر في الإسـلام

## تقاليد الشهادة في الإسلام



 في صورة الاحتفاء بمن قضوا نحبهم في القتال من أجل تأسيس الإسـلام

وتوسيعه. وعلى الرغم من ذلك، فإن منزلة هؤلاء المحتفى بهم بهذه الطريقة عند الهه تسُبه إلى حد كبير منزلة الشهداء اليهود في التقاليد المكابية.

ومثلما تعني الكلمة اليونانية نفسها، فإن المعنى الاصطلاحي الفني

 الشـاهد) للاعتراف بالحق وإعلانه، وكذلك الكفان الكاح والموت من المن أجله. وقد

 تتجسد في معظمها في الشُجاعة والإقدام القتالي، وذلك في مقابل التحبل التحمل السلبي للمعاناة الذي يعد سمة مميزة للسُهادة اليهودية والمسيحية بالطبع

ما يأتي على صلة ويُيقة هنا هو ضرورة إرشاد الإنسان إلى الحقى، الذي

 قبل أي أحد، وهو النموذج الأمثّل في الإسلام. أمّا عند الشيعيعة، فإن الوظيفة


 والفهم الذاتي للمذهب الشُيعي. ولم يعد النظر إلى موت الـُ لـُهيد على ألى أنه
 الإلهامية نجدها منعكسة في شُعار (اكل يوم ("عاشُوراءّ) وكل أرض "كربلاء")").

على الرغم من ذلك، يوجد تنوّع هائل فيمـا يتعلّق بقيمة الشُهادة بين علماء المسلمين أكثر مما هو وسط اللاهوتيين المسيحيين الأوائل؛ ؛ فقد اتسع



 (Alexandria) على الدراسة العلمية المواظبة). وفي الصوفية، نجد أن مأساة العاشق الصوفي الذي يفنى بسبب حبه الشُديد له تعد بمثابة تطبيق روحاني

نتي لفكرة الشهيد المثالية. وفي القرون الوسطى، نجد نوعاً من إضفاء الروحانية على مثال الشُهيد والاستبطان الوجداني لهـي

وخلال الحقبة الحديثة يبدو أن هناك انعكاساً لإرث التساء التامي هذا وإحياء


 للشهادة تبرزه السلطات الشيعية الحديثة. فالسياقات الليات الـياسية الحديثا

 عن النفس؛ وأخيراً، التأثير المحتمل للحركات الأنار الأناركية والعدمية في القرن التاسع عشر في جعل فهم هذا الميل راديكالياً.

من النقاشات البحثية المتخصصة الأخرى التي تتطلب اهتمامانً هنا :
 تسوية الخلاف المحتمل في المعنى بين آيتين؛ عند بعض المنا المفسرين، يعني هذا أن آية سابقة يمكن أن تحل محلها آية أخرى أو (آتطلها"). وقد كان الْ هذا
 لاحقاً مدنية على ما سبقها من آيات مسالمة (انظر : Afsaruddin, 2006 ).



 السهل أن نرى كيف يمكن إعادة تأهيل التقاليد القديمة في مواجهة المواقف (المتصلبة) الحديثة .
(*) النسخ في الإسلام، هو : "رنع حكم شرعي سابق، بدليل شرعي متأخر عنها، ولا يكون إلا

 وعند العضض يمكن أن يكون النـخ بحديث نبري (سنة تولية) يسن حكماً مغايراً لحكم الآية، أو تصرف ينطوي على نعل مغاير لحكم الآية (سنة نعلية). وللنستخ بحوث علميبة، مفصّلة كفرع من نروبع علم أصول الفقّه . للمزيد راجع موقع ويكييديا باستخدام مفردة النـخـخ (المترجم).

ثُمة عامل واحد على الأقل ينبغي لنا توضيحه هنا : أن المسسيحية



 هامشياً ومداناً بشدة. فمن أين إذاً يأتي تمـجيد الانتحار؟ ألـأ يبدو أنّ التقاليد







 ويجمعون بين أمرين ساميين يمثّلان العظمة الإنسانية: الشُهيد والبطل الِّل في الوقت نفسهه) (Rapoport, 2002:4) . ويرى أندرو ماكينا (Andrew McKenna) أن فيودور دوستويفسكي (Fyodor Dostoyevsky) هو المـرشـد النذي لا غنى عنه، في روايته الشبياطين (The Devils) وبخاصة في شخصية الراوي الماسوشية في مذكّرات من العالـم السفلي (Notes from Underground) (امـجادلاً في العنف والرغبة بوصفهما قضيتين تساعدان على فهمنا للذات" (McKenna, 2002: 2) يفسّر ماكينا (اعدوى المحاكاة") التي يتحدث عنها جيران إليار في مقالته المنسورة في لوموند بإحالتنا إلى الوجود الجحيمي للما للإنسان في العالم الـي السفلي
 أشار إليه نيتشه: الاستياء أساس التقييم الأخلاقي (في كتابه أصل الألألالاق (Genealogy of Morals) () . ويخلص إلى أن الإرهاب الإسلامي في حقيقته ليس مرتبطاً بالقرون الوسطى، ولا هو حتى إلى إسلامي، (افهو لا لا يطيع الأوامر
 الاستياء بشدة تفوق استياء سكن الدودة في التفاحة") (للمزيد من المقالات الـات McKenna, 2002: 23; Regensburger, : حول التنافس بالمحاكاة والإرهاب، النظر (2002; Juergensmeyer, 1991

## استنتاجات جير ارية

إحدى أكثر سمات أزمتنا المعاصرة إثارة للمشُاعر هي اكتشاف ألمأن أن من



 الإدراك المححطّم. فهو يصر مع ماكينا (في قراءة دوستويفسكي) على الـي أنّ (الاستياء من العزلة المقدسة) هو الأساس في الوعي الحديث، ولا ولا يمكن


 حول الشهادة، خالية تماماً من العدوى العدمية التي يصورها التي دوستويفسكي .
تعرضنا باستفاضة لعمل يوجين وأنيتا واينر، وهو يمثل إحدى المعالجات




 وإلى أي مدى هي مؤثرة في تحقيق تقدم للمصالح وجعل الناس يشعرون بأنهم يفهمون ما يحدث (Weiner and Weiner, 1990:66-67) .
أوضحتُ أيضاً أين تختلف فرضية جيرار عن هذا، وذلك بمقدار ما يراه
 فرويد وماركس) للفاعلين المعنيين . وفي صميم نظرية المحاكاة يكمن التما لـمينيز

 المجتمع حديثاً مع نفسه عبر طرد المغالي أو إبادة ضحية ما الا خافياً عنفه عن
 الأحفوريات. وبالمثل، فإن المحرّمات والطقوس هي آليات للمحافظة على

مسافة آمنة بين مجتمع ما وعدوانيته. وهذا ما يمئل عند جيرار أصل الدين، معبراً عنه في قوله المأثور : "إن العنف هو قلب المقدس وروحه السريةه") .

ولكن هذه هي الأوضاع، تحديداً، التي كشف عنها الإنجيل وجعلها باطلة. من خلال الإشارة إلى أكباش فلاء علاء عديدة (Le bouc émissaire) يتناول جيرار التضاد بين الطريقة التي نقرأ بها الأساطير الأوديبية (Oedipus) وكيف


 للنص بأسئلة لم يتسنّ لنا مطلقاً طرحها حوا حول رواية أوديب. ومئلما لئما عرضنا
 السماح باستمرار عنف النص ضلّ الضحايا الأبرياء" (Girard, 1982:16).





 ما يؤيده جيرار في فصله الختامي من كتاب كبش الفداء (Le Bouc émissaire). وفقط عندما تتوقف المـجتمعات عن من مطاردة الــا لاستكشاف تفسيرات بديلة للكوارث التي تصيبها (Girard, 1982: 291-311)

واصل جيرار من خلال تبعات هذه النظرية الكبرى على تاريخ معتقد
 ليست (أساطير") بالمعنى الذي شرحناه سابقاً . نحن نرى فيها تُشابه مع حدث كبش الفداء؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن المنظور الذي يسو يسود ليس منظور المجتمع القمعي بل الضحية المقموعة. مع المدافعين المسيحيين، فقط، مثل : لاكتانتيوس وترتليان (Lactantius and Tertullian) يصبح للميني المصطلح القانوني اللاتيني (persecui)، أي الاضطهاد، دلادلة سلبية علية على (الظلم") تماماً مئلما كان مصطلح الشهيد ذات يوم يعني بحياد، شهادة قانونية الواية، ولكن عبر الاستخدام المسيحي أصبح يعني ضحية مضطهدة بريئة . فالتهم المشينة التي

وجهت إلى المسيحيين الأوائل، مثل: أكل لحوم البشر، وزنا المـحارم،

 كبدلـل لعملية كبش الفداء. ولكن ثمة إشـارة طفيفة في هذه القصص إلى

 العصور الوسطى. ويظلّ العنف الذي تنطوي عليه هذه القصص قائمأ تماماً
 رسمي (official canonization) ليس بالشئيء المماثل للتقديس نفسه

لا شُك في أن حب المسيح هو ما يستخدم كنموذج للشهادة المسيحية وهذا ببساطة لا يشكّل مجرّد بلاغة دينية، بل بداية لنقد التمثيلات المضطهـدة (les représentations persécutrices) . وينبغي ألا يضللنا الميل المتعصّب عند
 موجود بالتأكيد، لكنه صفة ثانوية. أمّا الأساس فهو تلك الكّ الثّورة الهائلة التي تحدث: على طول التاريخ الغربي، تفقد (أساطير) التمتُيلاتلات المضطهـية فعاليتها . ويرى جيرار، اعترافنا المنا المعاصر ببراءة الضير الضحية (حتى عندما تفا تفضي




 في الضحية البريئة، وليس إلى ولائهم الديني الرسمي

يعد تفسير جيرار المسيحي إشكاليّاً بشدة عند نقاد كثيرين، ولا سيما بسبب التفوق الواضح الذي يخلعه على الإلهام المسيـيحي ـ اليهودي في في


 فيه جيرار في كبش الفداء (The Scapegoat)، ونظرية المـحاكاة عمووماً قد يوصف كنوع من (الالاستبداليـة) (supersessionism). هـذا المـصطلـح مـنـبر

للجدال؛ لأنه عادة ما يحسب أنه يعني المذهب الذي بمقتضاه (استبدلت"

 تاريخياً قرونأ من الـدلاء المـسيـحي نـحو الـيهود وأدى في النـهاية إلى الهولوكوست. وفي المقابل، ما يصفه جيرار ويمجّجده هو إلغاء الماء (المقتّس العنيف" والتعالي المزيف الذي يدعم ويبرر أسس أعمال البسططاء الذين

 الإنجيل يتصدى للمقدّس الحقيقي، الّْي هو حمل الله، وليس إسقاطاً

هذا في الواقع ما يعدّ (استبداليّاّ") ولكنن توخياً للدقة ليس بطريقة تميّن
 خطاً مشابهاً هنا لمشكلة الاستبدال التي تقدَّم نفسها في الإسلام، والتيا والتي


 الأولوية. وقد أشرت إلى بعض العقبات التي تقف في طريق هذا التعديل،




 مسموع وسط نشاز الخطاب العنيف المهيمن على النقاش على الجانبين"
. (Wicker, 2006: 4)
وهذا شيء مألوف تماماً في التحليل الجيراري؛ فالاست الاستبدال هنا ليس بهدف إحالال جماعة أو تقاليد عقائدية محل أخرى، بل بل (انسـخ") ما هو خطأ
 مصطلحات مثل الجهاد والشُهيد يشبه تماماً، تاريخاً ومعنى، كلمة (تضحية) وتية) و"شهيده في المسيحية، وفي النهاية، فإنه تاريخ ومعنى (المقدّس" نفسه.

## المراجع

Afsaruddin, Asma (2006). "Competing Perspectives on Jihad and "Martyrdom" in Early Islamic Sources." in: Brian Wicker (ed.) Witnesses to Faith? Martyrdom in Christianity and Islam. Aldershot: Ashgate, pp. 15-31.

Bowersock, G. W. (1995). Martyrdom and Rome. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Cavanaugh, William T. (1998). Torture and Eucharist. Oxford: Blackwell.
Domenach, Jean-Marie (1988 [1985]). "Voyage to the End of the Sciences of Man." in: Paul Dumouchel (ed.). Violence and Truth: On the Work of René Girard. London: Athlone Press. [Violence et Vérité: autour de René Girard: Proceedings of Colloque de Cerisy on R. Girard. Grasset, Paris], pp. 152-159.

Dumouchel, Paul (ed.) (1988 [1985]). Violence and Truth: On the Work of René Girard. London: Athlone Press. [Violence et Vérité: autour de René Girard: Proceedings of Colloque de Cerisy on R. Girard. Grasset, Parisi

Fleming, Chris (2004). René Girard: Violence and Mimesis. Cambridge, UK: Polity Press.

Frend, W. H. C. (1965). Martyrdom and Persecution in the Early Church: A Study of a Confict from the Maccabees to Donatus. Oxford: Oxford University Press.

Freud, Sigmund (1955 [1913-1914]). Totem and Taboo. In Complete Psychological Works of Sigmund Freud. London: Hogarth press.

Girard, René (1966 [1961]). Deceit, Desire and the Novel: Self and Other in Literary Structure. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. [Mensonge romantique et vérité romanesque. Paris: Grasset].
(1977 [1972]). Violence and the Sacred. London: Athlone Press. [La violence et le sacré. Paris: Grasset].
(1985 [1982]). The Scapegoat. London: Athlone Press. [Le bouc émissaire. Paris: Grasset].
(1996 [1963]). Resurrection from the Underground. New York: Crossroad. [Dostoievski: Du double a l'unité. Paris: Plon].
(2001). "What We are Witnessing is Mimetic Rivalry on a Planetary Scale." Le Monde, 6 November < http://www.media.euro.apple.com/en/livepage/>.

Henten, J. W. Van (1995). "The Martyrs as Heroes of the Christian People." in: Mathij Lamberigts and Peter van Denn (eds.). Martyrium in Multidisciplinary Perspective. Leuven: Leuven University Press, pp. 303-322.

Juergensmeyer, Mark (ed.) (1991). Violence and the Sacred in the Modern World. London: Frank Cass and Co.

McKenna, Andrew (2002). "Scandal, Resentment, Idolatry: The Underground Psychology of Terrorism." Anthropoetics: vol. 8, no. 1, Spring-Summer, posted 1 June, [http://www.anthropoetics.ucla.edu/apo801/resent.htm](http://www.anthropoetics.ucla.edu/apo801/resent.htm).

Nietzsche, Friedrich (1994 [1887]). On the Genealogy of Morals. Translated by Carol Diethe. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Rahner, Karl (2006 [1983]). "Broadening the Concept of Martyrdom." in: Brian Wicker (ed.). Witnesses to Faith? Martyrdom in Christianity and Islam. Aldershot: Ashgate, pp. 147-150.

Rapoport, David (2002). "The Four Waves of Rebel Terror and September 11." Anthropoetics: vol. 8, no. 1 (Spring-Summer), posted 1 June at <http://www.anthropoetics.ucla.edu/apo801/terror.htm > , accessed 19 Feb. 2006.

Regensburger, Dietmar (ed.) (2002). Colloquium on Violence and Religion (COV\&R), critical commentaries and articles on Terrorism, Mimetic Rivalry and War at: <http://theol.uibk.ac.at/cover/war_against_terrorism.html > .

Stark, Rodney (2004). For the Glory of God: How Monotheism Led to Reformations, Science, Witch-Hunts, and the End of Slavery. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Weiner, Eugene, and Anita Weiner (1990). The Martyr's Conviction: A Sociological Analysis. Atlanta, GA: Scholar's Press, Brown University. (Brown Judaic Studies; 203)

Wicker, Brian (ed.) (2006). Witnesses to Faith? Martyrdom in Christianity and Islam. Aldershot: Ashgate.

Cormack, Margaret (2002). Sacrificing the Self: Perspectives on Martyrdom and Religion. Oxford: Oxford University Press.

Eagleton, Terry (2005). Holy Terror. Oxford: Oxford University Press.
Fleming, Chris (2004). René Girard: Violence and Mimesis. Cambridge, UK: Polity Press.

Girard, René (1985 [1982]). The Scapegoat. London: Athlone Press. [Le bouc émissaire. Paris: Grasset].

Juergensmeyer, Mark (ed.) (1991). Violence and the Sacred in the Modern World. London: Frank Cass and Co.
$\qquad$ (2000). Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence. Berkeley, CA: University of California Press.

Kirwan, Michael (2004). Discovering Girard. London: Darton, Longman and Todd.
McTernan, Oliver (2003). Violence in God's Name: Religion in an Age of Conflict. London: Darton, Longman and Todd.

Wicker, Brian (ed.) (2006). Witnesses to Faith? Martyrdom in Christianity and Islam. Aldershot: Ashgate.

## (لغصل) (لحاوي) و(لخمسون)

## الدينُ والمشكـلاتُ الاجتماعية <br> منظور نظري جديل

## 

تمثل سوسيولوجيا الدين والدراسة الاجتماعية ـ العلمية للمشكلات
 والمثير في هذا أن التقاطع بينهما لا يزال منطقة بكر غير مكتشفة. صنحيح ألن بعض الدراسات الحديثة المؤثّثرة تناقش الدين في سياق أوسع من رأس المال

 الوعي بالتطوّرات التي طرأت على نظرية المشكلات المات الاجتماعية. والعكس

 اجتماعية معينة. وبينما لا تكفي مساحـاحة هذا الفصل لتحوري مسراحاً شاملا للبحث في القضية المطروحة، فإن الهدف هنا هو تقديم رؤية نظرية جديد الديدة للعلاقة بين الدين والمشكلات الاجتماعية، وكيف يمكن دراسة التقاطع بينهما من منظور سوسيولوجي

وأنا، بالطبع، لا أزعم أنّني أستكشف أرضاً بكراً تماماً . فقد سبق أن كتب جيفري هادن (Jeffrey Hadden) عام •191 بعض الألأفكار الأولية حول الدين والمشُكلات الاجتماعية، مستخدماً كتاب سبيكتور وكيتسوس Spector)
 التصرّفت فيها بتكرم من الناشر (Nordicom Hjelm, 2006b).
(Constructing Social Problems (2001) (بناء المشُكلات الاجتماعية and Kitsuse) كواحد من الأعمال الكلاسيكية الحديثة في نظرية المشُكلات الات الاجتماعية

 ورقته لم تضرب آنذاك أي وتر في في مـجتمع سوسيولو ألوجيا الدين الدين ولم تؤدّ إلى تفصيل نظري أوسع، باستئناء صورة محدودة وسط علماء الديانات الجات الجديدة
 (ائيس جمعية سوسيولوجيا الدين أمام الأعضاء خطاباً
 (Religion and Social Problems" Beckford, 1990)، وعلى الرغـم من أهميته من نواح كثيرة، فإنه لم يناقشَ الدين في إطار نظرية المشُكلات الاجتماعية في في حدّ ذاتها، بل من منظور نظري أوسع




 كمنخرفة ـ بمعنى آخر ، كيف يصير الدين مشُكلة اجتماعية في حذّ ذاته (انظر
 كان البحث حول حركة عَبَدَة الشيطان التي أحكمت فكّيها على الولا المتحدة في الثمانينيات وأوائل التسعينيات (Richardson [et al.], 1991) ألن يرسخ أقدامه بوضوح في نظرية المشكلات الاجتماعية المعاصرة. المات وكان من بين المساهمين في هذا العمل جويل بست (Joel Best) إحلدى الشُخصيات الرائدة في سوسيولوجيا المشكلات الاجتماعية (انظر : Best, 1991 ).

ولكن على الرغم من الاهتمام الذي ظهر حديثاً فإن النظرة العامة الممنهجة للتقاطع بين سوسيولوجيا المشُكلات الاجتماعياعية وسوسيولوجيا الدين لم تظهر على السطح حتى يومنا هذا . وهدفنا في هذا الا الفصل الوا هو مناقشة الكيفية التي كانت عليها نظرية المشكا لماتلات الاجتماعية وكيف يمكن استخدامها بفعالية في دراسة الدين، وكيف يمكن لدراسة الدين أن توسّع من

دراسة المـشكـلات الاجتمـاعية. ولا بـد مـن أن أعترف في هـا السيـاق
 النظري أساسأ لتطبيق نظرية المشكلات الاجتمانماعية في دراسة الدين سـيـاق أوسع. ومن ثـم سـأبـدأ بتـوضيح موجـز لتـطور نظرية الـمشـكـلات



 الـموضوع مـختبرأ كيفية ارتباط دراسة الدين والمشكـلات الالجتمالـواعية باهتمامات أوسع في سوسيولوجيا الدين .

ما المشكلة الاجتماعية؟
ربما أخرج مجال سوسيولوجيا المشكالات الاجتماعية تعريفات كثيرة
 وعلى الرغم من ذلك، فإن التعريف الذي قدّمه السوسيولو لـوجيان ريتشارد فولر (Richard Myers) وريـتشـارد مـايـرز (Richard Fuller) المشكلات الاجتماعية المـتـلفة، وهو تعريف ما يزال مفيداً على الرغم من أنه وُضع من سبعين سنة خلت:


 وتعريف ذاتي (subjective definition) . الظرف الموضوعي هو موقف قابل للإثبات يمكن فحصه من حيث الوني الوجود والمقدار (النسببة) عن طريق




1941: 320)
ويشرح فولر ومايرز هنا السمتين اللتين تتميّز بهما كلّ مشكرلة اجتماعية: ظرف موضوعي وتعريف ذاتي. ومع تطوّر بناء النظرية، تغيرت أيضاً بؤرة

تركيز دراسة المشكلات الاجتماعية؛ إذ كان السوسيولوجيون الأوائل مهتمين
 القادرون على فياس ما إذا كان الظُرف مشكـلة اجتماعياعية أم لا . غا غير أن الأجيال اللاحقة، كانت تزداد اهتماماماً بالتعريف الذاتي الذي شُّلِ جزءاً من

صياغة فولر ومايرز الكلاسيكية

 تقر مقاربة أكثر تنقيحاً صارت معروفة بـ (انظرية الوسم" (labeling theory) .
 الممثّلين الرئيسين لهذه المقاربة أو النهج، في كتابه الغرباء (Outsiders) ذي التأثير القوي:
توجد الجماعات الاجتماعية الانحر اف عن طريق وضع القواعد التي تشكّل





وكان تعريف بيكر مختلفاً اختلافاً واضحاً عن الفهم السائد للانحراف، لـدا وقد جاء البحث المرتكز على منظور الوسم ليحل محلّ المقاربات الصّات القديمة لفترة قصيرة، ويصبح "نظرية)" مهيمنة في سوسيولوجيا الانحراف (انظر :
(Becker, 1991 [1963]: 178
وقد استند بعض المعارضين في نقدهم لنهج الوسم على تقليد قديم لـدراسة الانتحراف مواصلـين إجراء البـر البحوث التي ركزت علـى الظـروف
 بحقائق إمبريقية (انظر مئلاً: Akers, 2000:126-128) . وكارئ مكان هناك الك خطّ آخر من النقد مستوحى أيضاً من مقاربة الوسم، ولكن مـر مع رغبة في التوغل والتعمق؛ وهو الخط الني تطور في نهاية المطاف إلى ما يعرف اليوم بالمنظور البنائي الاجتماعي (social constructivist perspective) حول المشكـلات الاجتماعية
. (Rubington and Weinberg, 1995: 287-292)

بناء المشكلات الاجتماعية
كان جـون كيتسـوس (John I. Kitsuse) ومـاللكـولـم سبـيكـتور Malcolm) أوائل أعلام النهج البنائي الاجتـماعي وأكئرهـم تأثيراً، فقد وضعا مقـالتين مـهمتين (Kitsuse and Spector, 1973; Spector and Kitsuse, 1973) أعـادا فيههما تعريف دراسة المشُكلال الا جتماعية في بلاية السبعينيات. تُم جمعا
 (Spector and Kitsuse, 2001 [1977]) Social Problems) التعريفي للمنظور البنائي

تمشّلت حجّة سبيكتور وكيتسوس في أنّ مقاربة الوسـم على الرغـم من تشديدها على التعريفات النذاتية أكتر من الظروف الـموضوعية، فإن بيكر وغيره لم بصلوا بها إلى خلاصتها المنطقية. حتى لو كانت عملية الوسم هي نقطة تركيز هذه المقاربة، تظلّ تفترض فعلاً موضوعياً كان يعتبر منحرفاً وفقاً لمعايير اعتبرت بالممثل موخوعية (Kitsuse and Spector, 1975:584-585). عـلى سبيل الـمشال، إن استخخدام الحشيشُ أصبح موسوماً على أنه انحراف لأنّ الناس كانوا يلنّحنون المماريوانا وكانت ضد معايير المـجتمع وقيمـه، ومن ثم تّم تجريمه لاحقاً . وقد أصبح لمدنّنّني الماريوانا هوية منحرفة بسبب الوسم،
 دراسات الوسـم، على أية حـال، تفسـير الطريقة التي يصير بها الأشُخاص فعلياً منحرفين، أي بالمعنى الموضوعي.

تمثلت إعادة الصياغة الراديكالية التي قام بها سبيكتور وكيتسوس في أن الانحراف لم يكن مهماً إلا بقدر اعتراف الناس أنه فعل منحرف . وبحسـب الباحئن فإنّ سوسيولوجيا المشـكلات الا جتتماعية الصصحيحة لم تكن حتى مو جودة (1977]: 1 (Spector and Kitsuse, 2001 (1). وهـما في ذلك يـحاجحـان في أنه للوصول إلى سوسيولو جيا مشكالات اجتماعية صحيحة كان الشيء الو الوحيد الـمهم هو العـملية التي يصبح بـمقتضاها الفعل أو الموقفـ معرفاً بوصفه مشكلة، بصرف النظر عن الظرف الـموضوعي • وباتباع هنا الخطط الفكري،
 بعض الناس قلقون على آخرين يدخونها .

لقد أضفت مقاربة سبيكتور وكيتسوس طابع الذاتية مع المغالات على دراسة المشُكلات الاجتماعية؛ إذ يوضح تعريفهما للمشكاللات الاجتماعية أنّ الظروف الو


 (التشديد في النص الأصل) . والكلمة المهمّة هنا هي (المزعومة)" (putative) : نستخدم كلمة [مزعومة] تأكيداً على أنّ أي ادعاء أو شكوى يكون حول
 سوسيولوجيين، على استعداد لإثباته أو تأكيده. أي إنـا ألا بتركيز الانتباه
 (Spector and Kitsuse, 2001 [1977]: 76) الادعـاءات أو خـطـئـهـا جـانـبـا الاوعـا (التشديد في النص الأصلي) .
على أتر ذلك، يتخذ سبيكتور وكيتسوس موقفاً لامبالياً تماماً تجاه أي






 (and Miller, 2003; Miller and Holstein, 1993 ما يشار إليها بالنبنائية اللياقية (contextual constructionism)، وهي صياغة تقرأ سبيكتور وكيتسوس بطرائق أقلّ صرامة، بما يسمح بالتعامل مع عملية صياغة




 التقليدية من تحليل التقاطع بين الدين والمشُكلات الاجتماعية .

