Rosyada, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993, 208pp.

***ملخص***

***الشريعة الإسلامية و النظام الاجتماعي***

*Hukum Islam Dan Pranata Sosial*

*ديدي روسيادا أستاذ للتربية الإسلامية في جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية في جاكرتا، و قد هدف من خلال هذا العمل إلى تلبية متطلبات مادة «الدراسات الإسلامية (٣)» المقرر تدريسها منذ السنة الأكاديمية ١٩٩٠/١٩٩١ كمادة أساسية. يناقش الكتاب الشريعة الإسلامية و المؤسسات الاجتماعية في أحد عشر فصلا.*

*من الأساسيات التي يناقشها المؤلف معنى الشريعة و الفقه، و تطورهما، و الفرق بينهما. كما يناقش مكانة الشريعة الإسلامية في النظام الإسلامي ككل، و مقاصدها، بالإضافة إلى الأحكام الخمسة و أقسامها. و يميز الكاتب بين مصادر الشريعة الإسلامية و مناهج التفكير القانوني، إذ يعد القرآن، و السنة، و إجماع الصحابة مصادر للشريعة في حين يعتبر القياس، و الاستحسان، و العرف، و الاستصلاح، و سد الذريعة، و الاستصحاب مناهجها. و تعرض المناقشات الخاصة بالاجتهاد معنى أصول الفقه و وظيفته، و دور الاجتهاد في تطوير الشريعة الإسلامية. كما يتناول المؤلف مسائل التقليد، و الاتباع، و التوفيق إلى جانب مدارس الاجتهاد (العقلانية، و التقليدية، و الحداثة).*

*و يبحث الجزء الخاص بالحداثة في الشريعة الإسلامية في مناهج التفكير القانوني كما طبقتها في الفترة الأخيرة مدارس متنوعة كالطائفية، و الحَرْفية، و الصوفية، و الشرعية، و الوسطية. و قد نوقش نتاج التفكير القانوني، أي الفقه، من المنظورين السني و الشيعي.*

*كما تم التطرق إلى مناقشة المؤسسات الاجتماعية في مجالات مختلفة و التي تُطبق فيها الشريعة الإسلامية كالسياسة، و الحكومة، و المحكمة الإسلامية، و الدفاع، و الأمن، و الاقتصاد، و الماليات، و الصحة.*

*على الرغم من أن هدف الكتاب هو توفير مرجع للدارسين في المرحلة الجامعية بالجامعة الإسلامية من خلال الموضوع الذي يتناوله، إلا أن الكاتب لم يتعمق بدراسة ذلك الموضوع. و مع ذلك فإن فئة القراء المستهدفين من طلاب الشريعة الإسلامية و المؤسسات الاجتماعية سيفيدون من المعلومات القيمة المتوفرة فيه.*

*زينول محمودي*

*ترجمة عادل لاغة*