**الملف 03 : القيم الإيمانية والتعبدية**

**الوحدة 01: أثر الإيمان والانحراف في مكافحة الجريمة**

1 - **تعريف الانحراف**: لغة من الميل. واصطلاحا: كل سلوك فيه انتهاك لقيم المجتمع.

2- **تعريف الجريمة**: لغة: التعدي والذنب. اصطلاحا: محظورات شرعية زجر الله (نهى) عنها بحد أو قصاص أو تعزير.

3 – **أقسام الجريمة من حيث مقدار العقوبة**: (3 أقسام حدود قصاص وتعزير)

1. **القصاص أوالدية**:

* **تعريف القصاص:**
* لغة: المماثلة. اصطلاحا: أن يُفْعل بالجاني(المجرم) مثل ما فعل بالمجنيِّ عليه. وذلك في القتل والجرح العمديين.
* دليله: قال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في القَتْلَى) البقرة 178.
* **الدية**: نصيب من المال يُدفع لأهل القتيل وتكون في القتل الخطأ وشبه العمد أو بدلا عن القصاص عند عفو أهل الميت وتقدر بـ 100 من الإبل.

1. **الحدود**: لغة: المنع. اصطلاحا: عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا لله تعالى حفاظا على مقاصد الشريعة.

* **جرائم الحدود**:
* 1- السرقة: حدها قطع اليد حفاظا على المال

2- شرب المسكرات: حدها 80 جلدة حفاظا على العقل.

3- الزنا: حدها 100 جلدة وتغريب عام (نفي بالحبس)لغير المتزوج. والرجم للموت للمتزوج.

4-القذف: حده 80 جلدة. (اتهام شخص بالزنا)

5- الردة: حدها القتل (ترك دين الاسلام)

6-الحرابة: (قطع الطريق) حدها القتل أو الصلب أوقطع الأطراف من خلافا أو النفي.

* **الحكمة من تشريع الحدود**: - الحد من الجرائم.

-ردع وزجر المجرمين.

- الحفاظ على مقاصد الشريعة.

-التطهير من الذنوب.

تربية النفوس وتزكيتها.

-نشر الأمن والاستقرار في المجتمع.

جـ- **التعزير**: لغة: التأديب. اصطلاحا: عقوبات غير مقدرة شرعا يجتهد فيها القضاة في جرائم ليس فيها حد ولا كفارة. قد تكون العقوبة بالوعظ أو الجلد أو الحبس أو الغرامات. في جرائم مثل الرشوة ، التزوير ، التدخين وبيع المخدرات.....

1. **أثر الإيمان و العبادة في مكافحة الجريمة والانحراف:**
2. **أثر العبادة:**
3. **تعريف العبادة**: لغة: الخضوع. اصطلاحا: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
4. **أثر العبادة في مكافحة الجريمة والانحراف:**

العابد لله خاضع منقاد له مما يتطلب منه فعل الطاعات وترك المحرمات فلا يكون الانسان عابدا ومجرما. فالعبادات بأنواعها تبعد عن الجرائم. كالصلاة مثلا: قال تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)

1. **أثر الإيمان:**
2. **تعريف الايمان**: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوراح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي.
3. **أثره في مكافحة الانحراف والجريمة:**

الإيمان قوة داخلية تمنع الانسان من ارتكاب المحرمات فالمؤمن يستشعر عظمة الله تعالى ومراقبته له فيمنعه ذلك من ارتكاب الجرائم.

**تقويم**: ما الفرق بين القصاص والحد والتعزير.

تنقسم وسائل مكافحة الجريمة إلى قسمين ماهما؟

الحل: 1- الفرق

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الفرق  العقوبة | **مقدار العقوبة** | **أنواع الجرائم** | **الشفاعة** | **التغيير والاسقاط** |
| **الحدود** | محدد في الشريعة | 6 جرائم | محرمة إذا وصل الأمر إلى الحاكم | غير ممكن |
| **القصاص** | القتل والجرح | جائزة | أخذ الدية أو العفو |
| **التعزير** | غير محدد | باقي الجرائم | جائزة | ممكن |

2. وسائل مكافحة الجريمة: 1- وقائية (العبادة والإيمان)

2 - علاجية: (القصاص، الحد، التعزير)

**الوحدة 02: الإسلام والرسالات السماوية.**

أولا: **وحدة الرسالات السماوية**:

1. **وحدة المصدر**: مصدرها الله تعالى أنزلها إلى رسله بطريق الوحي.
2. **وحدة الغاية (الهدف):** كلها جاءت لدعوة الناس لعبادة الله تعالى وعبادته.

