

للحافظ خليل بن كيكلني العلاني

$$
(\rightarrow \vee 71 \quad)
$$

در اسة وتحتيِق القسم الأخيرِ
(من فو اعد اللييع إلى نهاية المخطوط)
مـع المقارنة بكثاب [ايضاح المسالك إلى ڤو اعد الإمام مالكك] للونشريسي ت ؛ 1 هـ
11
الطلب / سراعج الاين بن بلم
رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية [الماجستير]
بإشُــر افـ
فضيلة الانستاذ الاكتود / محمد بن حمود الوانلي
العام الجامعي

$$
\rightarrow 1 \leqslant 10-1 \leqslant 1 \leqslant
$$

## شـــــر وتـقـديـــر

الحمد له و كفى ، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى، وآله وصحبه ومن اهتدي.
وبعد : فامتئالا لقوله تعالى: ڤؤوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد)(1) (1) .
 أحمده تعالى حمدأ كتيراً طيباً مبار كاً فيه وأشكره شكرأ شكراً يوافي سابغ نعمائه، ويكافي بالغ عطائه وامتنانه.
 الشكر وبالغ الامتنان لجميع القائمين على أمر الجامعة الإسلاميمة، ولكّل من قدم لي عوناً في إعداد هنا البحث الجان وأخْص بالشكر الجزيل والامتنان البالغ والدي الكريمين اللذين ولـين وجهاني لطلب العلم الشرعي، واله أدعو أن يوفتني إلى برهما، وأن يختم بالصالحات أعمالهما .
كما أخص بالشكر الوافر أستاذي وشيخي فضيلة الأستاذ الدكتور ا محمد ابن حمود الوائلي الذي تشرفت بإشرافه عليَّ، فتفضل مشكوراً وأِ ومأجوراً إن شاء
 المضي في هذا البحث حتى ظهر بهذا المظهر الذي أرجو أن يكون مرضياً . ولقد وجدت لديه حسن المشورة والمعاملة الحسنة المحمودة، داعيا واعياً الله

 العالمين(r)(r).
(1) سورة إبراهيم • آية :

Y ( أخرجه أبودأود في سنته، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف 10V/0 رقم الحديث \&NII، والترمذي في سننه، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ع/ \&

وقال: حديث حسن صحيح.

- WK - MA • : سوِة الصافات



## بسم اللهّ الرحمــن الرحيم

إن الحمد لشّ ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالهَ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً .
أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك لa، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد :

فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ دينه عن الفناء وتعهد بعنايته إذ قال: وْإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظونه(1) لذا قيض له علماءَ مخلصين في التوغل في هجال الاجتهاد فتنوعت وسائلهم وطرقهم في استنباط الأحكام من أدلتها .

ولا شك أن الفقه الإسلامي من أشرف العلوم قدراً وأجلها ذكراً وأعلاها منزلة، وأكثرها أثراً، أصوله ثابتة مقررة، وفروعه محكمة محررة . وإن من اهم أنواءه معرفة الأشباه والنظائر من الفروع الفقرو الفقهية، وضم الجزئيات إلى مثيلاتها لتكوّن قواعد عامة لاستنتا ج الأحكام.
هذا ، وقد أثمرت جهود الفقهاء في فن الأشباه والنظائر فكثرت مؤلفاتهم فيه، و كان من هذه المؤلفات كتاب (المجموع المذهب في قواعد المذهب") للإمام الحافظ العلامة، صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي(r). ولقد يسر اله تعالى لي سبيل العلم الشرعي منذ الصغر فسلكته بتوجيه من القائمين على تربيتي، واتصل هذا السَّكُ إلى اليوم عبر قناة من أعظم قنوات العلم الشرعي، ألا وهي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة التي حصلت منها

على الشهادة الثانوية، والشهادة العالية (الليسانس) في كلية الشريعة، وقد وفقت - بفضل الله - إلى مواصلة الدراسات العليا في شعبة الفقه في هذه

الجامعة.
ولما كان من منهج الدراسة، تقديم بحث لاجتياز مرحلة الماجستير، أعملت فكري، وأطلت نظري في اختيار موضوع صالح ومناسب لتسجيله ليكون أطروحة لي في هذه المرحلة.

وبعد استشارة وطول بحث استقر رأيي على تسجيل جزء من كتاب المجموع المذهب، ليكون تحقيقه ودراسة مؤلفه أطروحة لي في هذه المرحلة.

## أسبــاب اختيـاري للمـوضــوع

أولا : إن تحقيق كتاب من كتب التراث يُورِث لدى الباحث مقدرة على فهم نصوص العلماء واصطلاحاتهم، ومعرفة آرائهم ومذاهبهم، ويعمق لديه الحصيلة الفتهية، خاصة وأنني في بداية مرحلة البحث المباشر .
ثانياً : محاولة نشر العلم بين الناس تحقيقاً للهدف الأسمى لشريعتنا
الإسلامية.
ثالثـاً : لأني أريد أن يكون بحثي شاملا لمعظم مواضيع الفقه ولا يمكن
ذلك إلا بتحقيق مخطوطة في فن القواعد الفقهية.
رابعاً : ما وجدته في هذا الكتاب من غزارة في المادة العِلمية، ودقة في عرض المسائل والمواضيع التي تناولها فيه مؤلفه.

خحامساً : أهمية هذا الكتاب بالنسبة للمؤلفات التي أتت بعده حيث يعد مصدرأ لكثير من كتب القواعد الفقهية، بل وقد اعتمد عليه بعض من جاء بعد العلائي اعتماداً كلياً، وتأثر بعضهم به تأثرأ شديداً على ما سيأتي بيانه في

دراسة الكتاب(1).
سادساً : احتواء الكتاب على أحد المذاهب الفتهية المعتبرة لدى عامة المسلمين، فقد احتوى الكتاب على دراسة قواعد المذهب الشافعي الأصولية والفقهية.

سابعاً : اعتماد العلائي في كتابه على نقل أقوال ائمة المذهب المتقدمين فحفظ لنا كثيراً من آراء علماء المذهب الشافعي، فلهذا يعتبر الكتاب عمدة في كتب المذهب، وعنوانه يشعر بذلك. ثامناً : إنني لم أجد من تناول هذا الكتاب بالتحقيق كاملاً، وقد حقق منه جزء يسير فاشتدت الحاجة إلى إتمامه ليخرج إلى أيدي القراء - إن شاء الهـ كما أراده مؤلفه ولتعم الفائدة به إن شاء الله . رحم الله علماءنا الذين تر كوا هذا التراث العظيم الضخم ، ونسأل الله لهم المغفرة والرحمة ، ويجمعنا معهم في الجنة يوم المحشر، يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الهُ بقلب سليم.

## خـطـــة الـبــحـث

 أما القسم الدراسي فقد اشتمل على أربعة فصول

الفصل الأول : نبذة عن القواعد الفقهية وعن أهم المؤلفات فيها . الفصل الثاني: حياة المؤلِفِ ، وفيه تسعة مباحث : المبحث الأول : اسمه ولقبه و كنيته ونسبه . المبحث الثاني : ولادته ونشأته

المبحث الثالث : صفاته .
المبحث الرابع : طلبه للعلم ورحلاته لذلك .
المبحث الخامس : بعض الشيوخ الذين أخذ عنهم . المبحث السادس : أشهر تلاميذه .

المبحث السابع : أناره العلمية .
المبحث الثامن : ثُناء العلماء عليه
المبحث التاسع : وفاته .
الفصل الثالث : دراسة الكتاب ، وفيه سبعة مباحث. المبحث الأول : تسمية الكتاب

المبحث الثاني : توئيق نسبته لمؤلفه .
المبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه . المبحث الرابع : تأثر المؤلف بمن قبله وتأثر من بعده به. المبحث الخامس : مصطلحات الكتاب - المبحث السادس : منهج التحقيق المبحث السابع : وصف النسخ الخطية ونماذ منها .

الفصل الرابع : المقارنة بين المجموع المُذهب للعلائي وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي.
وفيه تمهيد وعشرة مباحث :

التمهيد : وفيه ترجمة مختصرة للونشريسي. المبحث الأول : من حيث منهج كل منهما في تبويب كتابه. المبحث الثاني : في أهمية كل من الكتابين . المبحث الثالث : في تعدد القواعد وكثرتها .
. المبحث الرابع : تقعيد القواعد
المبحث الخامس : في تخريج الفروع على الأصول . المبحث السادس : تتويج القواعد بالأدلة .
. المبحث السابع : استمداد القواعد في كل منهما المبحث الثامن : في مصادرهما ، وفي صحة عزوهما . المبحث التاسع : وصف الكتابين . . المبحث العاشر : ما يؤخذ على كل منهما

القسم الثاني : القسم التحقيقي •

الفصل الأول
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : نبذة عن القواعد الفقهية

المبحث الثاني : أهم المؤلفات في القواعد الفقهية

## تعريف القواعد الفقهية

## أ - القواعد فني اللغـة :

القواعد جمع قاعدة ، والقاعدة في اللغة : الأساس(1)، وهي أسُس الشيء وأصوله، قال تعالى: (ُوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) الآية(r). .
ب - القواعد في الاصطلاح:

القاعدة في اصطلاح الفقهاء هي: حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته


## تعريف الفقه

الفقه في اللغة:
 وقال تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام: ؤواحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي|(v)، أي ينهمونه(A) .
(

شرع مجامع الحقائق للخادمي r.0، وشرح التلويع على التوضيع للتقتازاني r./.
§) انظر : هاتين القاعدتين في : الأشباه والنظائر للسيوطي ^ و^^r.
© ) انظر : لسان العرب rorr/ir .
ج) سورة الأعراف ، الآية : IV9 .
^^) انظر : الجامع لآكام القرآن للقرطبي 19ז/19.

قال ابن القيم - رحمه الله - : الفقه أخص من الفهم وهو فهم مزاد المتكلم من كلامه، وهذا تدر زائد على مجرد وضع اللفظ في اللغة ويحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم. (إعلام الموتعين لابن قيم الجوزية /ITV)

## والفقه في الاصطلاح :

هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية(1)، كالوجوب والحظر والإباحة، والندب والكراهة، وكون العقد صحيحاً وفاسداً وباطلا، و كون العبادة قضاء وآداء، وأمثاله(Y).

## الفرق بين القاعدة والضابط :

الضابط بمعنى القاعدة ، وهو لغة اسم فاعل من الضبط، ومعناه حفظ الشيء حفظاٌ بليغاً مع الإحكام والإتقان(r). بيد أن الفرق بينهما أن القاعدة تضم أحكاماً من موضوعات مختلفة في أبواب متفرقة لتربط بينها وتنظمها في سلك واحد اند
 أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يو كل به(ه) .

## الفرق بين القواعـد الفقهيــة وبين أصــول الفقـهـ

تلتقي القواعد الفقهية مـ أصول الفقه في أن كلا منهما قواعد كلية
تندرج تحتها قضايا جزئية.
والفرق بينهما أن أصول الفته : قواعد يندرج تحتها أنواع من الأدلة

> (1) نهاية السول للأسنوي
> (
 0) انظر لهذا الضابط في القسم التحقيقي مـ 9.r.

الإجمالية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية مثل كون الأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي التحريم.

 وأما القواعد الفتهية فهي مجموعة الأحكام الفقهية المتشابهة التي ترجى إلى حديث نبوي يجمعها، أو إلى ضابط ينظمها، أو إلى قياس واحد يريطهـا ، الى مثل
 فإذا قال الفقيه : ((من أتلف شيئاً فعليه ضمانه) أغناه ذلك عن إيراد كثير من الجزئيات التي يتحقق فيها اسم الإتلاف والضمان( £).

## أهــــيـــة الــواعـد الفقـهـهـيـة

يقول الإمام القرافي (0) - رحمه اله - : وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سودة البقرة ، الآية : } \\
& \text { (Y سورة آل عمران ، الآية : • . } \\
& \text { r انظر القاعدتين في : الاشباه والنظانر للسيوطي . } 0 \text { و }
\end{aligned}
$$

0) هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن بن عبداللّ الصنهاجي المالكي المشهود بالقرافي، ولد سنة ست وعشرين وستمائة، أخذ كثيراً من علومه عن سلطان العلماء عزالدين بن عبدالسلام الشافعي وغيره، توفي سنة أريع وئمانين وستمانة. ومن مصنفاته: الذخيرة، والفروق. له ترجمـ في: الديباع المذهب لابن فوحون \/ /


وبرز القارح(1) على الجذع(r)، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلف، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لاتتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها ومن ضبط الفته بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدرُه لما أشرف فيه من البيان، فبين المقامين شأو (r) بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد( £).

وبهذا ندرك أن العلم بالقواعد الفقهية علم بلب الفقه، وهي ملاك الأمر فيه.
(1) تقول : قَّرّت ذو الحافر يقرَّب فهو قارع إذا انتهت أسنانه، وذلك عند إكمال خمس سنين. انظر: المصباع 〒97/ . والمراد به هنا : الذي عنده اليد الطولى في العلم.
 المبتدي' في طلب العلم•
r ٪ الفروت

$$
\begin{aligned}
& \text { المبحث الثاني : } \\
& \text { أهم المؤلفات في القواعد الفقهية } \\
& \text { وفيـه أربـعة مطالب : } \\
& \text { أ - المؤلفات ني المذهب الحنفي } \\
& \text { ب - المؤلفات ثي المذهب المـالكي } \\
& \text { ج - المؤلفات ني المذهب الشافعي } \\
& \text { د - المؤلفات ثي المذهب الحنبلي }
\end{aligned}
$$

## أ - المؤلفات في المذهب الحنفي

$$
1 \text { - أصول الكرخي (1). }
$$

تأليف أبي الحسن عبيداله بن الحسين الكرخي (ت.عهـ) (r) . - تأسيس النظر - r

تأليف عبيدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي (ت . r - الأشباه والنظائر (\&).
تأليف زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت.9Vهـ ) (ه) . ع - خاتمة مجامـع الحقائق (1) .

ه - الفوائد البهية في القواعد والفوائد الفتهية (A) .
 7 - شرح القواعد الفتهية (•1) .


1) هطبوع مع كتاب تأسيس النظر للابوسي، تحقيق وتصميح مصطفى محمد القباني الدمشقي، دار ابن زيدون، بيروت، مكتبة الكليات الازهرية بالقاهرة.

r

.

(V

2) له ترجمة في : تاريخ علماء دمشق (1/1

. IV (I)

> ب - المؤلفات في المذهب المالكي
. 1 - الفروق (1)
تأليف شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (تعیهـ) (r).
. (r) - r
تأليف أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي(تلV\&هـ)(\&) ).
.

. (v) ( إيضا ح المسالك إلى قواعد الإمام مالك
تأليف أحمد بن يحيىى التلمساني الونشريسي (\&1\&هـ) .

1) طبع بمطبعة عالم الكب • بيروت، والكتاب مشهود بهذا العنوان. وسماه المؤلف: (أنوار البروق في أنواء الفروق، أو (پكاب الانوار والانواء،) أوپاكتاب الانوار والقواعد السنية في الاسرار الفقهية"، انظر الفرقق \/ع. V^ تأتي ترجمته في صـ V

- ط
. Yve/r

0) قام بطبعه معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الابسلامي • جامعة أم القرى بمكة المكرمة. تحقيق أحمد بن عبدالله بن حميدّ .
(1) هو أبو عبدالسَ محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي المقري التلمساني، أخذ عن أبي عبداللّ البلوي وابن عبدالسلام وغيرهما ، ومنه أخذ جماعة منهم الإمام الشاطبي وابن خلدون، توني سنة ست وخمسين وسبعمانة على الخلاف فيه. من مصنفاته: القواءد. له ترجمة في: شـجرة النود الزكية بזr، وشذرات الذهب 19r/7.
(V

## جـ - المؤلفات في المذهب الشافعي

1 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1) .
تأليف سلطان العلماء أبي محمد عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي . (r)(ت) (ت)
r - الأشباه والنظائر (r).
تأليف صدر الدين محمد بن عمر بن مكي بن المُرَحَّل المعروف بابن الو كيـل (تحاهـ) (£) .
r - المجمورع المُذْهب في قواعد المذهب.
تأليف صلاح الدين خلـيل بن كيكلدي العلائي، وهو موضو ع رسالتي.
ع - الأشباه والنظائر (ه) .
تأليف تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن السبكي .(4)(هW)

0- الـنـنور في التواعد (v).
تأليف بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزر كشي (تعVQهـ) (^) .


$$
\text { (Y انظر ترجمته في صـ } 1.7
$$

r (r) نشرته مكتبة الرشد بالرياض ، الطبعة الأولى العنقري، والدكتر /عادل بن عبدالسَ الشويخ.
§) انظر ترجمته في صـ 「9
 أحمد عبدالموجود. والشيخ علي محمد عوض.
(Y) له ترجمة في : الدرر الكامة
(V
 ^) انظر ترجمته في صـ •ع

$$
7 \text { - الأشباه والنظائر (1). }
$$

تأليف عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المشهور بابن الملقن ．（r）（ت）
V - القواعد (r).

تأليف أبي بكر محمد بن عبدالمؤمن تتي الدين الحصني（توYههـ）（ ）． ＾－مختصر من قواعد العلائي و كلام الأسنوي（ه）．
تأليف أبي الثناء نور الدين محمود بن أحمد المعروف بابن خطيب الدهشة（تعזهـهـ）（1）． 9－الأشباه والنظائر（v）．

تأليف جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي
(تال911)(A) .
． 1 －الاستغناء في الفرق والاستثناء（9）．
تأليف بدر الدين محمد بن أبي سليمان البكري المصري الشافعي المتوفى في ما بين القرن الثامن وأوائل التاسع（ •（）．

> 1) مخطوط . توجد له نسختان في جامعة الاممام بالرياض، تحت رقم (77.1) و(77.9).「. انظر ترجمته في صـ (r
r


ه）طبعته اللجنة الوطنية العراقية ، تحقيق الدكتو／مصطفى محمد الينجويني． rV（Y）انظر ترجمته في صـ
（V ＾）انظر ترجمته في صـ
4）معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الابسلامي، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، الطبعة الاولى －pla＾A－ه1E．人


## د - المؤلفات في المذهب الحنبلي

$$
1 \text { - القواعد النورانية الفقهية (1). }
$$

تأليف الإمام شيـخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني
. (r) (ت )

Y - القواعد الفقهية (r).
المنسوبة إلى ابن قاضي الجبل أحمد بن الحسن بن عبدالهُ الحنبلي . ( $\varepsilon$ ) ( $(\mathrm{A} W)$
r - القواعد في الفقه الإسلامي (0) .
تأليف أبي الفرج عبدالرحمن بن دجب الحنبلي (تص90هـ ) (1) . ع - القواعد الكلية والضوابط الفقهية (v).
تأليف يوسف بن حسين بن أحمد بن عبدالهادي الشهير بابن المبرد
الحنبلي (ت9•9هـ )(^) .

1) مكبة المعارف بالرياض، الطبعة الاولى r. تحقيق محمد حامد الفقي

r 10^، مصورة عن المكبة الظاهرية بدمشق رقم rVO\& ناقص الآخير.

2) نشُرته دار المعرفة ، بيروت .

(V


الفقهية للندوي TYT.


الـفـصـــل الــــاني:
دراسـة حـياة المؤلـفـ
وفـيـه تسعة هباحث .

المبحث الأول : اسمه ولقبه وكنيته ونسبه المبحث الثاني: ولادته ونشأته المبحث الثالث: صفاتــــهـه المبحث الرابع: طلبه للعلم ورحلاته لذلك المبحث الخامس: بعض الشيوخ الذين أخــن عنهم المبحث السادس: أشهر تلاميـذه

المبحث السابع: آثاره العلمـيـة المبحث الثامن: ثنــاء العلمـاء عليـهـ

المبحث التاسع: وفــا تــــه.

## ترجمــة الـحافــظ العـلائي (1)

نظراً لتقدم دراسات وافية عن الحافظ العلائي من قِبل الأخ محمد بن عبدالغفار بن عبدالرحمن في تحقيت القسم الأول من الكتاب لذا ستكون هنه الترجمة موجزة عن حياة العلائي الشخصية والحياة العلمية، وتشمل اسمه ولقبه وكنيته ونسبته وولادته ونشأته، وشيوخه، وتلاميذه، وآثاره العلمية ووفاته.

## - اسممه ولقبه وكنيته ونسبه

هو شـيـن الإسلام الإمام الحافظ العلامة، صلاح الدين أبوسعيد خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلاتي(r) الدمشقي، الشافعي(r) .

- ولادتته ونشأتـه.

ولد في شهر ربيع الأول سنة أربـع وتسعين وستمائة من الهجرة النبوية، و كانت ولادته في مدينة ددشق عاصمة بلاد الشام(؟).





$$
\cdot 1 \cdot v-1 \cdot 7 / r
$$

Y

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: شرح القاموس .ror/1، وطبقات الأسنوي ra/r } \\
& \text { r } \\
& \text { ؛) هذا باتفاق جميع المؤرخين الذين ترجموا له . }
\end{aligned}
$$

ألما نشأته فكانت في دمشق حيث نشأ في بيت جندي تركي(1)، فنشأ نشأة الجنود، ثم لبس زيّ الفقهاء حيث تلقى العلم عن علماء دمشت وخطبائها .

كان العلائي - رحمه اله - إماماً، حافظاً، ، محدثاً ، ثقة، عارفاً بمذهب الشافتي، فقيهاً، أصولياً، أديباً، شاعراً، ناظماً، له ذوق في الأدب ونظم حسن "مع الكرم، وقد وهبه الش تعالى الذكاء الحاد النادر، والفهم الدقيق مّع صحة الذهن

## - طلبه للعلم ورحلاته لذلك (r) .

سبق أن ذكرت أن الحافظ العلائي ولد بدمشت، وبدأ يطلب العلم منـذ صغره فيها، ولازم كثيراً من العلماء والمشايخ وأخن عنهم. حغظ القر آن سنة ثلاث وسبعمائة، وسِنه لم يجاوز التاوز التاسعة، وفي السنة نفسها سمع صحيح مسلم على شيخه شرف الدين الفزاري(\&)، ولازم القراءة عليه في الفته والأصول لمدة سنتين.
(1) لان تركي الأهل ، ومن أب جندي تركي. انظر: المستدرك على معجم المؤلفين rro.

 .
§ ) هو أحمد بن إبراهيم بن سباع بن خياء الفزاري، المعروث بشرف الدين الفركاع الشافعي، ولد سنة ثلاثين وستمائة، كان نصيحاً ، حلو المحاضرة، لآمل مجالسته، توفي سنة خمس وسبعماثة. له ترجمة في: ذيول العبر ع/ \& 9ع/ ، وشذرات الذهب 7/7، ، والمعجم المختص 00.

وفي سنة أريـع وسبعمائة سمع صحيح البخاري على ابن مشرف(1)، كما تفته على الشيخين كمال الدين المعروف بابن الزملكاني(Y)، وبرهان الدين
ابن الفر كاح(r) وغيرهم.

وفي سنة سبع عشرة وسبعمائة رحل إلى القدس، وذلك بصحبة شيخه
كمال الدين ابن الزملكاني وسمع من الشيوخ المقادسة هناك(ع). . ثم رحل إلى مكة المكرمة، وذلك بصحبة شيخه أيضاً وحج معه، وسمـ من الشيخ رضي الدين الطبري(0).
ثم دجـع إلى القدس، وخرج بعد فترة إلى مصر وأقام بها مدة وأخن عن شيوخها، وحـج مراراً، وجاور، ثم رحل إلى القدس واستوطنها إلى أن مات(٪) رحمه الله.

1) هو شهاب الدين محمد بن أبي العز بن مشرُف الانصاري، كان فصيحاً ديّناً ، شين الرواية بدار الالشرفية. توفي سنة سبع وسبعمائة. له ترجمة في: ذيول العبر IV/\& ، وشذارت الذهب 17/7. (Y (Y) هو كمال الدين ، محمد بن علي بن عبدالواحد، المشهود بابن الزملكاني، ولد بدمشق سنة سبع وستين وستمائة، وقرأ الاصصل على الصفي الهندي، توفي سنة سبع وعشرين وسبعمانة، شرع
 (r سنة ستين وستمائة، وكان عارفأ بالمذهب. توفي سنة تسع وعشرين وسبعمائة. من مصنفاته:


ورضي الدين الطبري : هو أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المكي الشافعي، ولد سنة ست وثلاثين وستمائة، كان محدئأ بمكة المكرمة، توفي سنة تُتين وعشُرين وسبمائة. له ترجمة



## - بعض الشيوخ الذين أخذ عنهم (1).

كان لطموح العلائي إلى العلم أثر كبير في تعدد شيوخه الذين أخذ
عنهم حيث تتلمذ على يد كثير من علماء عصره الأجلاء الذين لهم قدم راسي في شتى العلوم والمعارف، وتذكر المصادر أنه أخذ عن سبعبائة من الشيوخ في مختلف العلوم(r).
وسأتناول في هذا المبحث أهم شيوخه الذين أخنذ عنهم، إذ لايسعني في
هذا المبحث استيعاب ذكر كل شيوخه لأن ذلك يتطلب مصنغاً خاصاً مستقلًا . واكتفي هنا بذكر أهـهم مرتبـن على الحروف الهجائية.
 برهان الدين(r).
Y - إبراهمبم بن محمد بن إبراهيم الطبري الأصل، المكي الشافتي رضي
الدين( ).
r - أحمد بن إبراهيم بن سبا ع الفزاري (0).
 المقدسي الحنبلي، كان ذاهمة وجلادة، وذكر، وعبادة، توفي سنة ثـنمان عشرة المبر وسبعمائة(T) .

ه - إسماعيل بن نصر الله بن عساكر، ولد سنة تسع وعشرين وستمائة،



Y انظر : الدرر الكامنة الإحالة السابقة.
. .
. ( ) تقدمت ترجمته
0) تقدمت ترجمته


سمع من نحو تسعين شيخاً، كان مُكثِراً، توفي سنة إحدى عشرة وسبعمائةً(1). 1 - الحسن بن عبدالكريم بن عبدالسلام الغماري المصري المالكي، سبط
 اثنتي عشرة وسبعمائة(Y).
V ولدت سنة ثمان وعشرين وستمائة، سمعت الحديث من علماء عصرها، وحديَّت بدمشت والمدينة المنورة، توفيت سنة ثنتين وعشرين وسبعمائة ببيت المقدس(r) .
^ - ستّ الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجَّا التنوخية الحنبلية،
 ومسند الشافعي بدمشق ومصر، توفيت سنة ست عشرة وسبعمائةّ( \&).

 بنفسه، وتفقه، وَوُلّي الحكم وحديَّث، توفي سنة خدمس عشرة وسبعمائة (ه) .
 فخرالدين بن تيمية الحنبلي، ولد سنة ثلاثين وستمائة، وتوفي سنة اثنتي عشرة

وسبعمائة (1).




.rr/r



II - علي بن داود بن يحيى بن كامل القرشي التحفازي الحنفي خطيب جامع تَنْكَز، ولد سنة ثـمان وستين وستمائة، وتوفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة(1).

IY ابن جماعة الكنائي الحموي الشافعي، صاحب التصانيف، شارك في فنون، و كان ذادين وتعبد، توفي سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة(r) .

1E أبوعبدالله، ولد سنة أربع وأربعين وستمائة بالهند، وتفقه بها على جده لأمه، دخل الروم فأقام بها إحدى عشرة سنة، درّس وتميز، كان ذا دين وإيثار وحسن اعتقاد ، توفي سنة خمس عشرة وسبعمائة( \&). 10 - يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن يوسف المزي ، أبوالحجاج شيـخ المحدثين، وعمدة الحفاظ، ولد سنة أربع وخمسين وستمائة، وبرع في التصريف واللغة، أثنى عليه الإمام ابن تيمية(0)، توفي سنة ثنتين وأربعين وسبعـمائةّ(7) .

 |V\/\ع والنهاية
-
 ه ) هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني الحنبلي الدمشقي، أبوالعباس تقي الدين شيخ الابسلام • ولد بحران سنة إحدى وستين وستمائة، ويقال: إنه أعرغ بفقه المذاهب من أهلها ، توفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، له ترجمة في: البداية والنهاية ع/
وشذرات الذهب 1/1.1.
 والنجوم الزاهرة . .

 الحافظ العلائي، ثم أضيف إليه التدريس بعد وفاة شيخه العلائي ببيت المقدس، توفي في دمشق سنة تسعين وسبعمائة(1). (1). Y - Y وسبعمائة، اعتنى به والده ، وأسمعه من العلماء، ارتحل به إلى القاهرة فأسمعه من الحفاظ هنالك، توفي سنة اثنتين وئمانمائة) (r). r -
 سنة خمس وتسعين وسبعمائة) (r). ع - إسماعيل بن علي بن الحسن، أبوالفداء القلقشندي، تقي الدين، ولد سنة ثنتين وسبعمائة بمصر، حفظ القر آن، وتفقه فدرس وأفتى، رحل إلى الحى دمشق ثم سكن بيت المقدس، صاهر العلائي على ابنته، توفي سنة ثمان وسبعين وسبعمائة) ؟( ).

- 0 إسماعيل بن عمر بن كئير القرشي الدمشقي الشافي، ولد سنة سبعمائة أو بعدها بيسير، طلب العلم صغيراً وسمع الحديث وناظر وأفتى، توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة( ه) .
 بالقاهرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة، حفظ القرآن في صغره، أخذ عن والده

> ( )
\& § ( انظر : شذرات الذهب
 .raz-rar/r

وغيره من علماء عصره؛ ومنهم العلائي، جرى عليه من المحن والشدائل ما لم يجر على قاض قبله، توفي شهيداً بالطاعون سنة إحدى وسبعين وسبعمائة(1) . عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي، أبوحفص، المشهور بابن الملقن، وبابن النحوي، ولد بالقاهرة سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة، مات أبوه وهو ابن سنة، فتزو ج بأمه الشيخ عيسى المغربي(Y)، المعروف بابن الملقن، وتربى في حجره، وصار يعرف بابن الملقن، ثم اخذ الفقه والحديث من علماء عصره، ومنهم العلائي، توفي سنة أربـع وثمانمائة) (r) .

## - آشــاره الــعــــــيـــة

 المصنفات أجودها، ومن المؤلفات أحسنها، وقد ترك من الحنا ثروة كبيرة ثمينة.
وكان لسعة اطلاعه وما يتمتع به من نباهة علم وفصاحة أثر كبير في

$$
\begin{aligned}
& \text { كثرة مؤلفاته، ولايترك فناً من الفنون - في الغالب - إلا و كتب فيه شيئاً . }
\end{aligned}
$$

أولا : في علوم القرآن .
ا- 1 - برهان التيسير في عنوان التفسير (1).
Y Y المباحث المختارة في تفسير آية الدية والكفارة (r).
r
ثانيا : في علوم الحديث

Y - الأحكام الكبرى (0).
r
\& - جامن التحصيل في أحكام المراسيل (v).
0 - مختصر جاممع الأصول لأحاديث الرسول لابن الأثير الجزري (^).

> (1) انظر : ذيل التذكرة 0 ، ومعجم المؤلفين \&/ף
> 「
> (

$$
\begin{aligned}
& \text { 0) انظر : طبقات ابن السبكي • . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ثالثاً : في الفقه . } \\
& \text { 1- تحقيق الكلام في نية الصيام (1). } \\
& \text { Y - رفع الاشتباه عن أحكام الإكراه (Y). }
\end{aligned}
$$

رابــاً : في القواعد الغقهيـة .
1 - المجموع المذهب في قواعد المذهب ، وهو موضوع تحقيقي

خامساً : في أصول الفقه .
1- إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (r) هـ
r - ت تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (\&).
r -
ع - تلقيح النهوم في تنقيـح صيـغ العموم(1).
. سادساً : في النحو

$$
\begin{aligned}
& \text { I- إتمام الفرائد المحصولة في الأدوات الموصولد المولة } \\
& \text { (V) (V) الفصول المفيدة في الواو المزيدة (V) } \\
& \text { هذا بعض ما وقفت عليه من مؤلفاته. }
\end{aligned}
$$

(1) انظر : الدارس 71

Y انظر المصدر السابق
(r ( سليمان الأشقر ، الطبعة الاولى V.

を) مطبوع بمطبعة دار الفكر بتحقيق الدكتو إبراهيم محمد سلقيني - الطبعة الأولى r.عاهـ 0) انظر : معجم المؤلفين ع/

٪) مطبوع بتحقيق الدكتو / عبداللّ بن محمد بن إسحاق آل السَيخ. الطبعة الأولى r.عاهــ. (V انظر : ذيل التذكرة

قال ابن حجر (1) : إنه صنف كتباً كثيرة جداً سائرة مشهورة نافعة(r).

## - ثنـاء العلمـاء عليـهـه .

اكتسب الحافظ العلائي - رحمه الله - مكانة جليلة وثقة بين علماء
عصره ، امتدحه كبارهم واستحق ثُناءهم.
فهذا الإمام الحافظ الذهبي(٪) يقول عنه: (اطلب العلم وقرأ وأفاد وانتقى ونظر في الرجال والعلل، وتتدم في هذا الشأن مع صحة الذهن وسرعة الفهم( (\&). Y - وقال الحسيني (0) في سياق حديثه عن ترجمته: (اكان إماماً في الفته والنحو والأصول مفتياً في علوم الحديث ومعرفة الرجال علالّالَّة في معرفة
المتون والأسانيد، فمصنفاته تنبئ عن إمامته في كل فن(T).
 والأصول وغيرهما، ذكيّاً، نَُّّارً، فصيحاً كريماً، ذا رئاسة وحشمة.............
(1 هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المصري الشافعي، ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة، أخذ العلم عن علماء عصره، توفي سنة ثُتين وخمين وثمانمانة، من مصنفاته: فتح


r) هو أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة، وتوني سنة ثُمان وأربيين وسبعمائة، من مصنفاته: سير أعلام النبلاء. له ترجمة ني: البداية والنهاية
.1EA/\&


ه) هو شُمس الدين محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي، ولد سنة عشُرة وسبعمانة، كان فقيهأ ورعاً ، توفي سنة خمس وستين وسبعمائة. من مصنفاته: ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي، وذيل العبر ، بدأه بحوادث سنة إحدى وأريعين وسبعمائة حتى سنة أريع وستين وسبعمائة. له ترجمة
 (Y) انظر : ذيلل العبر
(V وسبعمائة، توفي سنة ثنتين وسبعين وسبعمائة. ومن مصنفاته: التمهيد في تخريج الفروع على


وصنف في الحديث تصانيف نافعة وفي النظائر الفقهية كتاباً نفيساً «(1). ع - وقال فيه الحافظ ابن حجر (r) العسقالاني : وصنف التصانيف فيا فيا الفقه والأصول والحديث كالقواعد التي جودها (r) .
 طولى بمعرفة العالي والنازل - أي في الأسانيد - وتخريج الأجزاء والفوائد، وله مشار كة قوية في الفقة واللغة العربية والأدب(£) .