## الدبن والمشكلات الاجتماعية:

المقاربة (التقليدية")
كيف يظهر الدين إذاً في دراسة المشُكلات الاجتماعية؟ عموماً ـ كما يتضح جليّاً من عدد الدراسـات القليل المذكورة سـالفاً والتي أشـار إلـيها

 والانحراف. وبهذا المعنى يبدو أن دراسة المشكِلات الاجتما الانماعية تتبع أنماطاً
 (Hamilton, 2001: vii محصّلة النظرة العلمانية الواضحة التي تميز احترافية هذا المجالِال، مثلما يشير
 إلى أن التأثير النابذ الذي أداه الدين في السوسيولوجيا لا يقتصر على نظرية المشككلات الاجتماعية وحدها الـانـا

عندما أدى الدين دوراً في دراسة المشكلات الاجتماعية، عادة ما كان في شكل متغيّر في التقييمات الكمّية. وعناوين مثل (أثر الدين فين في في . . ."




 الاجتماعية، وثانباً إنها حتّى الآن هي الأكثر شيوعاً .

ويعتبر إميل دوركايم بالطبع هو (الأب) لهذا النوع من البحث البا فنفي كتابه الانتحار (Suicide) (I^9V) قارن دوركايم البيا البيانات الإحصائية من بلدان أوروبية مختلفة بهدف تحليل أثر العوامل الانجانمانماعية الانية والثقافية في الإنهاء
 وكثير من المفاهيم التي وضعها في المراسة ـ مثّل الخلـ الاستا الاجتماعي
 منظور الدين والمشُكلات الاجتماعية، يعدّ الجزء الأكثر صـلة في حجّة

دوركايم أن البروتستانت كانوا أكثر عرضة لارتكاب الانتحار من أتباع ملل


 القانون الوحيد حتى الآن في السوسيولوجيا" (Stark and Bainbridge, 1996:31) .

على الرغم من ذلك، فقد بيّن رودني ستارك ووليام سسيمز باينبريدج (William Sims Bainbridge)
 بأخرى بين الدين والاندماج الاجتماعي، فقد هبط بالديا فـين الدين إلى مرتبة الظاهرة
 وبـاينبريـــرج (Stark and Bainbridge, 1996 and 1985)، أن لـلـديـن تـأنـيراً في




 المنظورات (التقليدية) مصابة بظلال دوركايم ولا ولا سيما في غياب مراجنا شُاملة في التراث تناقش أثر الدين في مشُكلات اجتماع الماعية غير الانتحار .


 الاجتماعية، وأنه في تطور متواصل .

## بناء الدين بوصفه حلاً للمشكالات الاجتماعية




 الإمبريقية (الكمية) أثر الدين في القضايا المذكورة سالفاً. ولكن إذا نظرنا في

الصلة بين الدين والمشكلات الاجتماعية من منظور آخر، سنجد تقدماً بسيطاً



 البنائية تمثّل خطلاً رئيساً في الدراسة المعاصرة للمشُكلات الاجتماعية.

مثلما سبقت الإشارة، من منظور بنائي "الا توجد مشُكلة اجتماعية ما لم
 صناعة المزاعم، التي تسفر في حالتها المثالية عن التيا اعتراف التا اجتماعي بظرف


 وصناعتهم لها، بكلّ أنشُطتهم ذات الصلة، حركة اجت اجتماعية قائمة بذاتها (Mauss, 1975) . ومن تُمْ تتمثّل نقطة التركيز هنا في كيفية إسهام المجتمعات والحركات الدينية في بناء المسُكلات الا جتماعية والحلول التي تطر حها

بادئ ذي بدء، من الجدير بنا هنا تكرار الحقيقة الواضحة بصو الـيورة أو


 الأضواء على قضايا الظلم الاجتماعي المعاصرة ضد الشُرور الاجتماعية الملموسة بدألت على الألى يد جماعاعات دينينة،


 وازع إرادة تغيير المشُكلات الاجتماعية المحسوسة تتمّ تحت قيادة قيانـيادات دينية وبدوافع دينية.

وفي كثير من الحالات يتحدّد مجال المشكلات في أنّ المجتمعات والحركات الدينية نفسها بحد ذاتها لا يمكنها سوى توضيح المشـكـلة

وإخراجها إلى النور - بمعنى آخر ، "جعلها مشكلة حقيقية") عبر البناء العام.
 علاج المشكلة. ولكن أحياناً تهدف المجتمعات والـيات والحركات الدينية إلى تغينير



 ترتيباً تصاعدياً من حيث درجة التجريد يمكن أن يكون لدينا مزاعم مادية، ومجتمعية وروحانية

## المزاعم المادبة

زودت المجتمعات الدينبة على مرّ الزمن المحتاجين بموارارد مادية،





 الحديثة عاجزة عن توفير الخدمات الاجتيا الحتماعية الملائمة، فإن أيدن أيديولوجية

 تزال تهدف إلى التأثير في الـيـياسة العامة

 وتوفير المسكن، والتوظيف والموارد التعليمية

ونمة فروقٌ في الترتيب الاجتماعي لهذه الحلول المادية . أولاً، قد تفيد
 على سبيل المثال، حيث تجمع الدولة عوائد من أعضاء الكنيسنيسة في صورة


دستورياً، الكنيسة الفنلندية الإنجيلية اللوثرية والكنيسة الأورثوذكسية. وفي

 فاعلات (القطاع الثالثل) . ثانباً، فيما يشُبه ما سبق ولنكن بمعنى أكئُر إبارة
 تخصيص مباشر في الموازنة، ففي الولايات المتحار المارئ، بدأ الرئيس جورج دبليو بوش توسّعاً في برامج الاختيار الخيري (Charitable Choice) القائمة
 على العقيدة في الشُهر الأول من توليه الإدارة. وبينما تنقّت المنظّمات
 طرحت في مـجلس النواب الأمريكي وممجلس الشيون النـئ لتنفيذ مقترحات
 العامة (Ebaugh [et al.], 2003). وعلى خلاف التا في الدستور مثل تلك الموجودة في فنلندا، فإن سياسة الدعم الماليالي أكثر اعتمادأ بكثير على الأجواء الأيديولوجية الحيالية فئية في الهيئيات الإدارية


 من الحل المادي معظم الوقت مع منظومات التمويل العام، لكنها غالبا لبالبا أيضاً ما تكون المصدر الوحيد لتخفيف المشكلات الاجتماعية للمجتمعات

المزاعم المجتمعية
ربما كان دوركايم على خطأ في المساواة بين الدين والشُعور بالانتماء




 صراحة وأحياناً أخرى ضمنياً)، لا يمكن للجماعات الدينبة أن تزعم بأنها

توفر الإطار المادي من أجل عيش لائق فحسب، بل لأناس مرتبطين بهذه

 ممّن يمرون بمرحلة حرجة من التنسئة الاجتماعية، بل بل وأكتر فيما يتعلّق

(Bainbridge, 1997: 276-280; Stark and Bainbridge, 1996: 81-99

## الـمزاعم الروحانية

على مستوى أكثر تجريداً، نجد السمة التي تأخذ المجتمعات الاتيات الدينية
 المطالبة بمجتمع روحاني. فعندما يقبل الشُخص مثّالً عملية التعميد، فإنه يصبح جزءاً من مجتمع كوني، يكون فيه العالم المادي في تفاعل وئيق

 الروحاني في مواكبة الحياة، ولا سيّما المشكلات الاتلا الاجتماعية. أولاً، ثمة اختلاف فيما يتعلق بما إذا كانت حلول المشكانياتلات يمكن إيجادها في هذه الحياة عبر فعل التقوى، أم في الحياة الآخرة فقط. فانيان البارز في قول
 معاداة المعتقدات الدينية التي تعد بتحقيق التحرر من المعاناة في الحيانة
 تقليص إرادة الشعوب في تغيير المـجتمع بنفسها. ثانياً فياً، حتى في حالـيا

 سرديات المعجزات والتدخل الإلهي بوصفها الائها مجازية (على الرغم من من أنها


 (النحرب الروحانية)" في الإنجيلبة (Arnold, 1997) مهمة في إينجاد مادية للمشكلات الاجتماعية.

## بناء الدين بوصفه مشكلة اجتماعية

ربما من الواضح حدساً أن المجتمعات الدينية ظلت فترة طويلة محورية



 بوصفها (اديانات عالمية) فإنها أيضاً ويوماً بعد آخر تعتبر مصدراً لمششكلات
 بالفعل عند دارسي الحركات الدينية الجديدة (انظر الفقرات السابقة، وكذلك
(Robbins, 1988: 201-202
فالساحات العامة التي يبنى فيها الدين بوصفه مشُكلة اجتماعية هي إلى
 المشُكلات الاجتماعية: الإعلام الإخباري، والــا
 بحثي (انظر : Richardson, 2003 ). على سبيل المثال، في المـحكمة العليا
 الدستورية على الدين على أرضية صلبة، نجد البحث البـلى في أهمية الإعلام في
 Said, 1981; Silk, 1998; Beckford, 1999; Hjelm, 2006b; McCloud, : البـارزة انظر الـلـر 2004). وعـلى الرغم مـن الـدراسـات الفـردية لــاحاحات البـناء المـختلفـة الموجودة، فإن ما أنجز من أبحاث كان كان قليلاً جدَّاً في تتبع جميع الجوانب المذكورة في حالات خاصة.

بصرف النظر عن الساحة، ثُمة أنواع عديدة متواترة من المـزاعـم أو الخطابات التي يبنى فيها الدين بوصفه مشُكلة اجتماعينية، تماماماً مئلما هي


 (2002; Hjelm, 2006b)، وهو بحلّ ذاته يمثّل تصنيفاً واحداً متاحاً. لكني أعتقد

أن المزاعم المذكورة سـالفأ تمثل عينة شـاملة إلى درجة كبيرة لتفسبرات

 المتحدة، قد تكون إحدى الصحف الريفية الصغيرة أكثر عرضة لعرض العـي

 القانون . بينما قد يعكس الصمت النسبي في الصحف الوطنية عني خفية، من ناحية أخرى، درجةً أقل من الشعور المشترك لتعبير (انحن")، ذلك الُك السياق الذي قد تعتبر فيه المزاعم المسيحية الأصولية العلنية مسيئة، أو تافهة، أو عبئية (1980 Lowe and Cavender, 1991; Shupe and Bromley) . وعلى الرغم من أن أهداف المزاعم (سواء العلنية أو الضمنية) قد تكون هي نفسها من دون اختلاف، فإن السياق هو ما يشكّل صيغتها النهائية.

## الأخلاقبات

يعد الخطاب حول (لا)أخلاقية أي ديانة أو ممارساتها مسألة غنية عن
 (Loseke, 1999: 55) . والزعم أن ديانة ما منحرفة وأن ممارساتها تشكل مشل مشكلة اجتماعية يعني الحكم على ما تفعله أنه خطأ، ومن تُمْ ينبغي تقييدها مأنـا ، أو
 هي أنه في المجتمعات المعاصرة متعددة الثقافات والدياليانياتات، يمكن رؤية
 إلى تقديم أخبار في ثوب التواصل المحايد، ويكون ذلك غالباً مع تفادي تقديم

 (الصحافي المـحافظ بوصفه صاحب الندور الأخـلاقي" (انظر في هـذا :
(*) الحزام الإنجيلي (The Bible Belt)، مصطلح غير رسمي يطلت على إقليم يقع في جنوب شرف
 جزءاً رئبساً من الثقافة، كما تشهد المنطفةَ ارتباد الكنيسة أكثر من أي منطفة أخرى في الولابايات المتحلة : يحتوي الحزام على معظم الولايات الجنوبية ممتدأ إلى تكسـساس وأوكلاهورما. لمزيد من التفاصيل والخرائط راجع موسوعة ويكيديا باستخدام المصطلح اللانكليزي والعربي (الهترجم)
(Einstadter, 1994; Buddenbaum, 1998: 91-92; Buddenbaum and Mason, 2000: xix
 الضمني، يمكن بناء الديانات باعتبارها مشكلة اجتماعية عبر استخدام خبراء

 أضعفت من أصوات الصححافيبن وجعلتها تتلاشى، ومن تُمَ هذا ما جعل الأخبار أكثر (اموضوعية) . أضف إلى ذلك، أنها أنها تعتمـل على شـلى شرعية الدين
 ـ أي الزعم بأن الدين نفسه منحرف ـ أم أن ممارسة بعينها فحسبع من هنا اللدين أو ذاك هي المدانة. على سبيل المثنال، في كثير من الحالان الـات تمثّل
 تمثل إشكالية. ومن ناحية أخرى، نجد الإسلام، بور بوفه ديناً عالمياً، معترفاً به عموماً بوصفه ديناً شرعياً، لكننه يثير الـخلاف حول أخلاقية مـمارسات معينة، مثل الححجاب وطقوس ذبح الأضاحي

## الصحة

في كتابهـما المـبتكـر الانـحراف والتطبيـب: من الرداءة إلى الـمرض (Deviance and Medicalization: From Badness to Sickness) وجوزيف شـنايلر المصطلح المـؤثر وهو (التُطبيب" (medicalization) الذي يشير في إيجاز إلى التحول الذي بمقتضـاه تصبح (السلوكيات المنحرفة، التي كانت ذات يوم معرفة بوصفها لاأخلاقية، أو خطيئة، أو إجرامية، ذات معنى الئى طبي" (Conrad and Schneider, 1980:1) . وفـي الـنـــاش الـعـام حـول الـديـن، تتجلى هذه العملية في تغير مهـم من اللغة الأخلاقية العلنية إلى تقدير للدين والـمــــارسـات الـديـنـيـة وفـقـأ لـصـحـتـهـا (healthiness) أو عـدم صـحتـهـا
 بما زعم من (اغسيل دماغ") عقائدي ;Bromley and Shupe, 1981; Beckford, 1985) . Robbins, 1988; Zablocki and Robbins, 2001) في وصفها الدين والممارسات الدينية من جميع الأنواع. وتكمن جاذبيتها في
 ذات الطابع الطبي، في هذا الصدد، أكثر صعوبة لتحديها مقارنة بالحجيج

 نضع في الاعتبار المشكالات الأخلاقية المحتملة المتضمنة في رفض التقليد والـمعتـقـد والـــمـارسـة الأصـلـية (انظر هـنا : Gusfield, 1980: vii) . وهـذا مـا يتماشُى مع ما يسميه غسفيلد (Gusfield) نزع التسييس (depoliticization) عن المشكلات الاجتماعية : "إضفاء الطابع الطبي على المشكعلات الاجتماعية ينزع عنها التسييس ويقلل من الاعتراف بالاختلافات في الخيارات اللات الأخلاقية التي تقدمها" (Gusfield, 1980: viii)

## الهرطقة

على مدار زمني طويل كانت الحجـج ضد الديانات الأخرى، ولا سيما
 (McCloud, 2004) وكانت الديانات التي تختلف في سياف معين عن أية ديانة


 الظهور في أوقات الأزمة. والهـجمات الإرهـا الابـية في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر أدينت في أمريكا باعتبارات دينية صريحة من معلقين بارزين مثل جيري فالويل (Jerry Falwell) وآن كولتر (Ann Coulter) . وعلى الرغينم من رفضهـا غالباً




 بيانات دينية عامة صريحة يمكن تلنخيصها بنغمات دوركايمية : (إإحدى الطرائق المضمونة لتأكيد هوية ما، للمجتمعات والأفراد سواء بسواء، أن تجد ألد طريقة ما ما من قياس ما لا يكون عليه المرءء" (Erikson, 1966: 64; emphasis original) .

## العقلانية

أحد أنواع الخطابات التي تقع بطريقة أو بأخرى خارج دائرة الـمزاعم

الأخلاقية هو الخطاب العقلاني. ولا شُك في أن السؤال الوجيه هنا هو ما إذا كان من الممكن (أو ينبغي) تصوير الدين بوصفه عقلانياً؛ لكن هذا هنا النوع
 بوصفها لاعقلانية، ومن ثَم مضحكة، أو حمقاء أو أو مضيعة للوقت. وأفضل الون
 (Dawkins, 2006) قد أثارت الجدال العام
 المزاعم التي تبني الدين من منظور عقلاني بوصفه مشُكلة اجتماعية في أولئك



 الروحانيات البديلة (أحياناً تجمع تحت تصنيف "العصر الجديد") (New Age)؛ انظر : Heelas, 1996; Heelas and Woodhead, 2005 )، التتي غالباً ما تعمل في سوق المجتمعات الغربية المعاصرة المنتعشة، قد أثارت ردوداً الـيا من مشككين



 الغربي المرتبط بالمعالجة الأخلاقية (allopathic medicine) .

## دين زائف

يتعلق آخر أنواع الخطابات في تصنيفي بتعريف الدين؛ ففي تعارض تام
 العقلانية، يشكّل الزعم بأن ديناً دين مـا دين زائف في حـّ الِّ ذاته إثـكالية

 حالة الديانات البديلة (Hjllm, 2007)، التي غالباً ما تفتقد الشرعية التي تتمتع بها الديانات المعترف بها رسمياً أكثر من غيرها (Melton, 2003; Lewis, 2003). ففي فنلندا، على سبيل المثال، مسموح ممارسة أيلي دين، ولكن تسجيل أي

مجتمع ديني بوصفه مجتمعاً دينياً رسمياً يمنح أي جماعة فوائد معينة، أهمها، هالة من الشُرعية. وقرار وزارة التعليم الفنلندية حرمان ألمأ جمعية الويكا
 كان له بالطبع تأثير في الفهم العام لجماعة الويكا بوصفها ديانة غير حسنة النية، بل ربما والأهم رسم حدود للمعتـقد ومممارسته داخل هذه الحر كـر
.(Hjelm, 2006a; 2007)

## دراسة الدين والمشكلات الاجتماعية: <br> اعتبارات منهجية مختصرة

بعد التفكير في تطبيق نظرية المشكار التات الاجتماعية على دراسة الدين،



 التعريفات الذاتية يملي علينا بالضرورة اختيار المنهج أم لا لا ، فإنه يجعل من


 (1996; 1985) وير أن تاريخ البحث في المشكّلات الاجتماعية يبيّن أن اختيار

 عصابات الشُوارع وانعدام المساواة الاجتماعية الئى في محيطات المدن (انظر مثلاً : مثا 1967 (Park [et al.]

الأمر يختلف بعض الشُيء مع صناعة المزاعمم. فالـخطاب العـام، بطبيعته لا يتحول بسهولة إلى أرقام (على الرغم من أن تحليل المضيم الميون الكمي يستخدم في البحوث الإعلامية، على سبيل المئال)، وهذا الما ما الما يجعل

 بمسمى الخطابات، تراني ألمح فعلياً إلى وجود إمكانية واحدة للتحليل .

فالتقاليد البنائية في السوسيولوجيا الأمريكية لم تكن صريحة جداً فيما يتعلق
 نظرية الخطاب الأوروبية كانت هي المعين بهذا المعنى. الـئى وتحليل الخطاب الذذي قليلأ ما يستخدم في سوسيولوجيا الألدين حتى الآن (Spickard, 2007)، إنما يركز على استخدام اللغة بوصفها عنصراً من عنا عنا



 أخرى. بتعبير آخر، يسـأل التحليل كيف ينبني العالم الاجتماعي في خطاب.

## خاتمة

الدين والمشكلات الاجتماعية موشوراً سوسيولوجياً
يمكننا قول المزيد والمزيد حول التداخل بين سوسيولوجيا الدين
 استعرضناهنا سابقاً في هذا الفصل ليست بأي حـي حال هي الطريقة الوحيدة


 كيف تُبنى الديانة بوصفها مشكلة اجتماعية . وما والِا وجدته الأكثئر إثارة وأهمية في هـذا الـسـباق، هـو أنه بالإضـافة إلى أن دراسـة الـدين والـمشـكــلات
 بوصفها موشوراً (prism) أو لنقل عدسة يمكن من خلالها لالها فحصص كثير من

 تخفيف المشكلات الاجتماعية يثير أسئلة حرجة حول اولا وظيفة الدين الدين وأدائه في العالم المعاصر (Beyer, 1994). أي، هل الدئلدين يفقد مكانته الفريدة كمؤسسة
 ثانياً، بناء الدين بوصفه مشكلة اجتماعية ينبئنا بكثير ليس حول (الدين الستيّئ"

فـسسب بل كذلك حول الصورة التي يكون عليهـا (الدبين الصالح" (أو (اديننا)) . وبتعبير كليفورد (Clifford, 1986: 23): (أصبح واضيحا


 التفاعل بين الثقافات والتقاليد الدينية. ويمكن بالطبع إضافية إلـافي أمثلة أخرى
 الدراسة الإمبريقية أو التنقيح النظري - من أجل اللدراسة السوسيولوالوجية للدئ للدين في عالمنا المعاصر .

## المراجع

Akers, Ronald (2000). Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application. 3rd ed. Los Angeles: Roxbury.

Arnold, Clinton (1997). Spiritual Warfare. London: Marshall Pickering.
Bainbridge, William S. (1997). The Sociology of Religious Movements. New York: Routledge.

Becker, Howard S. (1991 [1963]). Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York: The Free Press of Glencoe.

Beckford, James A. (1985). Cult Controversies: The Societal Response to the New Religious Movements. London: Tavistock.
$\qquad$ (1990). "The Sociology of Religion and Social Problems." Sociological Analysis: vol. 51, no. 1, pp. 1-14.
$\qquad$ (1999). "The Mass Media and New Religious Movements." in: Bryan Wilson and Jamie Cresswell (eds.). New Religious Movements: Challenge and Response. London: Routledge, pp. 102-119.
___ (2003). Social Theory and Religion. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Berger, Peter L. (1973). The Social Reality of Religion. Harmondsworth: Penguin. (Originally published in 1967 as The Sacred Canopy).

Best, Joel (1991). "Endangered Children and Antisatanist Rhetoric." in: James T. Richardson, Joel Best, and David G. Bromley (eds.). The Satanism Scare. New York: Aldine de Gruyter, pp. 95-106.
$\qquad$ (1993). "But Seriously Folks: The Limitations of the Strict Constructionist Interpretation of Social Problems." in: Gale Miller and James A. Holstein (eds.). Constructionist Controversies: Issues in Social Problems Theory. New York: Aldine de Gruyter, pp. 109-127.

Beyer, Peter (1994). Religion and Globalization. London: Sage.

Blumer, Herbert (1971). "Social Problems as Collective Behavior." Social Problems: vol. 18, no. 3, Winter, pp. 298-306.

Bromley, David G., and Anson D. Shupe (1981). Strange Gods: The Great American Cult Scare. Boston, MA: Beacon Press.

Buddenbaum, Judith M. (1998). Reporting News about Religion. Ames, IA: Iowa State University Press.
$\qquad$ and D. L. Mason (2000). Readings on Religion as News. Ames, IA: Iowa State University Press.

Clifford, James (1986). "Introduction: Partial Truths." in: James Clifford and George Marcus (eds.). Writing Culture. Berkeley, CA: University of California Press, pp. 1-26.

Conrad, Peter and Joseph W. Schneider (1980). Deviance and Medicalization: From Badness to Sickness. St Louis, MO: The C.V. Mosby Company.

Dawkins, Richard (2006). The God Delusion. London: Bantam.
Durkheim, Emile (1979 [1897]). Suicide. New York: The Free Press.
Ebaugh, Helen R. [et al.] (2003). "Where's the Religion? Distinguishing Faith-Based from Secular Social Service Agencies." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 42, no. 3, pp. 411-426.

Einstadter, Werner J. (1994). "Crime News in the Old West." in: Gregg Barak (ed.). Media, Process, and the Social Construction of Crime. New York: Garland Publishing, pp. 49-67.

Erikson, Kai T. (1966). The Wayward Puritans: A Study in the Sociology of Deviance. New York: John Wiley and Sons.

Evans, T. David [et al.] (1995). "Religion and Crime Reexamined: The Impact of Religion, Secular Controls, and Social Ecology on Adult Criminality." Criminology: vol. 33, no. 2, pp. 195-224.

Fairclough, Norman (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge.

Fenn, Richard K. (2006). Dreams of Glory: The Sources of Apocalyptic Terror. Aldershot: Ashgate.

Fuller, Richard C. and Richard R. Myers (1941). "The Natural History of a Social Problem." American Sociological Review: vol. 6, no. 3, pp. 320-328.

Gusfield, Joseph R. (1980). "Foreword." in: Peter Conrad and Joseph W. Schneider. Deviance and Medicalization: From Badness to Sickness. St Louis, MO: The C.V. Mosby Company, pp. v-x.

Hadden, Jeffrey K. (1980). "Religion and the Construction of Social Problems." Sociological Analysis: vol. 41, no. 2, pp. 99-108.

Hamilton, Malcolm B. (2001). The Sociology of Religion: Theoretical and Comparative Perspectives. $2^{\text {nd }}$ ed. London: Routledge.

Hammond, Phillip (1998). With Liberty for All: Freedom of Religion in the United States. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press.

Heelas, Paul (1996). The New Age Movement. Oxford: Blackwell.
$\qquad$ and Linda Woodhead (2005). The Spiritual Revolution. Oxford: Blackwell.

Hjelm, Titus (2006a). "Between Satan and Harry Potter: Legitimating Wicca in Finland." Journal of Contemporary Religion: vol. 21, no. 1, pp. 39-58.
(2006b). "News of the Unholy: Constructing Religion as a Social Problem in the News Media." in: Raimo Salokangas and Johanna Sumiala-Seppänen (eds.), Implications of the Sacred in (Post)modern Media. Gothenburg: Nordicom, pp. 63-76.
(2007). "United in Diversity, Divided from Within: The Dynamics of Legitimation in Contemporary Witchcraft." in: Olav Hammer and Kocku von Stuckrad (eds.). Polemical Encounters: Esoteric Discourse and Its Others. Leiden: Brill, pp. 291-309.

Holstein, James A., and Gale Miller (eds.) (2003). Challenges and Choices: Constructionist Perspectives on Social Problems. New York: Aldine de Gruyter.

Jenkins, Philip (2000). Mystics and Messiahs: Cults and New Religions in American History. Oxford: Oxford University Press.

Johnson, Byron R. [et al.] (2001). "Does Adolescent Religious Commitment Matter? A Reexamination of the Effects of Religiosity on Delinquency." Journal of Research in Crime and Delinquency: vol. 38, no. 1, pp. 22-44.

Juergensmeyer, Mark (2001). Terror in the Mind of God. Updated ed. Berkeley, CA: University of California Press.
$\qquad$ (2004). "Thinking about Religion after September 11." Journal of the American Academy of Religion: vol. 72, no. 1, pp. 221-34.

Kitsuse, John I., and Malcolm Spector (1973). "Toward a Sociology of Social Problems: Social Conditions, Value Judgments and Social Problems." Social Problems: vol. 20, no. 4, pp. 407-419.
and $\qquad$ (1975). "Social Problems and Deviance: Some Parallels." Social Problems: vol. 22, no. 5, pp. 584-594.

Lewis, J. R. (2003). Legitimating New Religions. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Lincoln, B. (2003). Holy Terrors. Chicago: University of Chicago Press.
Loseke, D. R. (1999). Thinking about Social Problems: An Introduction to Constructionist Perspectives. New York: Aldine De Gruyter.

