$$
\begin{aligned}
& \text { • . } \\
& + \\
& \text { ) }
\end{aligned}
$$

التفكــــر كعبــــادة :
إن التفكر في خلوقات الله لمن أعظم العبادات التي دعا إليها الإسلام فها أكثر الآيات القرآنية التي تيض على تدبر خلى

 لير وا آيات ر.بهم في الساوات والأرض ببصيرة حية وتلب شفاف.

بعض الأساليب القرآنية في الحض على التفكر :

يستجيش القرآن، في كثير من آياته، القلوب بتذكيرها بآلاء الله ونعــه فيكون التفكر والعبرة من خلال هذا الجو الحاني من صفات الرمة الودودة:
(1)

"(1) (10)
وتارة ينقلب اللخطاب عنيفا مقرونا في بعض الأحيان بالتهديد والوعيد وهذه هي
 وكثير من هذه الآيات يبدأ بالسؤال الاستنكاري „أولم يروا.؟؟ه أو (أفلا ينظرون؟).


(1) النحل . الآيتان 17 (17، 17 (1)

بأ الآية 1
(r)
-ry) -
(1) (1) (1)

"
 نعلى لسان نوح إل كنار تومد يقول المق جلّ وعلا:
(1)

وني المقابل نجد طائنة ثالثة من الآيات يأتي المض على التفكر فيها في في صورة

رتذكرة بالله رنعس التي لا خحصى . نهؤلاء يذكر رن الله في كل حلا حالة من أحوالم النفسية ونِ كل وضع من أوضاءهم البسمية:


 النطرية في الإنسان. فني الآيات التاليات من سورة فاطر يلفت القرآن الكريم النظر،


$$
\begin{aligned}
& \text { r- (8) } \\
& \text { "(0) }
\end{aligned}
$$

-ryr -

## 

 وَيُ
ونجد كذلك أن اللد تعالى بعدما يتن على العباد بخلت الأنعام ليأكلوا وينتفعوا منها يقول أيضا:

ويقول:

ويعلق الأستاذ الشهيد سيد تطب با فتح الله عليه في ظلالد في تفسير آية رالذي
أحسن كل شئ خلقه...") بــا يلى:-
(إن هذا الوجود بميل. وأن جماله لا ينفد. وإن الانسان ليرتقى ني إدراك هذا الجمال



 هذه السحب. هذه الموسيقى السارية في الوجود كله. هذا التناسق الذي لا عورج فـي فيه ولا نطور!
انها رحلة متعة فـ هذا الوجود البميل الصنع البديع التكوين، يلفتنا القرآن إليها لنتملاها، ونستمتع بها وهو يقول:
(الذي أحسن كل شيُ خلقهه)....

| YA. PV فاطر . الآبتان (V) |
| :---: |
| ( النحل ( |
| v(9) |

فيوتظ القلب ليتتبع مواضع المسن والجمال في هذا الوجود الكبير) (انتهى كلام الاستاذ تطب)(1.).

على أن أهم ما يرفع من قدر التفكر أن الله تبارك وتعالى تد أتسم بذاته العظيمة
 فالله يقسم بالضحى وبالفجر ويقسم بالشفق والقمر ويقسم بالتين والزيتون ويقسم بالصبح إذا تنفس وبالليل إذا سجى.

ولاشك أن هذه المكانة العالية التي اعطاها الإسلام لعبادة التفكر هي التي جعلت

 الله أفضل العبادة.)"(r) حدود التفكـــر :

التفكر ني خلق السموات والأرض وما يقع عليها من أحداث أمر لا يحده عائق من
 وانطلاق الحيال المؤمن. سياحة فكرية وجدانية تحيي الثلوب وتنير البصاثر عندما يعبر الذهن من آيات الله في الكون إلى خالقها ومدبرها، وهذا هو المعنى الحقيقي للاعتبار. فمن ناحية تحرر التفكر من قيد الزمان والمكان فإن القرآن الكريم يحض عليه ابتداء من بداية الحلق : ( )
" (r)

$$
\begin{aligned}
& \text { MA• 1 (I.) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (المصدر السابق (IV) } \\
& \text { r. العنكبوت ، الآية (Ir) }
\end{aligned}
$$