## وفـاتـــــه (0)

أفاد أكثر المصادر الأصلية لترجمة العلائي(1) على أن وفاته ببيت
المقدس سنة إحدى وستين وسبعمائة .

وأكثر الروايات تدل على أنه ليلة الاثنين في ثُالث محرم(v).
وقـيل(^) : توفي في لـيلة الخامس مَن المحرم.

ودفن بمعبرة باب الرحمة إلى جوار سور المسجد الأقصى، وهكذا الدا مات الحافظ الفقيه، صلاح الدين أبوسعيد خليل بن كيكلدي العلائي، ولكن آثاره باقية لم تمت.
نسأل الهَ تعالى أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيـح جنته.
 . تقدمت ترجمته (Y
Y) انظر : الدرر الكامنة

を ( انظر : البداية والنهاية


Y) عدا جمال الدين الأسنوي وابن السبكي ، وقد ذكرا أنه مات سنة ستين وسبعمائة. انظر: طبقات ابن السبكي •ro/r، وطبقات الالسنوي ז/.W.

^) ومنهم الصفدي . انظر :الدرر الكامنة الاجحالة نفسها، وإليه مال الشُوكاني في البدر الطالع riv/1

## الـــصــل الــُـالــت : دراســـة الـكـتــاب

## وفيه سبعة مباحث.

المبحث الأ و ل : تسمية الكتاب .
المبحث الثاني : توثيق نسبته لمؤلفه .
المبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه .
المبحث الرابع : تأثر المؤلف بمن قبله وتأثر من بعده بـه
في فن القواعـد الفقهيــة.
. المبحث الخامس : مصطلحات الكتاب
. المبحث السادس : منهج التحقيق
المبحث السابع : وصف النسخ الخطية ونماذج منها.

لقد اعتاد كثير من المؤلفين أن ينصوا على تسمية الكتاب في مقدمته

ولكن الحافظ العلانئي - رحمه الله - في مقدمة هذا الكتاب لم يضح اسماً له، بل اكتفى بذ كر مضمون الكتاب دون تسميته فقال - رحمه الله - : فاستخرت الله تعالى وسألته الهداية إلى الصواب في جمى هذا الكتاب، الممميز للقشر من اللباب، في هذا النوع البديـع والأسلوب الصنيـع ذاكراً من ذلك ما يسر الله تعالى الوصول إليه من المسائل المخرجة على قواعد أهول الفقه أو القواعد الفقهية(1) .............). .

ولهذا السبب اختلف العلماء في تسميـة هذا الكتاب، وبعضهم يذكره باسم الأشباه والنظائر(Y)، ومنهم من ذكره باسم القواعد (Y)، وذ كره بعضهم باسم المجمو ع المُذهب في قواعد المذهب( £) .

وهذا الأخـير هو المشهور ، وهو الموجود على أكثر النسـخ المخطوطة للكتاب، لأن جميـع كتب العلائي معنونة بأسلوب السجع السائد في عصره، وأقرب النسـخ إلى وفاته عنون له بهذا العنوان، والهُ أعلم.

## - توثيـق نسبــة الكتـاب لمؤلفـه ( (0)

لايختلف اثنان في نسبة كتاب المجموع المُذهب في قواعد المذهب
( انظر : اللوحة ז/ أ - ب
Y انظر : طبقات ابن السبكي .
 §) انظر : الآعلام



لمؤلفه خليل بن كيكلدي العلائي، ولا يتطرق شك في نسبته إليه للأدلة التالية: 1 - أن أغلب المؤرخين الذين ترجموا له نسبوا هذا الكتاب إليه وأثنوا
عليه كثيراً كما تقدم.
(1) - اقتباس بعض العلماء من هذا الكتاب ونسبته للعلائي كالحصني (1) في قواعده(Y)، وابن خطيب الدهشة(r)، والسيوطي( ( ) في الأشباه والنظائر(ه) .

## منهـج المؤلـف في كـتــبـه .

لقد بين المؤلف في مقدمة كتابه منهجَه والطريق الذي رسمه ليسير فيه. وقد جمع العلائي في مقدمة كتابه عدة أمور . تحدث فيها عن فضل الفقه وبيان أهميته ومزاياه، ثم بين قيمة القواعد الفقهية، بأنها وعرة المسالك صعبة المدارك، ثم بين منهجه في تأليف كتابه فقال: (..... فاستخرت الل
(1) هو أبوبكر بن محمد بن عبدالمؤمن بن حريز الحصني الدمشقي الشافعي ، تقي الدين، ولد سنة ثنتين وخمسين وسبعمائة، فقيه محدث، توفي سنة تسع وعشرين وثمانمائة. من مصنفاته: قواعد
 (r r
 أربع وثلاثين وثمانمائة. من مصنغاته: مفتصر من قواء العلاني وكالام الاسنوي. لـا له ترجمة في:

§) هو جال الاين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشانعي ولد سنة تسّع وأريعين





تعالى وسألته الهداية إلى الصواب ....ه) إلى أن قال: واعتمدت في ذلك كله الاختصار والإشارة إلى رؤوس المسائل دون الاحتجاج وتقدير الدلائل إلا في مواضع يسيرة جداً لأن ذلك مقرر في مواضعه. وبدأت أولا بالضابط الجامع لأبواب الفته كلها ...... ثم بتقسيم ثان لأبواب الفقه كلها بالنسبة الى نوعي الحكم الشرعي من خطاب التاب التكليف وخطاب الوضع ثم ذكرت القواعد الخمس التي ترجع جميع مسائل الفته إليها مع بيان ذلك والإشارة إلى قطعة من مسائلها، ثم سردت بعد ذلك القواعد مبتدئاً بالأهم فالأهم منها، ثم ختمت بالمسائل المنفردة عن أصولها وما أثبه

$$
\begin{align*}
& \text { وقد التزم - رحمه الله - بما ذكره في مقدمة كتابه. }  \tag{1}\\
& \text { ومن منهجه وأسلوبه العلمي في عرض المعلومات. }
\end{align*}
$$

1 - التعبير الأدبي الذي كان سائداً في عصره، فيتجه إلى المحسن
البديعي من الجناس والسجع والاستعارة .

وقد استخدم هذه المحسنات في مقدمة كتابه، ويتمثل في قوله: الحمد له الفاتح أبواب المعارف لطالبها، المانع أسباب العوارف لراغبها، الموضح سبيل الهداية لسالك سباسبها(r)........

وإن دل هذا على شيء إنما يدل على مشار كته الأدبية لعلماء عصره . Y - ا استوعب العلائي ممظم المسائل الفقهية على مذهب الشافعي الراجح منها والمرجوح مع ذكر المراجع في ذلك تحقيقاً لأمانة العلم. r - ترجيحه ما تحتاج إلى الترجيح من المسائل الفقهية .
(

ع - إذا وجد في المسألة قولان أو وجهان، فإن العلائي يشير إلى ذلك بقوله: وهذا هو الصحيح في المذهب، أو وهذا هو الهختار، والأصح هو
الوجه الثاني ..... وهكذا.

ه - يورد المؤلف الأهاديث ويخرّجها مـع بيان درجتها إن لم تكن من

> الصحيحين أو أحدهـا .

1 - أكثر المؤلف تخريج الفروع على التواعد مـا يدل على ملكته
العلمية في فن القواعد.

## تأثر العلائي بمن قبله

## وتأثر من بعده به في هذا الفنا



 قريباً إن شاء الشاله(r).
وأما الذين تأثروا به من بعده وإستفادوا منه في مصنفاتهم ومن أبرزهم.
 استفاد الحصني من المجبوع للعلائي حتى ليدرك القارئ أنهئن نسخة أخرى مختصرة له.
ثانياً : أبو الثناء محمود بن أحمد ابن خطيب الدهشة. في كتابه مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي، اختصر فيه كتاب العلائي والتمهيد للأسنوي.

هو محمد بن عمر بن مكي الملقب بصدر الدين المكنى بأبي عبداللّ بن المُرَثّل كان يعرف بالشام بابن الوكيل المصري ولد سنة خمس وستين وستمائة، وكان شيخ الشافعية في زمانه، وهو أول من ألف الأشباه والنظائر في الفقه، ومنه أخذ العلائي وتاج الدين ابن السبكي أغلب قواعد كدابيهما ، توفي بالقاهرة سنة ست عشرة وسبعمائة. له ترجمة في: طبقات الشافعية لابن
السبكي ror/q، وطبقات الاسنوي Y/ roع.

ثالثاً : جلال الدين عبدالرحمن السيوطي في الأشباه والنظائر له حيث نقل بعضاً من قراعده من المجموع ونسبها إليه.
 وسبعمائة، كان إباماً نقيها أصولياً، وله الباع الطويل في مينيار مختلف العلوم،
 استفاد الزر كشي من قواعد العلائي ونقل منها كثيراً غير أنه لم يشر إليه ولم ينص عليه.

## . مـصـطلـــات الكتـاب

$$
\begin{aligned}
& \text { أما مصطلحاته في كتابه فهي على النحو الآتي : } \\
& \text {. } 1 \text { - القديم والجديد }
\end{aligned}
$$

القديم : هو ما قاله الإمام الشافعي - رحمه الش - بالعراق أو قبل انتقاله
إلى مصر .
واختلف الشافعية فيها قاله بعد انتقاله من العراق وقبل دخول إلى عصر، فذهب بعضهم إلى أنه قديم وبیضه ذهبوا إلى أن المتقدم منه قديم والمتأخر جديد(r).
أما الجديد نهو ما قاله بمصر، وقيل: هو ما قاله بعد خروجه من بغداد(r) وعليه النتوى والعمل.

- r النص

هو ما نص عليه الشافيي ، وسمي نصاً لأنه مرفوع القدر لتنصيص

[^0]الإمام عليه ويكون في مقابلة وجه ضعيف أو قول مخرج(1) .
r
هو أقوال الإمام بنفسه، وهو الراجح من الطرق المحكية (Y).
ع - الوجوه أو الأوجه .

هي ما استنبطها الأصحاب المنتسبين إلى مذهب الإمام الشافعي يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله(r). ه - الطرق أو الطريقان .

هي الختلاف الأصحاب في حكاية المذهب ، فيقول بعضهم مثلا: في المسألة قولان أو وجهان، ويقول الآخر: لايجوز قولاً واحداً أو وجهاً واحداً ألا أو
 وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه (؟) .

- 7 - الأصح • والصحيح

الأصح : هو الوجه المفتى به في المذهب من الأوجه المنقولة، ويستخدم حينما يكون الخلاف قوياً . واها الصحيح فيستخدم إذا لم يقو الخلاف (ه). - قيل - V

يستخدم في وجه ضعيف ، والصحيح أو الأصح خلافه (1).








r


$\because 3$
$7 /$







 C जninionicelint ofncurnorgos
 Still

 qutand I -



w










$$
\begin{aligned}
& \text { Shrir) ? AN } \\
& \operatorname{Ir}^{1} / 5^{6} \int^{\prime} \therefore \text { 1/xN\}}
\end{aligned}
$$



# الـــصــل الـرابـــع : <br> المقارنة بين المجموع المُدْهب للعلائي <br> وإيضاح المسـالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي. 

وفيه تمهيد وعشرة مباحث :

التمهيد : وفيه ترجمة مختصرة للونشريسي.
المبحث الأول : من حيث منهج كل منهما في تبويب كتابـه.
المبحث الثاني : في أهمية كل من الكتابين .
المبحث الثالث : في تعدد القواعد وكثرتها.
. المبحث الرابع : تقعيد القواعد
المبحث الخامس : في تخريج الفروع على الأصول .
المبحث السادس : تتويـج القواعد بالأدلة .
المبحث السابع : استمداد القواعد في كل منهما
المبحث الثامن : في مصادرهما، وني صحة عزوهما.

- المبحث التاسع : وصف الكتابين

المبحث العاشر : ما يؤخذ على كل منهما .

## الــمـقـــارنــــة

## بين المجموع المذهب ("للحافظ العلائي")

## وإيضـاح المسـالك إلى ثواعد مالك (للونشريسين

## تـــــهـيــد :

## ترجمة مختصرة للونشريسبي صاحب إيضاح المسـالك .

لقد اتفقت المصادر التي تناولت شخصية الونشريسي على اسمه و كنيته
ونسبه، وإن كان لكل مصنف أسلوبه الخاص في تقديم الاسم أولا، أو الكنية. فاسمه: أحمد بن يحيىى بن محمد بن عبدالواحد بن علي(1)، ويكنى بأبي -العباس
ولد في ((وَنْشَرِيس)" (Y) واليه ينسب، ويقال له: الونشريسي،

نشأ في تلمسان وأخـل عن كثير من شيوخه، وعلى رأسهم أبوالفضل قاسم بن سعيد العقباني المتوفى سنة أربع وخمسـين وثمانمائةّ(r)، وقد تأثر به الونشريسي كثيراً ونتل عنه في مواضـع عديدة في كتابه ((المعيار) ) كما تتلمذ على أبي عبدالله هحمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي(؟) . ثم حصنلت له كائنة من جهة السلطان في أول محرم عام أربـع وسبعين
(1 انظر ترجمته في: إيضاح المسالك الر حيث أثبت المؤلف اسمه بخطه، وانظر أيضاً: أزهار الرياض 70/r-77، ومعجم المطبوعات .r.o/r

Y (Y بفتح الوأو وسكون النون وفتع الشين المعجمة وكسر الراء وسكون الياء وبعدها سين مهملة جبل بين مليانة وتلمسان من نواحي المغرب. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 00/0، ومعجم اللبلدان roo/0.
. Krr/7


وثمانمائة فانتهبت داره ، وفر إلى مدينة فاس فاستوطنها(1) .
كان فصيـح اللسان والقلم (Y)، تخرج به جماعة من الفقهاء . منهم : أبوعبداله محمدل بن محمد الغرديسي التَّغلبي القاضي وابن القاضي، توفي سنة سبع وتسعين وتُمانمائة .
ومنهم : أبو محمد عبدالواحد بن أحمد الونشريسي ولد الونشريسي المتوفى سنة خحمس وخمـسـين وتسعمائة(r) .

## وفـــاتـــــهـه :

توفي أبو العباس الونشريسي سنة أريـع عشرة وتسعمائة بفاس وله من العمر نحو من الثمانـين( \&).

## مؤلفـات الونشـــريــسي (0) .

كان الونشريسي - رحمه الله - قد أقبل على تصنيـف الكتب العديدة؛ وأغلبها في المذهب المالكي، سوف أذكر عدداً منها على سبيل الاختصطر . أ - المعيار المعرب والجامـع المغرب عن فتاوى علماء أفريقيـة والأندلس
والمغرب .

طبع في ثلاثة عشر هجلداً(7)، وهو أشهر كتب الونشريسي وأضخمها مادة وحجماً .
(1) انظر : معجم المطبوعات الإحالة السابقة .

r انظر ترجمتهما في : الفكر السامي YTV/Y ، وشـجرة النور الزكية YVA. \& ) انظر : أزهار الرياض r/77، ومعجم المطبوعات ، الإحالة السابقة، والأعلام المؤلفين r.0/r، ولم يختلف فيه أحد من المئرخين الذين ترجموا له.

 9) وذلك مـع الجزء المخصص للفهارس

ب - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك : ألفه في فن القواعد الفقهية، وهذا الكتاب هو الذي قمت بمقارنته مـع المجموع المذهب. ج- - المنهج الفائق في أحكام الوثائق، ويعرف بوثائق الونشيسي، طبع بفاس عام צوצاهـ.
د - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ألفه في



هـ - القصد الواجب في هعرفة اصططلاح ابن الحاجب ـ مخطوط (1). ومما يلاحظ أن عدداً من هذه المؤلفات ذُكر في المصادر تحت عناوين متعددة وَهماً منهم، فيجعلون (القواعد ) (وإيضاح المسالك) كتابين مـمع أنهها في الحقيقة إسمان لمسمى واحد .
و كذا يجعلون (المعيار ) (ونوازل المعيار ) كتابين اثنين، وهما أيضاً في الواقع - اسمان لكتاب واحد(r).

## - الــمـقـارنـــة بيـن الـكـتابيـن

وأعني بالمقارنة هنا: ذكر الأوجه التي يتفق فيها الكتابان، وذكر الأمور

$$
\begin{aligned}
& \text { التي ينترقان فيها، مـع مميزات كل منهـا . } \\
& \text { من حيث منهج كل مذهما في تبويب كتابه. }
\end{aligned}
$$

إن من يطالع كتاب العلائي - المجموع المذهب - يجد أنه احتوى أبواب الفقه في المذهب الشافعي؛ وقد جمع في كتابه القواعد الفقهية، والقواعد الأصولية التي بني عليها المذهب الشافعي.
ولقد بيَّن المؤلف نغسُه في مقدمة كتابه منهجَه، والطريقَ الذي رسمه
ليسير فيه فيقول:

لها الكتاب المميز للقشر من اللباب في هذا النوع البديع، والأسلوب الصنيـع' ذاكرأ ما يسر اله تعالى الوصولَ إليه من المسائل المخرجة على قواعد أصول الهِ الفقه، أو القواعد الفقهية، ومن المسائل المتشابهة في المعنى التي يرجع الخلاف فيها إلى أصل واحد أو تنظر إحداهما بالأخرى ....... واستثنيت من القواعد إلى غير ذلك من النكت الفائقة واللطائف الرائقة ..... الى أن قال: ويدأت أولا بالضابط الجامع لأبواب الفقه كلها ...... ثم بتقسيم ثالٍ لأبواب الفقه كلها بالنسبة إلى نوعي الحكم الشرعي من خطاب التكليف وخطاب الوضح، ثم ذكرت القواعد الخمس التي يرجع جميع مسائل الفقه إليها مـع بيان ذلك .....ثم سردت بعد ذلك القواعد مبتدئاً بالأهم فالأهم، ثم ختمت

بالمسائل المنفردة عن أصولها وما أشبه ذلك(1). وهذا دليل على أنه قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام.

القسم الأول : القواعد الخمس الكلية . التسم الثاني : القواعد الأصولية . القسم الثالث : القواعد الفقهية العامة.

مع الجودة في ترتيب الكتاب وتبويبه، وحسن تقسيمه حسب الترتيب المألوف عند الأصوليين والفقهاء .

وأما أبوالعباس الونشريسي ، فإن الناظر في كتابه الإيضأح يجد أنه قسمه إلى ثلاثة أنواع من القواعد، وإن لم ينص على ذلك في مقدمته. النوع الأول : قواعد فقهية عامة ، مسلّمة بين الفقهاء، يردف كل قاعدة بما يناسبها من الفروع الفقهية في أبواب مختلفة، وهذه القواعد لاتختص بباب من أبواب الفقه.

وعدد القواعد التي ذكرها الونشريسي من هذا النوع، سبع عشرة قاعدة(r)
النوع الثاني : قواعد فقهية عامة كالسابقة ، بيد أنها مُختلف فيها، تندرج تحتها مسائل من أبواب مختلفة، ولاتختص بباب من أبواب الفته أيضاً، ولذلك ترد صيغها مقرونة بالاستفهام

هثل : قاعدة : المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب؟ (r). قاعدة : الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ ( ). .

1) انظر : المجموع المذهب ق ז/ أ - ب .
 $.111 .1 . \wedge$

ץ) انظر : القاعدة (71) صـY


وأغلب قواءد الونشريسي من هذا النوع، بيد أنه يتعرض لبشض القواءد المتفق عليها بين المذاهب النتهية الأربعة بصيغة الاستفهام الئها أيضاً . ولعله تصد بذلك تحريك الأذهان، وتنشيط الهـم، وحفز الدارسين الهـي له إلى الـى العتق، والبحث والتنقيب، ومعرفة أهمية القواعد، والجهد الكبير الذي يبذل في سبيل التخريج والتفريع عليها (1).
النوع الثالث : قواءد خاصة يختلف فيها بين الفقهاء، وتختص بباب واحد من أبواب الفقه.
مثيل قاعدة : كل عضو غسل يرتفع حدثه أولا إلا باله بالكمال والفراغ(r).
 ولم تكن تلك القواءد مرتبة على أبواب الفقهه، بل يذكر في القاءدة الواحدة مسائل أبواب مختلفة، مسا يؤدي إلى صموبة البحث عن أي مالي مسألة.

$$
\begin{array}{r}
\text { Y }
\end{array}
$$

## في أهميـة كـل من الكتـــابيـن •

يعد كتاب العلائي (المجموع)" في القواعد الفقهية من أجود وأنفس المصنفات في هذا الفن، في القرن الثامن الهجري(1) وخاصة في الفقه الشافعي وقواعده، وهو كتاب عظيم في موضوعه مفيد في بابه، امتدحه كبار الفقهاء واستحق ثناء جهابذة العلماء.

قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني : وصنف التصانيف في الفقه والأصول والحديث، كالقواعد التي جودها(r) . وقال حاجي خليفة (r) : قواعد العلائي في الفروع هي أجود القواعد(؟). ويعتبر كتاب إيضاح المسالك للونشريسي أيضاً من أهم كتب القواع العد الفقهية في مذهب المالكية لما تضمنه من ثروة فقهية عظيمة، وما جمى فيه من المن فتاوى السابقين واللاحقين، كما سلك في منهجه أسلوب الاختصار بعبارة محررة تحريراً دقيقاً ، مما جعل البعض يصفه بأنه كتاب صغير محرر . ويقول البحض الآخر : إنه فلسفة فقهية مفيدة(0).
(1) انظر : مذكرة فضيلة الشيخ / محمد بن حمود الوائلي صـ 10.

الهجرة، وتوفي سنة سبع وستين وألف من الهجرة، من مصنفاته: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. له ترجمة في: الأعلام
§) انظر : كشف الظنون
0 انظر : الفكر السامي r70/r

## . في تعــدد القواعــد وكثـرتهـا

لقد تميز الحافظ العلائي بتنوع القواعد والإكثار منها، إضافة إلى توسعه في شروح القواعد توسعاً كبيراً، وخاصة عند شرحه للقواعد الفتهية الخمس الأساسية، مـع قدر ته الفائقة على الغوص في أعماق الفته تأصيلاً وتفريعاً . ولعل من أقوى الأدلة على تنوع قواعده وكثرتها أن القواعد والفوائد والفصول الموجودة في الجزء الأخير الذي قمت بتحقيقه من المجموع بلغت (9^) من قاعدة في المبيع إلى قاعدة: في تحرير أقوال الإمام الشافعي في حجية قول الصحابي وهذا بخلاف الونشريسي، فإن كتابه امتاز بالتلخيس، فجميع قواعده في الإيضاح لم تتجاوز (IIA) قاعدة، من قاعدة: الغالب هل هو كالمحقق(1) إلى قاعدة: كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى(r). وقد يدمتج عدة قواعد في قاعدة واحدة، ويدرج تحتها سائر الأمثلة كما يتضح ذلك جلياً في قاعدة: (امن استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب . بحرمانه)(C)

أدرجها تحت ((القاعدة الثانية والثمانون)) (من الأصول ، المعاملة بنقيض
المقصود الفاسد ).

لقد بيَّن المؤلف نفسه ذلك - التلخيص - في مقدمة كتابه حيث يقول: فإنك سألت أيها الفاضل الشريف الرفيع القدر ..... أن أجمع لك تلخيصاً مهذب الفصول محكم المباني والأصول يسهل عليك أمره، ويخف على الأسماع والقلوب ذكره ..... إلى أن قال: فجمعت لك هنا هنا النزر الذي سمح به

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : إيضاح المسالك هـج } \\
& \text { (Y) انظر : المصدر السابق صـ0.ع } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

الفكرُ الموزع، والقلب الكسير المجزع(1) ..... إلخ.

## في تقعيـد القواعـــد .

يمتاز العلائي بذكر القواعد في صيغ وجيزة محكمة على ما سار عليه
أكثر المؤلفين.

بخلاف الونشريسي فإنه يورد - أحياناً - بعض القواعد في صيغ مطولة
عكس ما سار عليه أكثر المؤلفين من ذكر القاعدة في صيـين وجيزة هحكمة. ويتضح ذلك في قاعدة (r) من عجل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفاً ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا بالمقاصة؟ وهو المشهور أو مؤديأ، ولاسلف ولا اقتضاء، وهو المنصور لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء .

 حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها واستند الحكم إليها( () .

قلت : تابع الونشريسي المقري في تقعيد هذه القاعدة . انظر: هامش إيضاح المسالك، الاجحالة

$$
\begin{aligned}
& \text { السابقة، تحقيق الشيخ أحمد بوطاهر الخطابي. } \\
& \text { r) انظر : القاعدة (Mr) صـ MIT }
\end{aligned}
$$

£ ) وهذه القاعدة عبر عنها المقري بإيجاز فقال: اختلفوا في المترقبات هل تعد حاصلة أم لا؟ انظر: هـامش الايضاح، الإحالة السابقة.

لقد أكثر العلائي تخريجاً للفروع على القواعد، وربما تصل الفروع تحت قاعدة إلى مائة وخمسة وعشرين فرعاً، كما فعل في قاعدة: ((فيما يترتب على

تغييب الحشفة في الفرج من الأحكام الشرعية)(1) (1).
وقاعدة : (ما يترتب على النكاح من المسائل الشرعية)(r)) .
بينما أخخ الونشريسي بتلة تخريج الفروع على القواعد، وربما يدرج تحت كل قاعدة جملة من الفروع والمسائل الملائم لها، وقد يوضحها بالقصة. مثل ((القاعدة التاسعة والستون)) : النكاح من باب الأقوات أو من باب التَّفَكهات

قال: تَرَدَّدَ الأدباءُ والخُتَّاب فيمن تزوجت أَمُّهُ هل يُهُنَّأ أو يُعْزَّى؟ فرأى بعضهم أن التعزيةَ جفاءء، والتهنئَة استهزاء( غ) .
(r وعليه وجوب تزويج الوالد على ولِّده إن احتاج، والمملوكُ على المالك.
 مـ بينها ويين الأب العارُ الذي يلْحْقِ الابنَ بـها دونهُ (إيضاح المسالك YAV).
 الظنية مصيب أو المصيب واحد لا بعينه، وقد ذيلها بذكر تنبيه يصمل مناقشة بعض أقوال العلماء .

## تتـويـج القواعـــد بـالأدلـــة .

تميز العلاتي بتتويج قواعد كتابه بأدلة من الكتاب والسنة مما جعل
الكتاب في منزلة انفرد بها، ولم تقف دراسته عند القواعد وفروعها .
أضف إلى ذلك أنه يذكر الحديث ويعزو ويحكم عليه، ولا غرو وهو يلقب
بالحافظ.
وهذا بخلاف الونشريسي ، فإن جميـع ما أوردها في كتابه الإيضاح من الآيات لم تتجاوز خمدساً (1)، و كذا الأحاديث الواردة فيه أربعة(Y)، وهـع ذلك لم يخرجها ولم يحكم عليها .

## الستمـداد القـواعــد في كل منههــا.

إن المتتبع لكتاب العلائي - المجموع المذهب - يجد أن قواعد الكتاب - في النالب - مستمدة من الأشباه والنظائر، لصدر الدين ابن الوكيل محمد بن عمر مكي، وتراه يعتمد عليه في الدرجة الأولى في كتابه المجموع المنهب، بيد أنه أضاف إليه مسائل أخَر وزادها تهذيباً وتعديلاً . انظر : مشُلاً فائدة : ما لايبذل العقلاءُ المالَ في مقابلته غالباً (r) . أها أبو العباس فان أغلب قواعده مستمدة من القواعد للمقري الذي يعتبر أصل الكتاب ولبه، وأغلب قواعد الإيضاح قواعد مذهبية تدور في فلك المذهب

المالكي.

$$
\begin{array}{r}
\text { ( ) ( }
\end{array}
$$

r والنظائر لابن الوكيل ץ/ \&

## في مصــادرهمـا وثي صحــــة عزوهمـا

أ - لقد نقل العلائي من مصادر عديدة أشار إلى بعضها في مقدمة كتابه(1) الـي كما أومأ إلى غيرها أيضاً بقوله: ..... وما تضمنته كتب الدذهب وأهو أصوله من النوائد المتفرقة وما يسر الله ومنَّ باستخراجه من اللطائف الدحقةة(Y) ..... هذا ، وقد تميز العلائي بكثرة النقول من مصادر الشافعية بتنوع المصادر، وقد ينقل عن غير الشافعية ويعزو، خاصة عن القرافي المالكي في كتابه الفروق(r).

لقد بلغت مصادر كتابه في القسم الذي قمت بتحقيقه نحواً من (\& (\&) بــن فقهية وحديثية وأصولية، وهي المصادر التي ذكرها هو بنفسه صراحة، وإليك بيانها في أول ذكره لها: .

1) انظر : اللوحة ז/ب من الدجموع المذهب .

Y Y انظر : الإحالة السابقة من المجموع المذهب.



| الصفحـة | المؤلف | المصدر | $=$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| HIT | الدارمي | الاستذ كار | -1 |
| \&OV | أبوسع الهروي | الإشراف (شرح أدب القضاء ) | -r |
| $\varepsilon \cdot \varepsilon$ | الجـيلي | الإعجاز | -r |
| zar | الإمام الشافعي | الأمالي | - $\varepsilon$ |
| \&10 | الإمام الشافي | الأم | -0 |
| YE7 | الروياني | بحر المذه | -7 |
| H. | العمراني | البيان | -V |
| 111 | المتولي | التتمة | - 1 |
| Mr. | القاضي حسين | التعليت | -9 |
| Ye9 | صدرالدين موهوب الجزري | التعليق | -1. |
| 101 | القفال الشاشي الكبير | التقريب | -11 |
| iw | ابن القاص | التلخيص | -Ir |
| 19Y | الشيرازي | التنبيه | -Ir |
| Mry | البغوي | التهزيب | $-1 \varepsilon$ |
| IV | الترمذي | جامـع الترمذي (الجامع الصحيح) | $-10$ |
|  | أحمد بن محمد الروياني | الجرجانيات | -17 |
| YON | (جدصاحب البحر ) |  |  |
| MY | الماوردي | الحاوي | -IV |
| \&Ar | الإمام الشافعي | حرملة | $-11$ |
| Yoy | القفال الشاشي (الصغير) | الحلية | -19 |
| O.V | الإمام الشافعي | الرسالة | -r. |
| $\varepsilon \cdot \vee$ | العبادي | الرقم | -H |


| Y.O | النووي | الروضة (روضة الطالبين) | -r |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| loV | أبو حامد | الرونق | -m |
| ETV | أبومحمد الجويني | السلسلة | -ri |
| IVo | أبوداود | سنن أبي داو2 | -ro |
| MY | ابن الصبا | الشامل | $-77$ |
| Wo | الرافعي | الشرح (الشرح الكبير ) | -TV |
| 010 | الشيرازي | شرح اللمع | -rA |
| rW | النووي | شرحِ مسلم | -ra |
| 12. | النووي | شرح المهذب (المجموع) | -r. |
| ITI | الحسـين بن علي | العدة | -r |
| Mr | البغوي | فتاوى البغوي | -r |
| MrV | الروياني | الفروق | -rr |
| $\mathfrak{\text { 亿旡 }}$ | الإمام الشافعي | كتاب اختلاف الحديث | -r |
| $10 \varepsilon$ | المحاملي | اللباب | -ro |
| - $2 M r$ | الرافعي | الهحرر | -M |
| \&Ar | المزني | المختصر (مختصر المزني) | -rv |
| 0.7 | الغزالي | المستصفى | -rı |
| 197 | الشيرازي | المهنب | -ra |
| Mr. | إمام الحرمين الجويني | النهاية (نهاية المطلب) | $-\varepsilon$. |
| Hrz | الغزالي | الوجيز | $-\varepsilon 1$ |
| 120 | الغزاللي | الوسيط | -Er |

بينما اعتمد أبوالعباس الونشريسي على كتب القواعد الفقهية، ثم الأمهات، ثم مؤلفات الفته العامة، وقد بلغت مصادر كتابه ثلاثين مصدراً (1)، وهي مرتبة حسب الحروف الهجائية:
الصفحـة rrv

المؤلف
=

- أحكام ابن سهل

210
rav
rvo
ابن سهل
إ-r إحكام النصول
الباجي
r- أسئلة القفصي

109

- تقيـيدأبي الفضل راشدالوليدي علىالمدونة أبوالفضل راشدالوليدي


109
rYA .ا- شرح ابن عبدالسلام لمختصر ابن الحاجب ابن عبدالسلام
req
الشارمساحي
ال1- شرح التهذيب
محمد بن أحمد العُتبَي
Yا- العتبية


1) راجعها في إيضاح السسالك صـ9V-9q، حيث حصرها المحقق هناك.

| YIV ابن عبدالبر | الكافي | $-11$ |
| :---: | :---: | :---: |
| PAY محهد | كتاب محمد (الموازية) | $-19$ |
| M. العقباني | لباب اللباب | -Y. |
| TrV المتيطي | المتيطية | -YI |
| HV ابن فتوح | المجموعة | -rr |
| 10. ابن الحاجب | المختصر الفقهي | -rr |
| 189 ابن الحاجب | مختصر منتهى السول والأهل | -Yz |
| E17 القاضي عياض | المدارك | -Yo |
| YYA رواية سحنون عن الإمام مالك | المدونة | -M |
| Y.7 ابن أبي زيد القيرواني | النوادر | -rv |
| Mro mid | نوازل سحنون | -YA |
| ابن حبيب | الواضحة | -Ya |
| M71 | النواعي لمسائل الأحكام | -r. |

تميز العلائي بالدقة في عزو الآراء لأصحابها الذين نص عليهم في هقدمته كما تميز أيضاً بالضبط في النقل مع نسبة النتول إلى أهلها وذكر المصادر التي نتل منها
فنراه مثلاًّا - وهذا في الغالب - يقول: قال الغزالي(1) في الوسيط، هكذا

1) هو أبوحامد ، محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي ، ولد سنة خمسين وأربعمائة ، أخذ عن إمام الحرمين، وخرّج له الاصصاب، توفي سنة خمس وخمسمائة، وعمره خمس وخمسون سنة. من مصنفاته الكئيرة: الوجيز، والوسيط، والبسيط. له ترجمة في: العبر


نص عليه الرافعي(1) في الشرح، هكذا ذكره النووي(r) في الروضة(r) . أما أبو العباس الونشيسي فإنه لم يسلك المنهج التأليفي الصحيح لصد نسبة النقول الى أهلها، وأيضاً سكوته عن المصادر التي نقل عنها مـي أله أن أغلب قواعد كتابه مأخوذة من القواعد للمقري ثم الفروق للقرافي وغيرهما من كتب المذهب المالكي، ومع ذلك لايشير إليها إلا نادراً .