Lowe, Laurel and Gray Cavender (1991). "Cauldrons Bubble, Satan's Trouble, but Witches Are Okay: Media Constructions of Satanism and Witchcraft." in: James T. Richardson, Joel Best, and David G. Bromley (eds.). The Satanism Scare. New York: Aldine de Gruyter, pp. 263-275.

Mauss, Armand L. (1975). Social Problems as Social Movements. Philadelphia: Lippincott.

McCloud, Sean (2004). Making the American Religious Fringe: Exotics, Subversives, and Journalists, 1955-1993. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.

Melton, J. Gordon (2003). "Perspective: Toward a Definition of "New Religion"." Nova Religio: vol. 8, no. 1, pp. 73-87.

Miller, Gale and James A. Holstein (eds.) (1993). Constructionist Controversies: Issues in Social Problems Theory. New York: Aldine de Gruyter.

Park, Robert E., Ernst W. Burgess, and R. D. McKenzie (1967). The City. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Putnam, Robert D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.

Richardson, James T. (ed.) (2003). Regulating Religion: Case Studies from Around the World. Dordrecht: Kluwer.
$\qquad$ , Joel Best, and David G. Bromley (eds.) (1991). The Satanism Scare. New York: Aldine de Gruyter.

Rikkinen, M. (2002). Yhteisön nimeen: Kirkon identiWkaatioprosessi uususkonto-keskusteluissa. Helsinki: Department of Comparative Religion, University of Helsinki.

Robbins, Thomas (1985). "Nuts, Sluts, and Converts: Studying Religious Groups as Social Problems." Sociological Analysis: vol. 46, no. 2, pp. 171-178.
(1988). Cults, Converts and Charisma: The Sociology of New Religious Movements. London: Sage.

Rubington, Earl and Martin S. Weinberg (eds.) (1995). The Study of Social Problems: Seven Perspectives. New York; Oxford: Oxford University Press.

Said, Edward W. (1981). Covering Islam. London: Routledge and Kegan Paul.

Shields, Joseph [et al.] (2007). "Religion and Substance Abuse Treatment: Individual and Program Effects." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 46, no. 3, pp. 355-371.

Shupe, Anson D. and David G. Bromley (1980). The New Vigilantes. Beverly Hills, CA: Sage.

Silk, Mark (1998). Unsecular Media: Making News of Religion in America. Urbana, IL; Chicago, IL: University of Illinois Press.

Smith, Christian and Melinda Denton (2005). Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teens. New York: Oxford University Press.

Spector, Malcolm and John I. Kitsuse (1973). "Social Problems: A Reformulation". Social Problems: vol. 21, no. 2, pp. 145-59.
$\qquad$ and $\qquad$ (2001 [1977]). Constructing Social Problems. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Spickard, James V. (2007). "Micro/Qualitative Approaches to the Sociology of Religion: Phenomenologies, Interviews, Narratives, and Ethnographies." in: James Beckford and N. Jay Demerath (eds.). The Sage Handbook of the Sociology of Religion. London: Sage, pp. 121-143.

Stark, Rodney and William S. Bainbridge (1985). The Future of Religion: Secularization, Revival, and Cult Formation. Berkeley, CA: University of California Press. and $\qquad$ (1996). Religion, Deviance, and Social Control. New York: Routledge.
$\qquad$ [et al.] (1996). "Religion, Science, and Rationality." American Economic Review: vol. 86, no. 2, pp. 433-437.

Swanson, P. L. (2002). "Religion as a Social Problem." Bulletin of the Nanzan Insitute for the Study of Religion and Culture: vol. 26, pp. 8-18.

Wuthnow, Robert (2006). Saving America? Faith-Based Services and the Future of Civil Society. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Zablocki, Benjamin and Thomas Robbins (2001). Misunderstanding Cults. Toronto: University of Toronto Press.
قراءات مقترحة

Beckford, James A. (2003). Social Theory and Religion. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Loseke, D. R. (1999). Thinking about Social Problems: An Introduction to Constructionist Perspectives. New York: Aldine De Gruyter.

Rubington, Earl and Martin S. Weinberg (eds.) (1995). The Study of Social Problems: Seven Perspectives. New York; Oxford: Oxford University Press.

Spector, Malcolm and John I. Kitsuse (2001 [1977]). Constructing Social Problems. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Stark, Rodney and William S. Bainbridge (1996). Religion, Deviance, and Social Control. New York: Routledge.

## (لفصل) (الثاني) و(لنخمسون)

## اللدينُ، والمشكِتُ الاجتماعيةة 

(آن بيرغيتا (*)

ةٌ
t.me/soramnqraa

يتولّى هذا الفصل طرحَ وجهات النظر السوسيولوجية حول المشُكلات الاجتماعية والدين في حالة من الحوار عبر توضيح عدد من المئر المفاهيم النظرية

 وكذلك البحث عن الشُمولية (holism). ويبدأ الفصل بإلقاء نظرة على مفهوم

 إمبريقي: الأول حول دور الدين في البحث عن حياة أشملَ وأسعد، والـا والثاني

 التطوّرات المستقبلية والدور الممكن للدين في التضامن وا وآفاق الدلا اللالة").
 ارتباطاً وثيقاً بالسياق، وهذا الفصل لا ينظر إلا في المسيحية (بصورة شثبه حصرية) في صورة كنائس الأغلبية الأوروبية الغربية، ولا ولا سيا الا
 مؤخّراً الدخول إلى الساحة العامة.
(*) يوز المؤلّف تقديب النُكر الحار إلى البروفسور بيتر كلاررك (Peter B. Clarke)، والبروفسورة غرايس دابفي (Grace Davie) لما تدّماه من تعليقات ثمينة على هذا النصل.

# فَهم مفهوم <br> المشكلة الاجتماعية 

كيف لنـا أن نفهـم مفهوم (الـمشكلة الاجتمماعيمة" في الـخطاب السوسيولوجي اليوم؟ هل نتعامل مع مفهوم سوسيولوجي متبلور ورواضي

 السوسيولوجيين ما عساهـا تكون (المششكالات غير الاجتماعياعية) . وتعتمد الإجابة بدورها على الطريقة التي ندركُ بها زمنتا؛ هل نـو نتوق إلى ا(زمن التآزر
 التاريخ الحديث بوصفه العصر الذهبي للفرص الجديدة المستقلة، أو شُئ بين هذا وذاك؟؟ أضف إلى ذلك، أن بعض المراقبين السوسيولوجيين، مئلما أوضح ربينغتون وواينبرغ (Rubington and Weinberg, 2003:3)، يرون المـجتمع الحديث بوصفه ينتج مشُكلات اجتماعية أكثر من المجتمعات السات السابقة . أضف إلى ذلك، ما يراه بعضهم في عصرنا بوصفه منتجأ لحلول ألكـي أكثر فأكثر ، فيما يرى آخرون أن مجتمعنا فعليّاًّ مفرطاً في إنتاج ما يسمّى حلولاً .

وفكرة وجود مشكلات اجتماعية يجب اتّخاذ إجراء حيالها هي مسألألة حديية إلى حد كبير؛ لأن أي وعي بالمشكـلات الاجتما الانماعية لم يظهر إلا في

 السوسيولوجيا في الحقيقة سادتها دراسة المشكلات الاتيلي الاجتماعية؛ إذ تطورت
 المحوري ينصبّ على العلاقات الاجتماعية، مثلما هو تركيز المشيكلات

الاجتماعية (Rubington and Weinberg, 2003:3).
ومن تُم، قد تعرّف المشكلات الاجتماعية بوصغها (اوضع يزعم أنه غير
 الوضع" (Rubington and Weinberg, 2003:4). وبـالـمـــل ، تــــدّ الـمـتـكـلات الاجتماعية في رأي لوسيك (Loseke, 2003: 7)، (اظرفاً يتم تقييمه بوصفه خطأ منتشراً وقابلا" للتغيير - وهو تصنيف للظروف التي نعتقد أنه ينبغي تغييرها" .

وتغطي المنظورات المعنية بالمشكلات الاجتماعية المجال الذي يبدأ من (وجهة النظر الموضوعية) (مشُكلات حول ظروف قابلة للقياس في المنظور الذي تتبعه معظم المراجع في المشُكلات الاجتماعية) إلى (القلق الذاتي" (Loseke, 2003).

لقد تطوّرت الدراسة السوسيولوجية للمشكلات الاجتماع الاعية عبر ست

 تطورها في أوروبا (انظر : Rubington and Weinberg, 2003)؛ إذ تطور المـجال بداية من منظور علم الأمراض الاجتما (كتماعي (كما في دراسة (Gillin, 1939) ثم إلى منظور الخلل الاجتماعي (مثل دراسة Cooley, 1927)، تبعه منظور صراع القيم

 المنحرف والوسـم وذلك استناداً إلى عمل جـي . أتس ميـد (G. H. Mead)، وآي . شوتز (A. Schutz) . تـم مرت المشكـلات الاججتماعية بتـجربة بروز المنظور النقدي المتأثر بالماركسية، والموجّه بأفكار مدرسة الا عن أحدث التطورات في هذه الرحلة، فتشمل البنائية الاجتماعية (انظر مثلاً :
 أيَّ مشكلة اجتماعية لا وجود لها ما لم تُعرف على أنها مشُكلةًا .

وعلى الرغم من ذلك، تُمة شيء مشترك ـ ـ أو لنقل (اعدو مشُترك)". فأحد المصادر المحورية للمشكلات (المباشُرة أو غير المباشرة) يكمن عملياً في


 بإضعاف الترابط والتكاتف. وقا وقد تطورت العلاقات التي تتوسطها علاقات التا أو
 البروز والوحدة (Delanty, 2005)، وهذا ما ما يؤدي إلى طريقة حياة ألكا أكثر فردانية.
 بمنأيَّ عن أن يكونوا أحراراً تماماً . حيث التغيرات المجتمعية الحـية الحديثة لا تعني بـالضـرورة تـحوّلات داخـلـيـة حـادة (Grow, 2002; Castells, 2004) . وذلـك في

الوقت الذي نجد فيه السياق المجتمعي الحاضر يشدد بعمق على مسألة كيفية تحول الفرد إلى مزيد من الحرية، ومزيد من الفردية، وأشد الـد ارتباطأ بالمـجتمع
 هنا نرى الدين متداخلاً بعمق مع هذه العمليات، مئلما سنرى في القسم
الدين - سببٌ أم حلّّ؟

في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته كان هناك علماء (مثل :
 وهو : أن دور الدين في تحديد المشكالات الاجتماعية وحلها الانها يواصل شغلل مكانة محورية بل يصبح أكثر إلحاحأأ (انظر : Beckford, 1990)؛ إذ يؤدي الانيا الدين أدواراً متنوّعة في تعريف المشُكلات الاجتماعية الانـية وحلّها ـ والتُسبّب فيها في

 القسيسات والأساقفة النساء فيما يتعلق بالقضايا الأوسع المرتبطة بأدوار

الجندر .
ومن نـاحيـة أخرى، يـطـالـب الـديـن بردود أفعـال عـلـى الـمشـكــلات الاجتماعية، وكذلك تشُريعها . وعلى الطريقة المسيحية في فهم الحـيا الحياة، نجد


 أو العناية بالآخر . حتى لو ظلت دراسات كثيرة (معظمها ألجراها لاها لاهوتيون) تقدم المسيحية بوصفها (المصدر الرئيس لمفهوم الإيثار الحديث" (Grant, 2000:167)،
 فهناك التزام قوي بالعطاء والمساعدة فئليار التقالئليد اليهودية، والإسلام، وفي الديانات الشُرقية المختلفة (انظر مـُلاً: Neusner and Chilton, 2005).

على الرغم من أن هذه الصلة بـين الديانات والإيثار واضحة في حد
 [et al.], 2003; Yeung, 2004a; Oord, 2003; Johnson [et al.], 2003)

أوضـح واحـدة فــط مـن الـمعضــلات ذات الصـلة. فـــد أشـارت بـلاكـمـور (Blackmore, 1999) في كتابها آلة الميـم (The Meme Machine)، استناداً إلى كتـاب دوكيـنز (Dawkins, 1976) الـجـين الأناني (The Selfish Gene)، إلى أن المؤسسات الدينية قد تستخدم أنسطة الإيثار والرعاية الا جتماعية كوسيلة للتحايل (gimmick)؛ فالنـاس يـحترمون الأفراد والـمؤسسات النذين يقدمون المساعدة، وهم في الوقت نفسه ينشُرون (اميماتهم" الثقافية؛ فالناس يؤمنون بعقائدهـم وينشُرون تعاليمها . وترى بلاكمور المسيحية بوصفها منتفعة بالميل الوراثي الثقافي الإنساني إلى الأعمال الإيثارية وما يرتبط به من اتجاهات فالمسيحية هي إحلى "فيروسات العقل") التي تنتشر مثل (اطفيل") تحملـه (Blackmore, 1999; العـملـيـة الإيـثاريـة الْتي تـمـارسـهـا الـمـجتـمـعـات الـديـنـيـة
 المعضلة؛ فقد أظهر أحد الكهنة ممن أجريت مقابلات معهـم تعجّبه، ملمحاً إلى بعض المفاهيم التوراتية: (ايجب أن لا تعرف يدلك اليمنى ما تقدمه يدلك اليسرى من مساعدة").

لقد أصبح دور الدين فيما يتعلق بالـمشكالات الاجتماعية أكثر أهمية لأسباب عديدة، سنتعرض لاثنين منها. الأول، العلمنة، فبدلاً من تقليل دور الدين والكنائس فيما يتعلق بالمشكالات الاجتماعية، جاءت العلمنة بمردود عكسي؛ إذ بالنظر إلى الكنائس واللدول في مختلف المجتمعات الغربية، نـجد أن هنالك على الأقل توتراً خفياً بين الطرفين.
 يتعلق بالمشكالات الاجتماعية وحرية نقد الدولة (Hadden, 1980:100). وقد لاحـظ بـيـكـنـورد (Beckford) فـي إطـار مـا قـدمـه سـيـمـيـل (Simmel)، أن الـمؤسـسات الـمتباينة يـمكن أن تـحتفظ بالسـلطة عبر (التححول إلى حـالـة

 (11 ـ فالكنائس اليوم تتمتع بقوة وتمكين؛ إذ كان لهـذا الوضع أن يجعلـها منفتحة على أدوار جديدة مختلفة، عبر أنشطة الرعاية الاجتماعية على سبيل المثال (Casanova, 1994; Yeung, 2003).

السبب الثاني، هو سعي المـجتمع المعاصر، بصرف النظر عن مدى

تباينه وتفتته، لتحقيق الشُمولية والخبرة الشُاملة. فقضضايا مثل السعادة،
 الجميع. على سبيل المثال، في تميزها عن القضايا التيا التي كانت سائدة قبل


 هناك مـجال أوسع للإسهامات الدينية في هذه الحركات الحات، مثلما نرى فـر في الحقيقة الواقعة من أنّ حركات حقوق الإنسان والسلام قد أصنا
 حركات ليس لها أصول أو إيحاءات دينيةه (Beckford, 1990:78).

وعلى الرغم من ذلك ـ وربما للمفارقة ـ فإن العوامل التي تفسر صلة الدين المتزايدة بالمشُكلات الاجتمـاعية هي الأسباب نفسـهـا التي جعلت الديانات تصبح أكثر فأكثر إشكالية . أضف إلى ذلك، أنّ الأشكا الثال الثال الدينية في








 يتحول الدين في أكثر نماذجه تطرفاً إلى مشكلة اجتماعية في حد ذاته.
 مقاربتها من اتجاهين: حل الدين (أو على الأقل استهداف أو زعم الحلمل)
(*) منظمة كاثوليكية من العلمانيبن ورجال الدين تأســت ني إببانيا عام 19rر، بهدف !إعادة إرساء المثل المسيحية في المجتمع. تعرف باسم حبرية الصليب المقدس وعمل الشال ، واللفظ (Opus Dei) بعني باللاتينبة العمل الربه، لمزيد من التفاصيل التاريخية وعملها الحالي، انظر موسوعة ويكييديا باستخدام الاهم اللاتيني (اللترجم).

Jule-Rosette, :للمشُكلات الاجتماعية (للدراسات في هذا الصدد، انظر (1989; McBride [et al.], 1994; Bäckström, 2005 اجتماعية و/أو سبباً للمشكلات الاجتماعية (للدراسات في هذا الجانب،
 من ذلك، يظل إقناع سوسيولوجيي الدين ضعيفاً للغاية، مثلما يوضّح بيكفورد (Beckford, 1990:3)





 والعنف (الفصل التاسع والأربعون؛ انظر أيضاً الفصل الحادي والخمسين).

مــلـما أشُرنا سـابقاً، يهـدف هـذا الفـصل إلى تقـديـم وجهـة النظر
 حوار، مع تفسير بعض المفاهيم النظرية الأكثر محورية عبر مواد إمبرئريقية حديثة(1). وقد انصبّ التركيز في كثير من البحوث الان الاجتماعياعية ـ العلمية في
 قلـيل من النصوص التي اختبرت فيها العـلاقة بين المشـكـلانلات الدينية والاجتماعية، اتضح أن هناك ميلاٌ إلى التركيز على جوانب الدين الإشكالية

فحسب (Beckford, 1990:3).




 للامتمام، بـبـب تفردها؛ إذ تـتمل الخدمة الاجتماعية جماعة كبيرة من المختصصين مدفوعي الأجر

 المتزلية إلى أنواع المعسكرات المختلفة، ومن المساعدة المالية إلى دعم الجماعات. . .إلخ.

على الرغم من ذلك إن سبيكتور وكيتسوس في عملهم الكلاسيكي حول


 بالاستجابات. وهذه هي وجهة النظر التي تحكم هذا الفصل الـا بالمشكلات الاجتماعية والدين: الاستجابات، الـات سواء على المان المستوى الفردي

 الاستجابات تحمل المعنى المتأصل لاستهدلاف حيا
 والكوكب وكمالهما، فإن التركيز على الشمولية هنا لا لا يرتبط إلا إلا بالبحث عن الحياة الصالحة من منظور حالة بعينها من حالات السعاليادة الـيا
 مصوراً مفاهيم الدين النظرية والمشُكلات الاجتماعبية بمادة إمبريقية تتعامل مع
 أسعد. وسوف أبدأ بالأخيرة .

## للثُمولية: حالة السعادة

 لا حصر لها تشير إلى أنّ الناس يفيدون بأن سعادتهم مرتفعة نسبياً (أي أكثر
 Hirvonen and Mangeloja, 2006 (ألمير أن الناس يميلون إلى المبالغة في تقدير





 العوامل السياقية (صحة، وأسرة، وعلاقات، وعمل)، وشخصية (تقدير

مرتفع للذات، وسيطرة على الذات، وتفاؤل، وانبساط نفسي)، عوامل مؤسسية (الدين، وفرصة ممارسة التأثير، ، والحرية)
 2006) بوصفه نشُاطاً دينباً، وإيماناً بتعالِيم دينية، وأممية الاعتقاد، يتمتّع بعلاقة إيجابية بالسعادة المجربة. فتأثير الدين في السعادة نجلده واقعاً حتى (Argyle, 2001: 164; Witter [et بعد ضبط متغيّرات مثل التعليم والسنّ والمهنر ( al.], 1985; Francis [et al.], 2000) سبيل المثال إلى وجود ارتباط قوي بين الرفاهية الشخصية والتدين، ورالـين راصداً





 والرضى في حياته كاملة. ولا تنحسر هذه الصورة إلا مع الأنـا

 السعادة، نجد الفنلنديين يشدّدون على دور دور الأسرة، والصحة، ولمّ والحب،

 وسعادته، فإن الأفراد أنفسهم لا يبدو أنهم يمرون بهذا الرابط (أو يعتر الونرفون به، أو يعتبرونه) (Yeung, 2007a; Torvi and Kiljunen, 2005). وفي هذا ونا الصدر (ألصد نجد معضلة أخرى مرتبطة تتعلق بمسألة حقيقة وجود هذا الرابط من من عدمه، لأنه من الوارد أن يسأل ناقد ما إذا كانت المسـألة لا تخرج عن تنشئة
(Y) مسح يستند إلى عينة عشوائية من الفنلنديين حول تجاربهم مع الإيثار ، والحياة الصالحة،
 يتضمن مذا النصل إلا البيانات ذات الدلالة الإحصائية. وتد عزّزت مادة المسح بمقابلات عددها خـس وعشرون مقابلة مع مستجيـين اختيروا ليمثلوا نئات عمرية، ومواقع، وعلاقات بالدين مختلفة، ، وكذلك من كا الجنسين. وقد استخدمنا البيانات نفسـها (سواء الكمبية أُو الكيفية) في عدة أجزاء من هذا النصل

أعضاء المؤسسات تنشئة قوية على تكرار قصة "(اكم يجعلني الدين سعيداً").
وعلى الرغم من ذلك، فحتى إذا كان من واجب النقاد طرح السؤال: مع ما يبدو عليه الدين من تيسير الأمور على الأفراد ودعمهـم في مواج الـيهة المشكلات الاجتماعية المختلفة، كيف يمكن تفسير هذه الصلة الانـ؟ هنا أشار





 Ellison, 1991; Ellison, [et al.] : الناس أنه يحدث عبر المعتقدات (انظر في هذا
 (Paloutzian and Ellison, 1982) (well-being ما يشُمل علاقة مرضية مع الربّ (لرفاهية دينية)؛ الاقتراب من الاعتاع الاعتاد في قوى عليا مثلما أشرنا أعلاه) والرضى عن الحياة والهـدف منها (ارفاهية (r) ${ }^{\text {(r) }}$ (1)

وفضلاُ عن هذه التأثيرات المبانُرة، قد يكون للدين تأئيرٌ أكبر على نحو






Yeung, 2007a)
إضافة إلى ما تقدم، فإن حقيقة أن المعايير الدينية قد تحوّل انتباه الفرد الفـرد أكثر باتجاه أقرانه من البشر قد تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصلة بين السعادة
(r) بالإضانة إلى هذه الصـلات الأربع ببن السـادة والتدين، أنادت دراسات أخرى مثل (Poloma and Pendeton, 199;; Maltby let al.], 1999)
الصـلاة، في الرناهـية .

والتدين . وقد خرجت النتائج الأولية التي تحصلتُ عليها جنباً إلى جنب



 الأقل" في بعض نواحيه. وفي هذا الصند الصد أسفرت المادة التي خرجت بها بها من من المقابلات عن خمسة عناصر : أولها، وضع الإيمان والقيم في في عمل ملمي ملموس يسفر عن (انتائج") من قبيل النرح. وهذا ما يعزّزه، العنصر الثانيا ولاني، وهو


 والشبكات الاجتماعية في الكنيسة الذي يكون له أثر متبادل في دعم الإيثار، ،






 من الخير ما يدفعني أنا أيضأ إلى الرغبة في اتباعها ـ كإرشادات خـات خيرة")
(Yeung, 2007a)

لقد أصبح الدين مؤخّراً يتبوّأ مكانة أكثر بروزاً؛ فالرو حانية مئلما أشار بيكفورد (Beckford, 1990:8-9) (التي ترجّح المنظورات الإجمالية، والشُمولية، والعالمبة حول القضايا التي تتجاوز الذات المات المستغرقة في الخصوصية الـية والحالة

 المشكلات، والبراغماتية والنظرة العامة العالمية والتي غالبـي والباً ما تبنى على
 هنا : دوراً قد يستخدم ويساء استخدامه بواسطة الأفراد والمؤسسات كليهما .

## تصدي الأفراد للمشكلات الاجتماعية

سنلقي نظرة في هذا الـجزء على كيفية مواجهة الأفراد للمشُكلات
 اتجاهات إيثارية؟ إذا كانت الإجابة نعمّ، هل هي مرتبا مرتبطة بتدينهم؟؟ من أي المؤسسات تحلو الأفراد توقِعات معينة؟ وما توقعاتهم من الكنيسة؟

وعلى الرغم من ظهور القيم الفردية، فإنّ قيم التضامن والإيثار لا تزال


 على المستوى النُخصي، وفقط الثُلث يوافقون على الزئى الزم بأنه (ينبغي
 أعمال الناس (أو على الأقل، فيما أفادوا به عن أفعالهـم)، لأن الإجابِابات




 المعلن عنها، كان أكثر ميلاٌ لاعتبار مساعدة الآخرين أمراً مهمهاً . هل يمكن الاع
 تشُّل فارقاً عندما يتعلق الأمر بمساعدة أعضاء الأسرة والأصدقاء، لكا لكن
 أعمال التوعية بمساعدة الغير تكشف بصورة أوضح عن فروق إحصائية في في
 التزامه بمشروع إعانة طويل الأمد (Yeung, 2007a).

وهذا الارتباط ليس مستغرباً، وذلك وفق ما تقدّمه أبحاث كثيرة من

 هي صلة معقّدة إذا أردنا تفسير هذه النتيجة. ومثلمـا صاغها مونرو فإن
(التأثير العام للدين [في الإيثار] كان أكثر تعقيداً بكثير، وأكثر دقة أيضاً عمّا
 اللسابق في الصلات المـمكنة بين الإيثار والسعادة والتدين . فكيف يفسّر



 مجموعة كبيرة شكلت مفاجأة ـ يعتبرونها ملائمة لهم على الألى الأقل إلى حد ما . وإسهاباً في هذه المعضلة، قد أسفرت البحوث السابِّبة حول الدول الدوافع التي تحضّ على التطوع (Yeung, 2004a) عن الصياغة المفاهيميمية لكـل من (الإيثار



 الججماعات الصغرى ذات الأقليات الدينية، مع احتمال المال المطالبة بروابط اجتماعية وئيقة، وصلات إيثارية أكثر حميمية، وساعاعات أكار أكثر من التطوّع في



 تلك الأفعال التي لا تكون دائماً موجهة إلى أنشُطة كنسية بل بل جزئ من المعركة ضد مشكلات اجتماعية أوسع، في سـاحات أكبر

وثمة فضايا عديدة تظهر مرتبطة بالأعماق الدافعية لمثلث الإيثار والتدين

 المؤسسات الدينية و/أو الأفراد يشُّلون تحدّانياً خاصّاًا في علاقتهم بـرانتقاء الهبة|؟ في جميع الديانات الرئيسة، يسفر الفعل المتنزّه عن الأنانية من أجل


بمكان في الفردوس، وفي الهندوسية مكافآت في النظام الكارمي (karmic)

من الذي ينبغي للكنائس مساعدته ومن بالأخص ينبغي أن يساعدهم؟
 والحاجة: من يعانون ألماً، ووحدة، وفقراً وسقماً جسدياً وعقليّاً، وكذلك

 صوب القطاع العام من الناس. وهذا ما ينطبق تماماً على أوروبا الغربية،






 على ذلك، في حالة (الأشتخاص المحتاجين التى الثى دعم اقتصادي الراغبين في
 أيضاً مرتفعة. كذلك تتطلّب الأغلبية من (الكنيسة أن تقوم بعمل روحاني الني وفي الوقت نفسه تساعد المحتاجين، ( $1 \cdot$, ( في المئة من الفنلنديين يتفقون على ذلك)، و(ينبغي للكنيسة المشاركة

(Yeung, 2007a)
(Yeung, 2006a; وإن النظر إلى توقعـات النـاس عبر البيـانات النوعية) (2006b، يكشف، على الرغم من ذلك، بعض التباينات(٪) . فهناك من ناحية



 في جنوب فنلندا . كان الهدف من جمع البيانات هو توئيق الطريةة التي ترى بها با الكنيسة المحلية تظيم
 (2006a; 20066b)، وحول المنظرو الأوروبي الأوسع في مشـروع البحث عن الرفامية والدين، انظر : .(Yeung [et al.], 2006; Pettersson, 2006; 2007)

من يعتبرون أنشططة الرعاية الاجتماعية جزءاً لا يتجزّأ من حياة الكنيسة مئل



 أخرى، شعر آخرون أن دور الكنيسة ليس - أو ينبغي أن لا لا يكون - في



 الاجتماعية. ومثلما يفكّر رجل في منتصف العمر في البيانات نفسها : اليجّ ايجب
 موقع المعارضة. فتسير إلى الجبهة وترفع الراية ـ ينبغي أن تـجرؤ على ألى
 (Yeung, 2006a: 183) . والكنيسة لا تتبرّأ بسهولة، فهي من المتوقّع أن تكون صوت الحب والرعاية وطليعتهما

## تصدي المؤسسات للمشكالات الاجتماعية

سأناقش هنا متى يفترض أن تكون المؤسسات الدينية منخرطة في المشُكلات الاجتماعية، ولماذا وكيف، إذا انخرطت من الانرئر الأساس . وعلى مستوى أكثر تحديداً، هل توجد متنغيّرات خاصة وفريدرة وني في المؤسسات

 من هذا وذاك أنّ هذه القدرة تخصّ كلاً من الأنشُطة التي يزاولها ولها الناس،
 (Hadden, 1980: 103-5). وتؤثر كذلك كل من القوة التنظيمية (أي المكانة فيما فيما يتعلق بالمؤسسات الأخرى والمجتمع) والبنية، والإجماع على قيمة ملئى مذهبية في مسألة ما إذا كانت مؤسسة دينية ما ستصبح منـخرطة في المسُكـلات

الاجتماعية أم لا، وكيف. ولا شك في أن ربط القيم الاجتماعية والمذهبية

 الاجتماعية؛ فقد يشبه دور الطليعة، أو المطوّر، أو حامي القيمه، أو مقدّم الخخمات، باستعارة مفهوم كرايمر (Kramer, 1981).