**ثانيا: الرسالات السماوية: (الإسلام، النصرانية، اليهودية):**

**أولا : الإسلام.**

1. **تعريفه: لغة**: الخضوع والانقياد.

ا**صطلاحا**: الانقياد لأوامر الله واجتناب نواهيه وهو دين كل الانبياء ارتضاه الله لعباده ثم أصبح يطلق على الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم.

1. **عقيدته** : تتمثل في التصديق بأركان الإيمان الستة. (لا بد من ذكرها)
2. **كتابه**: القرآن الكريم:آخر الكتب وأفضلها والسالم من التحريف.(اذكر معلومات عنه)

**ثانيا: النصرانية:**

1. **تعريفها**: الرسالة التي جاء بها عيسى عليه السلام، مكملة لرسالة موسى عليه السلام وسميت بالنصرانية نسبة لقرية ناصرة التي ولد بها المسيح أو لأن النصارى نصروا المسيح.
2. **عقائدها**:

أ- **عقيدة التثليث**: يعتقدون أن الإله ثلاثة: الله الأب (وهو الله)، الله الإبن (عيسى) ، الله روح القدس (جبريل عليه السلام) أي: 1+1+1 = 1 وليس 3. ورد الله عليهم فقال (قل هو الله أحد)

ب- **عقيدة الخطيئة والفداء**: (الصلب) يعتقدون أن الله افتدى بابنه الوحيد ليخلص البشرية من خطيئة أبيهم آدم عليه السلام لذلك زعموا انهم صلبوه. ولكن الله يقول عن آدم (فَتَلَقَّى آدمُ من ربه كلمات فتاب عليه) وقال عن صلب المسيح: ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبِّه لهم)

ج- **محاسبة المسيح للناس**: أي المسيح عندهم سيحاسب الناس يوم القيامة على أخطائهم. ولكن قال تعالى: (ثم إلى ربكم مرجِعُكم فينبئُكم بما كنتم تعملون)

د- **غفران الذنوب**: وذلك بالاعتراف بالذنوب أمام رجال الكنيسة ليغفروها للناس (Les confessions) . لكن الله يقول: (ومن يغفر الذنوب إلا الله)

1. **كتبها**: العهد القديم: التوراة. والعهد الجديد: الأناجيل (مرقس، لوقا، يوحنا، مُتَّى)
2. **فرقها**: الأرثودكس، الكاثوليك، البروتستانت.

**ثالثا: اليهودية.**

1. **تعريفها**: هي الرسالة التي جاء بها موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل متمثلة في التوراة.
2. **عقائدها:**

* ميلهم عن عقيدة التوحيد إلى الوثنية، وعبادتهم العجل.
* لهم إله خاص سموه " يَهْوَه " ووصفوه بصفات لا تليق فهو ليس معصوم عن الخطأ ( قاس، يأمر بالفحشاء والسرقة...) فهو إلههم فقط وعدو للآخرين.
* يدعون أن " عزيرا " ابن الله.
* يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعبه المختار، والبشر خلقوا لخدمتهم.
* عقيدتهم المحرفة لا تتكلم عن اليوم الآخر ولا البعث ولا الحساب.

1. **كتابهم**: العهد القديم (التوراة) والتلمود (شروحات للتوراة).

**ثالثا: تحريف الديانات السماوية السابقة:**

تعرضت الرسالات السماوية للتحريف والتبديل في شرائعها وعقائدها ويظهر ذلك من خلال عقائدها الباطلة والمتناقضة بين فرقة وأخرى. **ولكن** الاسلام لم يتعرض لهذا التحريف لتكفل الله بحفظه.

**رابعا: علاقة الإسلام بالأديان الأخرى.**

تتمثل في أنها علاقة:

* **تصحيح** لانحرافاتها وعقائدها الباطلة.
* **تصديق** لما بقي فيه من أحكام وتعاليم صحيحة
* **تكميل** لعقيدة التوحيد.
* **تجديد** و**تخفيف** لأحكامها وشرائعها.
* **نسخ** وتعويض لها فهو آخر وأصح الأديان.