وكا يجض المؤمنين على التفكر في حاضرهم، يذكرهم أيضا بتدبر مصانـر الأمــم
الغابرة التي طواها الزمن وحصد ديارها.
"(1)
وكا يأمرهم بالتدبر في الدنيا يدعرهم كذلك اللى التفكر في الآخرة:

ذلك بأن التفكر المحدود بالدنيا الفانية لا يكوّنّ إلا تصــور مبتـور للكون، ومفهـوم
مشـوه لـقيقة الوجود الإنساني.
إذن فالمؤمن مأمور بالتدبر في خلق الله ابتداء من بداية الخلق اللى الآخرة....

أما بالنسبة لـر ية التدبر، بغض النظر عن ماهية الأشياء، نجد القرأن العظيم، كما
 والبحار، يلفت أنظار المؤمنين كذلك اللى ما أنعم بد على الناس من يخترعات أنجزها علماء سخرهم الله للخدمة البشر ية.


"(") "ها
ذلك بأن هذه المنجزات والاختراعات، وإن تام بها بشر، إلا أن الله عز وجل هو الذي
أحاطهم بهذا العلم..


$$
\begin{aligned}
& \text { الروم الآية } 9
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { البقرة ، الآية } \\
& \text { (البقرة ، آية اللكرس (IV) }
\end{aligned}
$$

## 

كذلك نان كل اختراع واكتشاف انساني لا يخرج عن سنن الله وتوانينه الطبيعية، بل هو في المقيقة لا يعدو أن يكون توضيحا لعقق هذه السنن.

من أجل ذلك نقد نسب الحق تبارك وتعالى السفن الضخمة التي تَخر عباب البحار كالأعلام أو الجبال المتحركة، نسبها إلى ذاته العلية حين تال جل وعلا "(1) (14)

نالسفن له تعالى وكذلك طائرات هذا الزمن وصوار يغه وأماره الصناعية وكللا صنع
الإنسان واكتشف بأذنه عز وجل ونضله ورمته بالناس كافة: "(1) (10) " (10)

ومن نتن هذا الزمان أن المؤمن تد ينسى موضوع الاعتبار با يُ يقدم الإنسان الحديث




 ورمته ونعهد العظيمة وبين تكنولوجية المدنية المديثة التى لا يستثير بعضها فيه إلا

 انفصاما بين العلم والدين.

$$
\begin{aligned}
& \text { A. الأنبيل, الآية (1) }
\end{aligned}
$$

إن القلب الموصول بالله والتصور الصحيح للكون والانسـان يعـي بأن الـكرة

 الإسلامي الهينة هي بسبب ما كسبته أيدي المسلمين من تنكر لمنهج الله في الأرض.

ولا ننسى أن نذكر في هذا المجال أن القرآن حينا لفت أنظار أهل مكة والمدينة وما



 فهو يثل أهم الأسس الإسلامية لدراسة علم النفس المديث.

التفكر في سنن الكون بين العلم التجريبي والدين :

إن كانت هذه هي المكانة العالية التي أعطاها الإسلام لعبادة التفكر في خلق الله فقد تعس وخاب من أغلق تلبه وسمعه وبصره وبصيرته عن آيات الله الواضحة التي تعرض عليه صباح مساء في صفحات الكون الناصعة.