ولا تؤثّتر المؤسسات الندينية في المشكـلات الاجتـماعية بو بوصفها مئسسسات فحسب، بل تؤثر أساساً في تأسيس البنى الاجتمـاعية الاعية الأكبر
 المؤسسات الدينية السائدة كان لها أثر في بناء منظمة الرعايِ الاية الاجتماعية الاعية في




 أعمال الرعاية بطرائق جوهرية، سواء عبر الشراكاكات غيراتير الرسمية أو الو برامجها
 تتلقى أكثر فأكثر من الدولة أموالاًا مقابل هذه الخدمات الخا ولا وذلك وفق ما ما جاء
 (2002; Sherman, 2000) ويبدو أن هذا التطور محلّ ترحيب من المواطنين : فنصف الأمريكيين يجيزون منح أموال عامة لجماعات ذات أساس عقات فيما يعترض ثلثُهم على ذلك (American Religious Landscapes, 2004)

وعلى الرغم مما ذكر، أخذت الكنـائس الأوروبية والأمريكبية، على مدى العقود الأخيرة، في التحوّل أكثرُ من أي وقت مضى إلى جهات الـيات فاعلة




 (Leis, 2006) وعلى الطرف الآخر تأتي إنكلتـرا؛ حيـث معظم الفاعلـين

المتطوعين النشُطين في الرعاية الاجتماعية يغلب عليهم شكل الكنائس
 تبدو الكنيسة مصدر خدمات مكملة للقطاع العام، فإنها تقع في المنطقة الوسط على المدرج نفسه (Pettersson, 2006; 2007; Yeung [et al.], 2006)، غير



 لمعظم الناس، مادياً ومجازياً، للحداد على المستويين الجماعي والفردي.

يتعقد الواقع أكثر على مستوى عامة الناس والمستويات الوطنية. فالبحوث التجريبية التي أجريت على العاملين في الكنيسة الفنلندية تكشف

 المشكلات الاجتماعية أهم بدرجة أو بأخرى من التبشير الإنجيلي؟ المئي بمعنى
 أساساً أو تماماً بعقيدة الوعظ والتبشـير بالإنجيل، أم تراهِ الما بالألأحرى تركي على تطبيق العقيدة على أرض الواقع؟ فضلاً عن ذلك، إلى ألى أي مدى ينبغي


 وواضح، أو التصرف بوصفها فاعلاً صامتاً ذا خلفية موئوقه؟

وفيما يتعلق بهذه الأسئلة، بالإجمال، يقودنا تحليل هذه البيانات الفنلندية النوعية (Yeung, 2006a; 2006b; on data, see no. 4) إلى محصّلة مفادها أن بعض العاملين في الكنيسة يشددون على التبشئير بالإنجيل والروحانية،

 بتوجهات أكثر إيجابية نحو أنشطة الرعاية الاجتماعية، لكنهم في الوقت نفسه يعتبرون أن أنشطة العمل الاجتماعي العملي التي تئي تتولا لاه الـا الكنيسة ينبغي أن


كلاٍ من العمل الروحاني والاجتماعي على حد سواء؛ وقليلون أشاروا إلى أنه في بعض الحالات ينبغي أن يأخذ العمل الجماعي ألاعي أسبقية أو أولوية على الأنشطة الروحانية. وبالمثل، خلص غريغ سميث (Smith, 2004)، استناداً إلى دراسة للمملكة المتحدة، أنّ التظظيمات العقائدية تتضمن قيماً وتعاليم لا لاهوتية




 خدمات الرعاية الاجتماعية (Pettersson, 2007; 2006). ومثل هذه الازيد الاندواجية تنبئنا أيضاً طبيعياً بالعلاقة بين المؤسسات الدينية والمجتمع الأكبر ؛ الماء وعلى
 التي تروج لها المؤسسة الدينية وقيم المجتمع ومُمثله (التي صارت فيا في الألفية
 حماية التعالي ـ الحماية بمعناها الدفاعي أو الهجومي .

ولكن ماذا عن القطاع العام ودور الكنيسة في المشككلات الاجتماعية؟ وجدنا من المقابلات مع السلطات المحلية في فنلندا أنهم يعتبرون بوضوح
 الاجتماعية، سواء في توفير الخدمات ألوا أو في تذكير الناس بمسؤولياتهم تجاه رفاهية الآخرين. فينبغي للكنيسة أن ترفع من صوت الضير الضتعفاء وكذلك الروح المشُتركة المتمئلة في عدم التخلي عن رفيقك وقت الحنا ونـي (Yeung, 2006a).



 والفئات الأكتُ ضعفاً. ويشُترك ممثلو الكنائس في هذه الـؤ الـؤية، ويشير عدد

 ما يعكس توقّعات سمّاها هاريس (Harris, 1998:156, 159) الوظائف الكنـية
(المحقفزة على الرعاية) : القدرة على تعيين هوية الناس المحتاجين إلى رعاية ونشر هذه المعلومات.

لماذا تحديداً هنه المـجالات من الرعاية المـجتمعية؟ تعتبر السلطات
 ترتبط أولاً بالروحانية والقِيم، ولا سيما (قيم العناية والتآزر المجتمعيمي) وثانياً




 الاجتماعية بأنها مختلفة نوعياً ـ أي أفضل بصفتها تواجه الأفرا ألفراد بمعدل أكبر حتى مع تقديمهم أشكالاً من العمل ممائلة لما تقدمه منظمات أخرى فاعلة ألما

تثير هذه النوعية من المثالية سؤالاٌ عمّا إذا كانت المساعدة من الكنيس
 كلاسيكية أجريت على الإيثار والعطاء تنطوي على ألى حالة من الإلزام . الـيا وعلى
 الاجتماعية التي تقدّمها هيئة عامة قد تكون الـدئ أسهل في تقبّلّها من تلك التي


 واتجاهات تتماشى مع المسؤولية الاجتماعيةية) عبر خدمتهم الاجتمارياعية (Cnaan [et al.], 2002: 292-293) . ولكن النتائج فيما يتعلّق بفنلندا تتعارض جزئياً مع هذه الرؤية؛ إذ يرى الناس عمل الكنيسة مستنداً إلى الإرادة الحرة؛ مثلما تعبّ امرأة في منتصف العمر قمت بإجراء مقابلة معها : (امن السهل جدّا الِّآ تقبل المساعدة - فهم يساعدونني لأنهم يريدون، ببساطة، أن يساعدوا، ليسوا مضطرين"،
(0) هنا أيضاً، تظهر صورة مماثلة من دراسات الحالة الأوروبية المـختلفة (انظر : Pettersson, 2007)، فيما يتعلق بمـمثلي الكنيسة وكذلك السلطات العامة التي تبحث في دور الكنيسة

## نحو التكافل وآفاق المعنى

وسط هذا الخطاب السوسيولوجي كله حول ما بعد الحداثة، وجدنا في في

 الاجتماعية للسوسيولوجي الأمريكي والر (Waller, 1936) الذي الئي اعتبر أن هناك

 يصلون إلى أحكام قيّمة على أساس العاداد الاتِ الإنسانية . لكـن الناس في

 الناس لا يريدون بالفعل حلّها أو فعل أيّ شيء حيالهـا ، ووصف هنـ هذا بأنه ("كلام كثير بلا فعل" يتلاءم مع روح مجتمع المخاطر الفردية في الوقت الحاضر .

ومن ثم، عند التفكير في مستقبل المشُكلات الاجتماعية، يظهر لنا موضوعان شديدا الصلة. الأول هو حسّ التكافل ؛ إذ إننا سواء أكنا الا نقوم بتحليل سوسيولوجي فيما يتعلق بمفاهيم رأس المال الاجتماعي الـياعي والإيثار، أم نضع جهودنا في تحليل أمور مثل الهجرة، أو الهوية، أو التماسكك، أو التغير


 المترابطة أصبحت الهدف من التفكير السياسي (Julkunen, 2006: 259)، إلا ألانّ
 سوف تحمل على عاتقها مهمة زيادة الرعاية. كذلك تلد تلا تزداد الاد مصادر الصراع وانعدام المساواة والإقصاء المحتملة.

الموضوع الثاني هو آفاق المعنى (horizons of significance)؛ إذ يناقش تايلور في تحليله الذي يتميز ببصيرة ورؤية ثاقبة لعصرنا (Taylor, 1992) الـيني "الوعكات الثلاثلا التي اعترت الحداتياثة، وهي: الفردانية، وأولية (العقل الأداتي" (متضمناً ذلك التركيز على الكفاءة) وظهور البيروقراطية الصناعية ـ

التككنولوجية. وكان لهـذا كله، مـجتمِعاً، تبعات مثل الذاتية الأخلاقية والتشديد المتطرف على الذاتية الساعية للموثوثوقية. وهنا يـجلد

 الأخلاقية الهادفة التي دائماً ما نحتاج إليها في الانيا الاختيار الذاتي، والمُثُثل لا
 يمكن (استخدامها") كمنظور نضع فيه خياراتنا الخاصن أصن (أو نقارن، أو نر نربط، أو حتى مجرد أن ننفصل عنها)؟ قد أحاجّج بقوة في أن المؤسسات الدينار أدينة، ولا سيما عبر دورها في محاربة المشكا
 المعنى، تتحدث فيها الكلمات والأعمال اللغة نفسها، حترا حتى في سياق العقيدة




 العالم العلماني زمام المبادرة في هذه الأمور وما زال يفعل .

لا شك في أنّ المؤسسات الدينية دائماً تمتلك ما يخصها من مقومات
 المؤسسات الدينية قد تؤدي في الحقيقة دوراً معزّزاً في الترويج لقيم التيا التكافل


 المستقبل . لكن تكافل أي طرف هذا هو ما تهلف الكنائس إلى الإسهام فيه؟
(7) يصوغ تايلور هذه النقطة بطريقة لا تخلو من جمال : ا"نقط في حالة وجودي في عالم يعد فيه

 Pettersson, 2007; 2006;) : للاطلاع على الأمثلة الإمبريقية والتحليل لأوروبا الغربية، انظر (V)
.(Yeung [et al.], 2006

هل هم الفاعلون من ممثلي التكافل المـجتمعي المسُترك، أم تكافل من جماعة أصغر (ومن تُمْ فاعل مساعد لصراع محتمل، أو لإحداث انقسام)؟
 الدينية، أي إنهم كلما تحدثوا حول المول المشكلات الاجتماعية وعية وعملوا على

 إطار/ أطر مؤسساتية أخلاقية. مثل هذا الإطار يمكن بناوناؤه بالتكافلى، وهو

 الثقة إلى (انقاط اتصال") ـ وهذا ما يمكن لأنشُطة الرعاية الاجتماعياعية الكنسية
 حالة سيولة ومسامية، يمكن لثقل أنشطة الرعاية الاجتماعياعية التي تمارسها المؤسسات الدينية أن يزداد فعليّا على المستوى المجتمعي .

وعلى هذه الـخلفية، يمـكـن المـحـاجـجة في أنه في التحرّلك صوب المشكلات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية، قد تبعد المؤسسات الـوات الدينية عن
 (terminology)




 لمن لا يشاركون في أنشطة كنسية ـ وهي الفئة التي تمتد في عصر الدين المتحول إلى شأن خاص .
على الرغم من ذلك، يظل الوضع التـائم مصدر تحـدٌ للمؤسسـات
 الأهم عند الفنلنديين في الانتماء إلى الكنيـة اللونرية في احتفالات الكنـيـة وأنـطـتها في الرعاية الاجتماعية

الدينية. فهي على مفترق طرق فيما يتعلق بجدول أعمالها، وفي الوقت نفسه
 تشكل أغلبية يشترك فيها معظم الناس، ولم تلمد ألئر أيضاً مجرد مؤسسة ضمن مؤسسات كثيرة. فمعظم كنائس الأغلبية في أوروبا ما زالت تجد ألـو مكانها كما يبدو بين القطاعات العام والخاص و/أو الثالث (انظر : Casanova, 1994)،
 الأوروبية تواصل العمل بوصفها بنية متوسطة بين الفرد والمستويات الـيات الجماعية

 هو المجتمع الذي ينطوي على تنوّع. وعلى الرغم من ذلك الـك تظل الأسئلة
 في تخفيض الضرائب وفوائدها؟ علاوة على ذلك، إذا الذا كان مستوى المشاركة
 الكنائس (وحدها) من الرعاية الاجتماعية وتفديرها أن يحافظ على التراث الديني لأوروبا؟
عموماً، نحن نشهد تطور دور اجتماعي معزز لأغلبية الكنائس في الحيز








 المشاهد الدينية التي تزداد تنوعاً يوماً بعد آخر على الْي مستوى العالم كله، هو ما يجعل هذه المسائل أكتر جاذبية.

## المراجع

American Religious Landscapes and Political Attitudes (2004). The Pew Forum on Religion and Public Life, Surveys, September, < http://pewforum.org/>.

Ammerman, Nancy T. (2005a), Pillars of Faith: American Congregations and their Partners. Berkeley, CA: University of California Press.
$\qquad$ (2005b). "Religion, the State and the Common Good: Shifting Boundaries in Europe and the United States." in: Anders Bäckström (ed.). Welfare and Religion. Uppsala: Diakoniavetenskapliga Institutet, pp. 21-34.
$\qquad$ (2005c). "Religious Identities and Religious Institutions." in: Michele Dillon (ed.). Handbook of the Sociology of Religion. Cambridge, MA: Cambridge University Press, pp. 207-224.

Argyle, Michael (2001 [1986]). The Psychology of Happiness. $2^{\text {nd }}$ ed. London: Routledge.

Bäckström, Anders (ed.) (2005). Welfare and Religion. Uppsala: Diakoniavetenskapliga Institutet.

Becker, Howard S. (1963). Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York: Free Press.

Beckford, James A. (1990). "The Sociology of Religion and Social Problems." Presidential Address, 1989. Sociological Analysis: vol. 51, no. 1, pp. 1-14.

Bernt, Frank M. (1989). "Being Religious and Being Altruistic: A Study of College Service Volunteers." Personality and Individual Differences: vol. 10, no. 6, pp. 663-669.

Blackmore, Susan (1999). The Meme Machine. Oxford: Oxford University Press.
Casanova, José (1994). Public Religions in the Modern World. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Castells, Manuel (2004). The Power of Identity. $2^{\text {nd }}$ ed. Oxford: Blackwell.

Chaves, Mark (2004). Congregations in America. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Cnaan, Ram A. [et al.] (2002). The Invisible Caring Hand: American Congregations and the Provision of Welfare. New York: New York University Press.

Cohen, Albert K. (1955). Delinquent Boys: The Culture of the Gang. Glencoe, Ill.: Free Press.

Cooley, Charles Horton (1927). Social Organization: A Study of the Larger Mind. New York: Scribner.

Dawkins, Richard (1976). The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press.
Delanty, Gerard (2005). Community. London: Routledge.
Diener, Ed and Carol Diener (1996). "Most People Are Happy." Psychological Science: vol. 7, no. 3, pp. 181-185.

Ellison, Christopher G. (1991). "Religious Involvement and Subjective Well-Being." Journal of Health and Social Behavior: vol. 32, pp. 80-99.
$\qquad$ , David A. Gay, and Thomas A. Glass (1989). "Does Religious Commitment Contribute to Individual Life Satisfaction?.’ Social Forces: vol. 68, pp. 100-123.

Francis, Leslie J., Susan H. Jones and Carolyn Wilcox (2000). "Religiosity and Happiness: During Adolescence, Young Adulthood and Later Life." Journal of Psychology and Christianity: vol. 19, pp. 245-257.

Frey, Bruno and Alois Stutzer (2002). Happiness and Economics. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Fuller, Richard C., and Richard Myers (1941). "Some Aspects of a Theory of Social Problems." American Sociological Review: vol. 6, no. 3, pp. 320-328.

Gillin, John (1939). Social Pathology. New York: Appleton-Century.
Goodenough, Oliver R. (1995). "Mind Viruses-Culture, Evolution, and the Puzzle of Altruism." Social Science Information : vol. 34, no. 2, pp. 287-320.

Grant, Colin (2000). Altruism and Christian Ethics. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Greeley, Andrew (1997). "The Other Civic America: Religion and Social Capital." American Prospect: vol. 32, pp. 68-73.

Green, Amold (1975). Social Problems: Arena of Conflict. New York: McGraw-Hill.
Grow, Graham (2002). Social Solidarities. Buckingham: Open University Press.

Hadden, Jeffrey K. (1980). "Religion and the Construction of Social Problems." Sociological Analysis: vol. 41, no. 2, pp. 99-108.

Hallamaa, Jaana (1999a). "Ihmisen elämän tarkoitus ja Jumalan valtakunta [Purpose of life and God's Kingdom]. in: Jaana Hallamaa (ed.). Rahan teologia ja Euroopan kirkot [Theology of Money and the Churches of Europe]. Jyväskylä: Atena, pp. 155-178.
$\qquad$ (1999b). 'Tarvitaanko Euroopan ymmärtämiseksi Kristinuskoa?' [Do we Need Christianity in Order to Understand Europe?]. in: Jaana Hallamaa (ed.), Rahan teologia ja Euroopan kirkot [Theology of Money and the Churches of Europe J. Jyväskylä: Atena, pp. 140-54.

Harris, Margaret (1998). Organizing God's Work: Challenges for Churches and Synagogues. London: Macmillan.

Helliwell, John (2002). How's Life? Combining Individual and National Variables to Explain Subjective Well-being. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. (National Bureau of Economic Research, Working Paper Series, WP no. 10896)
$\qquad$ (2005). Well-being, Social Capital and Public Policy: What's New?. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. (National Bureau of Economic Research, Working Paper Series, WP no. 11807)

Hirvonen, Tatu, and Esa Mangeloja (2006). Miksi kolmas hampurilainen ei tee onnelliseksi? [Why a Third Hamburger Does Not Make One Happy?]. Jyväskylä: Atena.

Ilmonen, Kaj, and Kimmo Jokinen (2002). Luottamus modernissa maailmassa [Trust in the Modern World]. Jyväksylä: Sophi.

Inglehart, Ronald (1990). Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Johnson, Byron [et al.] (2003). "Social Science Research on Altruism, Spirituality, and Unlimited Love." in: Stephen G. Post [et al.] (eds.). Research on Altruism and Love: An Ailnotated Bibliography of Major Studies in Psychology, Sociology, Evolutionary Biology and Theology. Philadelphia: Templeton Foundation Press, 62-116.

Jules-Rosette, B. (1989). "The Sacred in African New Religions." in: James A. Beckford and Thomas Luckmann (eds.). The Changing Face of Religion. London: Sage, pp. 147-62.

Julkunen, Raija (2006). Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu [Who Takes Responsibility? The Limits of the Welfare State and the Public Responsibility]. Helsinki: Gummerus.

Kitsuse, John I., and Malcolm Spector (1973). "Toward a Sociology of Social Problems: Social Conditions, Value Judgments, and Social Problems." Social Problems: vol. 20, no. 4, pp. 407-419.

Kramer, Fred (1983). "Cult Members as Victimizers and Victims." in: Donald MacNamara and Andrew Karmer (eds.). Deviants: Victims and Victimizers, Annual Review of Studies of Deviance, vol. 2, pp. 163-182.

Kramer, Ralph M. (1981). Voluntary Agencies in the Welfare State. Berkeley, CA: University of California Press.

Kuula, Kari (2004). Hyvä, paha ja synti: Johdatus Raamatun etiikkaan [Good, Bad and Sin: Introduction to the Ethics of the Bible]. Helsinki: Kirjapaja.

Lam, Pui-Yan (2002). "As the Flocks Gather: How Religion Affects Voluntary Association Participation." Journal for the Scientific Study of Religion: vol. 41, pp. 405-422.

Layard, Richard (2005). Happiness: Lessons from a New Science. New York: Penguin.

Leis-Peters, Annette (2006). "Protestant Agents of Welfare in Germany." in: Anne Birgitta Yeung [et al.]. Churches in Europe as Agents of Welfare. Working papers $2: 1$ and 2:2 from the Project Welfare and Religion in a European Perspective. Uppsala: Uppsala Institute for Diaconal and Social Studies, pp. 56-122.

Loseke, Donileen R. (2003 [1999]). Thinking about Social Problems: An Introduction to Constructionist Perspectives. 2nd ed. New York: Aldine DeGruyter.

Maltby, John, Christopher A. Lewis and Liza Day (1999). "Religious Orientation and Psychological Well-being: The Role of the Frequency of Personal Prayer." British Journal of Health Psychology: vol. 4, pp. 363-378.

McBride, Duane C. [et al.]. (1994). "Religious Institutions as Sources of AIDs Information for Street Injection Drug Users." Review of Religious Research: vol. 35, no. 4, pp. 324-334.

Middlemiss, Martha (2006). "The Anglican Church as an Agent of Welfare." in: Anne Birgitta Yeung [et al.]. Churches in Europe as Agents of Welfare. Working papers $2: 1$ and $2: 2$ from the Project Welfare and Religion in a European Perspective. Uppsala: Uppsala Institute for Diaconal and Social Studies, pp. 1-55.

Monroe, Kristen Renwick (1996). The Heart of Altruism-Perceptions of a Common Humanity. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Moxon-Browne, Edward (1983). Nation, Class and Creed in Northern Ireland. Aldershot: Gower.

Neusner, Jacob, and Bruce D. Chilton (eds.) (2005). Altruism in World Religions. Washington, DC: Georgetown University Press.

Offe, Claus (1999). "How Can We Trust Our Fellow Citizens?." in: M. Warren (ed.). Democracy and Trust. Cambridge, MA: Cambridge University Press, pp. 42-87.

Oord, Thomas Jay (2003). "Religious Love at the Interface with Science." in: Stephen G. Post [et al.] (eds.). Research on Altruism and Love: An Annotated Bibliography of Major Studies in Psychology, Sociology, Evolutionary Biology and Theology. Philadelphia: Templeton Foundation Press, pp. 215-287.

Paloutzian, R. F., and C. W. Ellison (1982). "Loneliness, Spiritual Well-being, and the Quality of Life." in: Letitia Anne Peplau and Daniel Perlman (eds.). Loneliness: A Sourcebook of Current Theory. New York: Wiley, pp. 224-237.

Pettersson, Per (2003). "The Estonia Disaster: The Church of Sweden as Public Service Provider of Rituals." in: Paul Post [et al.] (eds.). Disaster Ritual: Explorations of an Emerging Ritual Repertoire. Leuven: Peeters, 187-99. (Liturgia condenda; 15)
$\qquad$ (2006). "The Role of Religion as an Agent of Welfare in Modern Europe: A Sociological Analysis." Presentation in XVI ISA World Congress of Sociology, Durban, July.
$\qquad$ (2007). "Welfare and Religion in Europe: Sociological Analysis at Three Levels." (Manuscript).

Pollner, Melvin (1989). "Divine Relations, Social Relations, and Well-being." Journal of Health and Social Behavior: vol. 30, no. 1, pp. 92-104.

Poloma, Margaret M. and B. F. Pendleton (1991). Exploring Neglected Dimensions of Religion in Quality of Life Research. Lewiston, NY: Edwin Mellen.

Post, Stephen G. [et al.] (eds.) (2003). Altruism and Altruistic Love: Science, Philosophy and Religion in Dialogue. Oxford: Oxford University Press.

Rubington, Earl, and Martin S. Weinberg (2003). "Social Problems and Sociology." in: Earl Rubington and Martin S. Weinberg (eds.). The Study of Social Problems: Seven Perspectives. $6^{\text {th }}$ ed. New York: Oxford University Press, pp. 3-15.

Sherman, Amy (2000). "Churches as Government Partners: Navigating "Charitable Choice"." Christian Century: vol. 117, pp. 716-721.

Smith, Christian (1996). Disruptive Religion: The Force of Faith in Social Movement Activism. New York: Routledge.

Smith, Greg (2004). "Implicit Religion and Faith-Based Urban Regeneration." Implicit Religion: vol. 7, no. 2, pp. 152-182.

Spector, Malcolm, and John I. Kitsuse (1977). Constructing Social Problems. Menlo Park, CA: Cummings.

Taylor, Charles (1992). The Ethics of Authenticity. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Torvi, Kai, and Kiljunen, Pentti (2005). Onnellisuuden vaikea yhtälä [Difficult Formula of happiness]. Helsinki: EVA.

Uslaner, Eric (1997). "Faith, Hope and Charity: Social Capital, Trust and Collective Action." (MS, Department of Government and Politics, University of Maryland).

Waller, Willard (1936). "Social Problems and the Mores." American Sociological Review: vol. 1, no. 6, pp. 922-933.

Witter, Robert A. [et al.] (eds.) (1985). "Religion and Subjective Well-being in Adulthood: A Quantitative Synthesis." Review of Religious Research: vol. 26, no. 4, pp. 332-342.

Welfare and Religion (2003). Welfare and Religion in European Perspective, Project Description. Uppsala: Uppsala Institute for Diaconal and Social Studies.

Wood, James R. (1975). "Legitimate Control and "Organisational Transcendence"." Social Forces: vol. 54, pp. 199-211.