1) هو أبو القاسم ، عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم القزويني الرافعي، ولد سنة سبع وخمسين وخمسمائة تفقه على والده وعلى غيره، انتهة إليه معرنة المذهب ودقائقه، توفي سنة أريع وعشرين وستمائة على الخلاذ فيه، نسبته إلى الصحابي الجليل رافع بن خديج رضي الله عنه. من مصنفاته: غتح العزيز ، ويسمى أيضاً الشرع الكبير ، والمحرر . له ترجمة في: تهذيب الانسماء

 r (Y هو أبوذكريا ، يحيى بن شرغ النويي ، ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة بنوا، وهي قرية من الشام، تفقه على الكمال سلار الاربلي وغيره، وأكب على العلم حتى فاق أقرانه، ولم يتزوع قط، توفي سنة ست وسبعين وستمائة. من مصنفاته: منهاع الطالبين، وريني له ترجمة في: العبر re/r وطبقات ابن هداية الله r79-r79.

يوجد كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب في قسم المخطوطات من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وله عدة نستخ، بعضها في جزء واحد وأخرى مكونة من جزءين، كما توجد له نسخة في جامعة أم القرى بمكة، وجامعة الإمام بالرياض

لقد قام الأخ : محمد بن عبدالغفار بن عبدالرحمن بتحقيق جزء من هذا الكتاب، من أول الكتاب إنى نهاية ما يتعلق بالمانع من أقسام خطاب الوضع، نال به شهادة العالمية العالية الدكتوراه في قسم الدراسات العليا، شعبة الفقه بالجامعة الإسلامية، وذلك في العام الجامعي 18.0-7.1اهـ وتقـع رسالته في مجلدين من الحجم الكبير، أخن قسم الدارسة منها أربعاً وثمانين ومائة صفحة،

من صفحات الرسالة البالغة ( .9Y) مطبوعة بالآلة.
وفي العام الجامعي إلهـ قدَّ أربعة من الطلبة طلباً بتتحقيق ما تبقى من الكتاب، نظراً لكبر ححمه ولشدة الحاجة إلى إخراجه، وتمت الموافقة على ذلك، و كنت أحدهم. ثانياً : إيضاح المسالك . لقد حقت كتاب الإيضاح مرتين :
المرة الأولى : بتحقيق الشيـخ أحمد بوطاهر الخطابي، وطبع في الرباط سنة .. ٪اهـ باشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة .

وقد أخذ قسم الدراسة واحداً وثلاثين ومائة صفحة من صفحات الكتاب البالغة ثلاثاً وستين وأربعمائة صفحة.

والمرة الثانية : قام بتحقيـقه الشيخ الصادق بن عبدالرحمن الغرياني ؛

وطبع في طرابلس سنة .اعاهـ.
وقد أخذ قسم الدراسة سبعاً وأربعين صفحة من صفحات الكتاب البالغة
تسعاً وخمسين ومائتي صفحة.
وقد أفاد وأجاد كل من المحققين بما قام به من العمل ، بيد أن أباطاهر حاز قصب السبق، ودراسته للكتاب أكثر شمولاً وبياناً .

## ما يـؤخــــذ على كـل منهمـا

على الرغم من الجهد المبذول من كل من العلائي والونشريسي في كتابيهما، فإن هناك بعض الأمور التي تؤخذ عليهما، لأن الكمال له وحده، وأن النقص من لوازم البشر
يؤخذ على المجموع المذهب - في نظري - ما يأتي :
1 - خطأه في عزو بعض النقول إلى بعض الأماكن .
وهذا في الحقيقة لم يحصل إلا نادراً، بل مرتين في القسم الذي قمت
بتحقيقة.
الأولى : قوله في النوع التاسع من أنواع الديات بحسب مقاديرها: إن الشافيي نص في كتاب اختلاف الحديث أن عمر رضي الله عنه قضى أن في كسر الترقوة والضلع جملاً (1)، ثم أعاد هذا الكلام بعينه في مسألة تحرير
 قلت : هذا الأثر لم يذكره الإمام الشافعي رحمه اله في الكتاب المشار إليه، وإنما ذكره في ((كتاب جراح العمد في مسألة كسر العظام)" من الأم(٪). كما أورد هذا الأثر أيضاً في (٪كتاب اختلاف مالك والشافعي)(٪) . الثانية : نقل الحافظ العلائي من المستصفى (0) أن الشافكي قال في كتاب اختلاف الحديث إنه روي عن علي أنه صلى في ليلة ست ركعات كل ركعة بست سجدات(1).
(1 (انظر :
Y انظر : صـ 011
(
\& ( )
0) انظر : المستصفى YVI/، وانظر: القسم التحقيقي صـ7. (Y) انظر : المستصفى /

وهذا الأثر أيضاً لم أجده في كتاب اختلاف الحديث(1). r - تقعيده لبض القواعد - أحياناً - بأسلوب معقد .

مثل : قاعدة : (r) الموثر من الشروط في العقود بطلانها إنما هي ....
ويؤخذ على الإيضاح الأمور التالية :

ا - صعوبة الأسلوب وتعقيده فلا يكاد يدرك الباحث فهم المسألة إلا بعد
تعب وعناء.
r - إيراده بعض القواعد في صيغ هطولة ، وقد سبقت الإشارة اليها r -

مثل القاعدة الثانية (r): الموجود شرعاً هل هو المو كالموجود حقيقة أم لاه؟. والقاعدة السادسة والثمانون (؟) : الموجود حكماً هل هو كالمورجو

ع - إغغال ذكر بعض القواعد الفتهية الهامة، مثل القواءد الخمس الأساسية فلم يذكرها .
مئلا" : الأمور بمقاصدهاها، العادة محكمة، الضرر يزال، الدشقة تجلب التيسير، اليقين لايزال بالشك، ......

1) ولكني وجدت ما يقرب إلى هذه المسألة في كتاب اختلاف العراقيين، باب الوتر والتنوت والآيات، من الاام ، وهي (أن علياً صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات، خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة، قال الشافعي: ولسنا نقول بهذا، نقل: لايصلى في شيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر، ولو ثبت هذا الحديث عذدنا عن علي رضي الله تعالى عنه لقلنا به (الأم (Y) انظر : صـ 17V (r) انظر : إيضاح المسالك صـ| £) انظر : المصدر نفسه صـ

إلى غير ذلك من القواعد العامة التي ترجـع مسائل الفقه إليها، وتتفرع عليها قواعد فقهية فرعية، وأحكام كثيرة . ولعله عدل عن ذكر تلك القواعد وأمثالها لشهرتها، مضياً بذكر ما يحتاج
إلى بحث وتنقيب، وإعمال فكر( (1).

وقد ألمح في خاتمة كتابه إلى مثل ذلك حيث قال: هذا نهاية ما قيدت مما إليه قصدت، وبه وعدت، وإياه أردت، وفيه اجتهدت، من القواعد المحكمة الكافية الجليلة النافعة الشافية، جمعتها لك هنا من أماكنها، وأبرزتها من مكامنها، على وِفق ما سألتَ بل فوق ما أَمْتَتَ(r). وأخـيراً فإن هذه المؤاخذات لم تغض ولم تنقص من قيمة الما ومزاياهما، بل هي تزيدهما رفعة ودرجة، وسبحان الذي لايغفل ولا ينسى. والخلاصة ، أن كتاب العلائي أكثر أصولاً وفروعاً انيان
(1) انظر : مذكرة فضيلة الشيخ الواتلي صـا Y) انظر : إيضاع المسالك ص191 .


## تــاعــدة (1)

المبيع (Y) لابد وأن يكون معلوم العين، والقدر، والصفة، فلو قال: بعتك

 بيـع الغرر (I)، والنهي يقتضي الفساد (V)، فاحترزوا بـقولهم يسهل اجتنابه عن



(Y المبيع: بفتع الميم وكسر الباء مصدر من باع يبيع بيعا ومبياً ، قال ابن منظور: هو شاذ


§) الغرر في اللغة : الخطر والغرور والخِداع. انظر: مختار الصحاح 19V، ولسان العرب 1r/0. وفي الشرع: ما انطوت عنا عاقتته ، وقيل: ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما (نهاية ألمحتاج الاجحالة السابقة) (حلية العلماء (Vr/ع).
ومثال بيع النرر : بيع الملامسة، بأن يلمس ثوباً مطوياً ثم يشتريه على أن لاخيار له إذا رآه، ومثل: بيع العبد الآبق ، والحمل في البطن، واللبن في الضرع ونحوها ، وهذه كلها من بيا بيوع

0) وفي ( 0 ) : يستهل
(1) أخرجه هسلم في صميحه: •10v-107/ ، كتاب البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي
 (V (ا(اتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد)، فراجعه. وانظر مسألة اقتضاء النهي الفساد في: المستصفى



$$
\begin{aligned}
& \text { 4) وفي ( ( ) ( (فإنه يصح بيعه)ه } \\
& \text { • • • }
\end{aligned}
$$

كان لا يوصل إلى العلم به إلا بمشقة، وتغييـر للمبيـع( (1) يؤدي(Y) إلى الإتلاف


 وقال القفال(V) وأتباعه: لأن العقد لم يجد مورداً(^) يتأثر به في الحال (هال فأشبه النغاح(9) .
وبيان هذا : أن المبيـع مبهم(•1) وهو أحد الشيئين لا بعيـنه فلا(11) يؤثر العقد في الحال في شيء كنهما حتى يعين(1r) بعد ذلك، ولا يرد على ذلك العتق (Ir) والطلاق(1\&)، حيث يصحان في أحدهما غير معين لما فيهما أعني

> r



(1) ما بين القوسين من (ح) فتط.
. (V
^) وني ( 1 (


(1) وفي (د) (اولا)


والعبد بالعتق يتذلَص ويذهب حيث شاء. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه K\&r. وشرعا: إزالة الرق عن الآدمي (السراج الوهاج TTO) (نهاية المحتا؟ TVV/A).
(1\& الطلاق : لغة : اسم من التطليق وهو الإرسال، تقل: طلق الرجل امرأته بالتشديد. انظر:

وشرعا: حل عقد النكاع بلفظ النكاح ونحوه (السرأَ الوهاع ^•ع) (مغني المحتاع rra/r)

الطلاق والعتاق(1) من معنى الحل، وأيضا فأحد الوجهين أن الوقوع من حين التعيـن لا من حين اللفظ.

ثم إن بطلان هذا البيع ماش(r) على القاعدة (r)، فإن العقلاء لا يعدلون

 من الآصع المتفرقة عند تساوي أجزائها، والمذهب ما تقدم(•).).

> 1) وفي (i) (اوللعتقّ)، وفي (ح) (والعتقى •
> (

『) وهي تاعدة الباب، من أن المبيع لا بد وأن يكون معلوم العين والقدر والصفة. を) (الاعلام : جمع عَأم مثل سبب وأسباب، تقول: عْلَتُ له علامة بالتشديد إذا وضعت له أمارةً يَعْعِهُا . انظر: المصباح
(0) وفي ( ( (أيهما)

(V كان ثُقة دينا ودعا، تغقه بآمل على أبي علي الزجّاجي، وتفقه عنه أبو إسـحاق الشيرازي، والخطيب البغدادي. توفي سنة خمسين وأربعمائة. من مصنفاته: شرع المزني، وهو التعليقة المشهورة، وشرح فروع ابن الحداد. له ترجمه في: تهذيب الأسماء YEV/Y، وطبقات الفقهاء للشيرازي 1ro، والعبر T9T/T، وطبقات الشافعية للأسنوي 0N/T. والبداية والنهاية
 ^) وفي (أ) (ابصحة).).
9) الصاع : يذكر ويونت، ويقال: أيضا صُوّع وضُواع، ويجمع على الآصع، ومعناه المكيال، وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي كما في الفطرة وغدية الحع، وقيل: ثمانية أرطال، والمُدّ ريع
صاع. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (£) والمصباع المنير ror-rol/.
 . $\varepsilon \cdot \wedge / r$

أها إذا كانت الصبرة(1) مجموعة، فباعه صاعا منها، فإبا أن تكون معلومة
الصيعان أو لا .
فإن كانت معلومة الصيعان، وباع صاعاً منها، صح باتفاق الأصحاب(r). واختلفوا في تنزيله، فقال الجمهور كما قال الرافعي (r): إنه بمثابة (بيع)(؛) (؛ جزء من الجملة، حتى لو كانت الصبرة مائة صاع مثلا، فالمبيع عشر العشر، وهو اختيار القغال(o).

وقال آخرون : بل هو في صاع يتعين بالإفراز (T) حتى لو تلفت الصبرة إلا
صاعا منها (تعين المبيع(V).
(9) وعلى القول الأول يتقسط(^) التلف على المبيع والباقي، فإن كانت

مجهولة الصيعان وباعه صاعاً منها )(•1) فنص (الإمام)(11) الشافعي =



 r/T/T، ونهاية الحتأ
r
\&) ما بين القوسين ساقط من (ح)
0) انظر المصادر السابقة.



$$
\begin{aligned}
& \text { • وفي ( ( } \mathrm{C} \\
& \text { ^) وفي (i) ( (اينتسط). } \\
& \text { 9) وفي (د) (الهان)، } \\
& \text { ( ) • } \\
& \text { (1) ما با بين القوسين زائد من (ع) فقط. }
\end{aligned}
$$

=
وقال القفال وجماعة : لا يصح (r)، مـع أن القفال كان يفتي بالصحة
 الرافعي مأخذين لهذا الخلاف.

 لاغرز، لتساوي الأجزاء .
ومن علَّل بأن العقد لم يجد مورداً يتأثر به، قال بالبطلان(v).
 الصبرة المعلومة، فمن(9) قال: إنه مشاع في الجملة قال هنا بالبطلان لتعنر



() ما بين القوسين مثبت من (ح) فقط.

Y انظر : الوجيز ץ) لتعذر الإشاعة ووجود الإبهام (الوجيز ، الإحالة السـابقة)
\& ) وفي (أ ود) (ايقول المستفتي يسـألني) • والمستفتي : هو من يسـأل الفقيه، وهو من الفَتْوَى تقول: استتفتيته أي سـألته أن يُفْتِيُ انظر: المصباع ז/ ז ع ع وأنيس الفقهاء \&.r.
 (1) وفي ( ( (V انظر: فتح العزيز (V) ^^) (
 (1. (1) أي البناء
(1Y) انظر : فتح العزيز الاجحالة السابقة.

## فـائــدة (1)

ما (r) لا يبذل العقلاء المال في مقابلته غالباً، تارة يكون(r) لقلته كالحبة من القمح ونحوه، وتارة يكون( \&) لخسته(ه) كالحشرات(٪)، والسباع(r) التي لا تصلح للاصطياد، ولا منفعة فيها، فلا يصح بيع شيء من"(1) ذلك، لأن بذل المال في مقابلته(9) سفه( -1) (11) (1) (1) وفي النمل (وجه أنه) (Ir) يجوز (بيعه) (Ir) حيث (!) ينتفع به
 والمجموع 9 / 9 وما بعدها ، والأشباه والنظانر لابن الوكيل
r) وفي (أ وب) (اتكون)
£) وفي (أ وب) (اتكون،)
 على خسَاسي، والأتثى خَسيسة، والجمع خَسانس. انظر: المصباع /179.
7) الحشرات : بفتع الحاء والشين واحدتها حُشَرة بالعتح، وهي هُوَامُ الأرض وصغار دوابّها (تحرير ألفاظ التنبيه ITV)
 والفهد والنمر . انظر: المصباح
 9) وفي ( ( ) ( (امقابلة))
 تَسْفِّت الريح الشجر: أي مالت به، وسمي السفيه سفيها لخفة عقله. انظر: تحرير ألفاظ
التنبيه . . .
(1) ونقل القاضي حسين وجهاً في جواز بيعها لانها طاهرة والاتتفاع بجلودها متوتع بالدباغ.

(IY) ما بين القوسين ساتط من (ب و دل). (IT) ما (I) بين القوسين ساتط من (I) (1\&) وفي (أ) (حتى)"

وتارة لا يبذلون المال في مقابلته لكثرة أمثاله، كبيع الماء على شاطئ النهر، وبيع التراب في التربة(r) الههيلة(£)، والحجارة غير المنحوتة(ه) في الشعاب(r) التي يكثر فيها أمثالها ـ وفي ذلك وجهان: الأصح: الجواز(V)، لأن المبيـع(^) منتفـع به في الـجملة(9) .

والقائل بمقابله (•) : يعلل بأن بذل المال فيه سفه(11).

1) تُمِيبين : بالفتح ثُم الكسر ثم ياء، وعلامة الجمع الصحيع، مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من موصل إلى الشام، بينها ويين سنجار تسعة فراسخ وعليها سود (مراصد الاطلاع r/rve/ (rve، وهي حالياً في تركيا r ع عسكر مُكْرُم : بضم الميم، وسكون الكاف وفتح الراء، بلدة مشهودة من نواحي خوزستان
 بنمييبن، لأنه يعالج به العقارب الطيارة، وبعسكر مكرم، لأنه يعالج به السكر. قال النوقي: ,الوجهان شاذان ضعيفان. انظر: فتح العزيز /119/^، وروضة الطالبين /10/ . والمجموع .r£./१

「


> انظر: مختار الصحاح

ه) المنحوتة : اسم مفعول : للنحت، وهو النَّْر والقَشْرُ ، تقلل: نُحَتَ الجبلُ ينحته إذا تطعه. انظر: لسان العرب
r ) الشُعاب : جمع الشُعْ بالكسر ، ومعناه الطريق، وقيل: الطريق ني الجبل. انظر: المصباح .mr/


$$
\begin{aligned}
& \text { لابن الوكيل rro/r } \\
& \text { ^) وني ( ( }
\end{aligned}
$$


(1-1) وني (أ) ((اممقابله) وفي (ح) (ابمقابلة)،


ويمكن الجواب عنه، بأنه قد يكون فيه غرض صحيح من نفع البائع بالثمن من غير مِينّة.
ولو أعطاه صدقة أو هبة(1) لم يقبل، ولايخفى ما فيه من الأجر (r)، فيمنع خلو العقد عن فائدة .

ومثل هذا (r) ، ما إذا باع جزءاً شائعاً من شيء بمثله من( \&) ذلك الشيء،
وفيه أيضاً وجهان.

أحدهما : البطلان ، لأنه لا فائدة فيه.
والأصح : الصحة ( (0)، لأن (1) فيه فوائد (v).

منها : إذا كان أحد العوضين مما وهبه الوالد لولده، فإن هذا البيع
(يمنح)(^) رجوع الأب فيه.

1) الهِبة، والهدية وصدقة التطوع : أنواع من البر متقاربة، يجمعها تمليك عين بلا عوض، فإن تَمَخْضَ فيها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء محتاع غهي صدتة، وإن حُمِلَتْ إلى مكان المُهْدَى إليه إعظاما وإكراما وُتُودُداً فهي هدية، وإلا فهبة. فكل هدية وصدقة تطوع هبة، ولا
 والموهبة بكسر الهاء فيهما . (تحرير ألفاظ التنبيه هזף-•T\&).

 الوكيل rro/r.
§) وفي (أ، ع، د) (\#في)
 (\%) وفي (r) (V)
. راجعها ني الهصادر السابقة (V


ومنها (1) : عدم رجوع البائع فيه إذا أفلس(r) العاقد*(r)، لأنه ليس عين
ماله.
ومنها : لو كان صداقاً (६) فالعقد المذكور يوجب(ه) رجوع الزوج إلى
قيمة نصفه إذا طلق قبل الدخول لا إليه.
ومنها : إذا وجد بما (T) خرَ عنه عيبا، فإنه يمتنع عليه الرد، لأنه غبَنَ كما غُبْنَ (v)
ومنها: جعل البيـع فسـخاً إذا صدر من البائع، وجعلنا بيـع البائع في زمن الخيـار فسخاً للعقد .

ومنها : عدم رجوع المستأجر إلى عين الجزء الذي جعله أجرة إذا فسـخ

> 1) وفي (أ، ب، د) ((ومنها أيضاً)
(Y أفلس ، يفلس، تقول: أفلس الرجل ، أي صار ذا فلس بعد أن كان ذا درهم ودينار ، فاستعمل مكان افققر، واسم المصدر منه. الإفلاس، والجمع مغَاليس، وحقيقته: الانتقال من حالة اليسر

(i) نهاية ورقة (Y\&V) من (i)
 تقل أمدتثعا: أي تزوجتها على صداق، وهو مشتق من الصدق لاشعاره بصدق رغبته في
 وشزعا: ما وجب بنكاع أى وطء أو تفويت بضع تهرا كرضاع ودجوع شهود (مغني المحتاع
 (0) وفي (ح) (ابوجوب)

 والشراء، من باب ضُربّب، وقيل: بالتسكين في البيع، وبالتحريك في الرأيّ. ومعناه الخديعة
 والكيات و7.7.

كل تصرف تقاعد عن تحصيل(0) مقصوده فهو باطل . ولذلك (1) ولا (1) ولم يصح
 عمل مُحَرَّم، وما أشبه ذلك. واختُلف في شرط نفي خيار المجلس (•1) في البيـ. المـر



$$
\begin{aligned}
& \text { Y ا } \\
& \text { الوكيل ro/ror_rrr. } \\
& \text { ( } \\
& \text { を ) انظر هذه القاعدة بنصبا في: قواعد الأحكام لابن عبدالسلام }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 0) وفي (أ) (تحصصيله)) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V أم الولد: هي الأمة التي ولدت من سيدها ، في ملكه. انظر: القاموس الفقهي ro، ومعجم لغة } \\
& \text { الفقهاء } \\
& \text { (^) }
\end{aligned}
$$

> وشرعا: عقد على منقعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض مـلوم (مغني المحتاج (rrr/r
> (1) الخيار لغة : اسم مصدر من الختيار يختار الختيار1. (لسان العرب §70/\&).
> وشرعا: طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. (مغني المحتاب ( $\Gamma / \varepsilon$
> (11) التروي : التفكر والتدبر : تقول رُؤَأَ في الأمر تَرْوِّةُ وتَرْوِنًاً إذا نظر فيه ولم يعجل. انظر:

$$
\begin{aligned}
& \text { (IY) وفي ( ( } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

ومن صححه نظر إلى أن لزوم العقد هو المقصود والخيار دخيل فيه(1)
والهُ أعلم] (r) (r) . (r

## قــاعــدة) (٪)

إذا انعقد البيـع لم يتطرق إليه الفسخ، إلا بأَحِدِ (0) عشرة أشياء . وهي خيار المجلس، وخيار الشرط ثلاثة أيام فما دونها (1)، وخيار الخلف، بأن شرط في المبيع وصفا فأخلف، وخـيار العيب، وخيار تلقي


「) وني ( (ح) (والهة تعالى أعلم)

 rAV ، وداجعها أيضا في: مغني المحتاع To/r ، وءدها هؤلاء سبعة أسباب، إلا السيوطي فإنه أوصلها إلى نحو ثلاثين سبباً .
0) وني (أ) ((بإحدى))
9) تلت: هذا هو المذهب عند الشافعية، وإليه ذهب أبوحنيفة، وعند المالكية: يجف خيار الشرط فيدا زاد على ثُلاثة أيام، ويتقدر بقدر الحاجة، وذلك يختلف باختلاف المبيات، وعند الحنابلة: يجوذ خيار الشرط مطلقا ، وفي أي مدة اشترطت. انظر: روضة الطالبين ז/ع.1، والمجموع 1 M /9 9 ومغني المحتات


$$
(1 \cdots)
$$

الركبان (1)، وخيار الامتناع من العتق المشروط(r)، وخيار تعذر قبض
 القبض(I)، وإذا جوزنا بيع الغائب(V) فالخيار الثابت فيه عند الرؤية. حادي (^) عشر، ويدخل في خـيار العيب خيار تفريق الصفقة(1)، . وتلقي الركبان : هو أن يتلقى طانفة يحملون طعاما ونحوه إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم

 r السبكي (ror/A) والأشباه والنظائر للسيوطي (rAA).
\& ) الإقالة : كصدر من أتال البيع، ومعناها الفسخ، تقول: تقايلا إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا كان قد نَدْمُ أحدهما أو كلاهما. انظر: لسان العرب .01.-0va/II
وشرعا: أن يقول المتبايعان: تقايلنا أو تفاسخنا ، أو يقول أحدهما: أتلتك: فيقول الآخر: قبلت،

©) التحالف : على وذن التفاعل : يقال: حالف فلان فلانا فهو طيفه، وبينهما حلف لأنهما تحالفا

 9) وني ( 7 ( ( 7 (
(V الاونل: أنه يصح ويثبت الخيار عند الروية.


 ^)
 في البيع والبيعة، ثم جعلت عبارة عن العقد نفسه، وسميت بذلك لأن المتبايعين يضرب كل
 والكيات
وصورة تفريق الصفقة : أن يبيع ما يجهذ بيعه ومالايجف بيعه في صفقة واحدة بثمن واحد ،


وألحق الشيخ أبوحامد (1) بها أيضا خيار الرجوع في المبيع عند فَلَسِ المشتري فتصير الأنواع اثنتي عشر .
ويمكن رد أنواع الخيارات إلى أربعة وهي(Y): خيار التروي، وخيار النقيصة*(٪) (£) (وخيار شرط العتق، وخيار العجز عن الثمن، فيدخل في خيار التروي، خـيار المجلس، والشرط، وتلقي الر كبان، وخيار الرؤية)(o). (V) ويدخل في خحيار النقيصة(T) ، العيب، والخلف، وتفريق الصفقة ونحوه(1) (واله أعلم)(A) .
(1) ( )
(r) وفي (

£) وفي (ع) (النتصيَّه. وخيار النقصية: هو منوط بفوات شيء من المعقود عليه كان يُظَنْ حصوله


צ) وفي (ح) (النقصيةه)
(V
^) ما ما بين القوسين مثبت من (ح) فقط.

## قــاعـــدة(1)

## العقود تنقسم إلى قسمين :


 والعتاق، سواء كان منجزا أو معلقا (T) بصفة، والوقف(Y) على غير معين،


 وما بعدها ، ومغني المحتاج

والنذور لغة: جمع النذر من ثَذُر على نفسه يُنْذر نَذْراً ونذوراً، أي أوجب شيئا على نغسه. انظر:

وشُرعا: هو التزام قربة لم يتعين. (السرأج الوهاج (OAr) (مغني المحتاع
 إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه بيمين صاحبه. أنظر المصباع T/T/T، والنظم المستغذب TrATr.

وشرعا: تدقيق أمر غير ثابت محتمل ماضيا كان أو مستقبلا. (السراج الوهاج OVT) (مغني


؟) الإيلاء لغة : مصدر من آلى مثل آتى إيتاء، ومعناه الحلف. انظر: المصباح المنير r.M. وشرعا: الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر. (السرأع الوهاعج (
ه) الظّهار لغة : اسم مصدر من الظَّهْ أو العلو ، تقول: ظاهر الرجل امرأته ومنها مظاهرة وظِهاراً
 وشرعا: تشبيه الزوج زوجته بمحرمه. (السراع الوهاع \&ro؟) وانظر أيضاً: (مغني المحتاج .(ror/r
(Y) وفي ( ( ) (اومعلقا)ه والمثبت من بقية النسخ.
(V الوقف لغة: مصدر من وُتَتْ يِقْت، ومعناه الحبس، يقال: وُتَفْ الأرض على المساكين إذا
حبسها لهم. انظر: لسان العرب roq/9.

وشرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مب بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباع


# والحج، والعمرة، والصوم، والصلاة، إلا في الجمعة فإنها متوقفة على الغير . القسم الثاني (1) : ما لابد فيه من اثنين وهو على أربعة أنواع. 


والوديعة( ه)، والعارية( )، والوصية(V) =
(1) انظد : المصادر السابقَّ في أول القاعدة هامش (1)

 جعله شريكا له. انظر: فختار المحاح

(مغني المحتاج Y/ (FM) (نهاية المحتاج r/0.)
 الحفظ. انظر: تصرير ألفاظ التنبيه T.T، والمصباع TV./

وشرعا: تفويض شخص مالهُ فْعُه مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. (حلية الفقهاء للرازي 1̌O) (مغني المحتاج (TIV/T) نهاية المحتاج 10/0).
 عند المُودُع، تققل: أودعثُه مالا، إذا دفعته إليه ليكون وديعة عنده. انظر: تمرير ألفاظ التنبيه . 9 \& \&

وشرعا: توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص. (مغني المحتاج V9/T). (7) وفي (أ) (اوالمعارية)). والعارية لغة: بتشديد الياء مصدر مشتقة من عارَ الرجل إذا جاء وذهب، تقول: أعرئه المتاع إعارة وعارة. وقيل في الشتقاتها غير ذلك. انظر: تصرير ألفاظ التنبيه r.^، ومختار الصحاح 19r.

وشرعا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مـ بقاء عينه. (تحرير ألفاظ التنبيه 4.「) (مغني المحتاe
(V وصيكَ لانه وُصَل ما كان في حياته بما بعده. انظر: تصرير ألفاظ التنبيه . .
. $77 / \%$
وشرعا: تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت. (مغني المحتاع ب/ YQ) (ونهاية المحتاج ( $\mathfrak{c} \cdot / 7$
= والقرض(1)، والقراض(r)، والجعالة(r)، لأن مصالحها لا تتم إلا بذلك(؟ ) ، ولو (0) كانت لازمة لرغب كثير من الناس عنها لما في لزومها من المشقة(T)، ويلتحق بها أيضا ولاية القضاء(V)، والتولية(^) على الأوقاف، والأيتام(ه)، وغير ذلك من جهة الحكام، وما أشبه8( • (1).
 أشهر، تقول: ترضت الشيء قرضاً من باب ضُربّ، ومعناه القطع. انظر: المصباع المنير
. $\varepsilon 9 \mathrm{~V} / \mathrm{r}$

(Y) القِرَاض لهة: بكسر القاف مشتق من القِّضِ وهو القطع، وتسمى أيضا مضاربة. انظر: تحرير

وشرعا: أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليئجر فيه، والربع مشترك بينهما . (مغني المحتاع

$$
(r) \cdot / r
$$


المحاح צ0، والمصباع I.ז/.

وشرعا: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر عمله. (مغني المحتاج (£TG/r).
( )
(V) الظر المصدرين السابقين.
(V القضاء للغة: بالمدِممدر تضى يقضي، وجمعه أقضية، مثل عطاء وأَمُية، وقد أكثر أئمة اللغة

والمصباح olv/r والكيات v.0.

وشرعا: هو فصل الخصومات بين الخصمين فأكثر بحكم الله تعالى. (مغني المحتاج ع/זדף)







واختار الشيخن عِزُّ الدين(1) فيمن تعين عليه ذلك(Y) *(Y) اللزوم، وأنه
لاينفذ عزله، و كذلك لو عزل نفسه حتى يوجد غيـره (؟).

$$
\begin{aligned}
& \text { النوع الثاني (0) : ما هو جائز من أحد الجانبين (ه) لازم من الآخحر . } \\
& \text { وهو الرهن(V) بعد القبض، والضمان(^)، والكتابة(4) = }
\end{aligned}
$$

(1 هو الإمام أبو محمد سلطان العلماء، عز الدين، عبدالعزيز بن عبدالسلام السلُمي الدمشقي الشافعي، ولد سذة سبع أو ثُمان وسبعين وخمسمائة، تفقه على فخر الدين ابن عساكر، وروى عنه الدمياطي وابن دقيق العيد ، وهو الذي لڭبه سلطان العلماء، توفي - رحمه اللّ - سنة ستين وستمائة. من مصنفاته: القواعد الكبرى، والقواعد الصغرى، والغاية في اختصار الذهاية. له ترجمة في: العبر ب/ والبداية والنهاية
Y) وفي بقية النست ((فيمن تعين ذلك عليه)/.


 والأشباه والنظاتر لابن الوكيل rro/ .
4) وفي (د) (النوعين)) .
(V الرهن لغة: مصدر من رُهْنَ وجمعه رِهان ورُهون ورُهُن بضمتين، ومعناه الثبوت والدوام والحبس. انظر: القاموس المحيط \&/ \&

وشرعا: جعن عين مالي وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر استيفائه ممن عليه. (تحرير ألفاظ

^^) الضمان لغة : مصدر ضُمِن ومعناه الغرامة والكفالة والالتزام. انظر: لسان العرب rov/Ar، والقاموس المحيط \& KO/\&.

وشرعا: التزام حق ثابث في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه، أو عين مضموتة. (السراج

4) الكتابة لغة: اسم هصدر من كب، وهو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجّما ، فإذا أداه صار حرا، سميت بذلك لانه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه ويكتب مولاه له عليه بالعتق. انظر:
لسان العرب v../.

وشرعا:عقد عتق بلفظها بـوض منجم بنجمين فأكثر(مفني المحتاج ع/017)

## = وعقد الذمة(1)، والإمامة الكبرى(r)، والهبة من الأولاد(r) .

 وألحق بها الشيخ عزالدين (ابن عبدالسلام رحمه الله) (؛) إجارة(0) المشرك لسماعه كلام اله (تعالى)(I) فإنها لازمة من جهتنا، إذ لاتتم مصلحتها الا بذلك(V).1) الذمة لغة: بالكسر مأخوذة من الذّم، ومعناها: الامان والعهد، تقول: رجل ذمي، أي رجل له عهد ، ولهذا سمي المعاهد ذميا لانه أعطي الأمان على ذمة الجزية التي توخذ منه. انظر:


وشُرعا: عقد تعطى المواطنين غير المسلمين في دولة الإسلام بالحفاظ على أرواحهم وأموالهم وعثم المساس بأديانهم. (التعريفات I.V).
Y الإمامة : مصدر من أمُ ، تقول: أْمهم وأمٌ بهم، ومعناها: التقدم. والاهمام كل من ائتم به من رنيس أو غيره. انظر: لسان العرب RE/Tr.

والامامة الكبرى - العظمى - موضوعة لفلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا . (الأحكام السلطانية الماوردي 0
r
§) ما بين القوسين مثبت من ( (
ه) الإجارة هنا: مصدر من أجار يجير ، تقول استأجرت فلاناً ، إذا طلبتُ منه أن يكون جارا ، أي محاميا ومحافظا من أن يظلمني ظالم. ومعناها الأمان. ومنه قوله تعالى: وإلن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللّهُ الآية 7 من التوبة. ومعنى الآية: إن طلب مثك أحد من أهل الحرب أن تجيره من القتل إلى أن يسمع كلام اللّ فأجره أي أمْتُّه . انظر: لسان
 وتفسير ابن كثير ro.r ro، وفتح القدير للشوكاني rrA/r.
(Y) ما بين القوسين مثبت من (ح) فقط
(V انظر: قواعد الأحكام

فكل هذه الأنواع لا يثبت فيها خيار، لأن العاقد فيها متمكن من الفسخ متى شاء(1) ومتى(r) لزمت من جهته (فلا )(r) يثبت في حقه، لأنه( \&) ليس في معنى البيع
وفي (0) وجه ضعيف، ينبت (1) خيار المجلس في الكتابة والضمان(V)، وحكاه الدارمي(^) أيضا في خيار الشرط وهو شاذ(9).
نعم (•1) قد يتطرق الفسخ إلى الرهن والضمان، بأن يكونا مشروطين في
 الرهن والضمان(1 (تبعا) (1 (1)).