بل إن بعضا من هؤلاء الغانلين ليعرنون كثِرِا من خبايا آيات اللد في المادة والطاتة وني علم الحياة. لكنهم لا يرتفعون بهذه المعرنة عن جوانبها الظاهـرة السـطحية. فلا ينقذون من بدائع الخلق الى خالقها ومدبرها:
 وني المقيقة فان مشكلة العبور من الظواهر الكونية الى خالقها تمثل الفرق الأساسي
 على الأقل التفكر ني بيئة الانسان المنارجية، هي الملاحظة الواعية والمشاهدة الدتيقة بالحواس عن طريق السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وهذه هي بعينها المطوة الأساسية التي تعتـدها الطر يقة العلمية (Scientific Method) للوصول الى نتانـانجها
 طريق الحواس Empirical evidence هي الأدلة الوحيدة التي يقبلها العلم التجريبي.
 التعميات والفرضيات فالتطبيقـات لِيجـع مرة أخـرى للتـأكد من صحــة فرضياتـه

 والنظر يات الرقيق ثم تهبط ثانية في أرض الملاحظة والتدبر بالحواس.


As quoted by L. Malpass, Human Behviour, MG Graw-Hill, 1966, p. 3. (r£)

وبالاضافة الى ذلك نجد ان تفكر المسلم في الكون وبحوث العالم التجريبي المديث يتشابهان ولو ظاهريا في أن كليهها لا يفتش عن الأشياء المتفرقة التي لا صلة بلة بينها، بل يستقصيان السنن والقوانين العامة الثابتة ني خلق السلاوات والأرض.

ذلك بأن الانسان بطبعه، بغض النظر عن إيانه أو كفره، يج الفوضى والغموض وئيل الى التنظيم والوضوح للمثيرات التي يتعرض لها صباح مساء نهو حتى بالنسبة للادراك المسى البسيط للاشكال الناقصة أو الغامضة التي يراها في المختبر، نجده يقوم
 رمزا آخر له معنى مألوف كعلم لأحد الأتطار أو شعار لجمعية معينة.

نفس الظاهرة، نراها فن إدراك الانسان وتفكره فِّا تلتقطه بميع حواسه من سمع وشم وتذوق. كا نشاهدها في العمليات العقلية العليا في حل المشكلات ونى التجريد وتكوين
 التى تنظم الظواهر المختلفة، ذلك حتى يستطيع التنبؤ بحدوثها فـ إطلار هذا الانتظلم فيزول الغموض.

ومن أكثر ما يهز القلب المؤمن، تعرفه على خفايا هذه النواميس الالمية في دتيق صنع الله سواء كان ذلك في اكتشاف اللغة الكياتية لنملة صغيرة أو التعرف على مدار جرم ساوي هاثلـ.

ولعل هذه الفطرة التي أودعها الله جذر تلوب الرجال هي التي تجعل المتفكرين من
 سيسل هامان، أستاذ الطفيليات الحيوانية ليحدثنا عن طيور بالتيمور نيقول:
"وماذا عن عش طاتر بالتيمور؟ من الذي علم هذا الطير ذلك الفن الرفيع؟ ولماذا
(أنظر التجارب العديدة التي آجزنها مدرسة البشطالت لتوضيح مذه الغاهرiة عند الانسان.

تتشـابه بهيع الأعشاش التي تبنيها الطيور من هذا النوع؟ إذا قلت الغر يزة فإن ذلك يعد خرجاً من السؤال ولكنه إجابه قاصرة.فما الغرائز؟ يقول البعض انه السلوك الـذي يتعلمه الحيوان. أليس من المنطق أن نرى قدرة الله تتجلى في هذه الكائنات التي خلقها


كطا نقرأ الى ألمتفكرين من عبادنا في جيل الإسلام الأون ومن تبعهم من علمائنا
 كرم الله وجهه أنه قال متفكراً في النملة: (rv)
(انظر وا الى النملة في صغر جتهها، ولطانة هيئتها، ولا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بستدرك الفكر.. كيف دبت على أرضها، وحثت على رزقها، تنقل الحبة الى جحرها، وتعدها
في مستقرها، تجمع في حرها لبردها. وفي ورودها ولصدورها ولا يحرمها الديان. ولو في الصخر اليابس والمجر البامس. ولو فكرت في بجاري أكلها في علوها وسلفها، وما في الجوف من شراشيف بطنها، وما في الرأس من عينها وآذانها لابُصرت من خلقها عجبا،
 يشركه في فطرته فاطر 'ولم يعنـه في خلقها قادر.