Yeung, Anne Birgitta (2003). "The Re-emergence of the Church in Finnish Public Life? Christian Social Work as an Indicator of the Public Status of the Church." Journal of Contemporary Religion: vol. 18, no. 2, pp. 197-211.
(2004a). Individually Together. Volunteering in Late Modernity: Social Work in the Finnish Church. Helsinki: Finnish Federation for Social Welfare and Health.
(2004b). "An Intricate Triangle: Religiosity, Volunteering, Social Capital. European Perspective-the Case of Finland." Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly: vol. 33, no. 3, pp. 401-23.
(2006a). "The Finnish Lutheran Church as a Welfare Agent: The Case of Lahti." in: Anne Birgitta Yeung [et al.]. Churches in Europe as Agents of Welfare. Working papers 2:1 and 2:2 from the Project Welfare and Religion in a European Perspective. Uppsala: Uppsala Institute for Diaconal and Social Studies, pp. 142-203.
$\qquad$ (2006b). "A Trusted Institution of Altruism: The Social Engagement of the Scandinavian Churches." in: Ruben L. F. Habito and Keishin Inaba (eds.). The Practice of Altruism: Caring and Religion in Global Perspective. Cambridge, MA: Cambridge Scholars Press, pp. 99-124.

Happiness, Altruism, and Spirituality." (2007b). "Servant of Solidarity, Institution of Authenticity: The Dilemma of Welfare in the Church of Finland." Nordic Journal of Religion and Society: vol. 2.
pers 2:1 and 2:2 from the Project Welfare and Religion in a European Perspective. Uppsala: Uppsala Institute for Diaconal and Social Studies.
قر اءات معترحة

Ammerman, Nancy T. (2005a), Pillars of Faith: American Congregations and their Partners. Berkeley, CA: University of California Press.

Beckford, James A. (1990). "The Sociology of Religion and Social Problems." Presidential Address, 1989. Sociological Analysis: vol. 51, no. 1.

Cole, William E. (1965). Social Problems: A Sociological Interpretation. New York: David McKay.

Etzioni, Amitai (1976). Social Problems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Hadden, Jeffrey K. (1980). "Religion and the Construction of Social Problems." Sociological Analysis: vol. 41, no. 2.

Harris, Margaret (1998). Organizing God's Work: Challenges for Churches and Synagogues. London: Macmillan.

Knudsen, Dean D. (1978). "Virtues, Values and Victims: Toward a Theory of Social Problems." Sociological Focus: vol. 11, no. 3, pp. 173-184.

Loseke, Donileen R. (2003 [1999]). Thinking about Social Problems: An Introduction to Constructionist Perspectives. $2^{\text {nd }}$ ed. New York: Aldine De Gruyter.

Miller, Gale, and James A. Holstein (1997). Social Problems in Everyday Life: Studies of Social Problems Work. Greenwich, Conn.: KAI Press.

تِّلـيس
سوسيولوجيا الديـن

## (لفصل) (لثالثه و(الخْمسورن)

## مـلرّس اللديـن

## بوصفه إثنوغرافياً

## !ليانور نسبت

## مقدمة

يشُير لقب (املدرّس الدين") إلى ممارسين من خلفيّاتِ ومقاصد كثيرة؛
 منخرطين احترافياً في علم اللاهوت، والعلوم الاجتماعية الجا وقد يكون تدريس




 تحديداً، عند استخدامه مع الطلاب في سنّ المدرسة.
وفي رأي مَن ينظرون من داخل أي مجتمع عقائدي، فإن فئة مدرّسي


 المدرسين المتطوّعين في مدارس الأحد، والصضوف التكميلية المقارنة، مثل


 والحانامات، والقساوسة اللكائوليك الرومان أو الأورئوذكس، والكهنة

البروتستانت، شهـد القرن العشرون في نزْعهِ الأخير، ظهور المبشُرين المتجوّلين بين القارات والإنجيليين، ومن بينهم المعلمونون (sants) السيخ (مـعـلمون روحانيون يتمتعون بكـاريزما) (Tatla, 1992)، والغورو (gurus)
(Nesbitt, 1999) الهندوس
وقد شهد القرن العشرون داخل مؤسسات التعليم العالي، في كثير من
 مثل العلوم الاجتماعية بصورة أكثر عمومية ـ بتتبع الحقيقة المستقلة عن أي

 المتخصصين في الدراسات الدينية، ظلّت علاقة هذه الدراسات الدات الدينية مع اللاهوت (المسيحي عادة)، هذا التخصّص المعرفي الراسخ منذ زمن، علاقية غير متوازنة وصعبة (Cunningham, 1990) . وهنا يرى عالم اللاهوت الإنجيلي

 جديدة، وأصحاب مصالح سياسية ومالية)، قد تزيد من تغيرّ العلاقة عموماً بينهما، أضف إلى ذلك أن ما وقع من دمج الدراسات الدينية واللاهوتوت،



 تُستبد منها دراسة اللاهوت (Ford, 2006)
 المختص، فيما يتعلّق أساساً بالتدريس الديني (أيّاً كان العملاء)، ولا الدين الدين


 الأراضي الألمانية، وجنوب أفريقيا أيضاً) (اموضوعاً غير طائليا طائفي (ينغيني فيه عدم محاولة هداية التلاميذ، أو تحويلهم إلى أية ديانة ما)، ومتعديّدة العقائد (أي تتضمن تعليم التلاميذ شيئاً حول عدد من الأديان)، ومحتَرِمةً لطرائق

الحياة غير الدينية (أي أنّ الأمر لا يتعلّق بالدين فحسب) (Stem, 2006:3).
وتُميّز دينيس كوش (Cush, 1999) النهجَ غيرَ الطائفي في التربية الدينينية

 التربية الدينية، هي تقطير لموضوع الدراسات الدينية الدينة في التعليم العالي، أكثر

 أهمية عن التعلّم حول الديانات (انظر أيضاً : Corrywright and Morgan, 2006).

ويعود الفضل في تُشكّل هذه الأهداف (سواء التعلم حول الدين أم منه)


 الدينية، وقادرين على استخدامها كأدوات للتقييم النقدي لمعتقداتهمم، وقيمهم الخاصة| (Grimmitt, 1987: 141).

وثمة نهج إثنوغرافي أيضاً، نناقشه في هذا الفصل، يشُجّع نوعاً مميزاً



 (من مجرد) نقل ملامح المـجتمعات إلى تفكير أكثر نقداً حول المناهنـج والبيانات. والحقيقة، أن الدراسات الإثنوغرافية المتلاحقة التي أجريت على
 (University of Warwick) Nesbitt, 2001; 2004) المـجتمعات العقائدية، فضلا عما كان كان من تفكير نقدي متزايد حول هذ الحن الدراسات، هو ما شكّل أساس الحجة في هذا الفصل.

وتمة تقاربٌ تاريخيٌّ خاصٌّ، بين الإثنوغرافيا والدراسات الديات الدينية (بقدر
 وقد برزت العلاقة بين الإثنوغرافيا والتربية الدينية، في خطاب التربية الدينية.

والفضل في ذلك يعود إلى (المقاربة التفسيرية للتربية الدينية)، التي دافعت

 تقدّم، يبقى النزاع في هذا الفصل قائماً على أنّ الإنثوغرافيا أيضاً، لديها ما

 الإنتوغرافية تحلّ معضلة التمييز بين التدريس (teaching) والتعلم (ألمئ (learning)، وبين المدرّس والمعلم؛ حيث يكمن تحدِّ خاصّ لبرّ لبعض أشكال الفهـم الديني السلطوي للمعرفة والتدريس

في هذا الفصل، نجد إشـارة موجزة وضرورية، إلى الاهتمامات ذات
 بالمجتمع المتعدّد في زمننا الحاضر (بوصفه سياقاً اجتماعياًاًاً) . وستتحول المناقشة إلى قيمة ملرسي وتلاميذ التربية الدينية، والدراساسات الديات الدينية، فيما




 الدراسية للتعليم العالي؛ القائم على العقيدة.

وفي كل مرحلةٍ ممـا سبق، ستكون الإنـارة إلى التراث المـختار ذي




 متزايد (انظر في المراجع: Jackson, forthcoming) . فهو يستعين بأفكار منهجية

 عن تعقيد التعبير الثقافي، والتغير من المنظورات الاجتمماعية والفردية|"
(Jackson and O'Grady, 2007) . (افالأفراد يُنظَر إليهـم بوصفهم متفردين، أمّا
 (التقاليد الدينية الأوسع، في تقديم علامات مميزة للهوية ونقاط مرجعية")
(Jackson and O'Grady, 2007)

## الإثنوغر افيا

يتطلب التفصيل في مسألة الوعي، والمهارات الإثنوغرافية، أن نضع في



 (المشـارِك")، وبين الانعكاسية والشُفافية.

في مقدمته لدراساته عن العبادة في أربعة محافل دينية مسيحية في المملكة المتحدة، يميز مارتن سترينغر (Martin Stringer) الإثنوغرافيا في في
 السوسيولوجيا، وعلم النفس الاجتماعي، والندراسات الإعلامية، والدراس الداسات
 (النموذجية)"، في الإثنوغرافيا (Stringer, 1999:42-43) . ويحلد ثلائة توقعات للإثنوغرافيا، في عمل من يزعم أنه أبو الإثنوغرافيا برونيسلا (Bronistaw Malinowski) فيها على مدى سنوات لا أشهر (ناهيك بأسابيع أو أيام)؛ وأنها شمولية بقدر اهتمامها بكل ما يحدث في مجتمع معين وتقديم فهم شـموليّ لهـ ألهـي وأخيراً، أن المختص الإثنوغرافي يحاول فهم ما يحدث من "اوجهة نظر المواطن الأصلي"
لا يقتصر جدال هذا الفصل على أنّ مدرسي الدين ينبغي لهم جميعاً


 تتخلل دراسة الإنتوغرافيا، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بالانعكاسية،

تبرٍ قضايا ذات أهمية رئيسة بالنسبة إلى مدرّسي الدين وتلاميذه، من قبيل تَشُُُلْ الهوية.

وقد اتجه العلماء الاجتماعيون إلى تعريف الإثنوغرافيا، بالتمييز بينها





 تقوم بالوصف (وبعمق) بدلا من اللجّوء إلى التعريف المسبقن، مقارنة
 مؤشر مثل ارتياد الكنيسة، يوضّح العالم الإثنوغرافي واللاهوتي تيمونئي جنكينز (Timothy Jenkins) أن تسجيل أرقام مرتادي الكنيسة وتحلئليلها، (الا
 31) على العكس من الاستكشاف الإتنوغرافي. ويستشهـه جنكينز هنا (المنا ، بسسوسيولوجي الدين ستيف بروس (Steve Bruce)، في تحديلـينه نقصـين يتعلقان بمنهج المسح؛ هما : أنه ارنادراً ما يمكن التعبير بحساسية، عن

 عنا"،، وأن المسوح (تعامل جميع المستجيبين، كما لوا لو كانوا على درا درجة متساوية من الأهمية) (Bruce, 1999:33-34).

وعلـى الـرغـم مـن الاتفـاق الـــام، عـلى الـــمـق الـنـوعي الـمـحتـمـل

 ( وأتكينسون (Atkinson) ـرادفة لملاحظةِ المشُارِك . أما فترمان (Fetterman, 1989:11) فيرى أن מالإثنوغرافيا هي فنّ وعلم وصفِ جماعةٍ أو
 التعريف الأول للمنهج، والتعريف الثاني للمحصصلة، ينبغي لها أن لا تُ تضفي غموضاً على حقيقة أن الكتّاب يتفقون جوهرياً على طبيعة المشُروع. فإلمام

المـدرس الابتـدائي جـون سـواين (Jon Swain) بالإثنـوغرافيـا، بـتألف مـن عنصرين: ا(التفسير الكيفي، والتفسير الإمبريقي لممارساتِ ثقافِةٍ معينة، في محيطها (الطبيعي"، على مدار فترة زمنية مستمرة" (Swain, 2006: 206). وما الإئي

 هذا الفهم العميق بدقةٍ إلى الآخرين" (Nesbitt, cited by Stern, 2006: 96).

فالباحت الإثنوغرافي يرى أن التقدم التكنولوجي دائم التأثير في وسائل

 وترتبط المقابلة المكتوبة، التي تتضمن الاستبيان (أياً كانت درجة بنائنه، أو

 الاستببان والمقابلة (Markham, 2005). وتعد المذكراترات أيضاً مصدراً محتملاً من مصادر جمع البيانات، سواء في الممارسة الصحافية من قِبل المشاركين؛






 (مـُل التدقيق في استخـدام مـجتمع ععـائدي معيّن للفضضاء الإلكترونيني)
.(Markham, 2005; Bunt, 2006)
وعلى نهج سترينغر، يذكر سواين بدوره المقياس الزمني، على اعتبار



 ممّن قضوا سنـوات في المهـجر، وفي مواقع استعمرتها القوى الأوروبية

عادةٌ. حتى وإن قمنا بتنحية الجانب الافتراضي الإلكتروني للمـجتمعات العقائدية، فإن الدراسات الإنيأنوغرافية اليوم، وفي معظم الحالاتلات، تـتم بالقرب من أرض الوطنز ؛ إما في موقع الباحث نفسه غالباً، أو ضمن سياقه



 من مخاطر (اعمى المراقب")، ولكنها تجعل من المشاركاركة المباشُرة في العمل الميداني أمراً محتملاٌ بالنسبة إلى المدرّس .

وقد شـملت الأماكن المتاحة بالقرب من الباحث الإنتوغرافي مدارسَ ،(Bullivant, 1978; Burgess, 1983; Bhatti, 1999; Scholefield, 2004 (انـظر مـــلار) Heilman, 1976 on a US synagogue; Stringer, :لإضـافة إلى محـافلَ (راجع) (1999 on four UK churches )، ومتجتمعاتِ عقائديةً في سياقات أخرى (انظر أيضاً: Meyerhoff, 1978, on Jewish elderly in southern California)، فضـلا عن دراسات الشباب (Gillespie, 1995; Hall, 2002). ومن بين هذه الدراسات؛ تأتي دراسات التنشئة الدينية (مئل دراسة Jackson and Nesbitt, 1993 ) ، حول الثباب


 (2006; Pocock, 1976 ). وهنا يوضح كيفين أوغرادي (O'Grady, 2007)، بصفته مدير مدرسة ثانوية للتربية الدينية، مدى ندرة الدين الدراسة الإثنوغرافية النـية للتربية الدينية
 ولا سـيـما إيبـغـريف (Ipgrave, 1998; 2005)، وأوغرادي (O'Grady, 2003) في إنكلترا، وكذلك التربويون الدينيون النرويجيون، مثل هايد ليغانغر كروغنشتاد (الذي (رجمع بين الدراسات الإثنوغرافية الـميدانية والبحوث الإجرائية، من خلال تجارب بحئية مع تلاميذهـ (Jackson, 2004: 112) . وسنعاود لاحقاً مسألة اضطلاع ملرّس الدين بدور الباحث الإجرائي.

أمّا (مر اقبة المشارِكِ) التيٍ عرّفها هامرسلي وأتكينسون باعتبارها ها متطابقة مع الإثنوغرافيا، فتصنف طيفاً من التوازنات الممكنة، التي قد يعمل عليها

الباحث، فلدينا من ناحية المُشاركة الكاملة ـ مئال، الملدرس أو الطالب في

 المراقب فيما يحدث من وقائع.

والواضح أنه عندما تشكّل الديانات والمؤسسات حقل البحث وبؤرة

 الخارج" مثل حال جاكسون ونسبت (Jackson and Nesbitt, 1993)، ومالوري
 الحيوية، المحيطة بإمكانية إجراء البحث من من قِبَل باحئين من داخل المِل المجتمع المعني، أو من خارجه (انظر : Arweck and Stringer, 2002)، حججاً مؤيّدة،



 (Stringer, 2002) . وهنا تجمع هويات الأفراد المتعددة ، والموقفية، أطراف
 (إلى أن الأعضاء الآخرين في جماعة الباحت الإننوغرافي
 الأمر من إشكاليات. كذلك يوضح بلال سَمبور (Bilal Sambur) أن (اهناك مسلمين كتيرين يقاربون الإسلام بأعين النظرية العلمية الاجتماعياعية الغريبة الغية، التي تعتبر منظوراً خارجاً عن مهتمع المسلمين الواسع" (Sambur, 2002: 27).


 الشـخص داخليّا أو خارجياً، سوف تتغير بطبيعة الحال أثناء عمله المان الميداني، ولا سيما إذا شرع في انتماء طقوسي (انظر : Brown, 1991:11)، أو تزوج من
 سوسيولوجي ينتمي إلى جماعة الكويكر - تصنيفاً رباعيّاً مفيداً : (أ) نوع يتميز

فيه الباحث الداخلي الخخفي عن الباحـث الداخلي المععلن، و(ب) يتميز
 سياق أوسع (على سبيل المثّال، الانتماء إلى الطائفة المسيحية نفسها) (Dandelion, 1996: 37-50)

 الدين . فضـلاُ عن ذلك، فإنّ التأمل فيما إذا كان (الموقف" (المدرَّك) و واتحديد الموضع"؛ ؛هي صور مجازية لر حلات الأفراد الشُخصية أم لا ، تعد مسألـة





 سلسلات من المواجهات والترجمات" (Clifford, 1997: 11)؛ إذ يرى كليفورئ







 تجعل بعض الممارسين عرضة لتلك الجدالات الإثنوغرافية

لقد دعا جاكسون (ولا سيما في دراسته: Jackson, 1997 ) التربويبن
 موضوعاتهم. وفضالٌ عن الوعي الانعكاسي (الذي تعقبه صلات بين تجري الجربة
 التربوي الديني، خلق روابط بين (الأجزاء" المكوّنة للعقيدة التي يتولّى

دراستها، وتـريسهـا . ومثال لنلكك، قـد يقترح الـمدرس وجود صـلات



 (السميك" متعدد الطبقات، الذي دافع عنه الأنتروبولوجي كليفورد النير غيرتز (Geertz, 1973) . ذلك النوع من الوصف الذي يتم في سياقه تفسير الحدث،
 عقائدية معينة ـ بنيتها ونمطها ـ بدلاً من عزل ظاهرة معينة بغية اختبارها.

 باختلال توازن القوة، بين من يمثلون (في الكتابة أو الفيلم)، وبين من هـر هم

 كذلك أسفر الاعتراف بوجود ميل إلى الانحياز عموماً لدى الإثنوغرافي عن
 الإثنوغرافي التفاعلية، فقد دعا الباحثون المـختصون أيضاً، إلى الاهتمام بحالة الانعكاسية: أي الانتباه إلى (احقيقة كون [البحث الاجيتماعياعي] جزءاً من
 والحقيقة أن التشديد على أهمية الانعكاسية والشفافية هنا، يشكل تحذّياً أمام
 وانفصال حاسم مع ما ساد في القرن العشرين من محاولة السالة السوسيولوجيين
 دين، في الطرائق التي يؤثر بموجبها محتوى الاعتقاد بتقليد عقدي واحد
 الطرائق التي تؤثّر بموجبها أسئلة الباحت في التفكير، وتقديم ألمـيم المناصرين

 التلاميذ لقيمّ، ومعتقدات، وهويات

إن الحساسية تجاه مشُاعر الجماعات والأفراد (في إطار تقاليد العقائد، وحجرة الدرس)، أمرّ أساسيٌّ لتطبيق الرؤية الإنتنوغرافية (Nesbitt, 2000b)؛ وهو الأمر الأكثر إثارة، عندما تتقاطع تجمعات التمألاميذ بطرائق متعددة، مع كوكبة من الجماعات الدينية، والافتراضات الفلسفية قيد الدرس في الصف.

## السياق الاجتماعي




 إلى الجوانب التي يعوّل على الإنتوغرافيا في اكتشافها الـيا : الصورة الدقيقا
 النقاش، في سياق اجتماعي غربي خاص، وبا وبالأساس في المملكة المتحدة؛


 يصطلح التربوي الديني النرويجي غير سكاي (Skeie, 2002) والتربوي الديني

 الذي يتأثر في إطاره الأفراد بالتعرض لأفكار مأر من مصادر متنوعة ئقافياً، أياً كانت خلفياتهم العقائدية، أو العرقية، أو فيما يتعلّق بتقاليد أسلاذفم .

لو أخذنا بعض الأميلة للدلالة على هذه التعددية الحديثة، فسنجيد كثيراً





 تعلدية التأثيرات المتعارضة، والداعم بعضُهـا بعضاً (Nesbitt, 2004:21-34).

وفي المقابل، تُعيّن (التعددية التقليدية" التنوّع الاجتماعي، المنبئق عن
 اللغز المتقطع للجماعات المتنوعة ثقافياً، عادة ما ينبثق عن هـجرات الثات متعاقبة، تسيرّرها عمليات الدفع والجذب الاقتصادية الـائ والحقيقة إن العوامل الاقتصـادية




 الزواجات بين مجتمعات أكثر تميزاً، وتداعي معوّقات اللغة

هناك عمليات أخرى، غير تعدديات المـجتمح، تُقوي - بصورة غير مباشرة ـ الحجّة التي يقدّمها هذا الفصل، الِيما فيما يتعلق بدور الإثنوغرافيا فيا في مدّ تدريس الدين بالمعلومات. ويتمثل الأمر المهم للغاية في سبيل التمانـئ التمسك

 و(الأصولية) والعنف، أو يتصور بوصفه (Y) الترابع المتزامن للدئ الدين (تجسّده
 ("جديدة)، وإحياء التقاليد والحركار كات القديمة. ولا ولا يقلِّ عمّا سبق أهمبية؛ وجودُ وعي مهم للغاية بـ(0) العلاقة الخادعة بين (الرورحانية) (بتعريفاتها
 المساواة (مثلما فعل سوسيولوجيون كثيرون) بين الحداثة والعـلما والمنة، أصبحت
 (2006، فإن مجتمع المملكة المتحدة (امتدين وعلماني في الوقت نفسهه، على نحو لا يخلو من التعقيد؛ مع جدالات شديدة حول ولا كيفية تعريف مثل هذا الواقع المزدوج، ووصفه، وتفسيره، والاستجابة لهال على النحو الصحيح
(Ford, 2006)
إن التنوّع الاجتماعي لا يمثل خلفية الدين وتدريسه فحسب، بلمبا بل يعد أيضاً محركاً للتعددية (الاستجابة التوكيدية للتنوع، يصاحبها التا التزامٌ بالانسجام الاجتماعي)، وهو يوفّر دافعية ومنطقـأ لتدريس الديّنـ . والحقيقة، إن

المقابلات الإثنوغرافية التي أجراها مدرسان مدرِّبان مع مدرسيْن متدربيْن في

 المتدربين لهذا المسار المهني (Everington and Sikes, 2001). وترتبط الألهئهية الأهمية
 أن تشعل الصراع (Bowker, 1997: xxii-xxiii)، ويمكنها أيضاً أن تعزز الفصل



 ومختبَبة. وقد حدث في السبعينيات تحوّل في التركيز - ضمن التربية الدينية - الدئ من العنصرية بوصفها قضية أخلاقية، إلى التشديد على (الترويج لفهـي الثققافات والشُعوب المختلفة، عبر الدراسة الفينومينولوجية للـلـاديانات الـعالـمـية" (Everington and Sikes, 2001: 181, citing earlier authors) . وقد أفـاد أستلي وآخرون (Astley [et al.], 1997: 183) بأن الملدرسين يقدرون عالياً (ااحترام
 أكثر تسامحاً مع الديانات والرؤى العيالمية المية الأخرى"؛ بوصفها محصصلات/ أهداف للتربية الدينية (ورد الاقتباس في: Everington and Sikes, 2001: 183)

ومن هنا كان همّ التربوي الديني أندرو رايت (Wright, 1993) الترويجَ
 المنهج الدراسي. وأكّد رايت أن الترويج لها بوصفها أداة أساسية، في الـا بير بناء
 الديانات - بوصفها محلَّ اتفاق متساوٍ وصالحا


 لمجتمع متعدد الثقافات"، التوافق مع رؤية رايت عن أن التربية الدينية تسلّح
 رؤية هاند، فإن التربية الدينية، على الرغم مما تنطوي عليه من قدرة على

تطوير (الااحترام الإيجابي لدى التلاميذ للتقاليد الدينية المختلفة عن تقاليدهم
 الدينية، فإن هذا الاحترام الإيجابي، يقوم على حقيقة مؤداها ها أن الديانانات
 المتماسك يعتمد على وجود هذا الاحترام المتبادل، ولا على الا على أساس فهم أنتُوبولوجي للمجتمعات الدينية (14 :Hand, 2006).

ويكتب رايت وهاند وسايكس وإيفرينغتون، في سياق ما بعد الحدائة
 أحياناً من تمركز حول العرق (انظر Hargreaves, 1994، ورد الاقتباس في:



 الهوية المستنيرة. ومن تمم، فتحليل عالمة الأنثروبولوجيا الما الاجنتما لانماعية جيسيكا جاكوبسون (Jacobson, 1998) لمسنويات تحديلد الهوية عند شباب الياب المسلمين
 للـ(هوية التعددية المركبة" عند الُّباب الباكستانيين النرويجيبين؛ لا نماذج للمدرسين في عرض ديناميات مـجتمع المسلمين في الشتـات، بل بل في
 الإتنوغرافية، تتمتع بمكانة في تمتيل الإسـلام، وتكمّل المداخل التمّا التاريخية

والفقهية له.
وفي انفتاحـه على تنـوع الأفراد في أية جـمـاعة، يـمـكن للـتـدريـب




 (Stringer, 1999: 49). وحقيقة أن التربية على المواطنة هي تكميل، وعلى الميلى نحو متزايد، لدور ملرس التربية الدينية (مثلما هو الـحال في الـية كثير من مدارس
 هي حقيقة تقوي فرصة تطوير المدرسين والتلاميذ للمهارات الإثنوغرافية.