(V

^) الدارمي : أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السَّجْتَأني أحد الحفاظ الأعلام، تفقه على البويطي، وأخذ العربية عن ابن الأعرابي، والحديث عن ابن المديني، توفي سنة ثمانين ومائتين، من مصنفاته: المسند الكبير، له ترجمة في: العبر ع/ \&/ ع، وطبقات الأسنوي

9) انظر: الحجموع IVo/9.


(IY (I) (أ) وفالضمان) .



النوع الثالث (1) : ما يكون أولا جائزا ثم يؤول( (r) إلى اللزوم، أو اختلف(r) فيه: هل هو جائز أو لازم؟


 والثاني (9) : عقد المسابقة والمناضلة(•(1)، وفيهما قولان: أظهرهمـا

> • ( Y
> (
> を) وهو ما يكون جاتزا أولا ثم آل إلى اللنوم.
0) هلت: وفي هذا يقول عز الدين ما نصه: وأما الهبات فالأصل فيها اللزوم ليحصل المدّهب على مقاصدها ، لكن شرع فيها الجواز إلى الإقباض، نظرا للواهب والمتّهب، كما شرع خيار المجلس في البيع، فإن الواهب قد يرى المصلحة في فسـخ الهبة، وصرف الموهوب فيما هو أهمّ منها ، وقد يرى المتّهب أن لا يتحمل منه الواهب، واستتنى الشرع دجوع الآباء والامهـات في الهبات بعد الإقباض تخصيصا لشرف الولادة، كما أوجب لهؤلاء من الحقوق ما لم يوجبه لغيرهم، وحرم الرجوع في الهبات بعد لزومها على سواهم، حتى شبه العائد في هبته بالكاب يعود في قيئه زجرا عن العود فيها ، لما فيه من أذية المـثّهب بإزالة ملكه مع تحمله ضيم رِئّه

$$
\begin{aligned}
& \text { الآجانب. (قواعد الأحكام (rav/r). } \\
& \text { (7) وفي ( ( ( } \\
& \text { - (V } \\
& \text { ^) انظر القواعد للحصني قع£ } \\
& \text { 9) ما مـ فيه خلاف هل هو جائز أو لازم• }
\end{aligned}
$$

- (1 المسابقة مصدر من سابق مسابقة وسبًاقا ، ومعناها: القُدمة في الجري وفي كل شيء، وهي
تكون على الخيل ونحوها .

وأما المناضلة، مصدر ناضل مناضلة ونضالا، وهي الرمي بالسـهام ونحوها، تقول: تناضل القومُ إذا تراموا للسبق. انظر: تحرير ألفاظ التتبيه rro، ولسان العرب 770/11، والمصباح
. T1./r
ـ قلت: فقد ڤيل: إن هذا الباب لم يسبق الشانعي رحمه الله تعالى أحد إلى تصنيفه. انظر: مغني المحتاع

اللزوم(1) فيئبت فيهما(r) خيار المجلس على الأصح(r)، والثاني: إنها جائزة فلا يحتاج إلى الخيار( (£) كما تقدم(ه).
 بلزومها فذلك في حق من يغرم(1) أما من لايغرم كالمحلل (9)، فجائز في حقه قطها على المذهب(•1)، وقيل بطردها (11) فيه أيضا . وعلى المذهب يكون هذا الحقد حينئذ كالكتابة والرهن جائز من جانب، ولازم(1r) من جانب.
 Y) وفي (ب، د) (\#يها)/「 (المجموع (1VA/9) (الم/9)
§) وذلك إذا قلنا إنها كالعقود الجائزة. انظر المصادر السابقة. ه) تقدم قريبا عند الكلام عن العقود الجائزة من الجانبين. 7) انظر: الاششباه والنظائر للسيوطي rVo. (V
 وهو الدائم، والغرامة والعُرٌْ والمُغْرُم، ما وجب أداؤه، والغريم. هو الذي عليه الدين وغيره من الحقوق، ويطلق في اللغة أيضا على صاحب الحق. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه 190، والمصباح . $\varepsilon \varepsilon\urcorner / T$

ه) المحلِ : اسم فاعل من الحِلّ، تقول: أحلاتُ له الشتيء ، أي جعلته له حلالا ، والمراد به هنا ، هو الذي بين المتسابقين، وهو ثالث، على فرس مكافئ لفرسيهما. انظر: لسان العرب |IV/M ، وشرع النوعي على صحيح مسلم IE/V ، ومغني المحتاع - (1) وهذا هو الضابط أن ككل من لايغرم في عقد فإنه جائز من جهته. (الأشباه والنظائر لابن الوكيل (rvo/).
(11) وفي (i) (ايطردهما) . والطرد : مصدر من طردّ، تقول: طردت الخلافُ ني المسألة إذا أجريته كأنه مأخوذ من المطاردة، وهي الإجراء للسباق. انظر: لسان العرب ז/ $. r v . / r$
(اץ) وني (أ) (الزمم) بدون الوأو

النوع الرابع (1) : العقود اللآزمة من الجانبين، وهي ضربان.

 في (كل)(v) ذلك، خـيار المجلس(A). ويستثنى منها صور (جرى)(9) فيها خلاف. منها : إذا باع ماله من ولده الطفل أو بالعكس (•،(1) ففي ثبوته(1)


 الميزان. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه IV7-IVO، والمصباع المنير IVA/r. وشرعا: بيع النقد بالنقد. (السراج الوهاج ع^<br>).
 التقديم والتسليم، انظر: تهذيب اللغات r/orlo ، ولسان العرب 0 .
 (نهاية المحتاج

ه) التشريك والإشراك مصدر أشركه إذا صيره شريكا ، وصورته هنا: هو أن يشتري شيئا ، ثم يشرك غيره فيه ليصير بعضه له بقسطه من الثمن. (تحرير ألفاظ التنبيه 19 1) (حاشية الشرواني على تمفة المحتاع
(9) ومثال صلع المعاوضة، كأن يصالحه على دار بعبد . انظر: حاشية الشرواني على تمفة المحتأج

$$
. r r o / \varepsilon
$$

. (د) (V
 ( $1 \wedge \varepsilon$
(9) ها ما بين القوسين سـاقط من (ح).
(1. (1) أي ففي ثبوت خيار المجلس فيه.

ومنها : إذا اشترى الجمد(r) في شدة الحر( ع)، وفيه وجهان (أيضا )(ه)

 قطعا، وهو اختيار الأودني(Ir)، والقطع بعدمه لاستعقابه(Ir) العتق، وهي

1) وني (أ) (افيه وجهان أيضاه، وفي (ب، د) (افيه وجهان)،
(Y) وحاصل هذه المسألة أن فيها وجهين، أصحهما كما ذكر: وذلك لأن الوالد أقيم مقام الشخصين في صحة العقد ، فكذلك في الخيار، ولفظ الخبر - وهو قوله مطَّهِّ: (البيمان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً" - ودد على الغالب، فكذا هذا يثبت للولي خيار، وللطفل خيار، والولي نائب عنه، فإن ألزم لنفسه وللطفل لزم، وإن أللزم لنفسه بقي الخيار للطفل، فإذا فارق المجلس لزم العقد في أصح الوجهين.

والوجه الثاني: أنه لايثبت, فيه خيار المجلس، لأنه لايلزم إلا بالالزام، لأنه لايمكن أن يغارق
 r جمُمّتْ عينه إذا تلَّ دمعُها ، كناية عن قسوة القلب. انظر: المصباع
 انظر: المصباع (0) ما ما بين القوسين ساتط من (1) Y) انظر: فتح العزيز Tav/^، وسوضة الطالبين الاجحالة السابقة، والمجموع الاجالة السابقة. (V ^^) انظر المصادر السابقة. 9)

- (1) ( )

(1Y) الأوْدَنِيُّ : هو أبويكر محمد بن عبدالله بن محمد البخاري الأودني، إمام الشانعية بما وداء النهر في عصره بلا مدافعة، أخذ عن أبي منصود بن مهران. توني ببخادى سنة خمس وئمانين وثلاثمائة . وأودنة : بفتح الهمزة، وقيل: بضمها ، قرية من ترى بخارى. له تر ترجمة في: تهذيب


هدايةالله TIT.
r r

طريقة الإمام(1)، والغزالي(r)، والثالثة، وعليها معظم الأصحاب بناء ذلك على
 حتى تمضي مدته، وإن قلنا المِلك(؟) موقوف فالخيار لهما أيضا، لكن إذا
 خيار له، بل للبائع فقط(1) . وعلى هذا متى يتقق القريب؟ فيه وجهان.
أصحهما : لايعتق حتى يمضي زمن الخيار، ثم يحكم بعتقه من حين الشراء(9)، وثانيهما: يحكم بعتقه من حين الشراء(•1). وعلى هذا ، هل ينقطع خيار البائع؟ فيه وجهان(1)). ومنها : إذا اشترى العبدُ نفسَه من سيِّده، وصححناه، وهو الأظهر فني ثبوت خيار المجلس فيه، وجهان.

[^1]أصحهما : أنه لايشبت وبه قطع الغزالي(1) والمتولي(r)، لشبهة الكتابة بل هـهُهنا (r) أولى لاستعقابه( ع) العتق (0) .
ومنها : إذا شهل بحرية عبد ثم اشتراه(Y) صع العقد في الظاهر (V)، وهل هو بيـع من الجانبين، أو فداء (^) منهما، أو بيـع بن جانب البائع فداء من جانب المشتري؟ فيه ثلاثة أو جه.
 فعلى الأول (11): يثبت فيه الخيار لهما، وعلى الثالث : يثبت للباني دون المشتري (Ir)، وأما على (الثاني) (Ir) فلا يشبت لواحد منهما، هكذا رتبه الرافني(1)).
(18\/ انظر: الوجيز
(Y والقاضي حسين، ولد سنة ست وعشرين وأربعمائة ، وقيل: سبع وعشرين وأربعمائة. توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. من مصنفاته: تتمه الإيانة: تأليف شيذه الفوراني، ولم يكملها ونلا بل وصل


(r) وني بقية النسخ (هنا)
\&) وني (أ) (الاستصحابه)
0) والوجه الثاني: أنه يثبت فيه خيار المجلس، وإليه مال أبو الحسن العبادي. انظر: فتع العزيز
 (7) ثم اشتراه بعد الشهادة على حريته في يد غيره.
( C
 9) أنه فداء من جانب المشتري وبيع من جانب البانع لامحالة. (فتح العزيز 1.9/1) (1) وهو القول بأنه فداء من الجانبين. (I) أي على القول بأنه بيع من الجانبين.
(IY (IY
 1£ (11-1.9/11 انظر: فتع العزيز

وحكى الإمام عن القاضي حسين(1) أنه لايبنبت للمشتري أيضا على الأول،




ومنها : إذا صححنا بيع الغائبِ فهل يثبت فيه خيار الدجلس؟ وجهان(1)،)، فإن(9) قلنا يثبت فني وقته وجوه .

أصحها : وقت العقد، والثاني: وقت الرؤية، وهو أبعدها، والثالث: يثبـت
للبائع وحده (وقت)(•1) العقد، والرابع: يثّت للبائع وحده وقت الرؤية(1).

1) هو القاضي أبو علي: الحسين بن محمد بن أحمد المُرْدُرُدْيُ، تنته على القفال المرذذي، وتفته عليه المتولي والبنوي وإمام الحرمين، وإذا أطلق القاضي في كتي التي التأتخرين فإنهر يعنونه،




$$
\begin{aligned}
& \text { (r) وفي (أ) (القرين). } \\
& \text { r) (r) وفي ( }
\end{aligned}
$$


(i) (i) ما بين القوسين ساتط ()

اليّع، ^/A•1.
^) الوجه الألل: أنهَ يثبت خيار المجلس فيه كُبوته في شراء الأعيان الحاضرة. والوجه الثاني: أنه لايثبت فيه خيار المجس للاستناء بخيار الرؤية، وذلك في جانب البانئ.


(1) (1) (1) ما بين القوسين ساقط هن (1)


وبنى الشيخ أبو محمد (1) على الخلاف في ثبوت خيار(r) الدجلس أن خيار الرؤية هل هو على الفور أم يمتدُّ (r) امتداد المجلس( \&)، فإن قلنا بثبوت خيار المجلس في العقد كان خحيار الرؤية (على الفور (0)، وإن قلنا بالآخر(1) كان خيار الرؤية)(v) يمتد(1) إلى انقضاء المجلس، وهو الذي صححه(9) (1)


المجلس في أصل بيع الغائب، لكن بالنسبة إلى من له خيار الرؤية. ومنها : إذا باع بشرط نفي(1r) خحيار المجلس، فأحد الأوجه الثلاثة أنه يصح، ولا يثّبت فيه الخيار، فتكون هذه من صور الاستثناء، لكنه ضعيف، والأصح بطلان البيع من أصله، وقيل: بل يصح، ويثبت فيه الخيار (\&). هذا

1) هو أبو محمد: عبداللّ بن يوسف بن محمد ، والد إمام الحرمين، تفقه على أبي الطيب الصعلوكي، وأبي بكر القفال المروزي، توفي سنة ثمان وثلاثين وأريعمانة، وقيل: سنة أريع وثلاثين. من مصنفاته: التبصرة، والسلسلة. له ترجمة في: العبر rVE/T، وطعبقات الاسنوي


( )
\&) أي امتداد مجلس الرئية.
 .rq-rл/r
2) (1) وهو عدم ثبوت خيار المجلس ني العقد.
(i) ما بين القوسين ساقط من (V
^) وفي (أ) (أهمتد)

 (II
(1ヶ)
 المحتاج

فأما صلح الحطيطة(1)، والإبراء (Y)، والإقالة، إذا جعلناها (r) فسخا فلا
يثبت فيه( (\&) خـيار المجلس(0)، وكذلك الحوالة(1)، إذا لم نجعلها معاوضة، وإن قلنا هي معاوضة، فوجهان، والأصح عدم ثبوت الخيار فيها أيضاً، لأنها ليست على قواعد المعاوضات(V).

وأما الأخذذ بالشفعة(^)، ففيه(9) وجهان. أصحهما: لايثبت له، وبه قطع

1) الحطيطة : اسم المحطوط بتتح الحاء من الحُط، ومعناها الوضع والابسقاط. تققل: أليّا
 .\AT $\Rightarrow$ ومعجم لغة الفتها، rVE-YVr/V




ه) أما عدم الفيار في صلح الحطيطة، فلأنه إن كان ودد على دين فإبراء أو على عين نهبّ، ولا

 ومغني المحتأ









(TV\&) (مغني المحتا؟ (TaT/r) (نهاية المحتا؟ 19r/0)


الجمهور (1)، وعلى الوجه الآخر، قيل: معناه، إنه بالخيار بـين الأخذ والترك ما دام في المجلس، مـع القول بأن الشفعة على الفور(r). قال الإمام : وهو غلط(r)، بل الصحيح أنه على الفور في الأخذذ، ثم لa الخيار في نقض المِلك ورده، ما دام في المجلس( \&).

قال النووي (0): وهذا هو الصواب (ه) .
وبقيت صورٌ :

منها : من اختار عين ماله لفلس المشتري، والصحيح أنه لاخيار لهـ (V)، وفيه وجه ضعيف أنه بالخيار ما دام في المجلس(^) .
ومنها : الهبة، فإن لم يكن فيها ثواب فلا خيار قطها، وإن شرط فيها الثواب، أو قلنا يقتضيه الإطلاق(9)، ففي ثبوت الخيارِ (فيها )(•1) وجهان، أصحهما: لايثبت، لأنها لاتسمى بيعاً ، وموضعهما (11) في الهية بعد القبض، فأما قبله فلا خـيار قطعا، قاله(Ir) في التتمة(Ir).

1 (1) لان الخيار يثبت فيما ملك بالاختيار ، فلا معنى لاتباته فيما أخذ بالقهر والاججبار.
 ومغني المحتاع
r) وفي (i) (اعلظه) وهو تصميف.
 0) وفي (أ) (النواوي")
Y) انظر : المجهوع ، الاجحالة السابقة.
 ^) ( انظر المصادر السابقة.
9) إن قلنا إن الإطلاق يقتضي الثواب.
(1.
(II) وفي (ب وع ود) (اوموضعهاه)، والمثبت من (i)، لان الضمير راجع إلى الوجهين. (IY أي المتولي


ومنها : القسمة (1) ، ويثبت فيها خيار المجلس إن كان فيها(r) رد(r)، وإلا، فإن جرت بالإجبار فلا خيار، وإن كانت بالتراضي. فإن قلنا : إنها إفراز( \&) فلا خيار (0)، وكذلك إن قلنا هي بيـع على أصح الوجهين، هذه() طريقة جمهور الأصحاب(V). (V).

وقال في التتمة (^) : إن كانت*(9) قسمة إجبار، فإن قلنا: هي بيع، فلا


 المحتأ . 198 (1).
والقسمة على ثلاثة أنواع.
الإلول: الإفراز، فهي أن يكون الشيء المقسوم متساوي' الاجزاء كُوب متساو ، وضبرّة من حنطة
 أجبر المتتنع تهرأ بشرط أن تبقى حصة كل شريك من ذلك المقسوم متتفـا بها ، المنفةَ التي كانت قبل القسمة.
الثاني: التعديل، وصورة هذه القسمة: أرض متفاوتة، بغضها بياض، ، وبيضها فيها غراس، أو


 الاكثّرين أنه اليبر ، وتال البنوي: الآصح أنه لايجبر . الثالث: تسمة الرد: فهو أن يشترك رجلان في عبدين، تيمة أمدهما مائة، وقيمة الآخر مائتان. فياذذ واحد النظيس بمانتين ويرد إلى شريكه مع العبد الخسيس خمسين مثالا... (كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم 199_1.1.ع بتصرف) ( $r$ (أ) وفي (فيهما)"
r


0) وفي ( (t) زيادة وفلا خيار للمجيز)
(i) (i) (i) (i) (i) (i)
(V

 (*) نهاية ورقة (1•) (1) من (ب)

خـيار للمجبَر، وفي الطالب وجهان، كالشفيع(1).
وأما الوقف على المعين إن (r) قلنا: يشترط فيه القبول، و كذلك الوصية


الضرب الثاني : العقد الوارد على المنفعة. فمنه : النكاح( \&) ، ولا خحيار فيه بلا خلاف(ه) .
وفي الصداق وجهان : الصحيح أنه لاخيار فيه(T)، وعلى الوجه الآخر، إذا فسخت(V) وجب مهرُ المثل.

وعلى هذين بني أيضا خحيار المجلس في عوض الُُلـع (^)، والأصح أنه (لا)(4)يثبت فيه، وأما الفرقة فلا تندفع(• (1) بحال(11).

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) انظر المصدر السابق. }
\end{aligned}
$$

 تقلd: تناكحت الاشجبار ، إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. انظر: تهذيب اللغة وتاج العروس
وشرعا: ععد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاع أى تزويع، أو ترجمته. (السراج الوهاع roa) مغني
المحتاع
0) للاستغناء عنه بسبق التأمل غالبا. (فتح العزيز (T99/^)

1) لأن المال تبعّ في النكاح، والوجه الثاني: يثبت فيه خيار المجلس لأن الصداق عقد مستقل. انظر المصدر السابق
(V
 .vv/^

وشرعا: فرقة بين النوجين بهوض مقصود راجع لجهة النوع. (السراع الوهأع 1.ع) 9)

 .i/\zo

ومنه : الإجارة، وفي ثبوت خيار المجلس فيها (1) وجهان، أصحهما عند
 وأصحهـا عند الجههور المنع (V)، واختاره الإمام والبغوي(N)،
وقال القفال وطائفة ، الوجهان في إبـارة العين، فأما الواردة على الذيانيا فيئبت فيها قطسا كالسلم، فإن أثتبتا الخيار في إجارة العين، ففي ابتداء

وغي (ب) (افيه)
(Y (Y) هو أبو سعيد الحسين بن أحمد بن يزيد الامنطخْرِي ، ولد سنة أريع وأربيمن ومائتين، وكان من عظماء فعهاء الشافعية ببغداد، سمع سعدان بن نصر ، ودوى عنه محمد بن المظفر، وأبو الحسن الدارقطني. توفي ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. من مصنفاته: أدب القضاء، له


ץ) هو أبو العباس : أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص، أخذ الفقه عن ابن سريع، وأخذ عنه أقاضي أبوعلي اللَّجَاجي، تولى تضاء طرسوس، وعنه أخذ أهل الطبرستان الفقه الشافعي فهو شيخ الشافعية فيها ، توفي سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة. من مصنفاته: التلخيص، وأدب القاضي. له ترجمة غي: طبقات الشيرازي •MY وتهذيب الأسماء الأسنوي
を ) هو أبو إسحاق : إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروذآبادي الشيراذي، ولد سنة ثلاث وتسعين وثُلاثمائة، عاش فقيرأ صابرا، وكان مضرب المثل في الفصاحة والمناظرة، تفقه على أبي علي الزجاجي، والقاضي أبي الطيب، توفي سنة ست وسبعين وأربعمائة. من مصنفاته: التنبيه، وألمهذب. له ترجمة في: تهذيب الأسماء IVE-IVr/r ، وطبقات الاسنوي

0) كالكرخي شيخ أبي إسـحاق

(
(^) لأن عقد الإجارة عقد غرر؛ لأنه عقد على معدوم جعل رفقا بالناس، والخيار غرر ، لأنه يمنع
 (روضة الطالبين $99 /$ ) (المجموع IVA/9). والبغوي: هو أبومحمد ، الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، المعروف بابن الفراء تارة، وبالفراء أخرى، تفقه على القاضي حسين، وكان دينا ورِعاً قانعا باليسير، توفي سنة ست عشرة وخمسمائة. ومن مصنفاته: التهذيب. له ترجمة في: العبر ז/7.ع، وطبقات الأسنوي 1/1.1، وطبقات ابن هداية الله ror.

مدة (1) الإجارة وجهان: أحدهما: من انقضاء المجلس(Y)، والأصح من وقت

ومنه : المساقاة (£)، والمزارعة(0)، حيث صححت(ף)، وفيهما طريقان: أصحهما: أن فيه(v) الخلاف المذكور في الإجارة .
والثانية : القطع بالمنع، لعظم الغرر فيهما (1) فلا يضم إليهها (9) غرر
الخيار(•1).
( )
Y Y Y لأن الاحتساب من وقت العقد يعطل المنافع على المكتري أو المكري، وعلى هذا لو أراد المكري أن يكريه من غيره في مدة الخيار ، قال الإمام: لم يجزه أحد فيما أظن، وإن كان محتملا في
 (IVA/a

٪) لأنه لو حسب من وقت انقضاء الخيار لتأخر ابتداء مدة الإجارة عن العقد فيكون كإجارة الدار
السنة القابلة وهي باطلة. انظر المصادر السابقة.
£ ) المساقاة لغة : من السقْي بسكون القاف، لأن العامل يسْقِي الشجرُ، تقول: سقيت الزرع، فأنا ساقِ وهو مُسْقِيٌّ على ونن مفعول. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه وشرعا: أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهها.

ه ) المُزَارُعة لغة: مفاعلة، مشتقة من الزرع أو الزَرَاعَه، وكلاهما مصدر لفعل زَرُعُ، ومعناها طرع البَّر في الأرض. انظر: القاموس المحيط ז/

وشرعا: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرب من زرعها ، والبْزٌ من مالك الازرض. (التنبيه (تصرير ألفاظ التنبيه (IVY (IV) Y) الضمير هنا راجع إلى المزارعة. (V أي في الخيار .
^) أي في المساقاة والمزارعة، وفي (ب ع د) ((فيها)، 9) وفي (ب ع د) ( (إليها)")
 (r.l-r../A

ومنه (1) : المسابقة، وهي كالإجارة إن قلنا إنها عقد لازمه يجري فيها الخلاف المتقدم(Y)، وإن(٪) قلنا إنها (£) عقد جائز فلا يشبت فيها كما تقدم في العقود الجائزة للاستغناء عنه( ه) . واله أعلم.

## (1) فـصــل

 المجلس يجوز شرط*(•1) الخيار فيه(11) ثلاثة أيام فما دونها، إلا في صور(Ir) منها : البيوع التي شرط فيها التقابض في المجلس، كالصرف، وبيع الططام بالطعام، أو القبض في أحد العوضين(r) كالسلم فإنه لايجوز فيها شرط

> ( )
> .
> 「
0) انظر: فتح العزيز الاجالة السابقة، ويوضة الطالبين ب/ 99، والمجموع 1VA/9.


$$
\begin{aligned}
& \text { والقواعد للحصني ق50/1/أ. } \\
& \text { (V }
\end{aligned}
$$

^) هذا هي اللفالب لأن خيار المجلس أسرع وأولى تُبوتا من خيار الشرط، لأن زمان المجلس أقصر غالبا . انظر المصادر السابقَ عدا القواعد للحصني.
9) وفي ( 9 ( (

(I) أي في المجلس.
. (IY (Y) هذه هي صو الخلاف بينهما (IY


ومنها *(r) : المعاوضة على ما في النمة، حيث يجوز الاعتياض(r) عنه لايثبت فيه شرط الخيار أيضا، لأن القبض فيه مشروط، وإلا كان من بيـع الكالئ بالكالئ( £) المنهي عنه(0).
() مـ أن خيار المجلس يثبت فيها ، وذلك لالن ما يشترط فيه القبض لايحتمل فيه التأجيل، والخيار أعظم غردا من الأجل، لانه مانع من المِلك أو من لزومه نهو أولى بأن لايحتمل. (فتح العزيز (riv/人

(r الاعتياض : من العِوَضِ، تقل: الْتَاضُ زيد، إذا أخذ العِوْضِ، وهو البدل. انظر: المصباح . $\mathrm{ErN/T}$
\&) أي بيع الدين بالدين.
 رداه الحاكم والدارقطني والبيهقي، ومداره على موسى بن عبيدة، عن نافع، وقال الحاكم: هذا حديث هصيح على شرط هسلم ولم يخرجاه. وقد غلّط البيهقي الدارقطنيَ والحاكم حيث توهما

 تلغيصه ov/r كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والسنن الكبرى مــئ الجوهر



ومنها : الأخذ بالشفعة(1)، والحوالة(Y)، ورجوع البائع في عين متاعه عند الحجر (r) بالفلس، لايثبت فيها خـيارالشرط، وإن ثبت(ع) خـيار المجلس

على وجه(0).
و كذلك الهبة بشرط الثواب(7) .
والقسمة التي ليس فيها رد جرت بالإجبار(V) أو بالتراضي(^) .
ومنها: الإجارة، وفيها (9) طريق قاطع أنه لايثبت خيار الشرط فيها مـع جريان الخلاف في خيار المجلس(•) .

ومنها : الصداق ، فإذا شرط فيه الخيار فتولان.
أحدهما : يفسد النكاح بذلك ، وأظهرهما : أنه يصع، وفي المسمى قولان، أصحهها: أنه يفسد ، ويرجـع إلى مهر المثل.
(1) فلا يثبت خيار الشُرط فيها إجماعا.

Y ( ץ انظر: المصباح
 を) وفي (أ) (ريثبت))
0) وهو وجه ضعيف، والوجه الصحيح أنه لايثبت، ويه قطع الجمهور. انظر: فتح العزيز ME/^،




4) وفي بقية النسـخ ((فيها)"
 I.v/r

والثاني: أنه يصح ، وعلى هذا ففي ثبوت الخيار (وجهان)(1). أصحهها : أنه يثبت كما حكى عن نصه، أنه لو أصدقها عينا غائبة صحَّ، ويثبت لها خحيار(r) الرؤية، فعلى (هذا )(r) إن فسخت رجعت إلى مهر المثل(؟) . قال الرافعي : وإذا أثبتنا الخيار(0) في الصداق، ففي ثبوت خـيار المجلس وجهان(T).

قلت: وبهذا تظهر المفارقة، لأنه على (أحد )(V) الوجهين يثبت خيار الشرط حيث لايثبت خـيار المجلس، عكس المسائل المتقدمة. والهُ أعلم.
(1) (1) ما بين القوسين ساقط من
Y) (
(i) (i)
 ه) أي خيار الشرط.
7) نقله النوعي في روضة الطالبين 10.09.
( ( ) (V

## قـاعــدة (1)

فيما يثبت من الخيار على الفور أو على التراخي، أو فيه خلاف، مـع بيان الراجح منه، ويتحصل من ذلك أربعة أقسام.
الأول : ما هو على الفور قولا واحداً، وهو خيار الرد بالعيب(r)، وخيار النقيصة، وخيار الخلف إذا شرط الرهن أو الضمين(r)، فلم يف بذلك، أو امتنع من إقباض الرهن أو الضامن من الكفالة. و كذلك لو وجد بالمرهون عيبا بعد قبضه.

ولو شرط في البيع رهنا فاسداً، وقلنا بأحد القولين إن البيع يصح(\&)،

وقد حكى بعض من لايوثق به في هذه (المسألة)(v) والتي قبلها، قولا إنه
على التراخي، وليس بشيء، وإذا صححنا العقد على الأصح في صور تفريق الصفقة فيما يقبل العقد فللمشتري الخيار، وهو على الفور (^).
 والأشباه والنظانئ للسيوطي 97. 9 .
Y (إلا في صورتين : إحداهما : إذا استأجر أرضاً لزراعة فانقطع ماؤها ثبت الخيار للعيب، قال الماوددي: على التراخي، وجزم به الرافعي.

والثانية: كل مقبوض عما في الذمة من سلم، أو كتابة إذا وجده معيبا فله الرد ، وهو على التراخي إن قلنا يملكه بالرضى، وكذا إن قلنا بالقبض على الأوجه، قاله الإمام. (الانثباه والنظانر للسيوطي، الإحالة السابقة)
 ومعناه الجاعل الشيء́ في ضمانه. انظر: حلية الفقهاء للرازي
§) وفي (د) (إمحيع)"
ه ( ) تكرد من (ح)

(V


وكذلك ، إذا قيل بالوجه الأصح(1) عند الأكثرين إن له الفسخ إذا كان

 للبائع(V)، فله خـيار الفسـخ(^)، وهو على الفور .
وإذا زوجت من غير كفـء بغير رضاها، وقلنا بصحة النكاح، فلها الخيار على الفور (9).


r

(1) (1) ما بين القوسين ساتط (1)
9) وفي (أ) (العبق) وهو خطأ.
(V



## القســـم الثــانـي (1)

ما هو ثابت على التراخي قولا واحداً، وفيه صور: منها : خيار المجلس يمتد بامتداد المجلس(r)، وخيار الشرط ثلاثة أيام فما دونها (r)، و كذلك يثبت للوارث إذا انتقل إليه قبل مضي الثلاث( \&). ومنها : خـيار الوالد في الرجوع فيما وهب لولده هو على التراخي(0)، لا إلى أمل حتى قالوا: لو أسقط(1) هذا الخيار لم يسقط بل له الرجوع بعد زلك)

ولقائل أن يقول : ليس هذا من الخيار في شيء، بل العقد جائز من جهة الأب

ومنها : خيار من أبهم الطلاق بين زوجتيه او العتق بين أمتيه(^) على التراخي أيضاً ، لكن*(9) يوقف عنهما إلى أن يعين ذلك في واحدة منهما (•) .).

1) انظر : المنثو (Y) بي أشُهها ، كما ينقطع بالتفرق بأبدانهما عن مجلس العقد . انظر: روضة الطالبين r/ . . ا بتصرف.

§ ) (لأنه حق ثابت لإصلاع المال فلم يسقط بالموت كالرهن.... فإن لم يعلم الوارث حتى مضت
المدة ففيه وجهان: أحدهما: يثبت له الخيار في القدر الذي كان بقي من المدة عْد الموت. والثاني: أنه تسقط المدة ويتبت الخيار للوارث على الفور لأن المدة فاتت ويقي الخيار فكان على الفور، كخيار الرد بالعيب. (المهذب (ro9/).
 7) وفي (أ) ( (سـقطه"
 ^) وفي (أ) (أختيهه))
9**) نهاية ورقة (1.9) من (ب)


وكذلك (1) خيار التعيين(r) لمن(r) أسلم على أكثر من أريع نسوة، لكنه
 أصر (r) عُزِّر (V).
ومنها : خيار امرأة المُولِي(1) بين المطالبة (بالفيئة)(9) أو الطلاق، وبين الصبر عليه هو على التراني، ولايسقط حقها بالتأخير ما لم تنقضِ مدة اليمين(.).

ومنها : خيار أحد الزوجين إذا تشطر(11) الصداق بالطلاق قبل الدخول، ووكان الصداق زائدا زيادة متصلة، أو ناقصاً في الرجوع إلى نصفه أو إلى نصف
قيمته هو على التراخي(Tr).

| 1) |
| :---: |
| (Y) وني (i) (i) (i) |
| 「 ${ }^{\text {( }}$ |
| £ (\%) وفي (أ) (التعين)) |
| 0) وني (C) (\%) (1) (1) |
| () |

(V بل يشدد عليه الحبس، فإن أهرٌ عزر ثانيا ونالثا إلى أن يختار ..... ويلزمه نفقة جميعهن إلى إلى أن يختار لانهن في حبسه. (روضة الطالبين 0.0/0).
^) المولي : اسم فاعل من آلى إيلاء، ومعناه الحالف. (المصباح المنير (Y.M). والاصل فيه قوله
 أربعة أثشهر ثم يطالب بالوطء أو الطلاق، وهو المراد بالفينة أو الطلاق.
(i) (1)
(1-1 انظر : روضة الطالبين (1)
(II) وفي (أ) (إشتطر) (IY
(1Y انظر : روضة الطالبين TIT/0 وما بعدها ، والمتثو /VA/T، والالشباه والنظائر للسيوطي

ومنها : خيار المشتري إذا*(1) أبقَ(r) المبد قبل قبضه، ذكره صاحب
العُدَّةِّ( )، وقال: هو على التراخي( (8) .

ومنها : تخير وليٍ الدم بين العفو والتصاص، وكذلك الـئ المجني على طرفه
أيضأ ثابت على التراخي قطعا)، وله تأخيره إلى أن يشاء (o) .

 عتقت قبل انتضاء العدة فلها الخيار في الفسخ دون الإجازة، لأنها صائرة (N)
 التراخي، حتى لو أرادت تأخيره إلى أن يتبين حال الزو ج كان لها لها ذلك(1) الها (1). فلو أسلم الزوج أولا وتخلفت هي ثم عتقت فلها الخيار وإن كانت كافرة
على الصحـيـح( (I ) .

قال الرافني : وهو على التراخي أيضاً .


 ץ) هو أبو عبدالله الحسين بن علي بن الحسين الطبري تفقه بأبي الطيب الطبري ودرّس بنظامية



© ) انظر: القواعد للحصني • الإحالة السابقة.
Y) وفي (د) (احقي)

A
 ( 1 (
(11) انظر : روضة الطالبين الإحالة السابقة.
 لها . انظر: روضة الطالبين ع99/0ع.