ثم استمع الى الزمخشرى وهو يُكشف فى ("كثافهر)، بدتة العالم عن المشرات التى
 مناجاة وطلب للمغفرة، يقول : (آ (1)
ربا رأيت فى تضاعيف الكتب العتيقة دو يبة لا يكاد يجليها للبصر الحلاّ إلا تحركها،
فإذا سكنت فالسكون يواريها، ثم إذا لوحت لها بيدك حادت عنها وتجنبت مضرتها، فسبحان من يدرك صورة تلك وأعضاءها الظاهرة والباطنة وتفاصيل خلقتهـا ويبصر
 الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون - وأنشدت لبعضهم:

$$
\begin{aligned}
& \text { (YY) } \\
& \text { (TA) تفسير الكشاف .ص (IV) }
\end{aligned}
$$

يا من يرى مدَ البعـوض جناحها
 اغفـر لعبــد تاب من ذرطاته ما كان منـــه ن الزمـــان الأول

وفي الحقيقة فان هذا الانتظام في الككون، الذي يسمح لنا بالتنبؤ باحداثه بدقة فائقة، هو من أهم الأدلة التي يستخدمها القرآن الكريم لاثبات حقيقة المقائق .. إن لهذا الكون
 ألا وهي البحث عن هذه السنن والنواميس التي تنسق الكون:


 كَ

!إن ظاهتي انتظام السنن الكونية هذه ومن ثم التنبؤ بها في ظل هذا التناسـق الدقيق ها في المقيقة حجرا الزاوية للطر يقة العلمية الحديثة Scientific Method. ولا يقوم للعلم التجر يبي صرح بدونها.

لذلك، إن أخلص الباحث المسلم، فإنه سيجد أن دوافعه للبحث والدراسة والمكافأة التى سيحصل عليها تفوق كثيرا تلك التى يجدها زميله غير المسلم. فكلاهلا ربا يجصل على المكافأة المادية والشهرة، وكلاهها تد يجد متعة فى التغلب على مشكلا في متابعة تخصصهل الدقيق الذي اصبح هواية مثيرة... لكن الباحث المسلـم الـذي

$$
\begin{aligned}
& \text { 97. 90 سورة الأنعام: الآيتان (ra) }
\end{aligned}
$$

يكتشف العلاقات الدقيقة فى الظواهر المادية أو البيولوجية أو النفسية الا ججاعية ويرى صنع الله وسننه من وراء ذلك، إنا يقوم بأرقى العبادات و يصدق فيه قول الله تبارك

وأن أخلص النية لله تعالى فإن نصبه وعرقه وهو يلاحظ ويتأمل ويتفكر في المختبر



وإذا توصل من خلال أبحاثه اللى اختراع أو اكتشثاف تستفيد منه البشر ية فله في ذلك صدقة جار ية يتفي' أجرها ما بقى على سطح الأرض منتفع بعمله.

إذن فأبحاث العالم المسلم عبادة تفكر وربما كان أيضا استجابة لأمر رسول الله
 المفيدة صدقة جار ية.

