イスラームにおける正統と異端の概念に関する重要研究を収録

イスラームにおける正統と異端
全 4 巻
Orthodoxy and Heresy in Islam. 4 vols.


本書は、この問題に関する最新の研究を集めた論文です。イスラームのテクストに見られる宗教的「逸脱」に関する用語を精査し、理論的論争の含意を明らかにする諸問題を考察する論文を収録しています。本論文集は全4巻からなり、第1部「正統と異端－ダイナミクスと論争」、第2部「宗派と異端学－包摂と排除」、第3部「非難、糾弾、迫害」、第4部「背教と冒涜」、第5部「預言を論じる－終局、連続性、拒絶」の全5部、68の論文から構成されています。

tells the story of the book

VOLUME ONE
Part 1: ORTHODOXY AND HERESY: DYNAMICS AND DEBATES
3. Dressler, Markus, "Inventing orthodoxy: competing claims for authority and legitimacy in the Ottoman-Safavid conflict", (2005)
4. Lewis, Bernard, "Some observations on the significance of heresy in the history of Islam", (1953)

VOLUME TWO

Part 2: SECTS AND HERESIOGRAPHY: INCLUSION AND EXCLUSION

32. van Ess, Josef, “Skepticism in Islamic religious thought”, (1968)

VOLUME THREE

Part 3: ACCUSATION, CONDEMNATION AND PERSECUTION

37. Judd, Steven C., “Muslim Persecution of Heretics during the Marwanid Period (64-132/684-750)”, (2011)
43. Powers, David, “Preserving the Prophet’s honor”, (2002)
51. Meshal, Reem, “Antagonistic Shari’as and the Construction of Orthodoxy in Sixteenth-Century Otto-
man Cairo”, (2010)

VOLUME FOUR
Part 4: APOSTASY AND BLASPHEMY
52. Ernst, “Blasphemy (Islamic Concept)”

Part 5: DEBATING PROPHECY: FINALITY, CONTINUITY AND REJECTION