وتظهر فائدة الفسّخ في هاتين (1) المسألتين في أنها هل تعتد عدة حرَّة

ومنها : إذا تحالف المتبايعان وقلنا بالأصح أن العقد لا ينفسخ بذلك وأنه لايتوقف على فسخ الحاكم، فلكل منهما أن يفسخ(r)، ثم ظاهر كلام الرافعي أنه ليس (£) على الفور، وفيه ما (يحتمل أن يكون على الفور، لأنه قال لأحدهما أن ينفرد به كالفسخ بالعيب، فهذا التشبيه يحتمل أن يكون)(ه) في صفته فيكون على الفور، ويحتمل أن يريد به(Y) التشبيه في الانفراد(به)(V) لافي صفته (^) وهو الأقوى، لأنه قال بعد ذلك: وإذا قلنا: الحاكم هو الذي يفسخ

فأما إذا أعرضا عن الخصومة ولم يتوافقا على شيء، ولا فسخا ففيه تردد(1)، فظاهر(Y) هذا أن خـيار الفسخ ليس على الفور، وهو الذي يقتضيه فقُ المسألة.

1) وفي (أ) (هذذين)

r (r) هذا هو الصحيع المنصوص عليه في المذهب. وفيه وجه: أنه ينفسخ ، حكي ذلك عن أبي بكر

£) وفي (i) زيادة ( (الها)
(1) (ا) ما بين القوسين مكرد من (i)
(1) وفي (i) بلفظ : (اويحتمل أن يكون يريد به)،
( ( ) (V
^) وفي ( ( ) (اصفقةَ)
2) وفي (i) (إذال)

(1) انظر المصدرين السابقين.
rir (i) وفي (أ) (اوظاهر)

ومنها: خيار المستأجر إذا تعيبت العين المستأجرة، قالوا: يشّب للمستأُجر خيار الفسخ(1) فإذا(r) بادر المؤجر إلى الإصلاح و كان قابلاً له، سقط خيار المستأجر (r)، وهذا يقتضي أنه ليس على الفور، وقد صرح صاحب العدة بأنه*( §) على التراخي، أو يقال: هو فور بحسبه.
وقد نص الشافعي(0) رحمه الله على ثبوت الخيار للمستأجر إذا انتطع الماء عن الأرض المؤجِرة(T)، فقال الأصحاب: إنما يشبت [للمستأجر) (V) الخيار](1) إذا امتنعت الزراعة، فإن قال المؤجر (9) أنا أسوق الماءَ إلى الأرض من موضع آخر سقط خـياره(.1) كما لو بادر إلى(1)" إصلاح الدار(Ir). ومنها : إذا أعسر الزوج بالنفقة، قال صاحب العدة خيارها في الفسخ والرضى بالمقام معه على التراخي، وفيه نظر: لأن الفسخ بعد ذلك إنما هو بالإعسار المتجدد حتى لو قَدِرَ على النفقة قبل أن تفسخ سقط حق الفسخِ بما هضى وبقي دينا في الذمة، نم إذا أرادت الفسخ فهل (r (r) تنجزه أو تمهل

1) وذلك إذا لم يبادر المُكرِي إلى الإصلاع بحيث يلحق الستأجر ضرر بنقصان المنفةة. انظر:
(Y) وفي بقية النسخ (فإن) (Y)

「

0) وفي (ع) زيادة (الإمام الاعظم الشافعي)"


(i) (i)
9) وفي (أ) (المستأجر)
 (c) (11
(1Y) وفي (
(ir) وفي (أ) (هل) (i)

الزوج ثلاثة أيام، فيه قولان، أظهرهما: أنه يمهل(1)، وسيأتي هذا في موضعه (إن شاء الله تعالى)(r).
وإذا قلنا تبادر (r) فهل يؤخر الفسخ إلى نصف النهار (\&)، أو إلى آخره أو
 الوجهـن أنه ليس لها المبادرة في أول النهار (V)، وهذا مما يرجح أنه على التراخي(^) قطعا ، وأن الخلاف إنما هو في جواز المبادرة لا (9) في وجوبها .

1) قال النووي : ويه قطع جماعة، وادعى ابن كج أنه طريقة الجمهو، فإن تلنا: لايمهل ثلاثا فوجهان: أحدهما: لها المبادرة !لى الفسخ في أول النهار. وأقريهما: أنه ليس لها المبادرة.
 (Y (
(\% ) وفي ( ( ) (اللیل)
ه) وفي (ع) (الالمام الغزالي)).
Y) هو تأخير الفسخ إلى نصف الليل. انظر: الوجيز (YO/T.

^) في ( ( ) (الفود)
9 ( 1 (

## القسسـم الڭـالث(1)

ما فيه خلاف، والراجح أنه على الفور ، وفيه صور . منها : خحيار التصرية(Y)، وفيه(「) وجهان، أصحهما، أنه على الفور (£)، والثاني، أنه يمتد ثلاثة أيام(0)، وهو الموافت للحديث(T).
 كذبه فيما أخبر به من الكساد (^) والرخص فيه(9) وجهان أيضاً، والأصع أنه
 اللسيوطي 191 .

 ضَرْهِها . انظر: المصباح

وشرعا: هي أن يترك البائع حلب المبيع مدة قبل بيعه ليوهم كترة لبنه. (السرأع الوهاج .19) (مغني المحتاج (i/r/r) (نهاية المحتاج

> 「) وفي (أ) (افيه)
 والسراج الوهاج •19، ومغني المحتاج
© ) انظر المصادر السابقة.
 فمن ابتاعها بعدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها ، إن شاء أمسكك ، وإن شاء ردهُها وصاعاً من تمر) متفق عليه، واللظظ للبذاري • وعند مسلم ((فهو بالخيار ثلاثة أيام)، انظر صحيح البخاري مـ الفتح ع/ والغنم... وصحيح مسلم بشرع الننوي .17.170 و7V-170، كتاب البيوع باب تحريم بيع

$$
\begin{aligned}
& \text { الرجل على بيع أخيه، وتحريم النجش والتصرية. } \\
& \text { (V }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { السوق، ويقال: أصل الكسارِ الفسادُ . انظر: الصصباح المنير /r/r. } \\
& \text { 9) وفي (أ) (اوفيه) }
\end{aligned}
$$

على الفور، والثاني إلى ثلاثة أيام(1) و كذلك لو تلقاهم وباع منهم(r). ومنها: خيار البائع في الرجوع إلى عين متاعه(r) عند فلس المشار المتري فيه

 أقوال*(T) ، أظهرها أنه على الفور وهو المنصوص(V).
 والرابع: إلى أن يصرح بالإسقاط، والخامس: إلى التصريح (به)(••) أو ما يدل عليه(1) (1).
(1) وذلك كها في خيار التمرية. انظر للوجهين في: فتح العزيز M/9/^، وـوضة الطالبين V7/T. Y (أي اشتروا منه ما يقصدون شراءه في البلد ، فهل هو كالتقي للشراء؟ فيه وجهان أيضا . أحدهما: لا ، لأن النهي إنما ودد عن الشراء. والثاني: نعم لما فيه من الاستبداد بالرفق

(
を ) لانه خيار فست ثبت لدفع الضر فليكن على الفو كخيار العيب وخيار الخلف، فعلى هذا لو علم الحجر ولم يفسـخ بطل حقه من الرجوع. والوجه الثاني: أنه على التراخي كخيار كيار الرجوع في الهية من الولد . (المهذب (فتז/ (فتح العزيز .
0) حكاه الرافعي عن القاضي الحسين، أنه لايمنع تأقيته بئلاثة أيام كما هو أحد الآقوال في خيار

> المعتقة تحت رقيق وفي الثفعة. (فتح العزيز • •
†** نهاية وعة (\ET) من (د).

V 8./II
^) وهذا ما نص عليه الاجمام الشافعي ني سير حرملة، وعلل ذلك بأنه لايمكن أن يجعل على الفو لانه يستضر به الشفيع ولا أن يجعل على التراخي لانه يستضر به المشتري، ولهذا قدُره بثلاثة أيام بحيث لاضرر فيه على الشفيع بحيث يمكنه أن يعرف ما فيه من الحظ لهذه المدة، ولا على

4) وفي ( ( (يتسع))



ومنها *(1) : (خيار)(r) الفسخ لكـل من الزوجين بأحد العيوب الخمسة (r)، المذهب الذي قطع به الجمهور أنه على النور (\&)، وحكى بعضهم (فيه)(0) قولين آخرين.

 ، و وذذك الجب(1) إذا بقي قدرّ يشك فيه هل يمكن الجماع (به)(9) أم لا، والمرض المزمن(••1) فيه وجهان:

قيل: إنه كالعنة يتراخى (خياره)(11)، وقيل: بل الخيار (Ir) فيه (I') فيه على
الفور، واختاره الشيخ أبوحامد(r) (I).

> (i) (Y) ما بين القوسين ساقط من (Y)
> 「
> الاهل : يشترك به المجال والساء، ، بوهو البرص، والجذام، و'الجنون الثاني: يختص به الرجال : وهوالجب والتعنين الثالث: تختص به النساء : وهو الرتق والقرن.
(0) ما بين القوسين ساقط من ( ( )

1) الظظر : روضة الطالبين 010/0.
 ^) الجَبَ : بفتع الجيم : من باب تَتُّ تقل: جَبْبٌّه فهو مجبوب، ومعناه القطع. والمراد به:
 9) ما بين القوسين ساقط من (ع) وفي (ب) ((فييه) (1-1 المرض المزمن: هوالمرض الذي يلاذم صاحبه مدة طويلة، والزُمْنُ ذو الزمانة، والزمانة آثة في الحيوان. أنظر: لسان العرب 199/1
(I ) ما بين القوسين ساقط من (C)
(1 (1Y) لأن العيب متحقق، والظاهر دوام العجز. انظر: روضة الطالبين OrA/0.

ومنها: إذا عتقت(1) الأمة تحت عبد فخيارها على الفور على الأظهر، وفي(r) قول آخر إلى ثلاثة أيام، وفي آخر(r) إلى أن تصرح(\&) بالإسقاط، أو

خيارُها بمجلس(^) بلوغ الخبر إليه((9).

ومنها : خيار الغرور؛ فيه طريقان : المذهب أنه على الفور، والـدانية فيه
أقوال خيار العتق هذه(•).

> を ( )
O) انظر هذه المسألة مفصلة في: روضة الطالبين (1)

1) والحديث هو حديث بريرة رواه الشيخان وغيرهما ، ونصه في الصحيحين عن عائشَّ رضي اللّ عنها قالت: ((جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبتُ أهلي على تسع أواق في كل عام أوقيَّه، فأعينيني



 عليه، ثُم قال: أما بعد فما بال رجال. يشترطون شروطا ليست في كتاب السَ تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب اللّ فهو باطل، وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن اعتق)) متفق عليه. وللحديث ألفاظ مختلة. انظر: صحيع البخاري مع فتع الباري 19.10، رقم rolr كتاب المكاتب - باب استعانة المُكاتُب وسؤاله الناس. وه/0 10 Ira/.. . كتاب الشروط - باب الشروط في الولاء. وصحيح مسلم بشرع النوعي ryra ومابعدها ، كتاب العتق، باب إن الولاء لمن أعتق.
^^)


ومنها: إذا عتقت(1) الأمة تحت عبد فخيارها على الفور على الأظهر، وفي(r) قول آخر إلى ثلاثة أيام، وفي آخر (r) إلى أن تصرح(£) بالإسقاط، أو تمكن من الوطء طائعة(0)، وفيه حديث يدل عليه(T)، وفي وجه يتقدر (V) (V)


ومنها : خيار الغرور، فيه طريقان : المذهب أنه على الفور، والثانية فيه
أقوال خيار العتق هذه(•).
() وفي بقية النسخ ((أعتقت))
(r) (
r) وفي ( ( ) (

(0) انظر هذه المسألة مفصلة في: روضة الطالبين orv/0.
7) والحديث هو حديث بريرة رواه الشيخان وغيرهما ، ونصه ني الصحيحين عن عائشّة رضي اللّ عنها قالت: ((جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبتٌ أهلي على تسع أواق ني كل عام أوقيَّه، فأعينيني فقلتُ: إن أحبّ أهلك أن أعدئها لهم ويكون ولاؤكِ لي فعلتُ، غذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم،


 عليه، ثم تال: أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّ تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب النه فهو باطل، وإن كان مائة شرط تضاء الله أحق وشرط اللّ أوثق، وإنما الولاء لمن اعتق)) متفق عليه. وللحديت ألفاظ مختلفة. انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري

 ومابعدها ، كتاب العتق، باب إن الولاء لمن أعتق.

$$
\begin{aligned}
& \text { (V } \\
& \text { ^) وفي (أ) (المجلس)" } \\
& \text { 9) انظر المصدر السابق. }
\end{aligned}
$$



ومنها : خيار الفسخ بالإعسار بالههر حيث قيل يفسخ به، قال الجمهور:
إذا رضيت بالمقام معه ثم أرادت الفسخ فليس لها: لأن الضرر لم يتجدد(1). وقال الماوردي (Y) : إن كانت المحا كمتان(r) معا قبل الدخول أو بعده(\&) (\&) فكذلك، وإن كانت الأولى(0) قبل الدخول، والأخرى بعده، فوجهان، ووجه تجويز (r) الفسخ أن بالدخول استقر ما لم (يكن)(v(1) مستقرا(^)، فالإعسار به يجدد خحيارا(9)، وهذا إنما يجيء على القول بأن لها الفسخ بعد الدخول، والأصح أنها لاتفسخ بذلك إلا قبل الدخول.
 (Y (Y الإمام الجليل أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي الماوددي، تفقه على الصيمري بالبصرة والشيخ أبي حامد الابسفرأئيني ببغداد، كان إماما في الفته والأصول والتفسير والأدب، ولد سذة ثلالمائة وأريع وستين، وتوفي سنة خمسين وأربعمائة. من مدنفاته:



「) وني ( ( ) (المحاكمات)"
!) وفي (أ) (هذذه)
ه ا أي المحاكهة الأولى

(ب) ما بين القوسين ساقط من (V
^) وفي (ب) (ريستقرأ) وهو تحريف.


ومنها : لو وَرِثَ (1) خيار الشرط ولم يبلغه الخبر إلا بعد الثلاثة أيام، ففيه (r) وجهان: أصحهما في شرح المهنب أنه على الفور، والثاني يمتد كما (لو) (r) كان عند المُورِّثِ لو بتي، وفي وجه ثالث يبقى(\&) الخيار ما دام
(في)(0) المجلس الذي بلغه فيه الخبر(٪).

## القسـم الرابـــع:

ما فيه خلاف أيضا والراجح(v) أنه على التراخي وفيه صور .
منها : خيار الرؤية إذا جوزنا بيع النائب، وفيه وجهان ألها أصحهـا (N) أنه
يمتد امتداد مجلس الرؤية(9).

ومنها : إذا مات من له خيار المجلس وانتقل حقه إلى وارثه فإن كان حاضرا مجلس العقد فحكمه حكم المورث(•1)، وإن كان غائبا ففيه أوجه أصحها أنه يمتد الخيار حتى يفارق مجلس الخبر، والثاني (إلى)(11) أن يجتمع مع العاقد الآنخر، والثالث أنه على الفور وإن لم ير المبيـع.

1) وفي (أ) (رثه بإسقاط الواو سهوأ.
Y) وفي (i) (أ) (فيهي)

\&) وفي ( ( ) (إبفي)
(1) ما ما بين القوسين ساتط

( $\downarrow$

2) هيه قال أبو إسحاق، وذلك لأه خيار ثبت تضية للعقد فتعلق بالمجلس كفيار المجلس. والوجه الثاني: أنه على الفو، لانه خيار تعلق بالاطلاع على حال المبيع فأشبه الرد بالعيب. (نتح


- 

(i) (1) (1)

والرابع يثبت له الخيار إذا رأى المبيع على الفور ولايمتد إلى انقضاء المجلس(1).

ومنها : خيار المسلم إذا انقطع المسلم فيه عند محله لجائحة(Y)، قطع الرافعي بأنه على التراخي، وهو على الصحيح(r)، وحكى صاحب التتمة فيه وجهين( ())، والله أعلم.

## فـصــل

ويلتحق بهذا أمور (0) أخَرَ (V) غير (v) الخيار .
منها : ما هو على النور ويفوت بالتأخير، ومنها ما هو على التراخي: (فمنها) (1) قضاء الصلوات الفائتة، وقد تقدم(9) أنها إذا فاتت بعذر(1.1)
 .r.^/a

Y (Y الجانحة : من جوح ومعناها: الآتة، تقول جاحت الآفئ المال تجوحه جوحاً ، من باب قال، إذا
 r r r.r/
للحصيني ق7\&1/ أ.
§) ( كالوجهين في خيار من ثبت له الرجوع في المبيع بالافقلاس. (روضة الطالبين الإحالة السابقة) (المنثو الإحالة السابقة).
0) وفي (أ) (الفود)
 (V
(i) (i)

(1• كنوم ونسيان ونحوهما

فقضاؤها على التراخي، وإن كان(1) بغير عذر (Y) فهو على الفور على الأصح عند المتأخرين وهو الذي قطع به الخراسانيون(r) . والأصح عند العراقيين أنها على التراخي مطلقا (\&)، و كذلك قضاء الصيام وأداء (0) الكفارات بالنظر إلى أسبابها هل تعدى(T) بها فتكون(V) الكفارة على الفور أو لا فتكون على التراخي(^) . ومنها : استتابة تارك الصلاة وقتله بعد ذلك، قال صاحب(9) العدة، المذهب (أنه لايُمهل يعني)(••) بل يستتاب في الحال(11)، إذا ترلك صلاة واحدة حتى ضاق وقتها، فإذا امتنع قتل على الصحيح(r)، ، وقيل باعتبار ذلك في صلاتين، وقيل: إذا خاق وقت الرابعة، وقيل: إذا ترك أربـ صلوات، وقيل: إذا ترك قدرا يظهر به اعتياد(Ir) الترك.

> بأن كان تكاسلا وتهاونا فعليه إثم.
> 〔

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) وفي (أ) (اوأذاء) وهو خطأ. }
\end{aligned}
$$

> ( $V$
> ^^) (1) انظر المصدرين السابقين.
> 9) وني بقية النسخ (فمي)
> ( ) (1.
> (1) نقله عنه النووي : انظر المجموع $10 /$ (1).



وفي أصل المسألة قول آخر*(1) إنه يدهل مدة الاستتابة ثلاثة أيامه ثم القولان(r) في الاستحباب على المذهب، وقيل: بل في الإيجاب(r)،



 الإمامُ برفع اليد أو الإحياء، فذكر عذرا، واستمهل، فإنه يُمْهُ، وفي قدر ذلك وجهان.
أحدهما: ثُلاثة أيام، وأصحهما (r): مدة قريبة يشتغل فيها بالعمارة (1:)،








(1£) وفي (أ) (اللحمارة)

ومثلها (Y) مُن (r) حفر المعدن(؟) الباطن(0) (فلم يستخرجه ولا ظهر
 يُملكَ بالحفر والعمل، والأظهر خلافه(a).

ومنها : الزوجة إذا طلب الزوج البناء بها (•) وسألت الإنظار فإنها تدهل ثلاثة أيام على الصحيـح المنصوص(11)، وحكى القاضي أبوحامد (IY) قولا إنها
 .rav/r
(
「
 وجمعه معادن. ومعناه: المكان الذي عُدِنْ فيه شيء من جواهر الأرض. انظر: تمرير ألفاظ التنبيه 110 .

ه) المعدن الباطن : هو الذي لايظهر جَوْهْرها إلا بالعمل والمعالجة، كالذهب والفضة والنـاس والحديد، وسانر الجواهر المبثوثة في طبقات الاارض. والمعدن الظاهر: هو الذي يبدو جوهرها بلا عمل، وإنما السعي والعمل لتمصيله. كالنفط والكبريت وغيزهما. (روضة الطالبين . 1) انظر : روضة الطالبين \&/ד7ז.
(V
^) ها ما بين القوسين ساقط من (د)
 ryr-rvy/r
-1 (1 وذلك بعد تسليم الصداق. انظر هذا الفرع في: روضة الطالبين 0^0/0، والقواعد للحصني قو
(1) لتتهيأ بالتنظيف والاستحداد وإزالة الأوساخ على ما يراه القاضي من يوم أو يومين. (روضة الطالبين الإحالة السابقة).
(1Y هو الإمام الكبير أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر العامري، كان إماما لايشق غباره، ننل البصرة، وددس بها وعنه أخذ فقهاؤها ، تلمذ على يديه أبوحيان التوحيدي وأثنى عليه كثيرا=

لاتههل وهو غريب، وفي الوسيط(1) با يقتضي إثبات خلاف، في أنها تمهل

 حتى يزول عذرْه الخفيف مثل أن يكون صائما فإلى أن يغطر أو جائيا فإلى أن



 والثاني: ينتظر وإن طالت مدته، والثالث: وهو الأصح ينتظر ثلاثة أيام فقط(1) (1).


 ( ) (ب) ( ( ) وفي ( (ا) (اطبلب)
(0) وفي (أ) (المولا)
7) وفي بقية النست (افحتى)
(V وإذا أمهل فطلق القاضي عليه في مدة الامههال لم يقع طلاقه إن وجدت الفيئة في مدة المهلة،


$$
\begin{aligned}
& \text { ^) وفي (أ) (اهدجی)" }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) وفي (أ) (أحدهما") }
\end{aligned}
$$

وقال الرافعي : نتل الإمام أن الأئمة صححوا هذا، والوجه أن يقال إن كان

 الفور، فإن أخره( \&) لم يكن له (نفيه)(ه) (ه بعد ذلك، والثاني يتمادى إلى ثلاثة
 وقد قال الشافعي (V) في بعض كتبه، له نفيه بعد يوم أو يومين، فقال أبوالطيب ابن سلمة(^): التقدير بيومين قول آخر رابع، وأبى(9) ذلك (1) آلك الجمهور (•1)، وقالوا: المراد به أو ثلاثا(11).
 (Y) وفي بقية النسخ (\#)
 §) وفي ( ( ) (آخذذه)
0) ما بين القوسين ساتط من ( ( )
 (V. ^^) هو الإمام الفقيه أبوالطيب محمد بن المفضل بن سُلْمَ البغدادي الشافعي، تلمذ على ابن سريج، توفي وهو شاب سنة ثمان وثلاثمائة. له ترجمة في: طبقات الاسنوي الام هداية السّ $19 \wedge$.

.
(1) انظر: روضة الطالبين ר/ (1)

ومنها：إذا أعسر الزوج بالنفقة فهل يمهل ثلاثة أيام أم تبادر الزوجة إلى
 كج（٪）أنها طريقة الجمهور（£）．

ومنها ：استتابة المرتد قبل قتله، والأظهر أنها（0）واجبة（T）، وفي قدرها

 في استحبابه（9）．
ومنها ：إذا ردت اليمين على المدعي فامتنع（منها）（••）وذكر لامتناعه سبيا، كأن（11）يقول：أريد أن（1r）آتي بالبينة أو أنظر في（r）الحساب أو

$$
\begin{aligned}
& \text { () تقدم الكلام عليه، في صـ عr| } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

「 「）هو القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن گُّ الاينوي، بفتح الكاف وتشديد الجيم، صمب أبا الحسين بن القطان وتفته عليه وحضر مجلس اللاركي، ارتحل الناسُ اليه من الآناق

 ． $\mathrm{Iv7} / \mathrm{r}$

を）انظر ：روضة الطالبين（1） 0）وفي（أ）（إماه）
 الطالبين rat／v، ومغني المحتأ؟ （V

> ^) ما بين القوسين ساتط من (ب)

9）انظر المصادر السابقة．
（1）（1）ما بين التوسين ساقط من（1）
（1）وفي（i）（1）（1بانه）
（ir）（ir）（i）（i）（i）


أسأل الفقهاء، فإنه يترك ولايطل حقه من اليمين، لكن هل تقدر (1) مدة الإمهال بثلاثة(r) أيام، أم(r) يتأخر إلى أن يشاء؟ فيه وجهان: أصحهما التقدير (\&)، فإذا انقضت المدة ولم يأت بشيء سقط حقه من اليمين في تلك المحاكمة إلا أن يعيدها مرة أخرى، وينكل المدعى عليه، ولو طلب المدعى عليه مثل ذلك(0) عند التحليف فهل يمهل ثلاثة أيام، أم لايمهل شيئاً إلا برضى(I) المدعي؟ وجهان: أصحهـا الثاني(V)، لأنه مقهور مجبور على الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي(A).
 حسين أنه لايمهل أكثر من يوم(9)، والمشهور (هو )(1) الأول، والل أعلم(11).

1) وفي ( ( $)$ ( (iنقدر)
r
( $r$
§) وذلك لنلا تطول مدافعته. والوجه الثاني: لاتقدير: لان اليمين حقه فله تأخيره إلى أن يشاء

2) مثل طلب الددعي : كأن يقل هو أيضاً أريد أن آتي بالبينة أو أنظر في الحساب. (1) وفي (أ) (يرضى)

^) وفي ( ( (المدعى عليه) وهو خطاً، وذلك لان المدعي مختار في طلب حقه وتأخيره. انظر: روضة
الطالبين الإحالة السابقة.


- (1) ما بين القوسين مثبت من بقية النسخ.
(11) وفي (ح) (والمَ تعالى أعلم")


## قـاعــلـة (1)

مدة الخيار في العقد هل تجعل كابتدائه(Y)، فيه صور: منها : إذا زاد في الئمن أو المئمن أو (في)(r) شرط الخيار أو الأجل او
 مستقر بدليل جواز الفسّ، ولأن مجلس العقد كنفس العقد، إذ يصح فيه تعيين رأس مال السلم والعوض(0) في عقد الصرف ويقاس عليه زمن الخيار المشروط بجامع جواز الفسخ فيه(ا)، والثاني (أنه)(V) لايلحق ذلك لتمام العقد كما بعد اللزوم، وهو الأقيس عند الغزالي، وصححه في التتمة(^). والثالث : أنها تلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط، قاله أبوزيد(9)، والقفال (•(1)، والفرق (بينهما)(11) أن تعيين رأس مال السلم والعوض في
 للحصني ق7£

(i) (i) (
(\%) وفي (أ) (انها)


(V
^) انظر: الوجيز /

> الوكيل ro/ror.
9) هو الإمام أبو زيد محمد بن أحمد بن عبداللَ الفاشُاني المروذي، صاحب العلم والعمل، أجمع الناس على زهده وعدعه، ولد سنة إحدى وثلائمائة، أخذ العلم عن أبي إسحاق المروذي، وتفته



(11) (1) ما بين القوسين ساتط من (ب)

الصرف(1) لايصح في مدة"(r) الخيار بخلاف مجلس العقد، وحكى الرافعي طريقين للأصحاب(r) . قال أبو علي الطبري(£) وتبعه البغوي، أن الخلاف مفرع على قولنا إن الملك في مدة الخيار للبائع(0) أما إذا قلنا إنه للمشتري أو موقوف وأمضينا (1) العقد بعد ذلك فإنها لاتلحق، وإن قلنا إنه موقوف واتفق الفسخ فيلحق، وقال العراقيون الخلاف مطلق على الأقوال كلها (v). ومن فوائد الأقوال المتقدمة أنا إذا قلنا بالأصح فالزيادة تحسب على الشفيع ( كما تلزم(1) المشتري و كذلك الحط ينحط عن الشفيع)(9) مثله أيضاً حتى إذا حط جميع الثمن كان كما لو باع بلا ثمن(•1). ومنها : إذا ألحق بالعقد شرط فاسد في مدة الخيار (11) ففيه الخلاف
$\qquad$

1) وفي (أ) („الصرفه)

 を) هو الإمام ، أبو علي الحسن بن القاسم الطبري، تفقه على أبي علي ابن أبي هريرة ببغداد، وعلق عنه شرحه المشهود على مختصر المزني، توفي ببغداد سنة خمسين وثلانمائة. من مصنفاته: تعليقته المشَهورة في الفقه، والعدة، والمحرد. له ترجمة في: طبقات الشيرأزي
 ه) وفي بقية النسخ (اللبانع في مدة الخيار) (7) وفي (i) (أومضينا)، وفي (ب - ع) (اوأمضيا)
 والاغشباه والنظائر لابن الوكيل ז/7דז. ^) وفي (c) (ريلزم)
(i) (i) ما بين القوسين ساقط من . (1) في بقية النسخ (الجواز)
المتقدم، والأصح أنه يفسد (الحقد )(1) كالمقارن(r) لهr).

ومنها : إذا اقترن بالعقد شرط فاسد يفسده ثم حذفاه في المجلس فالألصح أنه لاينقلب العقد صحيحاً، لأن العقد الفاسدَ لاعبرة به فلا يكون لمجا






ومنها : إذا أطلقا العقد في السلم، وقلنا بالأصح أنه يصح ويحمل على الحلول ثم اتفقا على التأجيل في المجلس جاز ذلك على الأصح المنصوص،

> ( )
> (r


§) انظر المصادر السابقة.
©) هو : القاسم بن محمد بن علي القفال الكبير الشاشي، أبوالحسن، توفي في حدود سنة أربعمائة، من تصانيفه التقريب في شرح مختصر المزني في فروع الفقه. له ترجمة في طبقات

(Y) وفي (ب) (الالصلل) وهو تصريف.
(V


الوكيل ז/רדז-קרז.

- (1) انظر قول الإمام في المصادر السابقة.
(i) ( ${ }^{(1)}$
(C) (


ولو صرحا(Y) بالتأجـيل في العقد ثم أسقطاه في المجلس صار(r) العقد حالا(£).

ومنها : لو باع العدل الرَّهن بئمن المثل فزاد راغبٌ في مجلس(ه ه العقد، فسـخ البيـ، وباعه منه، فإن لم يفعل فالأصح الانفساخ( كحالة العقد والو كيل والقيم على اليتيم كذلك(V) .
 التي في ذمتك في كذا، فإن شرط فيه الأجل كان باطلا: لأنه بيـع الدين بالدين، وكذلك إن كان حالاً ولم يقبض المسلم فيه قبل التفرق، وإن أحضره في دجلس العقد وسلمه، فوجهان: أحدهما يصح كما لو صالحه من تلك الدراهم على
 بشرط كما (أنه) (9) لو باع طعاما بطعام إلى أجل ثم تبرعا بالإحضار والقبض في المجلس لم ينقلب العقد صحيحا(•1).
(انظر : غتح اللعزيز

٪ §

والوجه الثاني : أنه لاينفسـخ البيع ، لانْ الزيادة غير موثوق بها . انظر: روضة الطالبين

^)
(9) (د هـ
 الإحالة السابقة.

ومنها : قد تقدم أن رأس مال السلم إن(1) كان في الذمة ثم أحضره في المجلس صح العقد، وكذلك العوض(r) في الصرف والمعوض(r) أيضا،

 الصحة ويصفه( ) كما يصف(0) المسلم فيه(T)، واللأعلم.

## قــاعــدة (v)

كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التو كيل فيه و كل خيار يرجّ إلى الإرادة والشهوة لايجوز التو كيل فيه، و كل خـيار تردد بينهمها ففيه خلاف.
 التو كيل فيهما نظر .
ومثال (الثاني)(1) : خـيار أربع إذا أسلم على أكثر منهن، و كذا في الأختين(9) .
ومثال الثالث : خيار الرؤية إذا جوزنا (.1) بيع الغائب(1) ففيه خلاف،
والثه أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (أ) (إذاه) } \\
& \text { Y Y) وفي (أ) (المغرص) وهو تصحيف. } \\
& \text { 「) } \\
& \text { £) وفي (i) (ا(inيوصه) وهو خطأ. } \\
& \text { (0) وفي (أ) (ابوصف) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ق }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9 (1) أي خيار من أسلم على أختين في إبقاء أيتهما شاء وتسريح الأخرى. } \\
& \text { • (1) وفي ( (1) (اجونا) بإسقاط الزاء سهوا. } \\
& \text { (1) انظر المصدرين السابقين. }
\end{aligned}
$$

## فـائـدة (1)

قال المحاملي (r) في اللباب(r) : الآجال ضربان، أجل مضروب بالشرع، وأجل (مضروب)(\&) بالعقد .

فالأول (0) انُنان وعشرون نوعاً ، وهي: العدة (Y) والاستبراء(V) والهدنة(^)
(1) وفي (د) (وتاعدة)؛

Y Y هو الاعمام أبو الحسن، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل البغدادي المعروف بالمحاملي، ويعرف أيضا بابن المحاملي، ولد ستة ثمان وستين وثلاثماية، تفقه على الشيخ أبي حامد الإسفرأيني، وتفقه عليه الخطيب البغدادي. من مصنفاته: المجموع، واللباب، توفي سنة

「) انظر : اللباب خ قو9/أ باب الآجال." £) ما بين القوسين سـاقط من بقية النسـخ. ه) أي الاجل المضروب بالشرع. ฯ ) العِدّة لغة : مفرد ، والجمع عدرّ ، مثل سدرة وسِدَر، ومعناها في اللنة ايام أقراء المرأة،
 وشرعا : هي مدة تتربص فيها المرأة لتعرفـ براءة رحمها من الحمل أو للتعبد أو لتفجعها على

(V الاستبراء لغة : طلب براءة الرحم، تقول: استبرأتُ المرأةً أي طلبت براءتها من الحبل. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه rAV، والمصباع EV/\.
وشرعا : هو التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لتعرف براءة رحمها من الحمل أو تعبداً . (تمفة المحتاع (TV./A)
 وشرعا : مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره. (مغني المحتاج (1.7/^) (نهاية المحتا؟ (1./

والزكاة، والعنة(1)، (واللقطة)(Y)، والرضاع(Y)، والحمل، وخيار المجلس، وخيار الشُط، وخيار المصراة، وأقل الحيض، وأكثر الحيض(٪) (وأقل الطهر، وأقل النفاس)(0*)(1) (وأكثره )(V) ومدة(1) مقام المسافر(9)، ومدة مسح المقيم، ومدة مسح المسافر، ومدة البلوغ، والمدة التي تحيض لها النساء، ومدة الإِياس(•).

1) الِعِّه لغة : بكسر العين وتشديد النون مهدر من عَنْ يُعِنَ، تقل: رجل عنين، أي لايقدر على إتيان النساء سمي بذلك لأن ذكره يُِِنٍ لِعْبُلِ المرأة عن يمين وشمال، أي يعترض إذا أراد


(ب) (ب) ما بين القوسين ساتط من (ب)
واللقطة لغة : بضم اللام وفتع القاذ، اسم الشيء اللي تجده ملقيّ غتأخذه. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه rror والمصباع
وشرعا : ما وُحِدَ في موضع ، غير مملوك من مال، أو اختصاص ضائع من مالكه، وليس بمحرز



 وشرعا : إسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. (مغني المحتأ - ( $\varepsilon$ 1E/r
(£) وني بقية النسخ (اوأكتره)) والمثبت من (ح) موافق لما في اللباب.


 (1//99
^) وفي (
2) وفي اللباب (السفر)) قا (1/99.