مـــراتب التفكــــر :
ولكن هل هناك درجات مختلفة للتفكر والتأمل يكون فى بعضها الأجر على قدر
المشقة ؟ أعنى بذلك الفروق بين الأفراد والفروق بين خصائص الأشياء التى ينظر فيها المؤمن. الاجابة على هذا السؤال تكتنفها عوامل غامضة ومشـك علات لا قدرة للعقـل البشري على قياسها والاحاطة الشاملة بها. فهناك، كا يبدو لـي علما على الأ قل أر بعة أبعاد
 درجة إيمان الشخص وصلته بالله. وهذا أمر ذاتى لا يعلمه إلا الله ثم صاحب الـد
النسـاء. الآية

س (rr)

المؤمن. فكللا ازداد إيان المسلم كلل سهل عليه الاستغراق في ملكوت ربه واستجاشة
 شخصية الفرد كقدرته الفطرية على التركيز والتي تعتهد بدورها على خصائص الجهاز
 درجة خلو الذهن من المشكلات اليومية والمتاعب النفسية وغيرها من العوامل التي لا لا

أما العامل الثالث فيعتمد على مدى معرفة الشخص بخصائص الشئ الذي يتدبر خلقه. فكل انسان في هذا الوجود يجد فيا حوله عبر وآيات بقدر معرفته وعلمه فِّا يتأمله. فأنا انظر الى السلاء وأتأمل جمالها الساحر واتساعها واعجب بكـب والمؤمن المتخصص في علم الفلك ينظر الى السله فيرى فيها ما تراه عيناه ومالا تراه.
 الله الواسع، ويرى في اتساع السلماء ملايين المجرات التي تبعد عنا بــلايين السنـينـين
 الى درجة أعلى منا بكثير في عمق تفكره.

والأمر الرابع هو ماهية الشى' وخصاتصه هوضع التدبر وإعمال الفكر. فقد تحدثنا من قبل عن سهولة تفكر الانسان بشكل عام في خخلوقات الله الطبيعية كالجبال والأنهار والغابات بالمقارنة لتدبره يخترعات الانسان وربطها بنعم اللـه. ذلك لأن المخترعـات
 تسها يد الانسان. بل إن هنالك ظواهر طبيعية تستثير تلقائيا الفكر والمشاء رئهر وتهز الكيان النفسي والروحي للإنسان وتفرض نفسها فرضا على قلبه وفكره. فوميض البرق وتصف
 دون جهد مرتبطا بانفعالات المثشية والرجاء:

(الرعد : الآية IY (Tr)

وفي أنقابل هناك بعض الظواهر التي يصعب تدبرها إما لكونها موغلة في التجر يد أو
 يخضع لقيد الزمايْ و!لمكان الذي لا يستطيع العقل تخطيمها، كذلك قد يصعب تدبرها

لشدة الفتها!!
ولا يستغرب القاري‘ أن تكون الألفة الشديدة والتعود عائقـا للتفـكر في الشي، وتدبره. فالتكرار الرتيب يفقد أعظم ظواهر هذا الكون روعتها وعظمتها، وإلا فكيف لاري تهتز مشاعرنا لرؤية الشروق كل صباح با فيه من الآيات البينات، وكيف لا تَتلي أنفسنا بالمشوع ونحن نستعرض، صباها ومساء، الملائق التي تعمر أرضنا من نباتات وحيوانات وطيور في جو السلاء وأسلاك في البحار والأنهار.

وكلل ازدادت الألفة نمت كثافة غشاوة التعود على أبصارنا حتى ننسى وجود أهم
الأشياء بالنسبة ننا. فلعل حجاب التعود هذا هو الذي أعاق الانسان من التفكر في أهم
 ونفسه التي بين جنبيه. فلقد استطاع الانسان خلال العصور المتعاقبة أن ينظر في كل
 وفنون الحرب وغيرها من الميادين... لكن علوم الانسان بقيت متخلفة تخلفا واض اضحا
 والبيولوجية، إلا أن علوم الانسان النفسية والا جتا عية مازالت في تخلف نسبي كبير. الإِسـلام يحـض الإنســــن على التفكر في نفسه :

إن جهل الانسان بنغسه وإهلاله التدبر في أمرها ودراستها يعتبر من منطلق إسلامي، الميا


 الانسان الذي أسجد الله له ملانكته وسخر له ما في السلروات والأرض:

## "

من أجل ذلك، فان القرآن الكريم، مع ما فيه من'آيات عامة كثيرة تَحض على تدبر



 نفس الأساليب التي تناسب كل تلب وتواثم كل حالة نفسية.