## تخيّل الدين والثقافة

في رأي جميع المنخرطين في دراسة الدين وتدريسـهن، سواء أكانوا








 وهي تميز كتلةَ الناس ذوي الالتزام الديني المسترك
 أو الشعب الذي يتمتع بشعور فوي بالتضامن، لإحراز التقدم لنواياه الجماعية التي غالباً ما تكون سياسية

ويتضـن الوعي الإثنوغرافي مدى إظهار المدرس للصـورة التي يكون

 طالما ميّزتا تفسيرات المسيحية. ومن دون تمحيص، فإلـا فإن التقاليد العقائدية الأخرى، طالما اختُزلت إلى الفئتين نفسيهـما ، على الـئى الرغم من حقيقة أن "هنالك شُيئاً ما متميزاً في فكرة المُريّا المسيحية عن المعتقد، ليس موجوداً في ديانات أخرى" (Pouillon, in Stringer, 2002: 12)، وأن ذلك (الميعتقدن) قد لا لا

 يكون مدرّسو التربية الدينية النقدية، والدراسات الدينينية، قادرين علين الدينى منافسة هذين التصنيفين الراسخين، في الكتب المرجعية والمناهج الدراسينة. وهنـا

تزودنا الرؤى الإثنوغرافية بدعم لتحدي هذه التصنيفات، حتى عند إعداد التلاميذ كتلبية متطلبات المختبِرِينُ
كذلك يُعد تمييز سترينغر بين (الثقافة) و والإيمان") تمييزاً ناجعاً، ، تكون في إطاره پالثقافة جزءاً من خطاب؛ سيطرتها على الآخر")، ويكون الإيمان (اجزءاً من خطاب؛


 الإنتوغرافي يربك الاعتقاد الراسخ، في التربية الدينية في المملكة المتحدة،
 إشكاليات (Geaves, 1998)؛ وهو ما ينبّه المهمارسين المهنيين إلى مـخاطر

السذاجة السياسية (Searle-Chatterjee, 2000) (3)

## ملرس الدين بوصفه إثنوغرافياً

ترتبط الاحتمالات اللاحقة فيما بخص الماتمارسارسة المهنية بالديا
 والصفوف باعتباره ـ هو نفسه ـ حقلاُ دراسياً إنوغرغافياً

فانتباه مدرس الدين إلى دراسات الآخرين الإثنوغرافية حول الديل الدجتمعات


 يثير مزيداً من التميُيلات (representation) وما تبرزه من تنوع داخليه، تنطوي

 بالتقاليد المعنية باللدراسة (Nesbitt, 1998) . فالتجربة، سواء الأكين أكانت أولية أم

 المجال أمام "بعض الهندوس . . .")، واكثير من المسيحيين الأورئوذكس"، و(ابعضِ شباب المسلمين في أوروبا . . .". . وهذا العزوف من المدرّس عن رد

الديانات إلى الـجوهر الأسـاس، والانتبـاه إلى أنمـاطِ وخطابِ (الــــادة")





 والافتراضات المسبقة التبسيطية، في مناهج قائمة على (اديانات عالمية)" وفي مادة المناهج الدراسية

يتنبه المدرس ذو البصيرة الإثنوغرافية، إلى الذين يباعدون بين الحدود
 وتجمعات دينية جديدة، داخل (الديانات العالميمة) وخارجها ولانيا، فضلاً عن
 العضويةِ" (Jackson, 1997: 65-69)، والتقاليدِ الأوسع. وكذلك، فهو يقظ فير في ملاحظة دور الجندر، ومعرفة ما إلانا إلا كانت الأصوات المسموعة هي أصوات القادة أم عامة الناس .

وفي الوفت نفسه، فإن أدوار المدرّس ومواقفه المتعددة (Swain, 2006)؛


 تلاميذ مدرستها الابتدائية لايسستر (Leicester)، بين بعضهـم بعضاً (أغلبهم





 الإجرائي يتماسك بقوةٍ مع الفلسفاتِ التربوية عن التمكين - على سبيل المــّال، مبادئ باولو فريري (Paulo Freire) عن إضفاء الطابع الإنـــاني،

والضممير، والمممارسات (O’Grady, 2007:80) ـ مئلما هو الحال أيضاً مع



تنطوي علاقة المدرس ـ التلميذ، على تبعات أخلاقية أكثـر تعقيداً، عندما يُجري المدرس أيضاً دراسة ميدانية لصف ما أو لمجتمعٍ ينتمي إليه


 التلاميذ ـ لا يقلل من أهمية الأسئلة التي يفترض طرحُها؛ ؛ فيما يتعلق بـرا بـلق
 للبيانات، وصانع قرار فيما يتعلق بالتعديلات الناتجة من مضمون التلدريس

## التلاميذ بوصفهم إثنوغرافيين

("يعرف جميع مدرسي الدين جيداً قيمة المواجهة الأولى مع التقاليد . إنى وقد تكون هذه إحدى نقاط القوى، في مفهوم مشروع وارويك للتربيـة الدينية (Warwick RE Project) ؛ حول الأطفال بوصفهم إثنوغرافيين" (Cush, 1999: 138)


 نوركروس (Norcross, 1989) الذي استشهـد به كل من إيفرنغتونون وسايكـس (Everington and Sikes, 2001: 193) . وفي قطيعة مع مبادئ الفينومينولوجيا الككلاسيكية، لا يتم تشُجيع التلاميذ على محاولة (إبرازل" آرائهم الـخاصة


 نصوصٍ وأحرا
 إنتوغرافيون مشاركون محتملون. وتختلط الأدوار وتندمج؛ لأن علم التربية

الذي يتيح للمدرّس تمثيل حالته الخاصة (بوصفه هندوسيّا، أو من الطائفة
 التلاميذ خلالها مقابلات مع بعضهم بعضاً و/أو مع (اغرباءه)، مئال عضو فئِ في
 قران يهودي، أو الاستجابة للمآزق الأخلاقية؛ بوصفه من طائفة المورمون.

 في التعليم العالي، يدعو رام - براسـاد (Ram-Prasad, 2001: 6) إلى جهد

الخرائط الذهنية (الغربية" المؤكَّدة عند التلاميذ البريطانيين . . . وأقصد بـالالغربية الشعبية" أيديولوجية غير مختيبرة تفسيرية معتادة ومعيارية؛ مأخوذة من ألتورية التوصيف التقليدي لـامـجتمع
 استخلاص هذه الافتراضات رويداً رويداً .
 (Jackson, 1989:5) طلبت جوليا إبيغريف من تلاميذها في المدرسة الابتدائية (أغلبهـم مسلمون الماني
 عناصر يمكن أن تبدو لهم غريبة، مع إدراج ما يطرأ على أذهانهم من أسئلة
.(Ipgrave, 2005: 41)


 خلافِ حول أمر ما. وبعد هذا، ومن خلا خلال دعوة القائمائمين بالمقابلات إلى إلى
 الطريقة التي تم تصويرهم، أو تمثيلهم بها، يمكالون للتالاميذ أن يحذرورا من شِراك الأسئلة، والتسجيل، والتفسير .

والاهتـمام بتـتابع "أصـوات متـعـددة" في (سععي الــمرء لـــمـعاني"
(إنما يشير إلى ممارسة داخل حجرة الدراسة؛ تشجّع التلاميذ على البحث في ثنائيات أو جماعات، والتحات التحقيق كفريق، والتعلم عبر




 طقوس مائدة السدر اليهودية على دي في دي، والمشاركة في إيلـيا





 التدريس بمهارة، يطورون مهارات تفسيرية، في ربط الانـي صوت الفُرد بسياق أوسع متضافر مع الخصوصيات الإسلامية وغير الإسلامية.

ومن ناحية أصول التربية وعِلمها، فإن هذه المقاربة تطوِّر مهارات

 الخاصة في الحياة، في ضوء دراساتهم، ومراجعة طرق تعلِّمِهم الخاصة
. (Jackson and O'Grady, 2007: 182)

ومثـلما يـحاج-ج أوغرادي، يمـكن للإثنـوغرافيـا أن (اتضفي طابع




 وأداء المدرس .

## التدريس الطائفي والإثنوغر افيا

مثلما أشرنا آنفاً، فإن التدريس الطائفي أيضاً، يمكن أن أن يستند إلى البحث الإثنوغرافي (Reeve, 2006). فعند ملرّسي الدين في الأماكن الطائفية،
 (آخرين، عن التفسير السياقي الأنثروبولوجي للنص، تحوّل

 (انظر، على سبيل المثال: ما ورد من تأكيد في (إثنوغرافيا اليهود واليهودية) (Donald A. في معهد الحاخام دونالد تام تام

 (currentoVerings/F04grad.html> دراسات الكتاب المقدّس منسوبة إلى السياق . ومن تُمّه، فإن البحـُ في في الْقضايا السياقية المحلية، يعدّ مسألة رئيسة في التنسئة القائمة على الكتاب
 لـاأصول تربية الدراسات المحفلية للتربية السياقية"، تُتُكّل حالة قوية لحثّ
 محفل كوري في سان فرانسيسكون ، وآخر متعدد الثقافات في أوكانيلاند)، حيث


 التلاميذ في إطار دراسات محفلية، وضعت خطوطها العريضة أمرمان وآخرون

 الإثنوغرافيا جهوداً لردم الهوة بين تعليم المعاهد الدينية ومحتر الـئل التلاميذ ما
 حال ريف مع أبناء القرية في موزمبيق) وتزيد من دافعيتهم.

ولكن احترام التنوع المتأصل في الإثنوغرافيا، والاعتراف بالتغيير، وانهيار الحدود بين رجل الدين والعامة، أو بين التلميذ والمدرّس، تختلف

مع جوانب أورثوذكسية دينية معينة، ومن ثَم يتحتّم على سوسيولوجي الدين أن يبحث في المدى الطائفي للإثنوغرافيا المطبقة في الـياقاقات الدينية. ومن


 الإنثنوغرافيا، إلا لدعم مهمة الراعي، في نقل الإيمان الروحانيني، وترويج

## ختاماً



 المدرس والتلميذ كليهما، ينخرطان في ديناميات الأفراد، داخل تجليا تجمعاتهم
 الذات والآخرين غير مستقرة، والمدلدرس والتلميذ يتقدمان معأن عبر مسارارات








 التعليم العالي، وفي المدارس أيضاً.

وبناء على الجذور البحثية المتخصصة للإنتوغرافيا، وقدرة الاستكشاف

 قد واجهوا مناهجها، فما بالك باعتناقهم إياها . وفي السياق الديني لتخليد

عقيدة معينة، من الأرجـح استخدام المناهج الإثنوغرافية استخداماً أداتياً؛ مثل تجهيز الكهنة للكهنوت المحفلي. والممارس المتأمل المي حقيقةّ، ذلك الذي
 بمقاربة إثنوغرافية - وبتحقيق الليبرالي عموماً ـ طائفياً أو إنجيلياً بحدّ ذاته . قد تتولَى الأبحاث المستقبلية تطبيقات جوانبِ الإتنوغرافيا في التدريس/ التِ
 ويجدر البحث في إسهام الإنترنت، ولا سيما الإنتوغرافيا ولا الإلكترونية، في

 مجتمعات متنوعة، يمكن للدراسات الإمبريقية لاستراتيجيات الماتِات الملرسين - بما
 التأملي ـ أن يمدّ الجدالَ حول التعليم بين الثقافافات، بالمعرفة المطلوبة.

## المـراجع

Ammerman, Nancy T. [et al.] (1998). Studying Congregations: A New Handbook. Nashville: Abingdon.

Arweck, Elisabeth and Martin D. Stringer (2002). Theorizing Faith: The Insider/Outsider Problem in the Study of Ritual. Birmingham: University of Birmingham Press.

Astley, Jeff [et al.] (1997). "Distinguishing between Aims and Methods in RE: A Study among Secondary RE Teachers." British Journal of Religions Education: vol. 19, no. 3, pp. 171-185.

Ballard, Roger (1994). "Panth Kismet Dharm te Qaum: Continuity and Change in Four Dimensions of Punjabi Religion." in: Pritam Singh and S. S. Thandi (eds.). Punjabi Identity in a Global Context. New Delhi: Oxford University Press, pp. 738.

Berger, Peter (2002). "Secularization and De-Secularization." in: Linda Woodhead [et al.] (eds.). Religions in the Modern World: Traditions and Transformations. London, Routledge, pp. 291-298.

Bhatti, Ghazala (1999). Asian Children at Home and at School: An Ethnographic Study. London: Routledge.

Bowker, John (ed.) (1997). The Oxford Dictionary of World Religions. Oxford: Oxford University Press.

Brear, Douglas (1992). "Transmission of a Swaminarayan Hindu Scripture in the British East Midlands." in: Raymond Brady Williams (ed.). A Sacred Thread: Modern Transmission of Hindu Traditions in India and Abroad. Chambersburg: Anima, pp. 209-227.

Brown, Karen McCarthy (1991). Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. Berkeley, CA: University of California Press.

Bullivant, B. M. (1978). The Way of Tradition: Life in an Orthodox Jewish School. Hawthorn: Australian Council for Educational Research.

Bunt, Gary (2006). "Virtually Islamic: Research and News about Islam in the Digital Age." < http://www.virtuallyislamic.com>.

Burgess, Robert G. (1983). Experiencing Comprehensive Education: A Study of Bishop McGregor School. London: Methuen.

Capp, Walter H. (1995). Religious Studies: The Making of a Discipline. Minneapolis, MN: Fortress Press.

Chandler, Daniel (2001) "Semiotics for Beginners." <http://www.aber.ac.uk/media/ Docments/S4B/semll.html>, (accessed 28 December 2006).

Chaudhry, Lubna N. (1997). "Researching "My People", Researching Myself: Fragments of a Reflexive Tale." Qualitative Studies in Education: vol. 19, no. 4, pp. 441-453.

Clifford, James. (1997). Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Corrywright, Dominic and Peggy Morgan (2006). Get Set for Religious Studies. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Cunningham, A. (1990). "Religious Studies in the Universities: England." in: Ursula King (ed.). Turning Points in Religious Studies: Essays in Honour of Geoffrey Parrinder. Edinburgh: T and T Clark, pp. 21-31.

Cush, Denise (1999). "The Relationship between Religious Studies, Religious Education and Theology: Big Brother, Little Sister and the Clerical Uncle?." British Journal of Religious Education: vol. 21, no. 5, pp. 137-146.
(2001). "The Mutual Influence of Religious Education in Schools and Religious Studies/Theology in Universities in the English Context." Spotlight on Teaching (American Academy of Religion): vol. 16, no. 3, pp. 5-6.

Dandelion, Pink (1996). A Sociological Analysis of the Theology of Quakers. Lampeter: Edwin Mellen.

Eck, Diana L. (2000). "Dialogue and Method: Reconstructing the Study of Religion." in: Kimberley C. Paten and Benjamin C. Ray (eds.). A Magic Still Dwells: Comparative Religion in the Postmodern Age. Berkeley, CA: University of California Press, pp. 131-149.

Everington, Judith and Pat Sikes (2001). ""I Want to Change the World": The Beginning RE Teacher, the Reduction of Prejudice and the Pursuit of Intercultural Understanding and Respect." in: Hans-Günter Heimbrock, Christoph Th. Scheilke and Peter Schreiner (eds.). Towards Religious Competence: Diversity as a Challenge for Education in Europe. Münster: Lit Verlag, pp. 180-202.

Fetterman, David M. (1989). Ethnography Step by Step. London: Sage.

Ford, David (2006). "Theology and Religious Studies for a Multifaith and Secular Society." paper presented at: conference on Theology and Religious Studies or Theology vs Religious Studies, St Anne's College, University of Oxford, July.
$\qquad$ , Ben Quash, and Janet M. Soskice (eds.) (2005). Fields of Faith, Theology and Religious Studies for the Twenty-First Century. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Furseth, Inger and Pal Repstad (2006). An Introduction to Sociology of Religion: Classical and Contemporary Perspectives. Aldershot: Ashgate.

Geaves, Ron (1998). "The Borders between Religions: A Challenge to the World Religions Approach to Religious Education." British Journal of Religious Education: vol. 21, no. 1, pp. 20-31.

Geertz, Clifford (1973). "Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture." in: Clifford Geertz. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, pp. 5-6 and 9-10.

Gent, William (2006). "Muslim Supplementary Classes and their Place within the Wider Learning Community: A Redbridge-Based Study." (Unpublished Ed.D. thesis, University of Warwick).

Gillespie, Marie (1995). Television, Ethnicity and Cultural Change. London: Routledge.

Glaser, Barney G., and Anselm L. Strauss (1967). The Discovery of Grounded Theory. Chicago, IL: Aldine.

Gobbo, Francesca (2004). "Ethnographic Research as a Re/Source of Intercultural Education," < http://www.inst.at/trans/15Nr/08_1/gobbol5.htm>.

Grimmitt, Michael (1987). Religious Education and Human Development. Great Wakering: McCrimmons.
(ed.) (2000). Pedagogies of Religious Education: Case Studies in the Research and Development of Good Pedagogic Practice in RE. Great Wakering: McCrimmons.

Hall, Kathleen D. (2002). Lives in Translation: Sikh Youth as British Citizens. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Hammersley, Martyn and Paul Atkinson (1983). Ethnography Principles in Practice. London: Routledge.

Hand, M. (2006). "Answers for a Troubled World." Report, the magazine from the Association of Teachers and Lecturers, January, < http://www.atl.org.uk>.

Hargreaves, Andy (1994). Changing Teachers, Changing Times: Teachers' Work and Culture in the Postmodern Age. London: Cassell.

Heilman, Samuel (1976). Synagogue Life: A Study in Symbolic Interaction. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Ipgrave, Julia (1998). "Issues in the Delivery of Religious Education to Muslim Pupils: Perspectives from the Classroom." British Journal of Religious Education: vol. 21, no. 3, pp. 146-157.
$\qquad$ (2005). "Pupil-to-Pupil Dialogue in the Classroom as a Tool for Religious Education." in: Robert Jackson and Ursula McKenna (eds.). Intercultural Education and Religious Plurality. Oslo: The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, pp. 39-42.

Jackson, Robert (1989). Religions through Festivals: Hinduism. Harlow: Longman.
$\qquad$ (1997). Religious Education: An Interpretive Approach. London: Hodder and Stoughton.
$\qquad$ (2004). Rethinking Religious Education and Plurality: Issues in Diversity and Pedagogy. London: RoutledgeFalmer.
$\qquad$ (forthcoming). Education and Diversity: The Interpretive Approach in an International Context. Münster: Waxmann.
and Eleanor Nesbitt, E. (1993). Hindu Children in Britain. Stoke on Trent: Trentham.
and Kevin O'Grady (2007). "Religions and Education in England: Social Plurality, Civil Religion and Religious Education Pedagogy." in: Robert Jackson [et al.] (eds.). Religion and Education in Europe: Developments, Contexts and Debates. Münster: Waxmann, pp. 181-202.

Jacobson, Jessica (1998). Islam in Transition: Religion and Identity among British Pakistani Youth. London: Routledge.

Jenkins, Timothy (1999). Religion in English Everyday Life: An Ethnographic Approach. New York: Berghahn Books.

Livezey, Lowell W. (2002). "Epilogue: The Ethnographer and the Quest for Meanings." in: Elisabeth Arweck and Martin D. Stringer. Theorizing Faith: The Insider/Outsider Problem in the Study of Ritual. Birmingham: University of Birmingham Press, pp. 155-166.

Malina, Bruce J. (1981). The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology. London: SCM Press.

Markham, Annette N. (2005). "The Methods, Politics and Ethics of Online Ethnography." in: Norman K. Denzin and Yovnna S. Lincoln (eds.). The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 793-820.

McCutcheon, Russell T. (ed.) (1999). The Insider/Outsider Problem in the Study of Religion. London: Cassell.

Mercer, J. A. (2005). "Teaching the Bible in Congregations: A Congregational Studies Pedagogy for Contextual Education." Religious Education: vol. 100, no. 3, pp. 280-295.

Meyerhoff, Barbara (1978). Number our Days. New York: Simon and Schuster.
Nesbitt, Eleanor (1998). "Bridging the Gap between Young People's Experience of their Religious Tradition at Home and at School: The Contribution of Ethnographic Research." British Journal of Religious Education: vol. 20, no. 2, pp. 98 110.
(1999). "The Impact of Morari Bapu's Kathas on Britain's Young Hindus." Scottish Journal of Religious Studies: vol. 20, no. 2, pp 177-192.
(2000a). The Religious Lives of Sikh Children: A Coventry Based Study. Leeds: Department of Theology and Religious Studies, University of Leeds.
(2000b). "Researching 8-13 Year Olds' Perspectives on their Experience of Religion." in: Ann Lewis and Geoff Lindsay (eds.). Researching Children's Perspectives. Buckingham: Open University Press, pp. 135-149.
(2001). "Ethnographic Research at Warwick: Some Methodological Issues." British Journal of Religious Education: vol. 23, no. 3, pp. 144-155.
(2002). "Quaker Ethnographers: A Reflexive Approach." in: Elisabeth Arweck and Martin D. Stringer. Theorizing Faith: The Insider/Outsider Problem in the Study of Ritual. Birmingham: University of Birmingham Press, pp. 133-154.
$\qquad$ (2004). Intercultural Education: Ethnographic and Religious Approaches. Brighton: Sussex Academic Press.

Nicholson, Ernest (ed.) (2003). A Century of Theology and Religious Studies in Britain. Oxford: Oxford University Press.

Norcross, P. (1989). "The Effects of Cultural Conditioning on Multi-Faith Education in a Monocultural Primary School." British Journal of Religious Education: vol. 11, no. 2, pp. 87-91.

Nye, Malory (1995). A Place for our Gods: The Construction of an Edinburgh Hindu Temple Community. London: Curzon.

O'Grady, Kevin (2003). "Motivation in Religious Education: A Collaborative Investigation with Year Eight Students." British Journal of Religious Education: vol. 25, no. 3, pp. 214-225.
(2007). "Motivation in Secondary Religious Education." (Unpublished Ph.D. Thesis, University of Warwick).
æstberg, Sissel (2003). Pakistani Children in Norway: Islamic Nurture in a Secular Context. Leeds: Department of Theology and Religious Studies, University of Leeds.

Pocock, D. F. (1976). "Preservation of the Religious Life: Hindu Immigrants in England." Contributions to Indian Sociology: N.S. vol. 10, no. 2, pp. 341-365.

Raj, Dhooleka S. (2003). Where Are You From? Middle-Class Migrants in the Modern World. Berkeley, CA: University of California Press.

Ram-Prasad, Chakravarthi (2001). "Teaching South Asian Religions in Britain." Spotlight on Teaching (American Academy of Religion): vol. 16, no. 3, pp. 3 and 6.

Reeve, R. (2006). Action Research Towards the Provision of Motivational Christian Nurture in Base Communities, Maputo, Mozambique (unpublished M.A. dissertation in Religious Education, University of Warwick).

Said, Edward (1989). "Representing the Colonised: Anthropology's Interlocutors." Critical Enquiry: vol. 15, no. 2, pp. 205-225.

Sambur, Bilal (2002). "From the Dichotomy of Spiritualism/Ritualism to the Dichotomy of Insider/Outsider." in: Elisabeth Arweck and Martin D. Stringer. Theorizing Faith: The Insider/Outsider Problem in the Study of Ritual. Birmingham: University of Birmingham Press, pp. 21-34.

Scholefield, Lynne (2004). "Bagels, Schnitzels and McDonald's: "Fuzzy Frontiers" of Jewish Identity in an English Jewish Secondary School." British Journal of Religious Education: 26, no. 3, pp. 237-248.

Searle-Chatterjee, Mary (2000). ""World Religions" and "Ethnic Groups": Do these Paradigms Lend themselves to the Cause of Hindu Nationalism?' Ethnic and Racial Studies: vol. 23, no. 3, pp. 497-515.

Skeie, Geir (2002). "The Concept of Plurality and its Meaning for Religious Education." British Journal of Religious Education: vol. 25, no. 1, pp. 47-59.

Smart, Ninian (1996). Dimensions of the Sacred: An Anatomy of the World's Beliefs. London: HarperCollins.

Stern, Julian (2006). Teaching Religious Education. London: Continuum.

Stringer, Martin D. (1999). On the Perception of Worship: The Ethnography of Worship in Four Christian Congregations in Manchester. Birmingham: University of Birmingham Press.
(2002). "Introduction: Theorizing Faith." in: Elisabeth Arweck and Martin D. Stringer. Theorizing Faith: The Insider/Outsider Problem in the Study of Ritual. Birmingham: University of Birmingham Press, pp. 1-20.

Swain, Jon (2006). "An Ethnographic Approach to Researching Children in Junior School." International Journal of Social Research Methodology: vol. 9, no. 3, pp. 199-213.

Tatla, Darshan Singh (1992). "Nurturing the Faithful: The Role of the Sant among Britain's Sikhs." Religion: vol. 22, no. 4, pp. 349-374.

Waterhouse, Helen (1999). "Reincarnation Belief in Britain: New Age Orientation or Mainstream Option?." Journal of Contemporary Religion: vol. 14, no. 1, pp. 97109.

Wright, Andrew (1993). Religious Education in the Secondary School: Prospects for Religious Literacy. London: David Fulton.
قر اءات مقترحة

Gobbo, Francesca (2004). "Ethnographic Research as a Re/Source of Intercultural Education," < http://www.inst.at/trans/15Nr/08_1/gobbo15.htm>.

Jackson, Robert (1997). Religious Education: An Interpretive Approach. London: Hodder and Stoughton.

Mercer, J. A. (2005). "Teaching the Bible in Congregations: A Congregational Studies Pedagogy for Contextual Education." Religious Education: vol. 100, no. 3, pp. 280-295.

Nesbitt, Eleanor (2004). Intercultural Education: Ethnographic and Religious Approaches. Brighton: Sussex Academic Press.

## (الفصل) (لر(لبع و(لخخسرن)

## الإثنّوغرافيا/اللين

## استكشافات في الحقل الدراسي وحجرة الدرس

جيمس في. سبيكارد

t.me/soramnqraa
 السنوات العشرين الأخيرة. وقد أسفر إدراك الباحثئين المـنختصين المتزايد
 احتمال سوء استخدامها من جانب النخب السياسية والا قتصادية - عن إعادة



 الإنسانية، والعلوم الاجتماعية. حتي طلاب الجاب الجامعات مـا قبل التخرج، أصبحوا أكثر إقداماً اليوم على إدارة تعلُّمهم بأنفسهم.

والرابط بين هاتين الظاهرتين، ليس ملحوظاً بشكل عام
 في بداية القرن الحادي والعشرين؛ يدلّ على تحول حدث في الدي الثقافة
 نلخص في هذا الفصل هذه التحولات الــلاثة، مـع إيلاء اهـتمام الـام خـاص لسوسيولوجيا الدين - من الناحية المنهجية، ومن منظور علم التربية، وكذلك من الناحية النظرية.

## إعادة تشكيل الإثنوغرافيا

يستخدم الأنثروبولوجيون والسوسيولوجيون الإثنوغرافيا بوصفها منهجاً



 حياتهم. ويجب على الباحث/الباحثة أن يتعلما كيف يتصور هؤلاء ألاء أنفسهم - أنماط المهمة التفسيرية الكلاسيكية ـ لكنهما يجب اليا أيضاً أن يتعلما رئ رؤية أنماط ألما حياة





 يفوق معظم أنواع البحوت الاجتماعية الأخرى .

توجد أدلة كثيرة منشُورة عن ثِق العمل الميداني في الإثنوغرافيا ، من بينها عمل فيترمان ولوفلاند وآخرون (Fetterman, 1998; Lofland [et al.], 2005)، الإنئرني وسلسلة طاقم أدوات الإنتوغر افي (Ethnographer's Toolkit) المكونة من سبعة مـجلدات؛ من تأليف سكنسل ولوكومت (Schensul and LeCompte, 1999) . ولكن ذلك التغيير التام لم يتطرق إلى التقنبي؛ إذ إن التغيبر الأكثر دلالة، يكمن في أن الإثنوغرافيين أصبحوا اليوم أكثر حساسية مئن من ذي قبل ، فيما يتعلق بدورهم في المواجهات الجين الإثنواغرافية. فبينما اعتاد الإثنونوغرافيون تقديم
 الآن، بأن رؤاهم محدودة بتلك المعلومات التي يتيح لهم الموقع الاجتماعئي


 موضوعَ بحثهم، وما ينتج منها من اتجامات (غالباً لاشعورياً) .