- (1) انظر : اللباب الإحالة السابقة.

قلت : ومدة الإيلاء، ومدة تغريب الزاني(1)، ومدة المقام عند البكر*(Y) (والثيب)(r)، ومدة الضرب على العاقلة( \&)، ومدة قضاء صوم رمضان. وأما (الأجل)(ه) المضروبُ بالعقد فسبعة أنواع(r) : الأول (v) : عقد يبطله الأجل، وهو الصرف، ورأس مال(1) السلم. قلت: و كذلك بيع الطعام بالطعام، والدين بالدين (والثاني : عقد لايصح إلا بالأجل، وهو الإجارة، والكتابة.
الثالث: ما يصح حالأ ومؤجلاً وهو بيوع(9) الأعيان والسلم)(•1الرابع : ما يصح بأجل مجهول ولايصح بأجل معلوم وهو الشر كة، والقراض، والنكاح.

| 1) وني ( ) |
| :---: |
|  |
| (r) |
| ¢) حتى يدفوا |

والعاقلة لغة : صفة لموصوف مـذوف ، وتقديره الجماعة العاقلة مِنْ عَقُلَ من باب ضرب، تقول: عقلت القتيل عقلك ، بمعنى أديت ديته قال الأصمعي: سميت الدية عقلا تسمية بالمصدر لأن الايل كانت ـُعقَل بفناء ولي المقتول، والعاقلة جمع عاقل وهو دافع الدية. انظر: المصباع المنير . $\sum T H-\Sigma T r / r$

وشرعا : هم العصبة البالغون الذين يرئون بالنسب أو الولاء إذا كانوا ذكودا، سوى الأصل والفرع، والجد والأب والابن لايحملون شيئاً من الدية. انظر: المهذب Y/Tr/ ومغني المحتاع

ه) ما بين القوسين ساتط من (أ) (7) وفي اللباب بلفظ (فعلى سبعة أضرب))
(V
( 1 ) وني (i) (المال)])
ه) وفي (ح) (ابيع)" والذي أثبته موافق لما في (اللباب)
(1) (1)

الخامس(1) : ما يصح بالمعلوم والمجهول، وهو العارية، والوديعة(Y) . السادس : عقد يصح بأجل مبجهل (ولا يصح بمعلوم)(r) ويسقط(ז) (r) الأجلُ ويبقى العقدُ، وهو العمرى(ه)، والرقبى(ه) . السابـع : أجل يختص بالرجال دون النساء وهو الجزية(v) .
 في النوع الرابع(II) أيضا الرهن وكفالة البدن ، وبقي عليهها القرض ، فإنه لايجوز شرط الأجل فيه، ولكن(Ir) الأصح أنه لايفسد العقدُ بذلك، والضمان يصح وقوعه حالأ ومؤجلأ(r) الألهُ واللّ أعلم.

1) وفي (ح) (والخامس)"
(Y هكذا أودده العلاني، وعبارة اللباب: ععد يصح بأجل مجهل واجل معلوم وهو اثنان العارية
والوديعة. اللباب ق9/19 .
( $)$
£) وفي (ب) ((سقطه"

ه) العُمْرَى : بضم العين وسكون الميم مأخوذة من العُمر ، تقول: اعمرئه الدارَ عُمرى، أين جعلئها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إليّ، وهي نوع من الهبة في الجاهلية ثم أبطلها الإسلام،



 العمرى لان كليهما من هبات الجاهلية. انظر: تهذيب اللغات - \& . ولسان العرب

 (1) الرهنق لابي حامد كما سبق في ترجمته.

- (1) وفي (ح) (اششيء غير)،
(II أي : ما يمع بأجل مجهل ولا يمع بأجل معلوم. (Y و



## فــائـدة (1)

لايصير الحال مؤجلا إلا في ثلاث صور .
إذا (كان)(Y) له دين حال على إنسان فأوصى بتأجيله عليه مدة معينة(r) لزم الوارث ذلك، ولم يكن له مطالبته( £ قبلها (ه ) .

وإذا قال: إن شفا الله مريضي فللَّه علي أن لاآخـذ ديني من فلان إلى سنة مثلا فحصلت الصفة المعلق( ( ) عليها لزمه ذلك، ولم يكن له مطالبته(V) قبلها (A) . والثالثة (9) ؛ إذا ضمن الدين الحال مؤجلاً إلى مدة لم يكن له مطالبة الضامن قبل ذلك لكن (له)(• • هطالبة من عليه (الحق )(II) به، فالاستثناء(|Y)

 والأشباه والنظائر لابن السبكي
(i) (i) با بين القوسين ساتط من (Y)

「 ؟) وفي (أ) (هطالبتّ)

ه) وذلك لان التبرعات بعد الموت تلزم . انظر: فتح العزيز 19^1^، وروضة الطالبين الإحالة
السابقة
(1) وفي (أ) (المعلةَه)
(V

9) أي الصورة الثالثة من صو الاستثناء.
( 1 ( )





## قـاعـــدة (1)

كل عقد فيه عوض إذا علق بصفة لايقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد
بالتعليت إلا في مسألتين(Y):

إحداهما : إذا قال : أنت حر غداً على ألف فقبل العبد(r)، و كذلك في
الخلـع(ع) أيضاً (ه) .

الثانية : البيـع الضمني (V) إذا علتاه على الغد (V) مثلا فوجد الغد عتق العبد (1)، وهل تجب قيمته أو المسمى؟ فيه خلاف: إذ المعاوضة(9) تابعة للعتق، و كذلك(•1) اختلف جوابهم فيمـا إذا كان(1) العبدُ في البيـع الضمني آبقا .

 قوعی/ب.
Y) وفي الالثباه والنظائز لابن السبكي وابن الملقن :(إلا في مسألة واحدة)، ولم يذكراها. (
§) وني (أ) (الجلع) وهو تصحيف.
©) انظر : روضة الطالبين V7V/^، والالشباه والنظائر لابن الوكيل الإحالة السابقة، وقواعد الحصني الإحالة السابقة.

(V
 ومختصر العلاتي rV7/
(1)

وقولنا إذا لم يقتض إطلاق العقد (تلك)(1) الصفة، احترازا(r) عما إذا قال

 و كذلك الفسن لايعلق بصفة إلا (إذا )(1) اقتضى الطلاقه إياها كسا إذا ادهى ادعى
 للمشتري (قل)(9) إن كنت اشتريتها بما يقول فقد فسخت (الشري)(••) ويقول البائع قبلت (الفسخ)(11) (وقد نص عليه الشافعي ولم يضره التعليقُ
 الجارية للبائع(1r).
وكذلك لو وقع مثل هنا الاختلاف(ڭ1) بين الموكل والو كيل يتلطف القاضي بالمو كل حتى يقول: إن كنت وكلتك في شرائها فقد بعتكها ليحل للوكيل التصرف فيها، وفيه وجه ضعيف، أن هنا لايصح لصورة"(10)

> ( ) ( ) ما بين القوسين ساتط من (Y) (
> r
> (٪) ( )

> (i) (I) (I)
> V
> ^) وني ( ( ) (رقالقوا)، وهو خطأ.
> (i) (i) ) ما بين القوسين ساقط من (1)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ( ) ما بين القوسين ساقط من (IY }
\end{aligned}
$$

(1)) هكذا في (ب ود) أما في (أ) (الخلاف) وفي (ع) (الاختلاض)

التعليق، فلو لم (يفعل)(1) المو كل ذلك ففيه أوجه:

 ملكه.

وثانيها (r): إن ترك الو كيل مخاصمة المو كل، فالجارية له ظاهراً وباطناً (؟) وكأنه كذب نفسه وإلا فلا، وأصحها (0) أنه لايملكها باطناً (ه) بخلاف ما إذا جرى ذلك بين البائع والمشتري وامتنع (المشتري)(v) أن يقول ما تقدمه لأن البائع لما تعذر الثمن عليه ثبت له حق الرجوع إلى المبيع، وأما هنا فلا معاملة بين الوكيل والموكل، فهو كمن له على رجل دين فظفر بغير جنس حقه من ماله فيأخذه (1) بحقه ويقطع بهنا القول هنا، لأن من له الحق لايدعيه لنفسه(4) .

و كذلك الإقرار لايحتمل التعليق بالصفة، فلو قال: له عليَّ ألف إذا جاء رأس الشهر فوجهان(•). والشه أعلم(1)).


\%) وفي ( ( ) (ربطنها)"
(i) (V


-1 (1) انظر : الالشباه والنظائر لابن الوكيل الاجالة السابقة، والمنثو

(1) وفي (ح) زيادة : والهّ سبحانه وتعالى أعلهه

## (Y)* (1) قــاعــلـة

الشرط إما ان يقتضيه (r) العقد أو لا، فإن اقتضاه ( ) فهو صحيح كالبيع بشرط الإقباض، وجواز الانتفاع، والرد بالعيب، ونحو ذلك مـع أنه لاينفع(o) التعرض إليه.

وإن لم يقتضه(r) العقد، فإما أن يكون من هصلحته(V) أو لا.
فإن كان ، فهو صحيح، سواء كان من مصلحة البائع كشرط الرهن(^) والكفيل بالثمن والإشهاد، أو من مصلحة المشتري كشرط كونه كاتبا أو خبازاً، أو شرط ضمان الدرك(9) على الأصح. أو من مصلحتهما كشرط الخيار لهما (•1).


والنظانر للسيوطي \&or.

r
を) وفي (أ) زيادة (العقد)
(0) وفي (i) ( (اينتفع)
Y) وفي بقية النسخ (پقتخيهه) والصحيح ما أثبئه.
. أي مصلحة العقد (V
^) وني (ب) (الراهنه)
9) همان الدرُك، بفتع الدال وبفتح الراء وإسكانها لغتان: قال الجوهري: هو الثبّئة، وقال المتولي: سمي دُركاً لالتزامه الغرامة عند إدراكه المستحق عين ماله. وأصله من اللحوق، يقال: أدركه إذا لحقه بعدما مضى، لانه يكون بعد مضي البيع. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه Y.Y،
 -1 (1) فهذه الشُروط لاتفسد العقدَ بلا خلاف، وتصح في نَفْسِها ويثبت المسروط. انظر: فتح العزيز
 ومابعدها .

وإن لم (يكن)(1) من مصلحة العقد، فإما أن يتعلق به غرض(r) أو لا. فإن لم يتعلق به غرض كشرط أن لايأكل إلا الهريسة(r)، أو لايلبس إلا الخز (\&)، أو لايركب إلا الخيل، فالذي اختاره الإمام والغزالي (رحمهها اله تعالى)(0) صحة العقد وإلناء الشرط، ورجته( (Y) الرافعي(V). وفي التتمة ما يقتضي فساد العقد بمثل ذلك فإنه (قال)(^) لو (9) باع بشرط أن يصلي النوافل او الفرائض في (أول)(•1) أوقاتها فسد العقد لأنه
أوجب ما ليس بواجب(1).

قال الرافعي (رحمه الله ) (Ir) وقضية هذا فساد العقد في مسألة الهريسة والخز(1r).

() ( ) ( )<br>غ (Y) ( .(rาย/a<br>r ( الهزيسة : فعيلة بمعنى مفولة، من الهُزسِ ومعناها الدق والكسر، والهريس: الحب المدقوق بالمهراس تبل الطبخ فإذا طبخ فهو الهريسة، سميت بها لانها يُهرس أي تُدق. انظر: تحرير   توب نسج من الصوف والحرير، أو من الحرير فقط. انظر: المصبأ $17 \times /$ ومعجم لغة<br>$$
\text { الفقهاء } 197 .
$$<br>0) ما بين القوسين مثبت من (i) فتط.<br>9) وفي (أ) (إرحجه) وهو تصحيف.<br><br>^) ( ) ما بين القوسين ساتط من ( ) (1) 9) وفي (أ) (إنث)<br>(1-<br><br>(i) (IY 

وإن تعلق به (1) غرض لأحدهما وليس من مصلحة العقد بطل، كشرط(Y) أن لايقبض ما اشتراه أو لايتصرف فيه، وما أشبه ذلك(r) إلا شرط العتق في العبد المبيـع، فالأصح صحة العقد والشرط جميعا (؟) لحديث بريرة(ه) (رضي الله عنها (1) والله أعلم.

أها في النكاح فالتقسيم فيه قريب من هذا، (ما لايتعلق به غرض )(V) فهو لغو محض، وما يتعلق به غرض ولايخالف موجب(^) النكاح فلا يؤثر ذكره (ولاتر كه)(9) كما إذا شرط أن ينفق عليها، أو يقسم لها ونحو ذلك( • (1)*) . فإن كان يخالف موجب النكاح فهو على ضربين: أحدهما: ما لايخل بالمقصود الأصلي(Ir) منه(Ir) فيفسد الشرط دون النكاح على الأصح، سواء

1) أي تعلق بالشرط غرض.

Y و و
「


を) انظر المصطرين السابقين.
ه) ويريرة : هي بريرة بنت صفوان مولاة عانشّه بنت أبي بكر الصديق رضي اللّ عنه، قيل: كانت مولاة أناس من الأنصار فكاتبوها ثم باعوها من عائشَ فأعتقها .
لها ترجمة في : تهذيب الأسماء oro/V Cr دار نهضة

$$
\begin{aligned}
& \text { مصر . والحديث سبق تخريجه في صـ } \\
& \text { (1) (i) ما بين القوسين مثبت من } \\
& \text { (i) ما بين القوسين ساقط من (V } \\
& \text { ^) وفي (أ) (اهوخب)ه وهو تصحيف. } \\
& \text { 9) ( } 9 \text { ( ) با بين القوسين ساقط من (1) }
\end{aligned}
$$

- • (1) وندوه أيضا : ما لوقال إنه يتزوع عليها إن شاء او يسافر بها أو لاتخرع إلا بإذنه فهذا لايؤثر في النكاح ولا في الصداق. (روضة الطالبين (r0) (1)

$$
\begin{aligned}
& \text { (ir) وفي (أ) (بالمقصود الآصل) } \\
& \text { r| (أي : من النكاح. }
\end{aligned}
$$

كان (لها )(1) كشرط أن لايتزوج (عليها) (r) أو لا(r) يطلقها، أو له، كشرط أن
 الأصح، ووجب مهر المثل، وقيل: يجب أقل الأمرين من المسمى ومهر (0) المثل، وقيل: إن زاد المسمى على مهر المثل والشرط لها وجب المسمى و كذا(ج) إن نتص والشرط عليها، وفيه وجه آخر أن الشرط لايؤثر في الصداق كما لايؤثر
 الفاسد يبطل العقد من أصله(9)، و كذلك (قيل)(1 (1) بمثله إذا شرط الخيار*(11) في الصداق.

الضرب(r|) الثاني : ما يخل بمتصود(r|) النكاح كما لو (شرط)(\&1) أن

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( ) ما بين القوسين ساقط من ( ) }
\end{aligned}
$$

> (\%) ( )
> (1) وني (أ) (أو مهر)
> (7) وني (أ) (أوكذلكه)
^) هو الاجمام أبوعبدالَّ الحسين بن محمد الدثّاطي الطبري، قدم إلى بغداد في أيام الشيخ أبي



9) (1) نقله النوي في روضة الطالبين الاجالة السابقة.
( ( 1 ( )
(ب) (


(C) (1\&) ما بين القوسين ساقط من (1)

يطلقها أو أن لايطأها فالنكاح باطل(1)، وكذلك إذا أقت النكاح، وهو نكا ولم المتعة، ولو نكح(r) على أنه إذا وطئها طلقها فقولان: أصحهيا بطالان النكا لمنافاته (r) المقصود، ولوشرط أن لايطأها إلا مرة واحدة أو إلا فاختلف النص فيه، ومنهم من أطلق قولين، والأصح تنزيل النصين على حان الين، فإن كان المشترط الزوجة بطل النكاح، وإن كان الزوج صح، لأن الوطء حت له وهو عليها (0)، والشّ أعلم(1).

( ${ }^{(Y)}$
ץ) وفي (أ) ((لمنافانه)/ を) وفي (i) (i>هار))

٪) هكذا في بقية النسخ ، وفي (ع) (اوالله سبحانه وتعالى وله الحمد أعلمي"

## هــاكــــة (1)

المؤثر من الشروط في العقود بطلانها، انما هو المقارن لصيغها، (فأما )(r) إذا (r) تقدم(\&) الاتفاق عليه أو تأخر ووقع العقد خالياً عنه فإنه لا أثر له غالبا، ووقع الخلاف [في صور:
منها : بيع التلجئة وهو : أن يخاف من ظالم أن يأخخ متاعه فيبيعه من غيره ويتفق (0) معه قبل ذلك على أنه يرده عليه](1) وفيه وجهان، الأصح الصحة ولا أثر للاتفاق المتقدم(V).

ومنها : خلاف مهر السر (^) والعلانية(9)، واختلاف أحواله، قال البغوي: قد خرَّج منه بعض أصحابنا أن المصطلح عليه قبل(•1) العقد كالمشروط فيه


(أ) ( r (i) (i) (i) (i) (i)
§ ( )
0) وفي ( ( ) (وينفقى) وهو خطأ.
(i) (i)
(V هكذا رجح النوقي أحد القولين بدون التعرض إلى الثاني وإنما ذكر الخلاف بين الشافعية والحنفية في المسألة غقط فراجبها في: المجموع 9/9 9 . ^) وفي (i) (ا(المثل)،
9) والمراد بمهر السر : أن يعقد في السر بألف ، ثم يؤتى بلفظ العقد في العلانية بألفين تحملك
وهم متفقون على بقاء العقد الاول.

ومهر العلانية : أن يتواعدوا أن يكون الههر ألفا ولم يعقد في السر، ثم عقدوا في العلانية. انظر: روضة الطالبين 099/0. - • • وفي (د) (اقبيل)"

ومنها : في باب الخيار في النكاح أن التغرير السابق هل يجعل كالدقارن فيه خلاف أيضا(r).

ومنها : إذا قال: متى(r) قلت لامرأتي أنت علي حرام فإني أريد به الطلاق ثُم قال لها ذلك بعد مدة، فعن الروياني(گ) أنها تحتمل الوجهين: أحدهما:
 لاحتمال تغير(v) النية(^)، واله أعلم*(ه).

ق^¿\/i وب.

Y Y والمختار عند الغزالي أن التغرير السابق لايؤثر في صدة العقد والخيار ، لكن يؤثر في الرجوع
 الطالبين 10 10

を ) هو أبو العباس عبدالواحد بن إسماعيل الملقب بفضر الإسلام الروياني، أخذ العلم عن والده وتفقه على جده، بلغ من تمكنه في الفته الشافعي أن تال: لو احترقت كتب الشافعي لامليتها من حفظي، ولهذا يقال له شافعي زمانه، قال ابن السبكي، لايعني بكنب الشافعي منصوصاته فقط بل منصوصاته وكتب أصحابه، ولد سنة خمس عشرة وأربممائة، واستشهـ بيد الباطنية سنة
 الالسنوي TVV/A، وطبقات ابن هداية الهّ rev. © ) ما بين القوسين ساقط من (ح) (1) وفي (i) (i) (i)


والحصني في قواعده قی<br>ب.


## قـاعــدة (1)

العيوب المعتبرة شرعا خمسة أقسام (r):
الأول : ما يرد به المبيع(r) وهو كُلُّها نقص العين أو القيممة، فالخصاء(\& ) عيب، وإن زادت(0) قيمة(V) الخصي(V)، واعتياد الزنا والسرقة عيب، وإن لم ينقص العين(A) .

الثاني : عيب الأضحية وهو كلما نقص اللحم أو كان طريقاً إلى ذلك، فالخصاء ليس بعيب فيها، لأن الأنتيـين(9) لاتؤكلان عادة ، ويزيد به اللحم، والحبل عيب في المبيـع(•1) لافي الأضحية إلا عند الماوردي على ما ذكر

الثالث : عيبب الزكاة وفيه وجهان : أحدهما، أنه كعيب البيع(11)

1) بياض في (د). انظر هذه القاعدة في: تهذيب اللفات r/rorه، والأشباه والنظائر لابن السبكي .ETO/r

Y وعثد الزركشي ثمانية أقسام وسأذكر البقية إن شاء الWَ تعالى بعد انتهاء كلام المصنف بايجاز ، وعدها النوعي ستة أقسام، واستدرك عيه ابن السبكي البقية.

> ץ) وفي بقية النسخ (البيع)،

 والقاموس المحيط ع/\& ه) وفي (د) (ازاد)

1) وفي (أ) (إقيتهه)



-11) وفي بقية النسخ (البيع) (1المبيع)،

والثاني: أنه كيب الأضحية(1) فأي عيب حصل(r) منهما منع الإجزاء على أحد الوجهين.

 خيار العيب في النكاح منه با يتراخى تطعاً كخيار العنة فإنه يؤجل سنة( (0)، ومنه ما هو على الفور بلاخلاف وهو ما با كان من اليوبا الوطه، ومنه مافيه خلاف كالمجبوب إذا بقي منه ما با يشك فيه أنه (هل) (V) يمكن الجماع به(A) .

1) انظر : المتثو

Y (
. IrV

ه ) وفيه قول عن الشيخ أبي حامد إن الخيار ثابت في الحال لان العيب متحقق والظاهر دوام

(i) نهاية ورقة (YO\&) من (i)
(i) ما بين القوسين ساقط من (V
^) انظر : روضة الطالبين الإحالة السابقة، وقد تقدم تفصيل ذلك في صـ IrV .
(IV.)

القسم الخامس : ما يعتبر في الرقبة الواجبة في الكفارة، فإنه مباين لعيب

 السن (9) غير معتبر (•1) فيه إذ يجزئ عتق الصغير، وإنما (11) المعتبر فيه


r) وفي (أ وب) (يبري)


\&) وفي (أ) (الطرس)،.



0) في (أ) (أو الكيه" . والكي: هو إحراق البلد بدديدة ونحوها. انظر: لسان العرب rro/10 مادة كُري.

$$
\begin{aligned}
& \text { 19) وني (د) (العيب؟) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ) } \\
& \text { 9) وفي (i) (الشيء) } \\
& \text { •1 (1) وفي (أ) (مغتبر) وهو خطأ. } \\
& \text { (c) (11 }
\end{aligned}
$$

 هي اليويب الذسة المعتبرة شرعا كما ذكر المصنف، وع منها النوئ عيب الاجارارة، وعيب

الغرة في البنين كالمبيع. انظر: تهذيب اللفات الإحالة السابقة.
واستّرك ابن السبكي على النوي وقال: قلت: ولم يذكر عيب إيل الدية وعيب الزكاة وعيب الميد في الاجحرام وعيب الصداق إذا طلقها تبل الدخول، لدخولها فيالما ذكره فليتأمل . (الأثباه

أما الزركشي نقد زاد على ما ذكره المصنف ثلاثة، وهي، عيب الإجارة وما يؤثر في السنفة=

## قـاهـــدة (1)

العقود بالنسبة إلى القضض وعدمه، وإلى الحلول (r) وعدمه أربعة اقسام. (أما الأول)(r) فأحدها: ما يجب فيه التقابض قبل التفرق(\&) بالإجماع، وهو الصرف(0).

والثاني : ما لايجب ذلك فيه بالإجماع كبيع العروض وغيرها (ه) بنقد من الذهب أو الفضة(vاوالثالث : ما يشترط فيه القبض عندنا، وعند مالك، وأحمد خلافا لأبي حنيفة، وهو بيع الطعام(^) بالطهام(9). والرابع : ما يشترط فيه عندنا، وعند (•) أبي حنيفة(1) خحلافا لمالك،
= تأثيرا يظهر تفاوت الالجرة به، وعيب الغرة كاليع، وعيب الصداق إذا طلق تبل الدخل وقد تعيب بما يفوت به غرض صحيح. المنئر
 والمجموع
r) ما بين القوسين ساقط من (ع)

 .092/r


rino/V، والكافي Tra/r ومابعدها.
^) وفي (أ) (إيع بالطعامر"
 ويدائع الصنانع



وهو السلم، فلا يشترط (فيه)(1) عنده قض رأس المال في المجلس(r)، وهذا قبض وليس بتقابض(r)، .
وأما بالنسبة إلى الحلول ونقيضه، فأحد الأقسام، ما يشترط فيه الحلول بالإجماع وهو عقود الربا \&).
وثانيها : ما يشترط فيه التأجيل، وهو الكتابة. وثالثها : ما يجوز حالاً ومؤجلاً وهو أكثر العقود .


(1) ما بين القوسين ساقط من (ع) Y) انظر : الكافي Y/791.
( ) وفي (أ) ((بتاقبض)) ، وفي (د) (اتقابضاً)" £) وفي (أ) ((الزنا)) وهو خطأ.
©) ما بين القوسين ساقط من (د)
(7) ذهب جمهود العلماء : أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم اللّ إلى عدم جواز السلم الحال. وذهب الشافعي رحمه الله إلى صحة السلم الحال كالمؤجل، إذا صرع بحلول أو تأجيل، وإن أطلق فوجهان، وقيل: قولان أصحهما عند الجمهود الصحة ويكون حالا، بل هو أولى لبعده عن
 ع/ \&

## فـائـدة (1)

من فوائد اشتراط الحلول في أموال الربا، امتناع جواز السلم فيها، وبه صرح الغزالي في الوسيط وغيره، وهو الذي يقتضيه كلام الجمهور، وبعضهم اختار *(r) جوازه إذا وقع التقابض في المجلس، ولم يعقد مؤجلاً، وجعله بيعأ (r) بلظظ السلم، وهذا فيما (إذا)(گ) اجتمع العوضان في علة واحدة، كالذهب في الفضة، والحنطة في الشعير (0)، فأما (1) عند الاختلاف في العلة، كإسالام أحد النقدين في المطعومات فهو جائز بالإجماع.
§) (د) مـ بين القوسين ساتط من (د)
ه) انظر المصدرين السابقين.
7) وفي (د) ("أما)"

## قـاعـــدة (1)

 متفق عليه(r).

يحوزها (I) التجار إلى(V) رحالهم(A)*(a).

 ومابعدها ، والمجموع


 قبل القبض، دوياه ببسند متصل عن ابن عمر . (


(V
^^) وللحديث تصة عن ابن عمر قال: ابتعتُ زيتاً في السوق، غلما استوجِبْئَه لنفسي القيني رجل

 تباع السلُ حيث تبتاع حتى بحوزُها التجار !الى رحالهم) (سنن أبي داود

$$
\begin{aligned}
& \text { (T\&99) وقد ستكت عنه أبوداود. }
\end{aligned}
$$

- (1) البيهقي : هو أبويكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبداللّه بن موسى البيهقي الحُسْرُوْجِرْبي الشافعي، ولد سنة أريع وتمانين وثلاثمائة، أخذ علم الحديث عن الحاكم، وكان كثير التحقيق والاننصافي
قال عنه إمام الحرمين : ما من شـافعي إلا وللشافعي في عنقه مِنّة إلا البيهقي، فإن له المتّة على السافعي تفسه وعلى كل شافعي، لما صنفه في نصرة مالا مذهبه.
 العبر r/r. (11) وفي ( (1) (ابنن)
(1Y) هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى القرشي ابن أخ خديجة أم المؤمنين رضي الهّ عنها ، أسلم يوم نتح مكه، وشهـ حرب الفجار ، توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين، وقيل غير ذلك له ترجمة في: صفة الصفوة r.ع/ ، وأسد الغابة عo/r.
((إذا اشتريت بيعاً فلا تبعهُ حتى تقبِبهه) (1) .

وفي جامـع الترمذي عن عمرو بن شعيب(r) عن أبيه عن جده رضي الله (عنهم) (r) أن النبي عِيّْي قال: ((لايحل سلف وبيـع ولاشرطان في بيـع، ولاربـح ما لم يُضْمْنْ، ولاتبع( ( ) ما ليس عندك) ) وصححه الترمذي(ه ه . وقد ذكر الأصحاب لهنا الدنع علتين.
إحداهما (T) : ضعف الِملك قبل القبض، لأنه لو تلف انفسـخ البيـع • والثانية (V): توالي الضمانين في شيء واحد في وقت واحد، فإنه يكون مضمونا على البانئع الأول للمشتري (وعليه(1) للمشتري)(9) الثاني(• (1).
 الجوهر النقي قائلا: كيف يكمن حسنا وابن عصمة - أحد رجال السنا - متروك، وأن المران منه الطعام، قاله صاحب الاستذكار، واستدل على ذلك برواية الحفاظ لحديث حكيم بن حزام أنه



(Y

r) \&) وفي (د) (إبيع)
 أبوداود في سنته /VVO-VTM/r كتاب البيوع والاججارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رتم


9) ما بين القوسين ساقط من (د)
 r.r.r../

$$
\begin{aligned}
& \text { (V } \\
& \text { ^) ه أي على المشتري الاول. }
\end{aligned}
$$

وربما (1) يؤخذ هذا من حديث عمرو بن شعيب الذي(r) ذكرناه آخرا،


واعترض الرافعي ، وقبله (الإمام على هاتين العلتين، وقال الإمام: المعتمد في بطلان البيع إنما )(1) هو الأخبار (v).
وفي الاعتراض نظر : لأن كثيرا من المسائل التي اختلف(^) في استثنائها من هذه القاعدة يرجع الخلاف (فيها )(9) إلى هاتين العلتين(•1) وأيهما هو المعتبر؟

وقد استثنى ابن القاص(11) في التلخيص(Ir) صوراً سبعاً (Ir) ملكت

> 1) وني (أ) ((伿)
> (
> r) وفي (أ) (الأبك) وهو تصحيف.

> 0) وفي (أ) (رقانه)
> (\%) ما بين القوسين ساقط من (د)
(V الانفساخ لو فرض تلف أو شيئا آخر إن عيتم شيينا آخر فهو مهنوع، وإن عنيتم الاهل فلم تلتم

إن هذا القدر يمنع صحة البيع.
وأما الثاني : فلا يعرف لكون المبيع من ضمانه معنى سوى أنه لو تلف ينفسخ البيع ويسقط
الثمن فلم لايجوذ أن يصح البيع؟ ثم لوتف في يد البانع ينفسن البيعان ويسقط الثمنان ويتبين

$$
\begin{aligned}
& \text { أنه هلك في يده. (فتح المزيز (ر) و/^) } \\
& \text { ^) وفي (د) (ااختلف فيها)، }
\end{aligned}
$$

(i) (i) ما بين القوسين ساقط من (1)

- • هكذا في (ع) وهو الصحيح، وفي (أ) (ههذين النعليلين) وفي (ب و د) (هـذين العلتين)

$$
\begin{aligned}
& \text { (II) وفي (أ) (ابن العاص)/ وهو تحريف، وفي (د) (ابن القاضي) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rir وفي (أ) (صود سبعة) }
\end{aligned}
$$

بغير البيع يجوز بيعها قبل القبض وهي: الإرث(1)، والوصية، وغلة(r) الوقف، والرزق المقرر من بيت المال، والسهم المقرر من الغنيمة، والصيد اذا أثبت أو (r) وقع في الشبكة، وما (؟) رجع فيه الوالد من الهبة لولده (0) وزاد الشيخ(1) أبوحامد(V) وغيره صوراً (A)أخَرَ، وتر كوا صوراً كثيرة ترد عليهم(9).

1) الإِث : الاصل في همزته واو : ومعناه لفة: البقية من كل شيء، فابن ودث البعض قيل: فُرِث
 وفي الشرع هو : الانتقال من واحد !!ى آخر . (تحرير ألفاظ التنبيه Y\&). Y (Y

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { \&) وفي (i) (\#أوما") }
\end{aligned}
$$




> ج) تكرر من (ب)
(V
^) (i) (أ) (اصقد)
4) هال ابن السبكي : مستدركا على ابن الرفعة في الكفاية بعد ما أورد كلامه في أسباب المكك وأنه عنده ثمانية. قال : قلت : وبقيت عليه أسباب اُخرَ . منها : تملك اللقطة بشرطه. ومنها : دية القتيل يملكها أولاً، وكذلك يوفى منها دينه.

ومنها : الجنين ، الاصح أنه يملك بالغرة.
ومنها : خلط الغاصب المغصوب بماله أو بمال آخر - لايتميز - موجب لملكه إياه - على الصحيح عند الرافعي والنهعي.
ومنها : الصحيح ان الضيف يملك ما يأكاه - وهو يملك بالكـا بالوضع بين يديه. ومنها : أن السابي إذا وطنَ المسبية كان متملكا لها ، ذكره الجرجاني في المعاياة والروياني في الفرقق ، وهو غريب عجيب.
ومنها : الوضع بين يدي النوع المخالع على الإعطاء، فإذا قال: إن أعطيتني ألفأ فأنتِ طالق. كفى الوضع بين يديه على الصحيح، والصحيع أنه يملك به. انظر للتوسع : الأشباه والنظانر لابن السبكي \/TTז، والأشباه والنظائر للسيوطي rIV.

والكلام في طرفين(1) ، أحدهما: ما ملكه الإنسان أو كان له عند غيره
 أما الأول : فالمال المستحق للإنسان عند غيره إما دين أو عين، أما الدين




 السفيه، وإفاقة الهجنون، وما اكتسبه العبد أو قبله بالوصية قبل أن يقبضه السيد(•).

ويلتحق بذلك الصور المتقدمة لابن التاص (11).



Y) وني (د) ( (بعيز) وهو تصحيف.

「)
を) وفي بقية النسخ ((الأعيان) (0) في ( ( ) (اواماه)

( $V$
^)


(I (I) وفي (أ) (العاص) وفي (د) (التاضي)"

r|r (I) ما بين القوسين مثبت من (ح) فقط.
(18) وفي (1) (اشتركهه)


فلا بد (فيه)(1) من قبض الوارث له قبل بيعه [أما اذا كان اشترى من مورثه



 وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه(IV)IV). ومنها : الرزق الذي يخرجه السلطان لأحاد الجند، نص(1^) على على أنه يصح بيعه قبل القبض(19).

<br>Y) ما بين القوسين ساقط من (ب)<br>r<br>(\%) وفي (أ) (i) (i) (i)<br>0) وفي (i) (ايبعه،) وهو تصحيف<br>(1) ( ) ما بين المعكوفتين ساقط من (1)<br>(V) وفي (د) (قبضهه)<br>^) وفي (د) تكرر لفظ (رذلك)<br>9**) هنا انتهى تغير الخط من (د)<br>(1.<br>1 (1) هكذا في (أ) وفي (ب وع ود) (وأنكه)<br><br>(ir) وفي (أ) (العيم)"<br>(1£) وفي (أ) ((1) (1)<br>10) وفي ( 1 ( ( (الجهة")<br>17) وفي (أ) (الشري)<br>(IV) وفي ( ( (ايقضيه)) وهو خطأ .<br><br>(1^) انظر نص الإمام الشافعي هذا في الام r/r/r.<br>19) وفي (ح) (ققضه4)

قال الرافعي : منهم(1) من اكتفى بأن (م) (r) يفرزه (r) الإمامُ فتكون(\&) يده في الحفظ يد المفرز لـ(0)، ومنهم من لم يكتف بذلك وحمل النص على ما
إذا و كل وكيلا بقبضه(I) وقبضه الو كيل، ثم باعه المو كل(V).