فمن ناحية تفصيل خلق الإنسان وربط ذلك بكرم الله عليه ومنّه ورمته يقول المق تبارك وتعالى في آيات ("سورة المؤمنون) المفصلة المعجزة:




ويقول في موضع آخر :
 أما أغلاط القلوب والمستكبرين فيوجه القرآن لم نفس الأسئلة الاستنكار ية التي تدمنا أمثلة منها من تبل:

$$
\begin{aligned}
& \text { "(4) (\%) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( المُمنون . الآلآيات } \\
& \text { (rq) الملك . الآية } \\
& \text { vr يس . }
\end{aligned}
$$

مYO بملة كلية العلوم الاجما عية
e


أما في استجاشة الناحية الجالية الفطرية فيقول الله تبارك وتعالى:
"(3) (3) (3)


وكها أتسم الزمن عز وجل ببعض آياته الكونية وخلوقاته فن الأرض كالضحى والليل والشمس والتين والزيتون فاعتبرنا ذلك أعظم دعاية للتفكر فيها، كذلك ألكـي أقس الحق تبارك وتعالى بالنفس الانسانية، مرة فى ثنايا آياته الكونية وأخرى مقرونـا وعانـا بيوم
 ناطر النفس الإنسانية ومالك يوم الدين:
 (2) (2)

وفي سورة "الثـمس" يأتي القسم اللمي بتسوية النفس الانسانية والهامها بعد جولة سر يعة خاطفة في الكون يقسم فيها الحق جل وعلا بالشمس والقمر والنهار والليل وبناء السطاء وطحو الأرض: r (
 ( القيامة. الآيات من <br>)


كذلك أتسم الحق تبارك وتعالى بجوانب أخرى تخص الإنسان. ففي سورة تصيرة
 والتي، رغم تصرها، يرفع الانسان بعد انقضانها اللى عليين أو يیط في سجين:


كها أتسم الله بذاته الكرية على صدق القرآن ممثلا ذلك باحدى أهم خصـانص الانسان: ألا وهي قدرته على النطق والكلام:
"(四 (\&)

هذه إذن بعض الأمثلة القرآنية التي تخض الانسان على التفـكر في نفسـه وني
 الانسان لكفاه واعظا وعبرة ولذل عنقه لله خاضعا. فا حقيقة النفس الانسانية وما
 وإن كانت من مكونات الانسان التــى بهــا صــار انسانا، إلا أنها ليست مادية ولا ولا

 بعض مكونات نفسه والاحاطة بها...
(EY) الـــس . الآيات من Y الى •
(IT)
(Ez) الذاريات ، الآية rrer .

- rav -

وحتى العوامل السيكولوجية (السلوكية) الأكثر بساطة والتي يككن ملاحظة آثارها في المختبر كالتعلم والتذكر والانفعال والدوانع، مازال علم النفس وهو يدرسها يلريا يخطو على شواطي' بحرها اللانهاتي، كطفل يلهو على ساحل محيط
 كل حياتهم يتدبرون ويدرسون آيات الله في جسم الانسان لما تعرفوا إلا على تدر تانه



العصر الحاضر. وعليم فستبقى آية الله القرآنية:


ستبقى جديدة متحدية كيوم أنزلت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولعله من المفيد أن ننقل للقارى' بعض خواطر الأستاذ سيد ثطب حول هذه الآية:
"و في أنفسكم أفلا تبصرون؟" هذا الانسان هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض ولكنه يغفل عن قيمته، وعن أسراره الكامنة في كيانه، حين يغفل تلبه عن الإيمان وحين يحرم نعمة اليقين.