 والأمريكية حملاتهما الإنئوغرافية الأولى رعايتهما، وكا وكان ذلك، في ألـي بعض
 المستعمَرة. وهو ما فعلته الأجهزة البيروقراطية الفرنسية والألمانية والروسية، فقد كان فهمهم وتصويرهم لرعاياهم مخضّباً بالمصلحة الاستعمارية

مثالان من هذه النوعية يفيان بالغرض : مكتب الإتنوغرافيا الأمريكية (الذي اشتهر بإدراج جيمس موني (Mooney, 1896) للتحقيق في رقصة الشُبح الهندي في السههول (PAE (Plains Indian Ghost Dance) واندلاعاتات دينية شبيهة، بغية فهم الإحياء الديني وسط الأمريكيين الأصليّين، وتجنّب تكرار مذبحة الركبة الـجريحة (Wrown, 1970) (Wrounded Knee Massacre) في عار الألم




 الأصليين وفقأ لأحكامه. لكنهما أعطيا الجهات الرات الراعية ما سعت إليها الـيه، وذلك
 النوير (Nuer)، بما بكفي لتنظيم شن غاراتهم على الإيطاليين، في بير بداية الحرب العالمية الثانية (Geertz, 1988) .

وبمحجرد ترسيخ السيطرة السياسية، تحوّلت الإتنوغرافيا البريطانية


 شعب زوني (Zuni)، التي أحضرتها إلى واشنطن العاصمة، ماتيلدا ستيفنسون




واشنطن مركز سلطة البيض؛ لتتعطم كيفية مقاومة التعدي الاستعماري (McFeely, 2001) . ولم تغهم ستيفنسون قط آثار هذا الحدث، على الرني الرغم من

 الإثنوغرافيين معرفة السكان الأصليين، على نحو أفضل ممّا يعرِفون هم

لـم بكـن أوائل الإتنوغرافيين السوسيولوجيين الأمريكيين، أقلِّ تورطاً







 أن يصبح عضواً منتجاً في المجتمع

ويمكننا، بل ربما ينبغي لنا ، أن نصوغ هذا بصورة أكثر قسوة، فنتول: إنّ الفقراء يمكنهم أن (يصبحوا مئلنا") ـ نحن الطبقة المتوسطة - مع التركيبة



 الــنــــا (انـظـر مــــلاً: Komarovsky, 1964; Kotlowitz, 1991 أو الـريـــــيـن (Pope, 1958; Vidich and Bensman, 1968) - ولو بتعاطف عظيمر. ومع بعض الاستثناءات (مثل: Seeley [et al.], 1956 )، دقق قليل من الإثنوغرافيين النظر

 (Yankee ولويد وارنر (سلسلة مدينة اليانكي، خحمس مـجلدات بداية من وارنر ولونت (Cayton, 1945)

City series, 5 vols. Warner and Lunt, 1941)

في الطبقَ المتوسطة المتعلمة، أقل بكثير من تدقيقهم في الطبقة صاحبة
النفو ذ(r)
فمن ناحيةِ، كانت التصورات المتعاطفة مع "الآخرين" ـ لاحتمال الحال أن




 السوسيولوجية في الأيديولوجية الأمريكية للصعود الاجنية الاجتماعي، الانية حتى مع تحويل بؤرة تركيزهم من العوامل الأخلاقية إلى البنائية
ولا تأتي الإثنوغرافيات الدينية استئناء في هذا النمط، علما على الأقلى في


 دراسة لمحفل بروتستانتي عام، (Warner, 1988; Davie, 1995)، وجدنا نصف النـان (Aho, 1990; Ammerman, 1987; دزينة من الدراسات حول الجماعات الطائفية) دراتي (Beckford, 1975; Birckhead, 1997; 2002; Brasher, 1998; Ingersoll, 2003) (Brown, 2001; McAlister, 2002; Levitt, 2001; Tweed, 1997; الديانات المهـاجرة الماور (Barker, أو الديانات الجديدة، Warner and Wittner, 1998; Woldemikael, 1989) 1984; Chancellor, 2000; Goldman, 1999; Lofland, 1966; Rochford, 1985; Tipton, (1982 . وتركزت دراسات أكثر للدين الأمريكي الأفريقي على الخمسينيين
 الخمسينيين (॥الأسقفية الميثودية الأفريقية" "African Methodist Episcopal")، أو
 الإتنوغرافيات أيضاً، بمعدّل أقلّ الأبرشيات العامة (Fichter, 1951) مقارنة
(Y) كانت الإنتوغرافيا الأنثروبولوجية الأمريكية في تلك الحقبة أكثر, تأثراً بفرانز بواس (Franz Boas)
 لأمريكا، بعضُ وصفات عككة التوت البري الـهـية.

بتغطية النكاريزميين (Neitz, 1987)، مناصري القـديسين (Orsi, 1996)، أو
 دراسات الـجماعات الـيهودية (Davidman, 1991; Feder, 1998; Shaffir, 1974). فهل محافل الطبقة المتوسطة السائدة تبدو عادية جداً لتستحق البحث؟ الو أو أن مفهوم صعود المنحرفين الاجتماعي، قد تكرّر في الحيز الديني؟

وقد أماطت الثورة الإثنوغرافية، في السنوات العشرين الأخيرة، اللثام عن



 أحد للأنثروبولو جيين التدخل في أصل معتقداتنا حول العـلـا العالم في مجتعماتنا





 يتعلق بمجتمعنا وبأنفسنا؟

والأهم من هذا وذاك في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كيف تمنعنـا الافتراضات الثقافية، التي ظلت جزءأ لا يتجزّأ حتى الآن من المشـروع
(r) يظهر تحليلهم - الذي أجروه عن كثب ـ لبنية حدائت ديزني المتطورة في البلدين؛ كيف يعتد
 بينما يؤمن اليابانيون بتغر دهم الئقافي
(\%) إحلى حركات الألفية، وصفت في البداية في منطةة ميلانيزبا (Melanesia) التي تضم نسقاً
 ,الاسم مــتّ من اعتقاد ظهر وسط أبناء ميلانيزبا، أواخر الفرن التاسع عشـر وأوائل الفرن العشرين، بأن الأنعال الطقوسبة المختلفة؛ مثل بناء مدرج للططائرات سيسفر عن ظهورد ثروات مادية، ولا سبيا البضائع الغربية الأكتر جاذيبة، أئي (احمولات الطائرات" عبر الطائرات الغربية . للمزيد من التفاصيل، انظر : موسوعة ويكييديا مستخدمأ عبارة cargo cult (التمرجم) .

الإثنـوغرافي، من أن نفهـم (الآخرين)؛؛ مَن هـم أهـدافُ، أو مـوضـوعـات

 صحيحاً؟ لقد زعمت الإثنوغرافيا في نمطها القديم، وجين وجود (اموقف تبشيري)" :


 الأحرى بهم التعامل بجدية مع الأميرة (اوها")، والاعتراف بـراف بحقيقة نقده/ نقدها

 بحثّها . والإثنوغرافيون اليوم، لا يريدون تكرار هذا الخطأ مرة أخرى.

## التمثيل




 القيود. ويمكننا على الأقل أن نكون واضحين؛ فيما فيما يتعلق بما نعرفه وما

جزءٌ كبير من هذا التأمل، انصبّ على مشكلة التمتيّل (representation).
 (دوره، ولاءاته . . إلخ)، وكيف تمثّل مصادر معلوماته نفسها الانيا عنده (وهو ما ما كان دائماً جزءاً من التقرير الإثنوغرافي). بل الأكثر دلالة؛ أنه يشمل أيضاً

 (Gayatri Spivak)
 إلى حمولتها النكرية، فإلذ مقالة سبيفاك (Spivak, 1988) اهل يمكن للتابع التحدث؟" تعد وئيةة الصلة بتبار الإنوغرافيا الحالي من الاختبار الذاتي

كيفية تمثيل الإثنوغرافي حياة الأشخاص مصادر معلوماته في نتائج بحثه : في
 الإثنوغرافي، باستعارة عبارة غيرتز الشهيرة (Geertz, 1973)، "وصف كئيف")؛ وهي تتضمن تصنيفاً لشبكات الدلالة التي يجدها البا الباحث في في موقعه الميداني؛
 فحسب عن فهمه لـحياة الأشخاص مصادر معلوماتها ولهي ، وهو يوصل إنسانيتهم إلى
 الـحـمولات (Bateson, 1958) أو طائفـة الـخـــــيـنـيـــن (Coleman, 2000) أو
 الإثنوغرافي إيصال وجهة نظره ـ متضمناً ذلك حدودها ـ بـما يمكّن القارئ (Clifford and Marcus, 1986; Behar and Gordon, 1995; James من تقييم ما يقدمه
[et al.], 1997)
يوسّع شـاون لاندرز (Landres, 2002) دائرة هذا النقاش، بالإنـارة إلى وجود ـ على الأقل ـ يُمانية مستويات من التمثيل، ، في أية مواجهية إثنوغرافيانية،
 أيام العمل الميداني الأولى . ففي قائمته (Landres, 2002:106) نجد:



كجماعة) أمام (الاَخرين" .
Y ـ يمثّلني (الاَخرونه) أمام أنفسهم. ويقررون بأنفسهم مَن أكون فعلياً، ولماذا أنا بينهم؟

ويحاول الإئنوغرافيون عـادة ضـبط الـمــــتوى الأول؛ فمـا لا يَقـلق
 المحتملين؟ أمّا المستوى الثاني، فهو أكثر قوة، ولا نملك إلا إلا تأثيراً أقلَّ





الاستراتيجيات)، أو مراسلاً ذكراً فضولياً (يشكّ لأن (الرجال لا يمكنهم فهم


 بطبيعة الحال معرفة إثنوغرافية مختلفة.

كذلك يأتي المستويان التاليان من التمئيل عند لاندرز، خارج سيطرتنا
أو ضبطنا (Landres, 2002:107):
Y ـ يمثل (الآخرون" أنفسهم داخل جماعاتهم الخاصة.
₹ - يمثل (الآخرون" أنفسهم أمامي، وأمام من يشبهني .
ومثلما يشير لاندرز، فإن المستوى الأول، يدرسه الإثنوغرافي عادة: كيف يتصور الناس أنفسهم ويمثلونها، بطرائقهم هم؟؟ وهذا جنرّا جزء مما يفترض









 أداءات، سوف يفقد الكثير ممّا يجري فعليّاًّ

أمّا المستوى الخامس من التمئيل (Landres, 2002:108)، فيركز على
 البناء المشترك ك لهوية الإنتوغرافي .

- ـ (الآخرون) يمثلونني أمام نفسي

وهذا ما يذكرنا بأن هوياتنا أيضاً تتأثر بمن حولنا . وعلى سبيل المثال،

علِمَت سوزان هاردينغ (Harding, 1987) من الأشخاص مصادر معلوماتها

 تخصّ طريقة تحديد الأنـخاص مصادر المعلومات هوية الباحث فيما فيما بينهم (راجع المستوى الثاني)، وإن كانت هذه هي الحانـيالـ . وينطوي الموضوع أيضاً على محاولة لإقناع هاردينغ بتولّي دورٍ أوجده لها لها الأشخاص مصانيا مصادر


 (المستوى الثاني)، بل أيضاً شجعوها على القيام بـلـيا بدور (الساعي") مكافئين
 بفعل الهوية التي كانوا يحاولون زجّها فيها؟ المؤكّد! أنّ بيت القصيد هني هنا ألنّ الإثنوغرافيين في حاجة إلى ملاحظة هذه المسألة على حساب التقرير غير

أما المستويان التاليان من التمثيل، عند لاندرز (Landres, 2002:109)؛
 أجـراه كـلفوردد ومـاركوس (Clifford and Marcus, 1986)، وبـــــــار وغـوردون


7 ـ ا (أنا الأنتروبولوجي" أمثّل (الآخرين" أمام الزماء الأنتروبولوجيين، وأمام العامة.
V ـ (أنا الأنثروبولوجي" أمثّل "الآخرين") أمام أنفسهم .

لا "توجِد" الككتابة الإثنوغرافية الأشخاص مصادر معلوماتها، بأي معنى


 تيبوزتلان (Tepoztlán) (Redfield, 1930)، وبيـن كتاب أوسكار لويس (Oscar)
 كُتب كلاهما حول المجتمع نفسه، ولكن بفارق جيل كامل . وبالمثل قدمت

إلـيزابـيـث مـارشــال تـومـاس (Thomas, 1959; 2006)، ومـارجـوري شـوستـالك
 (Konner, 2007) ( ومثل هذه الحالات تذكّرنا بأن الإثنـوغرافيين ينتجون في
 فضـلاُ عن ذلك، وبـخلاف مـا حـدث في الفـترة الاستـعـمارية، فإن
 الصور التي يجدونها . فيفيدنا أنطوني أبياه (Appiah, 2000)، على ألى سبيل

 (Mountain People) عمل مجسمين لكل من من آرثر فيديتش (ألـو (Arthur Vidich)، وجوزيف بنسمـان
 الشُمالية من نيويورك. وقد وجد عدد لا بأس به من الإثنـوغرافيـيـن ألـين أن مواقعهم الميدانية أغلقت في وجوههمّم، بمـجرد قراءة الأشـخاص مصانـير معلوماتهم لعملهم البحثي. وهذا لا يعني أنهم غير دقيقين في نقلهم؛ بقدر ما يبرز التمتيلات المتصارعة المحتملة
وأخيراً، يقول لاندرز (Landres, 2002:110)،
 بل أيضاً أمام زملائي الأنثروبولو لوجيين .
وهو بهذا يقصد أن الدراسات الإثنوغرافية، لا تمشّل سوى الشعب الذئي







 جزءاأ جوهرياً من العملية الإنتوغرافية.

ما القضية الكامنة وراء كل هذا؟ هي ببساطة أن كل مستوى من
 يتصل بجانب جمع البيانات، فإن ما نعرفه يعتمد على كيفـي كيفية تقديم أنفسنا


 يتصل بالكتابة، فنحن نقدم (الآخرين" وأنفسنا إلى جماهير منير مختلفة، بأكبر

 محتتلفة؛ وقد تكون المـحصلة الصافية دراسة إنيوغرافية مـختلفة النـة، ومعرفة مختلفة، وهذا ما يجعل من الإثنوغرافيا الجيدة فناً بقدر كونها بـنا علماًا ؛ وهذا
 وأخرى (أسوأل|، أو ربما بتعبير أدق: دراسات أكئر وأقل استبصارأ أ وكلما وضع الإثنوغرافيون مستويات التمثيل المختلفة في اعتبارهم، كانوا أكثر استبصاراً.

يقر الإثنوغرافيون الأنثروبولوجيون عموماً، بأن مستويات التمثيل الثمانية




 وهذا ما يعنيه (تصحيح الأمور") في عصر ما بعد الكيا الكولونياليالية: أن نكون على

 والانححيازات في كتابة الباحث، بما يمكّن قرّاء هذا الباحت من من الاعتبار والتفكر فيها؛ فالكتابة على هذا النحا النحو مثل رؤية مسبقة لما تجلبه حتماً هذه الأنماط والانحيازات من تشوهات

المسألة هنا ليست في مجرد كون المعرفة منحازة ـ وهو اتجاه إبراء الذمّة، بترك المجال، مع مجرد ظهور أول بادرة على الاختلاف. بل تكمن

المسألة في إبراز هذا الانحياز : معرفة شكله وتكوينه، ثم استخدام ذلك في




 (افتراضاتها السـابقة التي انطوت ـ بلا وعي - على سمات إلىات إمبريالية) تساعدنا
 دائماً ما تسعى إلى توسِيع فهمها الذاتي.

مُثل عليا منظمة



 كغيرها من الحقائق التي يمكن اكتشافها مرة واحدة وللأبد بل، وباستخدام عبارة بيرس (الأكثر غموضاً) :

الحقيقة هي حدوث انسجام بين بيانٍ مـجرّد وبين الحد المئلالي، الذي

 دقته وأحاديته . وهذا الاعتراف مككوّنٌ أسـاسٌ من مكوّنات الـات الحقيقة
.(Peirce, 1934 [1902]: 565-566)
إذا استخدمنا لغة أكثر عصرية، يمكن القول: إن االحقيقة") لا تتحقف


 (Feyerabend, 1975). والعلم يتضمن ما هو أكثر من مجرد تر تراكم للحقائق ؛ فهو عملية مستمرة من إعادة التفكير في مفاهيم، وعلاقات أساسية. ومن تُمْم، فإن الحقيقة دائماً هي شيء ما، بعيد المنال.

إلا أن نمو المعرفة يعتمد على فكرة (الحقيقةه)، حتى لو كانت غير قابلة للتحديد. ومن الممكن أن يكون الـبـب في ذلك فقط؛ أن مـجتمع العلماء
 ذلك يحتاج إلى تصحيح. ومن ثـم، فإنّ العلماء يختبرون معتقداتهم الحالية، ضد ما يراه المجتتمع العلمي - في لحظة تاريخية ما - على أنه (اواقع")،
 التي تصمد تصبح مؤكدة - مؤقتاً، أما التي لا تصمد فتُنبَذ، أو تُنتحّى جانباً
 أخرى (أفضل" منها، ومع ذلك تظل أيضـاْ مؤقتة. ونعيش في في يقين أنـنا - في
 الاختيار بين بلدة تيبوزتلان عند ردفليد أو لويس، ولا بالا بين نموذجي كونغ

 إعادة تشكيل فهُمْ يتّجاوزها كلها

وتتمثل نقطة بيرس في أن هذه العلمية برمتها، تعتمد على مفهوم (الحقيقة)، على الرغم من أن الحقيقة ـ ـــ واقع لا يمكن أبداً أن أن تتحقق بأي
 منظم. وعلى الرغم من أنها فكرة غير قابلة للإنبات في حد

 البشُرية، تخفق في أهدافها . ولكنه يظل هدفأ مجأ مجتمعياً، يتيح للعلماء، بفضل كونه مشتركاً، البناءً على عمل بعضهم بعضاً (0)

وبهذا المعنى، تضرب الإثنوغرافيا جذورها بقوة في العلوم. فهي لا



 أحد يين عيوب أو حتى نغرات، في بحت ماك، فإنما يحكم ضمنياً عله بأنه لِيس ملائمأ ـ ويجعل نكرة وجود بحث غير ملانم أمراً مسكنا".

تسعى للـاقيام بالأمور على الوجه الصحيح التام")؛ إذ لا يعترف مـجتمع



 صورة غير دقيقة عن عوالم الأشخاص مصادر المعلومات الاجتماعية

ولكن يبقى هناك ما يزيد الطين بِّةّ هنا . فضمن اعتبا لانبارنا هذه المستويات


 الناس : إثنوغرافيون، وأشُخاص مصادر معلونا

 الأشخاص مصادر معلوماتهم، وبين تمثيلات الأشخاص مصادر الانير المعلومات


 أمام أصدقائهم، أو شركائهم في العمل (المستويان السـادس والثانياني). وبعيداً
 أن طباعة أي شيء لا تجعله "احقيقة)،

ينطوي ما سبق على مساواة جوهرية بين الإثنوغرافي والشخخص مصدر


 يؤدي بالإثنوغرافيين إلى تصور أن صورتهم عن الحيار الحياة (السلبية) تغلب على





ولا يوجد هنا سبب للافتراض سَلَفاً بأن الإثنوغرافيين أكثُر توفيقاً في هذا من
 من الإثنوغرافيين والسكان الأصليين، ليس لديهـم إلا إمكانية وصول جزئي للواقع الاجتماعي متعدد الأوجه.

وقد استجابت الإثنوغرافيا المعاصرة لهذا الوضع؛ بتأسيس، بـحكـم



 لا يعرفها الباحثون المختصون، ويجب منح وجهات نـون نظرهم ما تستحقه من
 فحسب، بل إن رؤاهم وبصائرهم في المواجهة الإنتوغرافية نفسها؛ ؛تستحق
 الإثنـوغر افية الحدديثة (Brown, 2001; Crapanzano, 1980; Herzfeld, 1998) توثئق مـــل هـذه الرؤى (الأصـلـية)" في سـياق توثيقهـها الإثنـوغرافي لأوساطهـا

الاجتماعية
لقد اكتشف الإثنوغرافيون المعاصروون أن افتراض مثل هذا التكافؤ ،








 فإن (المساواة" كمثال منظم تحرّك البحث في الاتجاه الصحيح.

ويوجد بالطبع إثنوغرافيات دينية، تتعامل مع موضوعات بحثها، أو

الأشخاص مصادر معلوماتها بوصفهم متساوين. فئمة كتابان حديثان قاما بعمل بارع بتمئيل ديانة جـديدة للطبقِة الـمتوسطة ؛ إذ تقارن ويندي كايلدج (Theravada بين مجتمعين، يدينان بالبوذية من مذهب الثيرافادا (Cadge, 2005) (أحدهـما يتألف من مهاجرين تايلانديين، والآخر من المتأملين
 الحياة الدينية لمتطوعي برنامج وجبات من أجل مرضى الإيلز في نيويورك . وكلاهما يصوّر الديانات المعيئة وسط فئات سكان نتخبوية نسبياً؛ فعلى غرار دراسة جودي دايفي (Davie, 1995) عن نساء الطائفة المشيـخية، أو عمل وايد كـلارك روف (Roof, 1993; 1999) مـع جـيل الانفـجار السـكاني بعـل الانحرب العالمية الثانية، إن مستوى الأشُخاص مصاون اونادر المعلومات التعليمي ومكانتهم الاجتماعية تجعل من المستحيل اتخاذ الموقف الإمبريالي

وعـلى الرغـم مـن ذلك، نـادرة هي الـدراسـات الإتنوغرافية التـي تتـمـيز



 وذلك من بعض النواحي بسببـ أنها عالـمة أنثـروبولو جيـا (حيـث أصبـحت
 (حيث التعامل مع المتدينين معاملة جادة أكثر ارتباطاً بـمعيار ثقافي) . غير أن أن
 جمهور القراء؛ يقولون (اسححر أسود في بروكلين؟ لا لا بد من أن أقرأ عنه!") .
 بل لنسلط الضوء على ميول الجمهور المعاصر الثقافية(1) . وما من شن شـك في
(*) كاهنة السحر الأسود الشهيرة (المترجم) .
 من التميلّ الإتنوغرافي. والوفوف على ما يجذب القراء إلى كتب معينة، وكيف يتلقونها ؛ من شـأنه أن

 المستويات الأخرى، بالمتيناء الدرجة التي عندها تظهر الكتابة حول موضوع جذاب اجتماعيتّا في مادة منشورة من الأساس .

أن الـدفع الإثنـوغرافي في سبيـل الـمساواة ينتج صورة أصدق عن حيـاة (السكان الأصليين"، لكن تظل الثقافة الأوسع هي الميل الصيل إلى ابتياع الكتب
 بوصفهم غرائبيين جذابين، لم تعد أفضل من معاملتهم على أنهم (اآخرون") منحرفون، بل الأفضل هو معاملتهم بوصفهم متساوين.

## حجرة الدرس المرتكزة على الطالب

خلال السنوات القليلة الماضية؛ خاض علم أصول التربية بدوره عملية تغيير تامة في مستوى التعليم الجامعي في الولايلايات المتحدية، على الميلى الرغم من

 الجديدة للبالغين العاملين. فالجامعات الأمريكية نوعان: من ناحية الية ألونية أولى،



 ومن ناحية أخرى هناك نو نوع آخر من جامعات وكليات الئليا (الفنون الحرة") الأصغر



 التدريس

سبق لي أن وصفت - في مقامات أخرى ـ التأثير الذي يمارسه البناءُ

 (Spickard, 1994) . فالطفرة الحديثة في النشّر الإلكتروني، والتركيز المتزايد

 الجامعات البحثية. كذلك فعلت طبيعة سوق العمل بالكليات، القائمة بصورة

متزايدة على الأعمال بالقطعة: نحو ربع تعيينات الكلية الجديدة فقط هي بدوام كامل ومناصب التعيين الدائم (Finkelstein, 2003)، ويفتقد أصحاب الوظائف المؤقتة، في العـادة، حرية الإبداع فيمـا يتعلق بـعـلم أصول التربية)

يختلف هذا الوضع في جامعات الفنون الحرة، فلا يتوقف الأمر عند


 الـمسؤولية (Aldrich and Lillijord, 1999)، وتوصـيل الـمـعرفـة إلى ا(الـعـالـم
 النقاشَ بأسلوب الندوة إلى جماعات التعلُّم التعاونية (Rau and Heyl, 1990)،
 الطلاب الشخصية (Powers, 1999) . ويؤكد علم أصول التربية في (أيديولوجيته
 على الطالب" (Stuart, 1997)، في مقابل المقاربات التقليدية (المرتكزة علمكا

 شُيكاغو المعنية بالفكر الاجتماعي - في ملاحظته : (إذا قرأت جملة في في مجلة مجلة نيوزويك Newsweek تبدأ بـا(مثل كليات كذا وكذا هي مكان لا يحاضر فيه
(V) جزئي في ملارس مختلفة (بأجور زهيدة)، يهرولون من من مدرسة إلى أخرى كي يتمكنوا من تدريس صفوف كافية للوفاء بالتزاماتهم المادية. ومم يستخدمون الكتب المرجعية بورية بوصنها مسألة بقاء؛ في جين أن الصف الإبداعي يتطلب مزيداً من الساعات تفوق ما يمكنهم تكريسه لأي دورة واحدة .

 مثلما يبين وجود صحف مثل Teaching Sociology (تلدريس السوسيولوجيا) وورش العمل التدريسبة المتككرة التي تقوم بها (American Sociological Association) (الجمعية الــوسيورلوجبة الأمربكية) والألدة الثدريسية الهائلة
على الرغم من ذلك، ،وإن هيكل المكانأة لترويج هيئة التدريس في الجامعات البحئبة ووسط السوسيولوجيين ذوي التوجه المؤسـي يوضح أن التديسِ لا يُمن عاليا في مثل هذه الألماكن، بينها النشر الأكادبيمي والحصول على المنح يحظى بتغيم مرتنع.

الأساتذة. . ."، فلا يهم ما يأتي بعد التنقيط؛ إذ لك أن تطمئن إلى أنها
 ليست محل ترحاب من الطلاب جميعاً. فهو وضع يجعلهم معـم ألما الوقت
 الحالية إلى التدريس المرتكز على الطالب، هي في الحقيقة مـلـي مدفوعة من المدرس . وبحسب كلمات رينفيلد:

أظن أن إيماننا بمدى أفضلية ممارسة طريقة النقاش في حجرة الديلن الدرس






 المححاضرة التقليدية، هي نوع من خبرة الاستماع إلى من يتفوقون عنـك



 المدرسين يعرفون أكثر من الطلاب ـ ـ أو على الأقل يعرفون الـون أكثر ألـر حول مـا

 يعاملهم المدرسون كشخصيات مساوية لهمّ، مع فارق وحيد، هو أنهم أصغر
 (Knowles, 1984) - والمتطورة أصلاٌ كنظرية في تعلم الكبار - إلى الحيـاة

الجامعية
(1) بعد الاستماع إلى جماعة من طلابي؛ يرددون كلمات جميع النغمات التي قام بتشغيلها
 بأن الطلاب الأمربكيين لا يعرنون الكثير ، حتى لو لم يكونوا يقرؤون مواد المنهج الدراسي كاملة.