قال النووي (1) *(9) : الأول أقرب إلى النص (•1)، لأن هذا القدر من

(1) أي من الاصصاب، وني (ح) (وونهث)، ، والمثبت من بقية النسخ. Y (Y) ما بين القوسين ساقط من بقية النسخ.

「
ع) وفي (أ) (أفيكون)
ه) أي إذا أفرزه السلطان فباءه قبل أن يقبضه فإنه يجنذ، ويد السلطان في الحفظ يد المفرز له،
ويكفي ذلك لصحة البيع.
Y) وفني (أ) (افقبضه/) وفي (ح) (يقبضه)


^) وني (أ) (النواوي)")
(i) (TOO) (\%
-1 (1 انظر : روضة الطالبين ، والمجموع ، الإحالتين السابقتين.
(II) أي من المخالفة للقاعدة ، وهي عدم جواز بيع الشيء قبل القبض. (IY) وفي (T) (المصلحة)]

£1) أي احتمل للمصلحة والرفق بالجند لمسيس الحاجة. (انظر المصدرين السابقين)

ومنها : السهم (1) من الغنيمة(r) والذي صورها (به)(r) ابن(ع) القاص، أن يكون البيـع بعد القسمة والإفراز (ه)، وقبل (I) قبض الغانم(V)، وهذا لا إشكال (^) فيه، لأنه يملك ذلك بعد القسمة [ويصير في يد الإمام كالأمانة(4) **(1)، وقد صورها الرافعي والنووي بما(II) قبل القسمة](I) إذا كان نصيبه معلوماً، كما إذا كانوا خمسة فإن الخمس لأهله والباقي بينهم على جهة الإشاعة(I) فيكون نصيب(II) الواحد أربعة أُجزاء من خمسة وعشرين، وهذا إنما يجيء إذا قيل بأن الغنيمة تملك بمجرد الاستيلاء عليها(ه ) .




Y الغنيمة : من غَبْم الشيء عُنماً ، والجمع غناثم، ومعناها: الفوذ بالشيء من غير مشقة. انظر: لسان العرب 107/\& 107 وشرعا : مال حصل من كفار بقتال وإيجاف ، عكس الفيء. (المنهاع ז/ 9 و ومابعدها) (روضة الطالبين (rrv/0).

٪) وفي (أ و ع) (ابن)
0) وفي (أ) (اوالإقرادر)
(1) وفي (أ) اوقيله"


9) وني (ع ود) (ركالامامةه) وهو تحريف.
(ب) (

(IY) (IY (I)

1६) في (ب) (تصيبه وهو خطأ.


ومنها : الوصية، ولا يختلف المذهب في صحة بيعها بعد الموت والقبول،
وإن لم يقبض، أما إذا باع قبل القبول فيـنبني(1) على أقوال المِلك المتقدمة(Y) . ومنها : غلة الوقف على معيَّن من جماعة إذا كان نصيبه معلوماً، يصح بيعها قبل القبض لم يحكِ أحلُّ فيها (r) خلافا، فأما الوقف على الجهة كالفقراء6 أو على نحو المدارس فلا يصح بيـع شيء منه قبل القبض. ومنها : الوالد (६) إذا رجـع فيما وهب لولده يصح بيعه إياه قبل القبض على الصحيح (0)، وهنع ابن كج (Y) منه (V)، وهذا (^) من القسم الآتي (ذكره )(9) بعد هنا.

وأما الصيد فحكمه (•1) متفق عليه، لكن قال القفالُ: ليس هو مما نحن فيه لأنه بإثباته قبضه حكماً ( (1) .

Y (Y) وذلك ان قلنا الوصية تملك بالموت جاز ، وإن قلنا تملك بالقبول أو هو موقوف فلا . انظر: فتح

r
を) وفي ( ( ) (الواهب)

(9)
(V
^) وفي (ب وح) (اوهذه)) على تقدير المسألة، والمثبت من (أ ود)
9) ها با بين القوسين مثبت من (ع) فقط.
(1•) وهو جواز بيعه قبل القبض، وذلك إذا أثبته برمي أو وقع في الشبكة.

(Y) الضرب الأول : المضمون بالقيمة وهو المسـى بضمان اليد، فيصـي بيعه * (r) قبل القبض لتمام المِلك فيه كالذي في (يد )(\&) المستعير والمستام (0) والمشتري شراء فاسداً والمتهب هبة فاسدة، ونحو ذلك، و كذلك ما صار بالقيمة(Y) (بعقد )(V) مفسوخ وغيره، كالمردود بعيب في بيع(^) . قال المتولي : إلا إذا لم يؤد (ه) الثمن(•1) فللدشتري حبسه إلى أن يقبض الثمن، ولايصح بيعه قبل ذلك(11)، وقد نص الشافعي(Ir) على هذا(Ir) .

وقواعد الحصني تيعو/أ. . (ايصتح) ( ( ( )

ץ**) نهاية ورقة (1\&9) من (د)

0) وفي (ب) (والمستمامٌ وهو خطأ . والمستام : اسـم فاعل من المسـاومة والسوم تقول: سام وساوم واستام مني بسلعتي استياما إذا كان هو العارض عليك بالثمن، ومعناه: أن يأخذ


الفقهي MMA ، ومعجم لفة الفقهاء ror.
Y) أي صار مضمونا بالقيمة.
(ح) ما بين القوسين ساقط من (V
^) (1 انظر المصادر السابقة غي هامش (1).
4) وفي (أ) (إيرد) وفي (ح) (ايزده) وهو خطأ.
(i.

. 77 /q
Y Y) وفي (ح) زيادة (الإمام الأعظم الشافعي)"
r| (1 انظر المصادر السابقة.

و كذلك لو فسخ السلم لانقطاع المسلم(1) فيه، كان(r) للمسلِم بيع رأس المال قبل استرداده، ومثله(r) إذا أفلس المشتري بالثمن وفسخ به البائعُ فله( \&) بيعه( ه أيضاً قبل قبضه(V)، ومنه مسألة الرجوع في الهبة التي تقدمت.

الضرب الثاني (V) : المضمون بعوض في عقد معاوضة كالمبيع(A) والأجرة والعوض المصالح(9) عليه عن المال، والثمن الذي وقع العقد على عينه، والعوض في الهبة حيغ*(1) صححناها، فلا يصح بيع شيء منه قبل التبض (11)، ولا فرق بين سائر أنواع البيع كالصرف، والسلم والتولية
والإشرالك، وهذا في البيـع من غير البائع.

1) وفي (ح) (السلم)، وهو خطأ .
( $Y$
r
؛ ) وفي (i) ((فلم)

Y) انظر : فتح العزيز الإحالة السابقة، ويوضة الطالبين Y/ IV. ، والمجموع الإحالة السابقة.

^)
(11) لتوهم الانفساغ بتلفه. (فتت العزيز، وروضة الطالبين الإحالتان السابقتان)

أما البيع منه ففيه وجهان الصحيح أنه كذلك، وقيل(1): يجوز تفريعا على أن علة البطلان توالي الضمانين إذ(r) لا يتوالى هنا (r)، وقال المتولي: الخلاف فيما إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة(६) أو نتصان(ه) وإلا فهو إقالة بلفظ البيـ(1)، واختلف في صور .

منها : الإقالة ، قطع العراقيون بأن لكل(V) منهما بيع ماله( (N) قبل القبض (9)، وكألَّ ذلك تفريع على الصحيح أنها فسخ كما في الرد بالعيب، وصرح غيرهم(•1) بأنا إذا قلنا هي بيع لم يجز ذلك قبل القبض(1).
( ( ) وهذا هو الوجه الضيف حكاه جماءة عن الخراسانيين. انظر: المجموع، الاجالة السابقة. ( $r$
 والدذهب بطلانه. حكاه جماءة من الخراسانيين. (المصدر السابق)
\&) وفي (أ) (أأو من مالهي)


1) (انظر المجمع 1 (1)
(V


-1 (1) منهم الفوداني والتولي . انظر المطر السابق.
(1) انظر المطر السابق

ومنها : إذا قاسم شريكه فبا ع(1) ها صار له(r) قبل القبض(r) يبنى على أن
 يصح (1) في نصف ما صار لa(v) قبل القبض، لأن النصف له بالمِلك القديم، والنصف صار له بالقسمة وهو بيع(^) .
ومنها : بيع الصداق قبل التبض من الزوج، قطع العراقيون بأنه لايصح(9)، ولعله تفير على الأصح أنه مضمون ضمان العقد كما تقدم، وإلا (فلا)(1•) فعلى القول بضمان اليد يجوز كالعارية صرح(1") به الخراسانيون، وكذلك التول في بدل الخلع قبل القبض والمال المعفوَّ عليه(I)) في الجناية(Ir) قبل قبضه، لأن مأخذهما (ڭ1) مأخذ الصداق(0) ).

ومنها : الشفيع إذا تملك الشقص، ففيه وجهان اختار البغوي أن له بيعه

「) أي قيل قبضه من الشريك.

ه) انظر قول المتولي هذا في المجموع الإجالة السابةة. 1) وفي (ح) (بانّه يصح بيع) والمودى واحد ، وما أثبتَ أوفق. (1) وفي (أ) (إليهس)
^^) هذا إن ثلنا إن القسمَ بيع، ولكن إن تلنا إه إفراز فيجذ بيعه قبل قبضه من يد شريكه.
انظر: المجموع الاجمالة السابة.

$$
\begin{aligned}
& \text { • (1) ما بين القوسين ساتط من بقية النّخ. } \\
& \text { (11) وفي ( ( ) (1) }
\end{aligned}
$$

قبل القبض(1) واختار المتولي المنـع(Y)، وصححه الرافعي(r)، وقال(ع): الخلاف مختص بما إذا ملك بتسليم الثمن، أها إذا ملك بالإشهاد أو بقضاء القاضي فلا ينفذ تصرفه قبل القبض قولا واحداً، وكذا لو ملك برضى(0) المشتري(I) كون الثمن يبتى(V) في ذمته(A) .
ومنها (9) : إذا استأجر صباغاً (•1) لصبغ ثوب وسلمه إليه، قال الرافعي : ليس للمالك بيعه ما لم يصبغه، لأن له حبسه لعمل ما يستحق به(11) العوض' وإذا(I I ( صبغه فله بيعه قبل الاسترداد إن وفى الأجرة، وإلا فلا(Ir).

1) انظر : التهذيب ז/ قو90 - أب

Y (Y لأن الاخذ بالشفعة مـاوضة . انظر: فتح العزيز

ץ (

§) انظر : فتع العزيز الإحالة السابةة.
(i) (i) بياض من
(7) وفي (أ) (اللمشتري)ي)
(i) (i) (أبيع) (V
^) أي في ذمة الشفيع. انظر: فتح العزيز (£

والمجموع



$$
\begin{aligned}
& \text { / / }
\end{aligned}
$$

> (
> .

أما إذا كان ذلك قِصَارَة(1) فينبني على أنها (r) عين أو أثر، فعلى الأول(r) هي كالصبغ، وعلى الثاني(₹) له بيعه قبل توفية الأجرة(ه) هـ
 ومنها : زوائد المبيع الحادئة قبل القبض كالولد والثمرة يبنى(A) تصرف المشتري فيها على أنها تعود إلى البائع إن عرض انفسا خأم لا فإن قلنا بعودِها لم يتصرف فيها*(9) قبل القبض كالأصل وإلا فيصح. وأما الولد الذي كان حَمْلْ عند البيع(• (1) وانفصل قبل القبض فيبنى(11) على أن الحملَ هل يقابله قسط من الثمن أم لا؟ فعلى الأول(Ir) لايتصرف فيه
(1) القصارة : بالكسر : الصناهَّ واسم فاعل منه تَصَّارّ. وهو المبيض للثياب، لانه يُقها بالقَصْرَة

Y) (Y) هكذا في (أ وب) وفي ( (
r
§) أي بناء على أن القصارة أثر .
 والمجموع 9 /7 9 .

وتد رجع النوقي أنها عين • انظر: المجموع ، الإحالة السابقة.
ج) أي تال الرافعي، وقبله المتولي. انظر: فتع العزيز ، والمجموع، الاجحالتين السابقتين. (V

والدُسْع : اسم مصدر من نَسَجْ الثوبْ من باب ضَرُبٌ والفاعل نَسّأَّ.



وأما الديون التي في الذمة، وقد قسمها الرافعي وغيره(r) إلى ثُمن ومثمن
وغيرهما .

 اتصلت به الباء مطلقا(v)، والثاني: أنه النقد مطلقا، فإن خلا وانِ العقد عنه فلا تُمن
فيه( (1) .

فإذا باع بأحد النقدين فني الاستبدال*(a) عنه، وهو في الذمة بالآلخر طريقان، أثهرهما: حكاية قولين، وأصحهما بالاتفاق الجواز*(.1)، والقديم هو
 الدارقطني(1r) (Ir)

1) وإن قلنا بالثاني إن الحمل لايقابله قسط من الثمن فهو كالولد الحادث بعد البيع. انظر: فتح
 r

٪) يعنون به : الدراهم والدنانير.
0) مثل قولك : بعتُ كذا بكذا، والأول مثمن والثاني ثمن.

צ) وفي (أ) (أجران)) وهو تصحيف.
(V ) وإلى هذا ذهب القفال، وذلك لان هذه الباء شُسمى باء التثمين. انظر المصادر السابقة. ^) قالوا : لآن أهل العرف لايطلقون اسم الثمن على غيره، والمثمن ما يقابل ذلك على اختلاف

$$
\begin{aligned}
& \text { الوجهين. انظر المصادر السابقة } \\
& \text { (i) ( }
\end{aligned}
$$

(1) .

(IY (I Yالدارقطني : هو أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، ولد سنة ست ثلاثمائة، وتوفي سنة

TET/1 ، ومعجم المؤلفين Iov/V.
 r/r r/r_
ونص الحديث: ((عن ابن عمر مال: كنت أبيع الاييل بالنقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدارهم =

أما اذا باع بغير النقدين، فإن قلنا: الثمن مالتصقت به البالباء الباء، صح الاستبدال (1) عنه كالنقدين، قال البغوي: وهو المذهب وإلا فلا فلا
 وإن(r) قلنا ضمان اليد فهما كبدل الإتلاف( (\&) ( )
الضرب الثاني : المثمن في الذمة وهو الانو المسلم فيه فلا يجوز بيعه ولا ولا
 تجوز الحوالة به لا عليه(V)، وعكسه الغزالي في الوسيط(^) .
=
 فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذها وأهـا وأعطي هذه

 في اقتضاء الذهب من الورق، وقال الخطابي: رجاله ثقات. انظر: معالم السنن له الاجالة

 £097، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وييع الذهب بالفضة، وابن مابن ماجه في سنته
 זדזץ، إلا أنه أودده اختصاراً تلت: لفظ الدارقطني : (كتت أبيع الايبل بالنقيع) وفي بقية السنن بالبقيع، والنقيع: هوضع قرب المدينة يقع في صدر وادي العقيق. وأما البقيع: وهو المكان المتسع الذي فيه شجر، ويقيع الغرقد بالمدينة كان ذا شجر وذال ويقي الاسم وهو الآن مقبرة، وبالمدينة أيضا موضع يقال له: بقيع الزبير. انظر: المصباع
.Trr/rg ov/l
( ) وني (أه (الاستله) وهو خطأ. ( ( $\boldsymbol{r}$ ) وفي (i) (
 © (الحوالة به، بأن يحيل المسلَّم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض إو إتلاف Y) والحوالة عليه : بأن يحيل السلم من له عليه دين قرض أو اتلاف على المسلم إليه. (V هذا هو الوجه الثالث : كما ذكر المصنف وهناك وجهان آخران. الاول : أنه لايجوذ مطلقا لابه ولا عليه.

الثاني : أنه يجهذ مطلقا به وعليه.
 ^) وقال : تجوز الحوالة عليه ولا تجهز به. انظر المصادر السابقة.
 فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف، وقال ونا صاحب الشامل( (\&): إن القرض إنما

 قولان مشهوران، صحح الشيخ أبوإسحاق في المهنب وفي التنبيه(II) (IV)
 الطرف الثاني : في تصرف المشتري فيما اشتراه قبل القبض بغير البيع،
 مال (في)(II) السلم، وفي الاشتراك (IV) والتولية وجه ضعيف أنه(IN) يصح

Y .rve/a

> ٪ ٪)
 .rve/a
(V (
( )
9 9 انظر المصادر السابقة .
(11 أي : من بيع الاين ممن هو عليه .
(11) أي : بيعه من غير من عليه دين، وذلك كنن له على إنسان مائة فاشترى من آخر عباً بتلك

المائة.
 AV (Ir
 والمجوع

(17) (17) ما بين القوسين ساقط من (IV



قبل القبض، و كذلك لايجوز جعله أجرة ولا عوضاً في صلح(1) ونحو ذلك(r) ثم هنا صور .
منها (r): العتق، وفيه خلاف يرجـع حاصله إلى ثلاثة أوجه، أصحها: نفوذه هطلقاً ويصير قابضأ به، وثانيها: الهنع، وثالثها: الفرق باصن بين أن يكون للبائع حق الحبس بأن يكون الثمن حالاً ولم يؤده (\&) المشتري فلا ينفن أو لايكون

ومنها : الكتابة، والأصح أنها لاتنفذ (V) قبل القبض لأنها تقتضي تخليته
للتصرف(A) وليس لها قوة العتق وسرايته( () .

ومنها : الاستيلاد وهو كالعتق قاله (1.(1) الرافعي، والنووي بعده(11)،

 فاحتبسها (10) (19) المشتري ووطيها من غير إذنه فإنه لايجعل بذلك قابضأ (Iv).

ومنها : الوقف ، قال في التتمة: إن قلنا إنه يفتقر إلى القبول فهو كالبيـع

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) وفي ( ( الصلح ") }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r انظر هذا الفرع في: فتح العزيز \&17/^ ومابعدها ، وروضة الطالبين }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { \& ) وفي (أ) (إيرده) } \\
& \text { (0) ما بين القوسين ساقط من ( (1) } \\
& \text { Y) انظر : قتع العزيز } \\
& \text { (V } \\
& \text { (1) (1) بياض (1) }
\end{aligned}
$$

> • •
> (II) انظر المصادر السابقة.

> (1£) وفي (أ) (عايضأ) وهو تحريف.
> (10) وفي ( 1 ( 10 ( (

$$
\begin{aligned}
& \text {. انظر : قواءد الحصني ق (IV }
\end{aligned}
$$

وإلا فهو كالإعتاق(1)، وجزم الماوردي بنفوذه(r) قال: ويصير به قابضاً حتى لو لم يرفع البائع يده عنه كان مضموناً عليه بالقيمة(r)، قال: و كذا لو كان

 والجمهور صححوا المنع(1)، ومنهم من قطع (به)(9) . ومنها : الإقراض والتصدق بهه قال الرافعي (•(1) والنووي(1)(1): هما كالهبة والرهن، ففيهما (Ir الخلاف، وقد هكيا (Ir) قبل ذلك عن صاحب الحاوي ما تقدم في الإباحة، وصححه النووي(1\&) والفرق(10) بين التصدق والإباحة: أن الصدقة تمليك بخلاف الإباحة(19).

1) انظر ما نقله المصنف عن ماحب التتمة في: فتع العزيز IV/A، ویوضة الطالبين /ITV/A.

> والمجموع
> r أنظر المصادر السابقة
r (r) وفي بقية النسخ (بالقيمة عليه) بالتقديم والتأخير •
£ ) الجْزَاف : بكسر الجيم وضمها وفتحها ، ومعناه : بيع الشيء بلا كيل ولا وذن وهو فارسي

.99/1

「) وفي ( ( (و) (وفيها)"
( 1 (

لابن السبكي r/r.r.
9) مابين القوسين ساقط من (د)


(IY) وفي (أ) (اوفيها" (I)

(1\&) وفي (أ) (النواوي) (1)



ومنها : الإجارة ، وفيها وجهان أصحهما عند الأكثرين بطلانها لشبه8ا (1) بالبيع، وبه تطع المتولي(r)، لضحف(r) المِلك، ولأن التسليم هستحق فيها كما في البيع( (£)، ووجه القول(0) بالصحة وهو ما صححه الغزالي، أن مورد(1) عقد الإجارة غير مورد عقد البيع فلا يتوالى ضمانا عقدين من جنس واحد(v). ومنها : التزويج (^) ، وفيه ثلاثة أوجه، أصحها باتفاقهم صحته لأنه (لا)(a) (a) يقتضي ضمانا بخلاف البيع، ونالثها: الفرق بين أن يكون للبائع حت الحبس (•1) فلا يصح أو لا فيصح، وحكى مثله في الإجارة أيضاً (11) وهو متجه، واله أعلم.
(1) وني (أ) (ربشيبها)،
(r) (re

 ه) وني (i) (الفشق)
4) وفي (i) (i) (إمده) بإسقاط الراء سهوا.

^^) أي تنويج المشتري الجارية قبل القبض . (1) )
-1 (1) وفي ( ( ) (الفست)



## فــاكَـــة (1)

اختلف قول الشافعي (r) رحمه الله (r) في السلم على ثلاثة أقوال، حكاها

> الروياني.

أحدها : أن أصله الحلول(ڭ)، والثاني *(ه): أن أصله التأجيل، والثالث:
أنهـا أصلان.
 وقد (9) حُكي عنه (أنه)(1) إذا أسلم حالاً يُصرح(1") بالحلول، وأنه إذا أطلق، ولم يذكر الأجل ولا الحلول أنه(Ir) يكون مجهولا(Ir)، لأنه لايمكن حمله على
 عند الجمهور أنه يصح عند الإطلاق وينزل على الحلول(10)، وقد نص الشافعي

1) انظر هذه الغائدة بنصها في: الاغثباه والنظائر لابن الوكيل TON/A، والاثشباه والنظائر لابن

 قال الرافعي : وهذا دليل ظاهر على صحة العقد عند العـلـد الإطلاق وإلا فالعقد (الفاسد) (r) كيف ينقلب صحيحا (r)
وكذلك لو صرحا بالتأجيل في العقد ثم أسقطاه في المجلس صار حالاً(\&) (ع) كما تقدم في موضعه(0) لا لا

 غيرهما، فيه وجهان: الصحيح يكفي معرفتهما فقط، والثاني لابد من معرفة

 المسلم فيه( (1) أنها تنقسم إلى مشهورة عند الناس وإلى غير مشهورة، إما لدقة
(V
 عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال: (امن سلّف في تمر فليسلف في كيل معلوم، وسزن معلوم،


^) وفي (أ) (ريكفي"
2) وفي ( ( (معرفة)،
(I) •


 (1\& أي المذكوة في العقد

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : الأم } 9 V / r \\
& \text { (٪) ما (د) بين القوسين ساقط من (د) } \\
& \text { r انظر : فتح العزيز TrA/9. }
\end{aligned}
$$

(O) انظر صـ lor

معرفتها كالعقاقير (1) أو لغرابة ألفاظها فلا بد من معرفتهها جميعا ذلك، فلو

 عند التنازع(1) وعلى(V) هذا فهل يعتبر فيها الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين الـين


 راجعة إلى الأجل (ڭ1) فجاز أن يحتمل فيها (10) ما لايحتمل في المعقود عليه(17)، والهُ أعلم.
 والشَجر، تال الازهري: العقاقير : الأودية التي يستمشي بها ، قال أبو الهيثم : العُعّار والعقاقير: كل نبت ينبت مما فيه شفاء، وقال الجوهري: والعقاقير: أصول الأدوية.


Y أي جهل الحدهما صفات المسلم فيه المذكورة غي العقد r r انظر : فتح العزيز §) وفي ( ( ) بعبارة (وهو المنصوص لا)"
0) وفي ( ( (ريعرفهماه) وهو خطأ ، لأن الضمير راجع إلى الصفات.
 . $297 / 1$
(V
^^ ^ انظر : فتح العزيز الصفحة السابقة

(1.
(11) وني (i) (iالحال)
( انظر : فتح العزيز وروضة الطالبين الإحالتان السابقتان.
r| أي هذه المسألة ، وهي مسألة صفات المسلم فيه المذكورة في العقد .
(1\&) وفي (د) (الأصل)"
(lo (أ) (أهيهما)")


## قـاعــدة (1)

كلما (Y) جاز بيعه جاز رهنه وما لايجوز بيعه لا (r) يجوز رهنه(\&)، إلا في صور استشنيت من الطرفين.

أما الأول(ه) : فمنها : المنافـع يجوز بيـعها بالإجارة إذ (Y) هي بيـع (V) للمنافع، ولايجوز رهنها (^) لعدم تصور القبض فيها (9) .

ومنها : المدبر ( • () يجوز بيعه؛ ورهنه باطل على المذهب(1) ا)، وقيل: فيه
قولان(1r).
ومنها : المعلق عتقه بصفة إذا رهن بدين مؤجل يعلم(r|) وجود الصفة قبل
 العزيز •V/A، والانشباه والنظائر للسيوطي EOV.
Y) قلت : هكذا اتفق عليه جميع النسخ ولعل الاولى (اءكل ماه وكذلك في جميع ما ورد منها . (
\&) لأن المقصود من الرهن أن يباع ويستوفى الحق منه، وهذا لايوجد فيما لايجفذ بيعه. (المهذب ، الاجحالة السابقة)
0) أي من الصوف المستثناة مما جاز بيعه وجاز رهنه. (7) وفي (i) (iأو)

V
^) وفي (أ) (ارهنا)"
 - • • وفي (أ) (الذي " هو خطأ.

وجمعه الادبار، والتدبير قيل: مأخوذ من الدبر، لانه عتق بعد الموت، والموت دبر الحياة.
انظر: المصباح المنير


.irk/r
r|r ) وفي (أ) (iنعلم)

حلوله فهو أيضاً باطل على المذهب، وقيل: فيه قولان(1)، وإن كانت الصفة لايعلم(r) تقدمها على حلول الدين أو عكسه، فالرهن أيضاً باطل على الأظهر(r) ، ومنهم من قطع به( §).

ومنها : إذا رهن نصيبه المشاع من بيت معين من دار محتملة للقسمة(0)
مشاعة بينهما ففيه وجهان: أصحهما عند البغوي (أنه)(r) لايصح(V) وإن جاز(N) (N) بيعه، وعند الإمام والغزالي وغيرهما صحته(9) هو الم ومنها : العين المستأجرة في جواز بيعها من غير المستأجر قولان: أظهرهما الصحة(I()، وحكى ابن الرفعة(I) في رهنها من غيره طريقين(IY)
Y) وفي (أ) (تعلم)"

「) وذلك لما فيه من الغرر: ولأنه رهن ما لايمكن الاستيفاء من. انظر: فتح العزيز . IV/A، ودوضة
 §) انظر: فتع العزيز . . ، ، ودوضة الطالبين الإحالة السابقة.

(1) (ا)

^) (أ) (أ) (اكان)
9) انظر : الوجيز (109 ، ونوضة الطالبين r/Kr.

(11) هو الامام أبو يحيى أحمد بن محمد بن علي، المعروف بابن الرفعة، ولد سنة خمس وأربعين وستمائة، وكان من أئمة الشافعية الكبار ، ومن تصانيفه الكثيرة: الكفاية، شرع التنبيه للشيرازي، ، والمطلب العالي شرع الوسيط للغزالي، توفي سنة الحاشرة وسبعمائة على الخلاف


أحدهما (1) القطع بالمنع، والثانية(r) أنها على التولين في البيـ، وظاهر هذا أن الرهن أولى بالبطلان من البيع، وكان الفرق أن الرهن لايتم إلا بالقبض،


 ففي (جواز )(ף) رهنه قولان (لأن)(V) الجناية الطارئة(^) يقدم(9) حق صاحبها على حق المرتهن، فالجناية المتقدمة( • (1) على الرهن أولى(1) . (1).

ومنها : إذا رهن الثمرة بعد بدوِّ الصلاح بدين مؤجل يحل قبل بلوغها وقت الإدرالك وكمال النضج، ولم يشترط القطع (Ir) فإنه لايصح الرهن على الأظهر (†) وإن(٪) صح البيع في هذه الصورة، و كذلك الزرع الأخضر قبل

البلوغ(10).
() وفي (أ) (إحداهما)، وفي (ح) (أظظهزهما)"
 تقول: طريق واسع، وطريق واسعة.
r) وفي (i) (وفي"

0) وفي (i) (إغان)
(7) (
( $\tau$ ( (
^) (
9) وفي بقية النسخ (7تقدم)
(1-1 • وفي (د) (المقدمة)

(IY) وفي (ألعقد) وهو خطأ
 (15) وفي (أ) (رفإن)


ومنها : المرهون يصح بيعه من المرتهن ولا يصح رهنه بدين*(1) آخر على
القول الجديد(r).
ومنها : الدين لايصح رهنه على الصحيح، وإن قلنا يجوز بيعه(r)، وفي الدين*( \&) المستقر وجه أنه يصح رهنُه(ه) .

ومنها : إذا تزوج العبد بإذن مولاه بصداق معين وضمن السيد الصداق في ذمته فإنه لايصح أن يرهن العبد عند الزوجة على الصداق، لأن الدين مضمون على العبد فلم يجز أن يجعل رهنا في الديَّن ذكرها الماوردي هكذا(T)، ولابن الرفعة فيها احتمال إذا(v) قلنا بأن الرَّهن (^) لايتعلق برقبته. ومنها *(9): الجارية الحسناء لايصح رهنها عند غير المَحْرَمِ على قول، لكن الراجح الصحة، وتوضع عند امرأة أو أجنبي ثُقة، له نساء ونحو ذلك(•1). ومنها : ما يتسارع إليه الفساد إذا رهنه بدين مؤجل وشرط أن لايباع قبل حلول الأجل فهو باطل قطعا(1) وإن شرط(I) بيعه عند إشرافه على الفساد

$$
\begin{aligned}
& \text { - 「 انظر المصرين السابقين (r }
\end{aligned}
$$


(i) (i) بياض من

צ) انظر : قواعد الحصني ، الإحالة السابقة.
(V

(4) نهاية ورقة (119) من (ب)


s
.$(1 T \varepsilon / r$
Y Y ( ) وفي ( ( (اشرطه)
$(Y, Y)$

وجعل تُمنه رهنا مكانه(1) صح ولزم الوفاء به(Y)، وإن لم يشترط(r) واحداً( \&) منهما لم يصح الرهن على الأظهر، وهو اختيار العراقيين( ه) . وأما الصور المستثناة من الطرف الثاني (r) :
(v) فمنها : رهن المصحف من الكافر يصح على المذهب، ويوضع عند عدْ وبيعه منه غير صحیيح(A) .

ومنها : رهن العبد المسلم عند الكافر يصح على المذهب، ويوضـع عند عدل، وإن لم يصح بيعه منه على الأظهر(9) . ومنها : رهن السالح من الحربي بهذه (الصفة)(•1) أيضا(II). ومنها : إذا رُهِنَ الأمُّ دون(r ا) ولدها أو العكس(Ir) حيث لايجوز التفريق في البيـ، فإنه يصح وإن لم يصـح بيـع أحدهما دون الآخر على الأظهر، إذ(٪) 1) وفي (i) (أكأنه) وهو تحريف.
「) وفي (أ) (ايشرطه) §) وفي (أ) (اواحدّه)
 وفيه تول : أنه يصح الرهن ويباع عند تعرضه للفساد كما لو شرطه. انظر: المصادر السابقة. r) أي : الصود المستثناة مما لايجذ بيعه ولا يجوز رهنه.
 ^) وني (أ) (إدن لم يصح بيعه منه على الاظظهر)"
9) وفيه تمل بالقطع بجوازه، لاته لايد فيه للكافر ولا انتفاع، وإنما هو مجرد استيئاق. (فتع العزيز الإحالة السابةة).
(أ


r|
(1£) وفي (i) (أْو)

المحذور من التفريق غير متحقت حالة الرهن(1)، وإذا دعتِ الضرورة إلى البيع في الرهن فيباعان جميعاً على الأصح(Y)، وقيل: يفرد المرهون بالبيع'

ويحتمل التفريق للضرورة(r).
ومنها : المبيع قبل قبضه لايصح بيعه، وأما رهنه فإن كان من البائع فهو صحيح عند الجمهور (£)، وحكاه ابن(0) الصباغ(T) عن النص(V)، وفيه وجه أنه لايصح
وإن كان عند (^) أجنبي(9) فقد تقدم(•1) أن الجمهور صححوا البطلان، وأن الغزالي صحح القول بالصحة، إذا لم يكن للبائع حق الحبس (1) الحبّ ووافقه البندنيجي(1) أيضاً ، وبه جزم في التنبيه هطلقاً (I) (Ir).

ق.0./ب، ومغني المحتاع

Y (Y) ويوزَع الثمن على قيمتهما . (المصادر السابقة)
.
؟) انظر : قواعد الحصني الاجحالة السابقة. 0) وفي (أ) (ابن)

ج) هو أبو نصر محمد بن عبدالواحد بن محمد البغدادي الشافعي المعروف بابن الصباغ، ولد سنة أربعمانة، وتفقه على القاضي أبي الطيب، ويرع حتى رجحوه على السُيخ أبي إسحاق. توني سنة سبع وسبعين وأربعمائة. ومن هصنفاته: الشامل . له ترجمة في: العبر r/ryv، وطبقات الأسنوي ra/rar.ع، وطبقات ابن هداية الهُ rry. (Y انظر : تواعد الحصني الاجالة السابقة.
 4) وفي ( ( ) " (جنىى"

- F..
(11) البندنيجي : هو أبو علي الحسن بن عبداللّ البندنيجي من عظماء الشافعية، وكبار أصحاب الشيخ أبي حامد الابسفرائيني وله عنه تعليقة معروفة تنسب إليه، كان حافظا للمذهب مـ الدين والوعع، توفي سنة خمس وعشرين وأربعمائة. ومن مصنفاته: التعليقة ، والذخيرة. له ترجمة في:


اY انظر : التنبيه : ..

ومنها : التُمرة التي يمكن تجفيفها(1) إذا رهنت قبل بدو الصلاح بدين حال، ولم يتعرض لشرط التطع، فإن الرهن يصح على الأظهر، قاله في الروضة) (Y) وإذا بيعت كذلك لم يصح البيع (r)، وإن كان الدَّيُن مؤجلا ويحل قبل بلوغ وقت الإدراك لم يصح الرهن مطلقاً ( \&) على الأظهر، وفيه قول إنه يصح(0)، والله أعلم(7).