انه عجيبة في تكو ينه البسلماني: في أسرار هذا البسد. عجيبة في تكوينه الروحي: في
أسرار هذه النفس. وهو عجيبة في ظاهره وعجيبة في باطنه وهو يمثل عناصر هذا الكون.
 وتوز يعها. وظائفها وطر يقة ادائها لهذ الوظاتف...
(الذاريات . الآية (

 انطبع؟؟ وأين؟ وكيف تستدعي فتجيّ.. وذلك في البانب المعلوم من هذه القوى. فأما المجهول منها فهو أكبر وأكثرْ...
.. ثم أسرار هذا الجنس في توالده وتوارثه. خلية واحدة تحمـل كل رصيد الجنس
 تلك المصانص في تلك الملية الصغيرة؟ وكيف تهتدي بذاتها الى الى طريتها التارينـي الطويل، فتـثله أدق تثيل، تنتهي الى إعـادة هذا الكاتـن الانسانـي العجيب؟"(1) (انتهى).

لقد ذكرنا من قبل أن عمق التفكر كعبادة وكمدخل للعلم يعتـد على أربعة عوامل ،


 اللد فـ الكون ون خلق الانسان مصداتا لقول الله تبارك وتعالى:



واترأ بهذه المناسبة وما ذكره عالم أمريكي معاصر، هو الدكتور تسيل رئيس قسم الحيوان بجامعة سان فرنسيسكو يقول :
(أضاف البحث العلمي خلال السنوات الأخيرة أدلة جديدة على وجود الله زيادة على الأدلة الفلسفية التقليدية...

ولقد منَ الخالق على جيلنا وبارك جهودنا العلمية بكشف كثير من الأمور حول

 (انتهى).

إذن فعلى طالب العلم المسلم الذي اختار التخصص في علوم الالمس المسان أن يدرس،
بوعي الباحث المؤمن، كلا تدمه العلم المديث في هذا المجال. وسيجد علم الما النفس في


 وأشكالم من الباحثين العلماء الدعاة، كان بسبب اطلاعهـم على علوم والانسانية، التي كانت جزءا من الفلسفة، وربطهم للمفيد الصحيح منها بالإسلام. العلوم الحديثة المهتمة بدراسة السلوك الإنساني: ما هي هذه العلوم التي اتخذت الانسان محورا لتخصصاتها؟ انها فروع كثــيرة
 فموضوعنا الأساسي هو علم النفس. غير أنه من الممكن حصرهـا للتبسيط في ثلاثــة
 السلوك الإنساني في علم النفس الــديث تنحصر في ثلاثــة ميادين هي البيولـوجية والنفسية السيكولوجية والاجلجاعية الحضـارية. والسلوك حسب المفهوم النفسي المديث هو أي نشاط بيولوجي أو نفسي أو اججاعي يقوم به الكائن الحمي من أجل التكيف مع بـي بيئته، سواء كان هذا التكيف صحيا أو مرضيا.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Physiology) وعلـم الوراثـــة } \\
& \text { (EA) }
\end{aligned}
$$

(Embryology) وعلـم الأعصـاب (Neorology) والبيوكيمياء وغيرها من فروع بيولوجية الانسان الدقيقة الموغلة في التخصص.

والميدانان الآخران يغتصــان بالنواحـي النفسية والا ججاعية والثقـافية الحضـار ية للانسان. كعلم النفس وعلم الا جتاع وعلم الانثرو بولوجيا الاج جاعية.

وهناك ميدان رابح هام يختلف عن سابقيه من حيث أنه حقل نظري، فهو وإن لم الم يكن من العلوم المديثة، إلا أنه الأب الشرعي لما. له أهمية خاصة بالنسبة لعلـوم الانسان بشكل عام والجوانب النفسية والا ججاعية منها بشكل خاص ذلك لألنه يوجها و ينظمها و يعطيها الحلفية الفكرية النظر وية والافتراضات والما والمبادئ والمبر رات التي التي تقوم
 الفلسفية للعلوم الانسانية بشكل عام خاص، هي التي تحدد الاطار المعلن والمستتر لمفهوم الانسان وطبيعته والتصور المؤمل
 الشجرة التي يتكون ساقها من العلوم الطبيعية وفروعها من العلوم الأخرى (4) .