ومن الناحية السوسيولوجية، يبدو لهذا معنى طبَقيٌّ معين؛ فالتعليم

 والجلوس والسكوت". وهي تحديداً المهارات التي يحتاجون إليها في مكان العمل التراتبي. واستمر (رجُل المنظمة") من الطبقة المتوسطة (Whyte, 1956)،


 يدرّب عامة الطلاب على هذه الحياة؛ ويبدو أن تجنب هذا المنهج اللان النخراط في التدريس يؤدي دوراً اجتماعياً (مفيداً) .

وعلى الرغم من ذلك، كان هناك تغييران رئيسـان في النظام الطبـئي الأمريكي، منذ الحرب العالمية الثانية. الأول؛ كان فيمن شُكُلوا طبقة متوسطة جلديدة من العممال المتعلمين في الـجامعات (Bensman and Vidich, 1971)؛

 الطبقة العاملة، ذات الْرواتب الجيدة، شُهـدت انحداراراً، مَمَلُها في ذلك مَيُلُ
 (Rubin, 1995)، فقد أُجبر الحامل على أن أن يصبح "مرنأ") . فهؤلاء العمال الذين




الضعف بما يجعلهم يسقطون .
يدرس (التعلم الموجه عبر الطلاب") تحديداً، تلك المهارات ات المطلوبة
 والعمل الجماعي، والمسؤولية عن تعليم المرء لنفسهـ وهي وهي المهارات الدئ التي


 مستقلين، فضلاً عن الحاجة إلى إعادة التدريب في منتصف المسار المهني،

حتى وسط المتعلمين. وأصبح (التدريب على التعلم مدى الحياة")، هو الشُعار التربوي الجديد.

يمكن لألمع الطلاب في المرحلة الجامعية تحديداً، أن يوجّهوا تعليمهم أنفسهم أينما كانوا، حتى في أكبر الجامعات. ولا تلا تروق كليات الفنون الحرة




 وتؤهل ملفاتهم المستقبلية للتوظيف، على الرغم من أنها لم تكن أبداً نية المؤدلجين

ويفيد التزام الإثنوغرافيين المعاصرين بالمسـاواة مع الأشـخاص مصادر
 الفنون الحرة المعاصرة، تلتزم بمبدأ المساواة بين الطالب ـ المدرس؛ لألـن

 جزء من تيار ثقافي شُائع؟

## خط ديني مماثل

يبدو غريباً بعض الشيء، ذلك التحول إلى الدين؛ كي ندلّ على هذه
 الراسخخة في نموذج العلمنة، الدين من الماضئ وكا فما فما الذي يمكن لنظرةٍ على النديانات أن تحققه من مساعدة؟

مـــلمـا كتـبـت في مــامـات أخرى (Spickard, 2006a; 2006c)، يـروي

 الجديد والإسلام الراديكالي، يقولون: إنها إنه أصبح سياسياً أكثر من ذي قبل ؛ وممنظّرو السوق يقولون: إنه يغيّر شـكله استـجابة لتقوى الـسوق؛ وهكـذا

دواليك. ومن بين هذه السرديات الست، توجد قصة حول الفردانية الدينية،
 الديانات الأوروبية الأمريكية ـ أي التحول الـي الديني. مثلما صغتُها أنا وماغواير (McGuire):

تمضي القصة على هذا النحو : في الماضي تمحورت الديانيان النـات حول

 مؤسسية من المعتقدات والممارسات؛ تابعة للكنيسة. . . أما الآن




 ومن ثَم، فإن التدين الرسمي وغير الرسمي، خارجان عن السيطرة، مع تنامي أهمية الأول (Spickard and McGuire, 2002: 292) (التشـديد على كلمات بعينها من عندي ولم يكن في المرجع المذكور)

وبتعقبهما هذا التحول على المستوى الطائفي، بشير كلّ من روف وماكيني (Roof and McKinney, 1987) إلى (انزعة تطوعية جديدة)" أمريكية؛ بمقتضاها يطالب الأفرادُ بالحق في تحديد اختياراتهم الدينما الدينية الخاصة.
 هذه الثيمة وسط جيل الانفجار السكاني، ما بعد الحربو العا العالمية الثانية. وقد بينت هيرفيو ليجيه (Hervieu-Léger, 1999: 196 ff كيف يمارس أعضاء
 انتباهأً أقلّ فأقلّ للسلطات التنظيمية. وقد رأى ريس (Riis, 1994) تشديدليداً
 أورسي (Orsi, 2005) إلى أن التمييز الشائع - في الولايات المتي المتحلية - بين ما
 (الجيد" إلى النوع الأول، والاختيار (السيئ") من تسلطية تنظيمية، إلى النوع

تتمثل المسألة هنا، في أن الدين يبدو كما لو أنه قد أصابته العدوى من




 نسبياً، والمتحررون سياسياً، والطبقات المتوسطة الجديدة، المناهن المضة للتسلـيلط (Hout and Fischer, 2002) . والأصوليون لا يدافعون عن التربية المرتكزة على الطالب، ولا يعتنقون النسبية الثئقافية، بل على العكس تمالماماً : هم يسعون للعودة إلى سلطة التقاليد (في الغالب متخيلة)، بوصفها مصدران اللا للاستقرار

 ممارستهم للإثنوغرافيا، لو كانوا في الأساس يمارسونها) .


 المساواة المحرَّض عليها ثقافياً، لا تجعل من الإثنوغرافيا الميا الموجهة بالميساواواة







 نحن مختلفون في سُيء عن الإثنوغرافيين أتباع مدرسة شُيكاغو، الذين سِعَوَا
(9) من ناحبة أخرى بدفع كلٌ من بيتر كلارك (Clarke, 2006: chap. 7) وأوليفيبه روي (Roy, 2004) أن الإسلاميين، مثل الليبراليين، يؤكدون أهمية الاستدلال الفردي.

إلى إعادة تقديم المهاجرين الفقراء، في إطار تأملاتهم لأنفسهـم؟ فجُلُ
 وحدهم فحسب، من فشُلوا في تجنب التحيُّزات الثقافية غير المعترَفِ بها .

وهو تخيُّلُ في غاية السوء.

## المراجع

Adriance, Madeleine Cousineau (1995). Promised Land: Base Christian Communities and the Struggle for the Amazon. Albany, NY: State University of New York Press.

Aho, James A. (1990). The Politics of Righteousness: Idaho Christian Patriotism. Seattle: University of Washington Press.

Aldrich, Howard, and Solve Lillijord (1999). "Stop Making Sense! Why Aren’t Universities Better at Promoting Innovative Teaching?." in: Bernice A. Pescosolido and Ronald Aminzade (eds.), The Social Worlds of Higher Education: Handbook for Teaching in a New Century. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, 301-308.

Ammerman, Nancy T. (1987). Bible Believers: Fundamentalists in the Modern World. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Appiah, Kwame Anthony (2000). "Dancing with the Moon: A Review of In the Arms of Africa: The Life of Colin M. Turnbull by Richard Grinker." New York Review of Books: 16 November, pp. 55-59.

Asad, Talal (ed.) (1973). Anthropology and the Colonial Encounter. London: Ithaca Press.

Baer, Hans A. (1984). The Black Spiritual Movement: A Religious Response to Racism. Knoxville, Tenn.: University of Tennessee Press.

Baker, Paul (1999). "Creating Learning Communities: The Unfinished Agenda." in: Bernice A. Pescosolido and Ronald Aminzade (eds.). The Social Worlds of Higher Education: Handbook for Teaching in a New Century. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, pp. 95-109.

Barker, Eileen (1984). The Making of a Moonie: Choice or Brainwashing? Oxford: Blackwell Publishers.

Bateson, Gregory (1958). Naven. Palo Alto, CA: Stanford University Press.

Beckford, James A. (1975). The Trumpet of Prophecy: A Sociological Study of Jehovah's Witnesses. New York: John Wiley and Sons.

Behar, Ruth, and Deborah Gordon (eds.) (1995). Women Writing Culture. Berkeley, CA: University of California Press.

Bender, Courtney (2003). Heaven's Kitchen: Living Religion as God's Love We Deliver. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Bensman, Joseph, and Arthur J. Vidich (1971). The New American Society: The Revolution of the Middle Class. Chicago, IL: Quadrangle Books.

Birckhead, Jim (1997). "Reading "Snake Handling": Critical Reflections." in: Stephen D. Glazier (ed.). Anthropology of Religion: A Handbook. Westport, Conn.: Greenwood Press, pp. 19-84.
(2002). ""There's Power in the Blood": Writing Serpent Handling as Everyday Life." in: James V. Spickard [et al.]. (eds.). Personal Knowledge and Beyond: Reshaping the Ethnography of Religion. New York: New York University Press, pp. 134-145.

Brasher, Brenda (1998). Godly Women: Fundamentalism and Female Power. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Brookfield, Stephen (1999). "Building Trust with Students." in: Bernice A. Pescosolido and Ronald Aminzade (eds.). The Social Worlds of Higher Education: Handbook for Teaching in a New Century. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, pp. 447-454.

Brown, Dee (1970). Bury My Heart at Wounded Knee: An Indian History of the American West. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Brown, Karen McCarthy (2001). Mama Lola: AVodou Priestess in Brooklyn. Updated and expanded ed. Berkeley, CA: University of California Press.

Cadge, Wendy (2005). Heartwood: The First Generation of Theravada Buddhism in America. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Calhoun, Craig (1999). "The Changing Character of College: Institutional Transformation in American Higher Education." in: Bernice A. Pescosolido and Ronald Aminzade (eds.). The Social Worlds of Higher Education: Handbook for Teaching in a New Century. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, pp. 9-31.

Chancellor, James D. (2000). Life in the Family: An Oral History of the Children of God. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Clarke, Peter (2006). New Religions in Global Perspective. London: Routledge.

Clifford, James, and George E. Marcus (eds.) (1986). Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley, CA: University of California Press.

Coleman, Simon (2000). The Globalisation of Charismatic Christianity: Spreading the Gospel of Prosperity. Cambridge, CA: Cambridge University Press.

Crapanzano, Vincent (1980). Tuhami: Portrait of a Moroccan. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Davidman, Lynn (1991). Tradition in a Rootless World: Women Turn to Orthodox Judaism. Berkeley, CA: University of California Press.

Davie, Jodie Shapiro (1995). Women in the Presence: Constructing Community and Seeking Spirituality in Mainline Protestantism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Deegan, Mary Jo (1986). Jane Addams and the Men of the Chicago School, 18921918. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Dollard, John (1957 [1937]). Caste and Class in a Southern Town. New York: Doubleday.

Drake, St. Clair, and Horace R. Cayton (1945). Black Metropolis: A Study of Negro Life in a Northern City. New York: Harcourt Brace and Company.

Ehrenreich, Barbara (1989). Fear of Falling: The Inner Life of the Middle Class. New York: Pantheon Books.
___ (2005). Bait and Switch: The (Futile) Pursuit of the American Dream. New York: Metropolitan Books.

Evans-Pritchard, Edward E. (1969 [1940]). The Nuer. New York: Oxford University Press.

Feder, Shoshanah (1998). Passing Over Easter: Constructing the Boundaries of Messianic Judaism. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Fetterman, David M. (1998). Ethnography Step by Step. $2^{\text {nd }}$ ed. Newbury Park, CA: Sage Publications. (Applied Social Research Methods Series; 17)

Feyerabend, Paul (1975). Against Method. London: Verso.
Fichter, Joseph (1951). Dynamics of a City Church. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Finkelstein, Martin (2003). "The Morphing of the American Academic Profession." Liberal Education: vol. 89, no. 4, pp. 6-15.

Geertz, Clifford (1973). "Thick Description: Towards an Interpretive Theory of Culture." in: Clifford Geertz (ed.). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books, pp. 3-30.
(1988). Works and Lives: The Anthropologist as Author. Stanford, CA: Stanford University Press.
(1998). "Deep Hanging Out." New York Review of Books: 22 October, pp. 69-72.

Goldman, Marion S. (1999). Passionate Journeys: Why Successful Women Joined a Cult. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Gramsci, Antonio (1992 [1949]). The Prison Notebooks, trans. J. A. Buttigieg and A. Callari. New York: Columbia University Press.

Harding, Susan Friend (1987). "Convicted by the Holy Spirit: The Rhetoric of Fundamental Baptist Conversion." American Ethnologist: vol. 14, no. 1, pp. 167-181.
___ (2000). The Book of Jerry Falwell: Fundamentalist Language and Politics. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hervieu-Léger, Danièle (1999). Le Pèlerin et le Converti: La Religion en Mouvement. Paris: Flammarion.

Herzfeld, Michael (1998). Portrait of a Greek Imagination: An Ethnographic Biography of Andreas Nenedakis. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Hout, Michael, and Claude S. Fischer (2002). "Why More Americans Have No Religious Preference: Politics and Generations." American Sociological Review: vol. 67, April, pp. 165-190.

Hymes, Dell (ed.) (1969). Reinventing Anthropology. New York: Random House.
Ingersoll, Julie (2003). Evangelical Christian Women: War Stories in the Gender Battles. New York: New York University Press.

James, Allison, Jenny Hockey, and Andrew Dawson (eds.) (1997). After Writing Culture: Epistemology and Praxis in Contemporary Anthropology. New York: Routledge.

Knowles, Malcolm (1984). Andragogy in Action. San Francisco: Jossey-Bass.
Komarovsky, Mirra (1964). Blue-Collar Marriage. New York: Random House.
Konner, Melvin (2007). "Dim Beginnings." New York Review of Books: 1 March, pp. 26-29.

Kostarelos, Frances (1995). Feeling the Spirit: Faith and Hope in an Evangelical Black Storefront Church. Columbia, SC: University of South Carolina Press.

Kotlowitz, Alex (1991). There Are No Children Here: The Story of Two Boys Growing $U p$ in the Other America. New York: Doubleday.

Kuhn, Thomas S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. $2^{\text {nd }}$ ed. enlarged. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Landres, J. Shawn (2002). "Being (in) the Field: Defining Ethnography in Southern California and Central Slovakia." in: James V. Spickard [et al.] (eds.). Personal Knowledge and Beyond: Reshaping the Ethnography of Religion. New York: New York University Press, pp. 100-112.

Levitt, Peggy (2001). The Transnational Villagers. Berkeley, CA: University of California Press.

Lewis, Oscar (1951). Life in a Mexican Village: Tepoztán Restudied. Urbana, Ill.: University of Illinois Press.

Liebow, Elliot (1967). Tally's Corner: A Study of Negro Streetcorner Men. Boston: Little, Brown and Company.
(1993). Tell Them Who I Am: The Lives of Homeless Women. New York: Free Press.

Lofland, John (1966). Doomsday Cult: A Study of Conversion, Proselytization, and Maintenance of Faith. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
[et al.] (2005). Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis. $4^{\text {th }}$ ed. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.

McAlister, Elizabeth (2002). Rara!: Vodou, Power, and Performance in Haiti and its Diaspora. Berkeley, CA: University of California Press.

McFeely, Eliza (2001). Zuni and the American Imagination. New York: Hill and Wang.
Mooney, James (1896). The Ghost Dance Religion and the Sioux Outbreak of 1890. Washington: Bureau of American Ethnology. (Technical Report 14, II)

Neal, Ed (1996). "Active Learning Beyond the Classroom." POD Network Teaching Excellence Essay Series. University of Chicago Center for Teaching and Learning; [http://teaching.uchicago.edu/pod/neal.html](http://teaching.uchicago.edu/pod/neal.html); (Retrieved 26 Februry 2007).

Neitz, Mary Jo (1987). Charisma and Community: A Study of Religious Commitment within the Catholic Charismatic Renewal. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Nelson, Timothy J. (2004). Every Time I Feel the Spirit: Religious Experience and Ritual in an African American Church. New York: New York University Press.

Newman, David M. (1999). "Three Faces of Relevance: Connecting Disciplinary Knowledge to the "Real World"." in: Bernice A. Pescosolido and Ronald Aminzade (eds.). The Social Worlds of Higher Education: Handbook for Teaching in a New Century. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, pp. 309-317.

Orsi, Robert A. (1996). Thank You St. Jude: Women's Devotion to the Patron Saint of Hopeless Causes. New Haven, CT: Yale University Press.
(2005). "Snakes Alive: Religious Studies between Heaven and Earth." in: Robert A. Orsi. Between Heaven and Earth: The Religious Worlds People Make and the Scholars Who Study Them. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 177-204.

Park, Robert Ezra, R. D. McKenzie and Ernest Burgess (1925). The City: Suggestions for the Study of Human Nature in the Urban Environment. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Paul, Richard (1999). "Critical Thinking, Moral Integrity, and Citizenship: Teaching for Intellectual Virtues." in: Bernice A. Pescosolido and Ronald Aminzade (eds.). The Social Worlds of Higher Education: Handbook for Teaching in a New Century. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, pp. 128-136.

Peirce, Charles Sanders (1877). "The Fixation of Belief." Popular Science Monthly: vol. 12, November, pp. 1-15.
(1934 [1902]). "Truth and Falsity and Error." in: Collected Papers of Charles Sanders Peirce, vol. 5. Edited by Charles Hartshorne and Paul Weiss, Cambridge, MA: Harvard University Press, pp. 565-573.
$\qquad$ (1955). Philosophical Writings of Peirce. ed. J. Buchler. New York: Dover Publications, Inc.

Pope, Liston (1958). Millhands and Preachers: A Study of Gastonia. Oxford: Oxford University Press.

Powers, Gerald T. (1999). "Teaching and Learning: A Matter of Style?." in: Bernice A. Pescosolido and Ronald Aminzade (eds.). The Social Worlds of Higher Education: Handbook for Teaching in a New Century. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, pp. 435-446.

Rau, William, and Heyl, Barbara (1990). "Humanizing the Classroom: Collaborative earning and Social Organization among Students." Teaching Sociology: vol. 18, pp. 141-155.

Redfield, Robert (1930). Tepoztlan, a Mexican Village: A Study of Folk Life. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Renfield, James [n. d.]. "On the Discussion Class." University of Chicago Center for Teaching and Learning; < http://teaching.uchicago.edu/tutorial/renWeld.shtml>; (retrieved 26 February 2007).

Riis, Ole (1994). "Patterns of Secularisation in Scandinavia." in: Thorleif Pettersson and Ole Riis (eds.). Scandinavian Values. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, pp. 99-128.

Rochford, E. Burke Jr. (1985). Hare Krishna in America. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Roof, Wade Clark (1993). A Generation of Seekers: The Spiritual Journeys of the Baby Boom Generation. San Francisco: Harper.
(1999). Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion. Princeton, NJ: Princeton University Press.
and Lyn Gesch (1995). "Boomers and the Culture of Choice: Changing Patterns of Work, Family, and Religion." in: Nancy T. Ammerman and Wade C. Roof (eds.). Work, Family, and Religion in Contemporary Society. New York: Routledge, pp. 61-80.
and William McKinney (1987). American Mainline Religion: Its Changing Shape and Future. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Roy, Olivier (2004). Globalized Islam: The Search for a New Ummah. New York: Columbia University Press.

Rubin, Beth (1995). Shifts in the Social Contract: Understanding Change in American Society. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

Said, Edward W. (1978). Orientalism. New York: Pantheon Books.
$\qquad$ (1985). "Orientalism Reconsidered." in: Francis Barker [et al.] (eds.). Europe and Its Others, vol. 1. Colchester: University of Essex, pp. 14-27.
$\qquad$ (1993). Culture and Imperialism. New York: Alfred A. Knopf.

Schensul, Jean J., and Margaret D. LeCompte (eds.) (1999). Ethnographer's Toolkit. Lanham, MD: Altamira Press. 7 vols.

Seeley, John R., Alexander Sim and Elizabeth W. Loosely (1956). Crestwood Heights: A Study of the Culture of Suburban Life. New York: Basic Books.

Shaffir, William B. (1974). Life in a Religious Community: Lubavitcher Chassidim in Montreal. Toronto: Holt, Rinehart and Winston.

Shostak, Marjorie (1983). Nisa: The Life and Words of a!Kung Woman. New York: Vintage Books.

Snyder, Benson R. (1973). The Hidden Curriculum. Cambridge, MA: MIT Press.
Spickard, James V. (1994). "Texts and Contexts: Recent Trends in the Sociology of Religion as ReXected in American Textbooks." Social Compass: vol. 41, no. 3, pp. 313-328.

Spickard, James V. (2002). "On the Epistemology of Post-Colonial Ethnography." in: James V. Spickard, Shawn Landres, and Meredith B. McGuire (eds.). Personal Knowledge and Beyond: Reshaping the Ethnography of Religion. New York: New York University Press, pp. 237-252.
$\qquad$ (2003). "Slow Journalism? Ethnography as a Means of Understanding Religious Social Activism." PPRES Working Papers 36, < http://www.wcWareligionproject.org/rsrchpapsum.asp?ID $1 / 4721>$; (retrieved 26 February 2007).
(2006a). "Narrative Versus Theory in the Sociology of Religion: Five Stories of Religion's Place in the Late Modern World." in: James A. Beckford and J. Walliss (eds.). Religion and Social Theory: Classical and Contemporary Debates. London: Ashgate Publishers, pp. 163-175.
(2006b). "Post-Colonial or After Colonialism? Reflections on the Politics and Faiths of Social-Scientific Theorizing." Conference paper presented 29 July at the World Congress of Sociology, Durban, South Africa. Conference Proceedings (CD-ROM) available from the International Sociological Association.
(2006c). "What is Happening to Religion? Six Visions of Religion's Future." Nordic Journal of Religion and Society: vol. 19, no. 1, pp. 13-28.
and Meredith B. McGuire (2002). "Four Narratives in the Sociology of Religion." in: Meredith B. McGuire (ed.). Religion: The Social Context. Belmont, CA: Wadsworth, pp. 285-300.

Spivak, Gayatri Chakravorty (1988). "Can the Subaltern Speak?." in: Cary Nelson and Lawrence Grossberg (eds.). Marxism and the Interpretation of Culture. Champaign, Ill.: University of Illinois Press, pp. 271-316.

Spradley, James P. (2000 [1970]). You Owe Yourself a Drunk: An Ethnography of Urban Nomads. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press.

Stuart, A. (1997). "Student-Centered Learning." Learning: vol. 26, September-October, pp. 53-56.

Thomas, Elizabeth Marshall (1959). The Harmless People. New York: Vintage Books.
$\qquad$ (2006). The Old Way: A Story of the First People. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Tipton, Steven M. (1982). Getting Saved From the Sixties: Moral Meaning in Conversion and Cultural Change. Berkeley, CA: University of California Press.

Turnbull, Colin (1972). The Mountain People. New York: Simon and Schuster.
Tweed, Thomas A. (1997). Our Lady of the Exile: Diasporic Religion at a Cuban Catholic Shrine in Miami. Oxford: Oxford University Press.

Van Maanen, John, and Laurent, André (1993). "The Flow of Culture: Some Notes on Globalization and the Multinational Corporation." in: Sumantra Ghoshal and D. Eleanor Westney (eds.). Organization Theory and the Multinational Corporation. New York: St Martin's Press, pp. 275-312.

Vidich, Arthur J., and Joseph Bensman (1968). Small Town in a Mass Society: Class, Power, and Religion in a Rural Community. Rev. ed. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Warner, R. Stephen (1988). New Wine in Old Wineskins: Evangelicals and Liberals in a Small-Town Church. Berkeley, CA: University of California Press.
and Judith G. Wittner (eds.) (1998). Gatherings in Diaspora: Religious Communities and the New Immigration. Philadelphia: Temple University Press.

Warner, W. Lloyd, and Paul S. Lunt (1941). The Social Life of a Modern Community. New Haven, CT: Yale University Press.

Whyte, William Foote (1943). Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Whyte, William H. (1956). The Organization Man. New York: Simon and Schuster.
Woldemikael, Tekle Mariam (1989). Becoming Black American: Haitians and American Institutions in Evanston, Illinois. New York: AMS Press.
قر اءات مقترحة

Asad, Talal (ed.) (1973). Anthropology and the Colonial Encounter. London: Ithaca Press.

Behar, Ruth, and Deborah Gordon (eds.) (1995). Women Writing Culture. Berkeley, CA: University of California Press.

Birckhead, Jim (1997). "Reading "Snake Handling": Critical Reflections." in: Stephen D. Glazier (ed.). Anthropology of Religion: A Handbook. Westport, Conn.: Greenwood Press.

Clifford, James, and George E. Marcus (eds.) (1986). Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley, CA: University of California Press.

Geertz, Clifford (1988). Works and Lives: The Anthropologist as Author. Stanford, CA: Stanford University Press.

Hervieu-Léger, Danièle (1999). Le Pèlerin et le Converti: La Religion en Mouvement. Paris: Flammarion.

James, Allison, Jenny Hockey, and Andrew Dawson (eds.) (1997). After Writing Culture: Epistemology and Praxis in Contemporary Anthropology. New York: Routledge.

McGuire, Meredith B. (2007). Lived Religion. New York: Oxford University Press.
Pescosolido, Bernice A., and Ronald Aminzade (eds.) (1999). The Social Worlds of Higher Education. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

Roof, Wade Clark (1999). Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Spickard, James V., J. Shawn Landres and Meredith B. McGuire (eds.) (2002). Personal Knowledge and Beyond: Reshaping the Ethnography of Religion. New York: New York University Press.

Van Maanen, John (1988). Tales of the Field: On Writing Ethnography. Chicago, IL: University of Chicago Press.

t.me/soramnqraa


## telegram @soramnqraa

هدا الكتتاب

$$
\begin{aligned}
& \text { يعتهـد هـذا الكتاب على خبـرة فريق }
\end{aligned}
$$

الباحثيـن بـفـرصـة التفكيـر نقـديـأ فـي
قصنايـا طـالـهـا نـاقشـتها سـوسيـولوجيا
الدين، وتقـديـم قیضــايـا أخـرى وثيـقـة
مع الأخذ بالاعتبار تضمينات التخصنص
الهعرفي الفرعي من سوسيولوجيا الدين
لقضايـا أخـرى بدأت في الظهور في وقت
حديث نسبـيتاً. يـبـت هــذا الكـتاب فـي
الدين والروحانـية وهـدى تأثـيرهـها في
السياسة والثـقافة والتربية والصحـة في
عالمنا الهعاصر ـ وفَد ظلّ الاعتقاد أيضاً
الدين قد خضعت لتنيترات ولم تعد هي تحديداً الأنواع نفسها من القنا التضايا
مثّلما كانت عنـد مناقشتها أول مرة، وذلك بحسب مـا ما تشير إليه بوضنوح
فصول هذا المرجع.
القضايا التي قد يرغب سوسيولوجيو الدين في الخوض فيها ، إلا أن بعض
فمن الجدير بالذكر أن المشاركين اجتمعوا ليؤكدوا العلاقات المعقدة بين
الضن، ومن الموسيقى إلى العلوم الـعرفيـة، ومـن الجريمـة إلى الرعاية
الصحية المؤسسية وأكثر هن ذلك.

الثمن: •0 دولاراً أو ما يعادلها (مجلدان)

t.me/soramnqraa



[^0]:    (1978). New Studies in Philosophy, Politics and Economics and the History of Ideas. London: Routledge and Kegan Paul.

[^1]:    (Y) انظر أيضاً : (Ylarke, 2001).

[^2]:    (2002). "Assessing the Impact of Religious Programs and Prison Industry on Recidivism: An Exploratory Study." Texas Journal of Corrections: vol. 28, pp. 7-11.