وعلى الرغم من أن هذه „الجذوع"، الفلسفية ليست فى ذاتها حقائق علمية وقد لا لا لا لا
 صاغتها التصورات العقائدية والسياسية والا ججاعية السائدة فى البيئة، إلا أنها كثيرا ما تكون أكثر أثرا على المجتمع حتى من نتائج العلوم التجر يبية ذاتها ذلك لأنها بالاضانة الى إعطاء هذه البحوث خلفيتها الفـكرية، تقـوم كذلك بعـرض نتـائجهـا من خلال تصوراتها الخاصة كها تساعد فوق هذا وذاك فى صياغة النظر يات التى تنبنى على هذه الأبحاث التجر يبية. ولعل أوضح الأمثلة على ذلك الآثار البعيدة المدى على الاتجاهِ اليات
 بالمقارنة للنتائج الفعلية لأبحاثه .


لذلك كان من واجب الدارس المسلم، خصوصا في ميدان الدراسـات النفسية أن

 مغلفة ملتوية. كذلك، سوف يكتشف أن هذه الاتجاهات الفكرية المية تد انبثقت عنها شتى المـي الممارسات والتطبيقات النفسية المخالفة للإسلام وشر يعته السمحاء.

فإذا أراد طالب العلم أن تكون دراسته لعلم النفس المديث إسلامية المنهج وأن

 بعد ذلك نتائج الأبحاث والدراسات النفسية بخلفياتها الإسلامية. عنية الندئذ سوف تزيكـو

 العامة الثلاث: البيولوجية والنفسية الاججاعية والفكرية الفلسفية والدينية.

ولا يعني تصنيفنا الثلاثي هذا أن هذه الميادين العامـة، ولا حتـى تخصصاتهـا




 المختلفة في شتى الميادين التي تدرس الإنسان فنجد فروعا كعلم تلمي تـري الذي يجمع بين التنر يح وعلم الأعصاب. وعلم النفس النسيوراليوري الذي يجمع بين علم النفس وعلم وظانف الأعضاء ومثل ذلك علم النفس الور النـي الني وعلم النفس الاجزاعي وغيرها من الفروع التي تجمع أكثر من تخصص واحد

كذلك يجب ألا يتبادر الى ذهن الباحث المسلم عندما يدرس الإنسان نفسيا من خلال

هذه الزوايا الثلاث، أنه يشت عن موضوعه الأساسى أو يتوسع بلا هدن. ذلك الك بأن

 تحصر جل اهتامها فـ البانب الشعانرى للعبادة والوصايا والقواعد الأخلاتية بغهومها الضيق.

والناحية الثانية الهامة التي تلي هذا التوسع هي طبيعة علم النفس. فهو ميدان متشعب الفروع يدخل في كل علم ونثاط إنساني. فتعر يفه الدارج على ألما أساس الدراس
 الإنساني.

فهذا الاتساع في فروع علم النفس يجعل الاخصائيين النفسانيين يعملون في بجالات







 النفس.

لذلك نجد الكليات والمعاهد الجامعية المختلفة تركز تركيزا خاصا على ختلف مياذين

 النفس الجنائي في كليات القانون وعلم النفس العسكري في الكليات العسكرية وعلم

النفس المرضي والعلاج الننسي وعلم النفس الطبي في كليات الطـب وعلم النفس الوراثي والفسيولوجي في كليات العلوم وهلم جرا.

وكلما استحدث الإنسان فرعا جديدا من المعرفــ كلل أسس علـم النفس لنفســ

الذي يدرس سلوك رواد الفضاء في حالات انعدام الوزن والوحدة
الطويلة في كبسولات الفضاء وغيرها من النشاطات الفضائية.