## فــائــدة (v)

قال الشيخ أبوحامد في الرونق، والمحاملي في اللباب: الرهن غير هضمون إلا في ثمان مسائل:
المرهون إذا تحول غصبأ (^)، والمغصوب اذا تحول رهنا، والعارية إذا تحولت (9) رهنا، والمرهون إذا تحول عارية، والمقبوض على السوم(•1) إذا تحول رهنا، والمقبوض بالبيع (11) الفاسد إذا تحول رهناًا، والمبيع

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي (د) (اتحقيقها) وهو خطا . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ؛) أي : إذا رهنها مطلقأ }
\end{aligned}
$$

<br>) وفي ( ( (و) النّ سبحانه وتعالى أعله)
^^) الْصصب : اسم مصدر من غَحَب وهو من باب ضرب، ومعناه: أخذ الشيء قهرأ وظلما. انظر: المصباح

وفي الشرع : هو الاستيلاء على حق الفير عدوانًأ (تحرير ألفاظ التنبيه .(T)).

$$
\begin{aligned}
& \text { 9) وني ( ( ) (آحركت) }
\end{aligned}
$$

المقايل (1) فيه إذا رهنه منه قبل القبض، و كذلك إذا خالعها على شيء ثم رهنه منها قبل القبض(Y).

قلت : و كذلك في الجميـع صورته إذا لم يفصل بيـنهـا قبض، والله أعلم.

## قــاعـــة (r)

كلما جاز الرهن به جاز( () ضمانه، وما لايجوزز الرهن عليه لايجوز ضمانه إلا الدرك(ه) فإنه يصـح ضمانه على المنصوص، ولايجوز الرهن عليه، لأنه يجوز أن لايخرج المبيـع مستحقا (ף) بل هذا هو الغالب، فيلزم أن يبقى مرهونا أبداً، ومثل ذلك لايحتمل .

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي (i) (القايل) } \\
& \text { Y انظر : اللباب ق7/ (Y. }
\end{aligned}
$$

ץ ( الحصني ق. 10 /ب، والأشباه والنظائر للسيوطي (772. £) وفي (أ) ((يجوز)

0 ) الدرك : بفتح الدال والرء وإسكان الراء، وهو في اللفة: التبع أي المطالبة والمؤاخذة، ويسمى أيضا ضمان العهدة، كما عبر بذلك النووي وابن السبكي، وكذا السيوطي. انظر: تهذيب

وفي الشرع : هو أن يضمن الضامن للمشتريي الثمن إن خرع المبيع مستمقا أو معيبا أو ناقصا ، ويضمن للبانع المبيع إن خرج الثمن كذلك. وإنما سمي بضمان العهدة: لالتزامه ما في عهدة البائع رده، وبضمان الدرك: لالتزامه الغرم عند إدراك المستحق عين ماله، وإنما أبيع لاحتياع الناس !لى معاملة من لايعزفونه ولايؤمن خروع المبيع مستحقا. انظطر: فتع العزيز • / / واللنغات قז/
 . £VQ/r
 الإحالة السابقة.

## قــاعــلة (1)

حجر العبد لا لنقص فيه، وحجر الصبي لنقص فيه، وحَجر السفيه"(Y) هل

 عند الغزالي الصحة، وعند البغوي المنـع(ه) (V) . وهذا إذا أذن (له)(1) في شراء(1) شيء معين وقدر العوض، أما إلذا إذا أذن له هطلقا فهو لغو (1).
ومنها : إذا و كله غيره(11) في شيء هن التصرفات كذلك هل يصح عقده له؟(1Y) فيه خلاف يتخر ج على الوجهين.
ومنها : إذا أذن له الولي في الني
 تابـع(10) فيـ(17) .

1) انظر هذه القاعدة في: الأشباه والظظائر لابن الوكيل TV/T، والأثشباه والنظائر لابن السبكي r.o/r.r. والأشباه والنظائر لابن الملقن ق^•1/أ.
 (r) وفي ( ( $)$ ( (اوفيه))
(\%) وني (أ) (اغل大ى)"
2) وني (أ) (امباشرة)

צ) وني (i) (أصحها) وني (ب ود) (أصحهما)" على تقدير الوجهين.


9) وفي (i) (اششري)،
(1) (1) انظر : غتح العزيز ، وروضة الطالبين الإحالتين السابقتين.
(11) أي غير الولي
(1Y ابي عقده للموكل
(د) (1 (
(1£) هذه علة اللقطع بالصحة
(19) وفي (ب) (تابع)"


ومنها : إذا اتهب أو قبل الوصية لنفسه، فيه الوجهان أيضاً (1) .
 ومنها : إذا أقر بإتلاف أو جناية(r) توجب( \&) المال فتولان. أحدهما : يقبل كما أنه إذا أنشأ الإتلاف يضمن، وأضحهها أنه لايقبل كما إذا (0) أقر بدين معاملة(T)، وفيما (V) إذا أقر بدين معاملة(^) سابق على الحجر
 الغرماء؟ (9) وحاصل الخلاف في هذه المسائل يرجع(••) إلى أن الحجر بالسفه، هل يسلب(11) العبارة رأساً أو المنسلب(1r) به الاستقلال، واللة أعلم.

1) تال النوهي: الأصح صحة اتهابه، وبه قطع الجرجاني. انظر: روضة الطالبين الإحالة السابقة.

 به، والفقهاء أطلقوا هذا اللفظ على الجرح والقطع. انظر: المصباح $11 r /$ و

2) وفي (i) (ا(1) (1)
(7) انظر: غتح العزيز .
(V
^) وفي (أ) (اهععابلة) وهو تحريف.
3) انظر المصدر السابق ، وروضة الطالبين ז/19 (19.

- (I) وفي (أ) (إيرخغ) وهو تصحيف.
(II) وفي (أ) (آسلب)

Y Y

## قـاعــلـة (1)

كل من صحت منه مباشرة الشيء صح منه التو كيل فيه لغيره (Y)، وما لايجوز له مباشرته لايصح تو كيله ولا التصرف*(r) (r) فيه بالو كالة عن غيره الـوه إلا


أما الأول ففيه صور كثيرة:
منها : العبادات البدنية كالصالاة والصوم وتلاوة القر آن(V) .
 ومنها : الشهادات في التحمل والأداء .

 ومنها : الظهار لايبجوز التو كيل فيه على الأصح، و كذلك الإقرار أيضاً (r|) .

1) انظل هذه القاعدة ني: تواعد الحصني ق.10/ب، والأشباه والنظائر للسيوطي ז7غ.

(ب) (

2) وني (أ) (المواضع)
Y) هكذا في (ب) وفي (أ وت ود) (انیي)"
 ومختصر العلاني TIT/ VITالالشباه والنظائر للسيوطي الإحالة نفسها ^^ (اللعان لغة: من اللعن، ومعناه الطرد والإيعاد ، تقول: لعن بعضهم بعضاً ، ولاعن امرأته في الحكم



 9) انظر المصادر السابقة.

- (1 القسامة في اللغة : من الإقسام مصدر أقسم، ولها معان في اللفة أشهرها: اليمين. انظر : تحرير ألفاظ التنبيه Qrr، والمصباع 0.r/r

 - انظر المصدرين السابقين (IY
 .oro-orr/r

ومنها : تملك المباحات كالاحتطاب(1) والاصطياد (r)*(r) فيه وجهان،
 عند المتأخرين (الصحة)(T) (و )(V) وقوعه(A) للمو كل(4). ومنها :الالتقاط قطع ابن(•1) الصباغ وغيره بأنه لايصح التو كيل فيه، ورجحه جماعة(1))، وقال صاحب البيان(|)(ا): ينبغي أن يكون على الخلاف في تملك(1r) المباحات(1\&).
(الاحتطاب : من احتطب، ومعناه : جمع الحطب، تقول: اخْتُطبَ لهُ إذا جمُعٌُ له وأتاه به. انظر: لسان العرب /
 ميدّها . انظر: لسان العرب ז/ T
 (i) (i) -) وني (أ) (ايقع)"
 (V) ما بين القوسين ساقط من (V) (V)

9) إذا تصده الوكيل له، لانه أحد أسباب الملك فأشبه الشراء. انظر: فتح العزيز M/Iه، وروضة

(1) وفي (أ و (ا) (ابن)
(11) فلو وكل فيه فالتقطه كان له دون الموكل تغليبا لشائبة الولاية ل لشانبة الاكتساب. انظر: مغني المحتاع rri/r، ونهاية المحتاع ro/0.
(Ir وأربعمائ، يقال: إنه كان حنبلي العقيدة، شافعي في الفروع توفي سنة ثمان وخمسين





ومنها : إذا اصطرف (1) رجلان وأراد أحدهمـا أن يفارق المجلس قبل
 قاله الإمام والغزالي(r).
ومنها : تعيين من طلق إحدى امرأتيه أو أعتق أحد عبديه لايصح التو كيل
 أربع منهنين)
 للنكاح (1) أو في هذه الأربع(11) فهو كالتوكيل في الرجعة فيصح على الصحيح قاله في التتمة(1) ).
ومنها : الوصية وفيها وجهان، الأصح: أنه يجوز التو كيل فيها(Ir).




 (0) ما بين القوسين ساقط من (أ وب)
(1) وفي (ب) ( (اختباد)
(V ^) وفي ( 1 (
9) وفي (أ) (إللبطلانه) وهو خطأ.
(1) •
11) أي : أشار إلى أربع من المسلمات فقال: وك大تك في تعيين النكاع فيهن فهو كالتوكيل في الرجعة. (روضة الطالبين r/or£)

 وهو وجه شاذ . انظر: فتح العزيز V/II، وروة الطالبين الإحالة السابقة.

ومنها : الوكيل له التصرف فيما وكل فيه وليس له التوكيل لغيره إذا كان لائقا (1) به وهو قادر عليه(r).

ومنها : العبد والسفيه (r) إذا أذن لهما في النكاح فلكل منهما أن يباشره بنفسه وليس له التو كيل فيه على وجه حكاه ابن( () الرفعة عن القاضي حسين(0).

ومنها : الولي في النكاح إذا أذن له فيه (وهو)(٪) غير مـجبِر(V) لم يكن(A) له التو كيل فيه على وجه إلا أن يؤذن له فيه(9) .

1) وفي (i) (الابقا) وهو تمريف.

Y أما إذا كان لم يتأت منه لكونه لايحسنه أو لان الاجتيان به لايليق بمنصبه فله التوكيل فيه على الصحيع، لان المقصود من مثله الاستنابة.

وفيه وجه : أنه لايوكل : لقصود اللفظ، ولوكئرت التصرفات الموگل فيها ، وهناك وجوه أخرى
 وقواعد الحصني قi/M01.

「) وفي (أ) (االسفيها) بدون واو ، وهو خطأ لما بعده من المضمرات الدالة على التثنية. (£) وفي (أ ) (إبن)
0) انظر : قواعد الحصني الإحالة السابقة، والاشباه والنظائر اللسيوطي ז7٪.
(9) ما بين القوسين مثبت من بقية السخغ

$$
\begin{aligned}
& \text { (V أي غير الأب أوالجد. } \\
& \text { ^) وفي (ع) (ايجز). }
\end{aligned}
$$

9) انظر : روضة الطالبين (ع)

ومنها : الوصي هل يلتحق (1) بالوكيل في المنـع من التو كيل فيما يقدر عليه وهو لائق (r) به أم لايجوز( (r) له مطلقا؟ فيه وجهان، رجح( ) كلا منهما برجحع(0) .
ومنها : العبد المأذون لايجوز (له)(1) أن يو كل فيما أذن له فيه إلا إذا
صرح له بذلك(V)، و كذلك إذا أذن له في تصرف(^) خاصِ، وللسفيه أيضا، وجوزناه(9) لم يكن لهما التو كيل فيه.

ومنها : الأب يتولى طرفي العقد في بيـع ماله من ابنه(•1) وبالعكس(11)
وليس له أن يو كل واحداً في ذلك يتولى الطرفين (IY)، نعم، لو و كله في أحدهما أو و كل انتنين في الشقين(r|) جاز(٪) . .

> 1) وفي (ح) ((يلحق))
> r r (£) وفي (أ) (ورجح)")
> 0) انظر : قواعد الجصني ق101/í.

> ^) في نسخة (أ) (مصروفـ) وهو خطأ . 9) أي وجوزنا التصرف .
> • • ( ) وني (أ) (أبيهه) وهو خطأ.
> (11) ومعنى وبالعكس: أي باع مال ابنه من نفسه.
> (1Y) انظر : قواعد الحصني ق أش
§) انظر : مختصر العلائي MN/

وأما (1) عكس ذلك وهو : أن يصح التوكيل فيـا لايصح (منه)(r) مباشرته ففيه أيضا صور .
 ونحوهما، وله التوكيل في ذلك للضرورة(1).
ومنها : من وجب له القصاص في العين أو (في)(v) الطرف لم يُمُكَّن من
 في*(1) ذلك(1) (1) لأنه لايؤن (من)(11) ألن يردد الحديدة (ويزيد) (1(I) في الألم(1)(1) تشفيا (1) ).

 العلائي 1/TM، والاششباه والنظائر للسيوطي ז7
(i) (i) با بين القوسين ساتط من (V
^) وفي (أ) (اللصحيح) وهو خطأ.

 للسيوطي ז7
(i) (II
(i) (IY

شا ) هذا هو المحيع في المذهب، وهناك وجه أنه يُمكّن من الاستيفاء كاللفس لان إبانة الطرف
مضبوطة. انظر: روضة الطالبين الاجالة السابقة.
(1£ شُفَى الله المريضُ يشفيه من باب رُمى، والمصدر شُفاء: أي عافاه، تقول: الشتفيت بالعدو وتشفيت به من ذلك، لأن الغضب الكامن كالداء فإذا زال بما يطلبه الابنسان من عدوه فكأنه برئ

من دائه. انظر: المحباح

ومنها : في الدور (1) الحكمي إذا قال لزوجته كلما طلقتُكِ فأنت طالت قبله ثلاثا إذا قيل بلزوم الدور، فإنه يمتنع عليه التطليق(r) إلا بالتو كيل فيه،
 ومثله (I) : إذا وكل رجلا في شيء ثم قال كلّما عزلتك فأنت وكيلي، فإنه لايقدر (V) على عزله بنفسه، فإذا وكل رجلاً في عزله فعزله انعزل حكاه الرافعي(^).
ومنها : المرأة لايصح منها النكاح، ويصح أن يو كلها الولي في أن توكا كل من يزوجها خلافا للمزني(9) كما حكاه المتولي، وحكى القاضي حسين في
٪ ( )

والثالك : يقع ثلاث تطليقات، المنجزة وطلقتان من المعلَّق.
 القصوى
() وفي ( ( (اومنها)"

^) ( ) وفنق الرافعي بين لفظ: إذا، ومتى، ومهما ، وكلما ، وأن (كلما) تقتضي التكرار دون غيرها.
 الطالبين r//ar7.

انظر : مختصر المزني 177. والمزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري كان إماما وععاً زاهداً أحد أصحاب الشافـي وري المتقدمين، ومن مشاهير رواة مذهبه الجديد ، ولد سنة خمس وسبعين ومائة، طالت ملازمته للإمام الشافعي كما طال تمرسه به، تفقه به خلق لايحصون عددا، قال الشـافعي في حقه: لو ناظره الشيطان لغلبه، توفي سنة أريع وستين ومأئتين. ومن مصنفاته: المبسوط، والمختصر . له ترجمة في: طبقات الشافعية

جواز ذلك وجهين(1)، وقال الإمام: إن قال وكلي عن نفسك لم يصح، وإن(r) قال و كلي عني فوجهان(r) ينبنيان(£) على أن الثاني وكيل الوكيل أو وكيل المو كل (0)، واعترض ابن الرفعة على ذلك بأنه إذا قال وكلي عني كان وكيلا
عنه بلا خلاف فلا يحسن إجراؤه(1).

ومنها : إذا وكل رجل امرأة في أن تو كل رجلا في أن يزو ج(V) موليته(A) (1) فإنه يصح(9)، وهو مقتضى كلام الشافعي وغيره في الجواب عن قصة عائشة (رضي اله عنها)(•) في*(11) تزويجها بنت أخيها عبدالرحمن(1) إذ (1r)
(1 انظر: روضة الطالبين

> (Y) وفي ( ( $)$
> 「
> §) وفي ( ( ( (
> 0) انظر المصدرين السابقين.
(V ^) (^) مثل ابنته وأخته وأمه.
 - (1) ما بين القوسين غير مثبت من (ب ود)

وعانتّة هي أم المؤمنين رضي السّ عنها بنت أبي بكر الصديق رضي اللهُ عنه، من أفقه الصحابة،
 - سنة سبع أو ثمان وخمسين. لها ترجمة في: الإصابة rol/\&، ro9، وتهذيب الاسماء


(IY (IY هو عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهما شهـه بدراً وأحداً مـع قريش مشركأ ، وأسلم في هدنة الحديبية، وله المشاهد الجميلة في نصر الابسلام، توفي بمكة سنة ثلاث وخمسين على خلاف فيه. له ترجمة في: تهذيب الالسماء / TY\&، وشذرات الذهب
r|) وفي (t) (إذاه،

قال الشافمي رحمه الله (r) : قد يكون (r) أخـوها و كلها في*(\&) أن تو كل رجلا في تزويج ابنته(0) .
() وتصة تزويج عانشة رضي اللّ عنها بنت أخيها حفصة بنت عبد الرحمن، قد أخرجها الاهمام مالك في الموطا ، وكذا البيهقي في السنن الكبرى، عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن عانشَّ زوعَ

 ذلك بيد عبدالرحمن، فقال عبدالرحمن ما كتت لارُدّ أمرأ تضيتِه فقَّرّت حفصهُ عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا .

قلت : ولقد استدل الحنفية بهذا الاثتر على أن مذهب عائشة مدة النكاح بدون ولي. ولقد أجاب ابن حجر بأنه لم يرد في الخبر التصريع بأنها باشرت العقد، فقد يحتمل أن يكون البنت المذكوة ثيبا ودعت إلى كفء وأبوها غائب فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أى إلى السلطان

تلت : ويفسر هذا الاצتر ما رواه عبدالرحمن بن القاسم راوي الآثر السابق عن أبيه قال: كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهه فإذا بقيت عقدة النكاع قالت لبعض أهلها زوُع فإن المرأذ لالي عقد النكاح، وهذه الرواية تفسر ما قبلها جمعا بين الأثرين. لموافقته لروايتها المرفوعة.

انظر : الموطأُ rVA/ كتاب الطلاق ، باب ما لايْيينُ من التمليك، والأم 19/0، والمحلى لابن حزم عor/9 ومابعدها ، وفتح الباري 1NT/9 شرع أحاديث باب من قال لانكاع إلا بولي،
 بغير ولي العصبة.




ه) قلت : وغلطه المزني على هذا بقوله: معنى تأويله فيما روت عانشة عدي غلط، وذلك أنه لايجفذ عند الشافعي إنكاع المرأة وركيلها مثلها فكيف يعقل بأن توكل وهي عنده لايجوذ إنكاحها ، ولو قال: إنه أمر من ينفذ رأي عائشة فأمرته فأنكح خرع كلامه صحيعا ، لأن التوكيل للأب حيئذ ، والطاعة لعانشة. انظر: مختصر المزني 177.

ومنها : لو وكل حلال مُحرماً في أن يو كل حلالاً في تزويج ابنته قال ابن(1) فلا فلا الرفعة: في صحة ذلك وجهان في الرافعي عند الكلام في الوليِّ، وأصحهما الصحة (r) وعلى هذا فيُمْكن طرده فيما إذا وكل مسلمّ كافراً في أن يو في في
 الش) اله

ومنها : المحجور عليه بالفلس ليس له أن يشتري شيئا في ذمته، وله أن يو كل غيره في ذلك ذكره الشيخ صدر الدين(V).
ومنها : من منعناه من تولي طرفي العقد في النكاح كالجد (^) على وجه وابن العم والقاضي والمعتق(9) على المذهب إذا وكل في أحد الطرفين أو فيهما اثنين هل يجوز؟ فيه وجهان: أحدهما يجوز: لأن المقصود رعاية التعبد

> (i) وفي (i) (ابن)
 r) وفي (أ ود) ((في شري)) وفي (ع) (ابشراءه)


0 0) وفي (i) ((Mّيوخيا)، وهو تحريف. Y) وفي (ع) زيادة (تعالى)"
(V انظر : الأشباه والنظانر له ، الإحالة السابقة.
(1) 4) وفي (ट) (أو المعتق)

في صورة العقد(1) وقد حصل(r)، وأصحهـا المنع: لأن فعل الوكيل فعل
 الإمام الأعظم، لأنهها يتصرفان بالولالية لابيالو كالة(ه) ها
ومنها : إذا وكل غيرُ المجبر في النكاح رجلاً قبل أن يستأذنها فيه، فالأصح أنه لايجوز (1)، وفيه وجه أنه يصح لأنه يلي تزويجها بشا بشرط الإذن فله
 يزو ج، ولايجوز أن يستأذن الوكيل لنفسه( (1)، والها أعلم. وأما الطرف الثاني : وهو ما جاز للإنسان مباشرته لنفسه وليس له اله أن يتوكل فيه عن غيره، فهو غالب ما تقدم من العبادات، والأيمان والنذور (11) وما ألحق بها
ومنه الفاست يجوز أن يقبل النكاح لنفسه(r) وهل يجوز أن يكون وكيلا
§ § ( )
Y) لأه لايملك التزويع بنفسه حينئذ (ردضة الطالبين (19/0) (الأشباه والنظانر. لابن الوكيل

(V

9) وفي (أ) بعبارة (اوهو ما جاز الولي")

- •

(IY انظر : هتع العزيز IV/I ، وروضة الطالبين r/ الوكيل rrv/r

في قبوله لغيره؟ فيه وجهان وقطع الشيخ أبوحامد والمحاملي بالمنع(1) . ومنه العبد إذا أذِن له سيده في النكاح كان ان له تعاطيه، ولايجوز أن يقبله لغيره بطريق الو كالة على وجه حكاه صاحب البيان*(Y) وهو في الروضة أيضاً (r).

ومنه الفاسق أيضأ لايجوز أن يكون وكيلاً في تصرف يتعلق بالمحجور عليه من جهة الناظر في أمره(६).
وأما عكس ذلك ، وهو أنه لايصح منه مباشرته(ه) لنفسه(I) (ه)، ويجوز أن يتو كل(V) فيه عن( ) غيره ، ففيه صور .
منها : العبد ، لايصح قبوله النكاح بغير إذن سيده، ويصح أن يتوكل فيه لغيره على الأصح في تعليق القاضي حسين والنهاية(9)، وبه جزم(•1) في التتمة.

و كذلك لايكون وليا لابنته ولاغيرها في النكاح قطعا(1)؛، وفي وجه يجوز
 .rrv/r

$$
\begin{aligned}
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9) وني (أ) (إبنغسه) }
\end{aligned}
$$

9) يعني ب: نهاية المطلب ني دراية المذهب، تأليف إمام الحرمين.
-1) وفي ( ( (ورجزمه
 rra_rrv/r

أن يكون وكيلاً عن غيره في الإيجاب، وهو اختيار الغزالي(1)، والذي قطع به الجمهور أنه لايصح(Y).

ومنها *(r) : السفيه كذلك أيضاً على الصحيح، وبه جزم القاضي حسين والمتولي (؟) .
(V) ومنها : الكافر لايكون وليا (0) في تزويج مسلمة) (r) ولا أن يتزوجها ويجوز (^) أن يكون(9) وكيلا في تزويجها من مسلم على ظاهر المذهب، حكاه الإمام في كتاب الخلع(.1).
و كذا يجوز أن يكون و كيلا لمسلم في قبول نكاح مسلمة على وجه حكاه التاضي (حسين)(II) في كتاب الو كالة(I)).

1) لصحة عبارته في الجملة ، وإنما لم يل أمز ابنته لانه لايتفرغ للبحث والنظر ههنا ، وثيّمٌ البحث. (الوجيز (1)99/1) (فتح العزيز (1v/1))
Y) السابقة) (روضة الطالبين الاجحالة نفسها)

§) انظر المصدرين السابقين.
2) وفي (د) (اولنا) وهو خطأ.
Y) وني (ح) (امسلكه) بإسقاط الميم سهوأ.
( $V$
^) وهي (أ) (اونجون)
3) وفي (د) (إيوك)

(I) (I)
(1Y انظر : القواءد للحصني الاجالة السابقة.

ومنها : الكافر لايصح شراؤه المصحف ولا العبد المسلم على الأظهر (1)،


ومنها : الكافر لايقدر على طلاق مسلمة، ويجوز أن (يتوكل) (ه) في طلاقها
 القطع بعدم الصحة.
ومنها : المرأة لاتقدر على أن تطلق نفسها (مستقلة)(^) ويجوز أن تو كل
(فيه)(9) على الأصح في التهذيب( •1)، وغيره(11).
 يتو كل لغيره في تزويجها، و كذلك العقد على أخت زوجته أو عمتها أو خالتها


1) لأن القق ذل فلايصح إثباته للكافر على المسلم كما لاينكع الكافر المسلمة.

وفيه وجه : أنه يصح لانه طريق من طقّ الملك فيملك به الكانر على المسلم كالإثن. (فتح العزيز (1.^/^) (روضة الطالبين (V/r).
 أظهرهما القطع بالبطلان. انظر المصدرين السابقين.
§ 「


(V

(i) (1)


( 1 (
r|r (1r انظر القواعد للحصني ق 101 /ب.

ومنها : إذا وكل النصراني مسلماً في قبول نكاع مجوسية (له)(1)
 في قبول نكاح المسلمة(0) لمسلم(1). ومنها : الموسر لايجوز أن يعقد على أمةّ مـع القدرة على حرةِ، ويجوز أن يكون وكيلا لمعسر خاف(V) العنت(A) في قبول نكاحها، لم يحكوا فيها (1) (1) (1) خلافاً ( . ).

وفرق (11) البغوي بين هذا وبين الكافر حيث كان الصحيح أنه لايجوز أن يتو كل في قبول نكاح مسلمة بأن تغير الدين أقوى من الإعسار وتأثيره
 قبول نكاحها، قالوا في تعليل المنع من(٪) قبول الكافر بالوكالة نكاح
(1) (1) ما بين القوسين ساقط من (Y)

r
\&) وني (أ) (الصراني) وهو خطأ .
0) وني (ح) (امسلمةّ)
(9) انظر المصدر السابق.
(V) وفي (i) (خائفـه)
 (تحرير ألفاظ التتبيهr)
4) وفي (ب وع ود) (افيهى) والمثبت من (أ)

. $โ ะ$
(II) وني (ح) (اوقرق) وهو تحريف.

 (1\&) وفي (i) (اقمي) ومقتضى هذا الِمنع في (هذه )(r) الصورة( ¿) لاسيما والمحرمية أقوى من الكفر (لأنها) (0) لاتتبدل بخلاف الكفر، ووقع في فتاوى البنوي ما يقتضي الصحة(†) وفيه نظر قوي.

ومنها : قال الغزالي في الوسيط: ذكروا في تو كيل الفاسق في الإيجاب
في النكا وجهين.
إذا قلنا إنه لايلي مـع القطع بأنه يتو كل في القبول، وتبعه الرافعي في
(V) (V).

والراجح (^) عند غيرهما أنه لايصح توكيله (فيه)(9) فالاستثناء يجيء على الوجه الآخخر (•).

ومنها : المرتد ، لايصح تصرفه في ماله(11) على رأي، ويصح أن يوكل
(فيه)(Ir) كما حكاه ابن الصباغ وغيره(Ir).

1) انظر هذا اللزع في : القواءد للحصني ق i/lior.

( $)$

(c) ( C (
2) انظل : التواءد للحصني الاجالة السابةة




الإجالة السابقة.
(1) وني (i) (1) (1) اللكه) وهو خطأ.
(i) (Ir


وقال في التتمة (1) : إذا قلنا إنه يصير محجورا عليه لايصح توكيله، والله

## تنبيـه (r)

تبين ( () بهذه المسائل أن قول الشيخ أبي إسحاق رحمه الله في التببيه( ه): من جاز تصرفه فيها يو كل فيه جاز تو كيله(1) وجازت وكالته، ومن لايجوز تصرفه لايجوز تو كيله (ولا و كالته)(v) (^)، وقوله في أول النكاح(9): ولا يو كل (1) إلا من يجوز (له)(11) أن يقبل العقد*(r) لنفسه، ينتقض كل من هذه الجمل بصور كثيرة مما تقدم. وقد حُكِي عن القاضي شرف الدين ابن(r) المقدسي(\&) رحمه الله، أنه
() انظر ما نقله المصنف عن المتولي في: المصرين السابقين. Y) Y) وفي ( ( r) وفي (د) ((بنبيهه)) وهو خطا انظر عن هذا التنبيه أيضاً في: الأشباه والنظانر والنظائر لابن الوكيل ک/حسז.
\&) وفي (i) (ايتبين).
0) وفي (أ) (التنبه) وهو خطأ، ، والصواب ما أنبته.
(7) وفي (ح) (اتوكيل فيه)
( $V$
( ) انظر: التنبيه ^•1.
9) انظر : التنبيه lov
(1) (1) وفي (ح) زيادة (ولايجوذ أن يوك)" (I) ما بين القوسين سـاقط من (أ وح)
 (I) وفي (أ) (بن)
§ (1 ) هو أبو العباس : أحمد بن أحمد بن نعمه بن أحمد الشافعي، ولد سنة ثتتين وعشرين وستمائة سمع من السخاوي وابن الصلاح، وتقفه على ابن عبدالسلام وغيره. تخرf به =

رأى نسخة المصنف بخطه مضبوطة(1) بفتح الكاف من قوله: ((فيما يوكَل فيه)" أي فيما يقبل النيابة(Y).
فيخرج بهذا الضبط العبادات والأيمان وُمُمَّا(r) لايقبل النيابة( £) . وأما بقية الصور فهي واردة على كلامه، واله أعلم(0). قــاعــدة (I)

من قَدِرَ على الإنشاء، قَدِر على الإقرار إلا في صور .
منها : ولي المرأة غير المجبر، فإنه قادر على الإنشاء، ولايقبل إقراره على
الجديد(v) (^).
ومنها : الو كيل في البيع، وقبض اليُمن، إذا أقر بذلك وكذبه الموكل، لايقبل قول الوكيل(9) مـع قدرته على الإنشاء (•1)، وكذلك (أيضاً )(11) في الـي
= جماعة، وأذن في الإفتاء لجماعة من الفضنلاء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وكان يفتخر به ويقول: أنا أذنت لابن تيمية بالإفتاء، توفي ستة أربع وتسعين وستمائة. له


1) وفي (ب) (مضبوص4ه) وهو تحريف. (Y) وفي (أ) (النيانة) وهو تصحيف.
( r
§) انظر : الاششباه والنظائر لابن الوكيل r/r_rry.
ه) وفي (ع) (اوالله تعالى وله الحمد أعلم)"

 (V ^) وني (د) (الجد)ه وهو خطأ .
2) على أحد القولين . انظر: فتع العزيز (1/ .9، وروضة الطالبين \&/\&.
-• (1 انظر المصدرين السابقين ، والمنثو r/r/r والاشُباه والنظائر للسيوطي الاجحالة السابقة،
ومغني المحتاج الاجحالة السابقة.
(1) ما بين القوسين سـاتِط من (د)

وفي (Y) صفات العقود (r) بأن قال اشتريته بألف فقال الموكل بل بخمسمائة فالهصدق المو كل بيـمينه( £) .

ومنها : إذا أقر الزوج بالرجعة *(0) في زمن العدة لم يقبل منه على وجه؛ وإن كان قادراً على الإنشاء، ولكن الصحيـح خلافه(צ).
وأها (V) عكس هذه - وهو أن(^) من عجز عن الإنشاء عجز عن الإقرار؛

> 1) وفي (د) (الشري)ه
> Y (i) وفي (i) (i) (i)


(1) انظر المصدرين السابقين.

قلت : وزاد عليها الزركشي وغيره بعض صود:
منها : وليّ الطفل يملك إنشاء التصرف في أمواله، ولو قال في عين منها (ههذا لفلان لم يقبل في الاصع، قاله في التهذيب في باب تجارة الوصي بمال اليتيم. وعنها : ولي السفيه يملك تزويجه ولايملك الإجراد به. ومنها : إنشاء نكاع الثيب إلى وليها ولايملك الإقرار به، ولوقال: ذوجت الختي أمس من فلان لم يقبل عليها ، وفي استثناء هذه والتي قبلها تجهذ، لانه لايملك الإنشاء مستقلا . ومنها : إقراد السفيه بإتلاف المال لايقبل في الاصح مـ أنه لو أنشأ الاجتلاف لضمن، وفي هذه تجهذ: لان المعتبر القدرة على إنثاء سانغ، نعم لو قيل وأبيح له فعله لم يحتع إلى استئناءها. ومنها : الراهن الموسر يملك إنشاء العتق في الاظهر ولو قال بعد الرهن كنت أعتقته لم يقبل. ومنها : لو ولدت المرهونة فقال الراهن تد وطنتها بإذنك فأتت به مني وهي أم ولد الد ون وقال المرتهن: بل هو من زوع أو زنى نالقول قول الراهن إذا وافقه المرتهن على الإذن في الوطه والولادة، وإن سلم الاذذنَ ولم يسلم الوطءُ فالقول قول المرتهن عند المعظم، لأن الاهصل عدمه، وقال ابن كع والإمام: القول قول الراهن، لانه أخبر عما يقدر على إنشائه. (المتئور


$$
\begin{aligned}
& \text { (V } \\
& \text { ^) وني (ب ود) (أنها) }
\end{aligned}
$$

منها : المرأة إذا أقرت (r) بالنكاح قُبل إقرارها ولو(r) باشرت العقد لم

ومنها : لو أقر المريض أنه كان قد وهب من الوارث في الصحة وأقبضه ففيمه وجهان، انحتار جماعة المنـع لعجزه عن الإنشاء(ه)، واخحتار الرافعي القبول(T) .

ومنها : إذا أقر الإنسان على نفسه بالرق قُبِل منه وإن كان لايقدر على أن يرق نفسه بالإنشاء ذكرها الإمامُ في كتاب الإقرار(v). ومنها : العبد المأذون إذا أقر بعد الحجر عليه(^) يقبل على وجه، وإن لم يقدر على الإنشاء، قالها الإمام أيضأ (9).

ومنها : إذا عزل (•1) القاضي فأقر أمين أنه تسلم منه المال الذي*(11) في يده وأنه لفلان فقال القاضي بل هو لفلان قُبل من القاضي هـع عجزه عن
「 ( )



ومغني المحتاع ז/ זMA.

^^) بدين أسنده إلى حال الإذن فالظاهر رُدّه لانه في الحال عاجز عن إنشائه. قاله الغزالي. انظر:
الوجيز 190/1، وفتح العزيز 11/90/.
9) والأظهر : المنع لعجزه عن الإنشاء في الحال وتمكن التههة. (فتح العزيز الإحالة السابقة)

- • (1) وفي ( ( (اشزال) رهو خطأ.
(C) (
(الإنشاء، ولم يقبل من الأمين الذي (هو )(1) في يده وهي من مسائل المعاياة)(r) (واله أعلم)(r).
(1) ما بين القوسين مثبت من (i) فقط.

المعاياة : معناها أن تأتي بكلام لايُهتدُى له، وقال الجوهري: أن تأتي بشيء لايُهتدُى له، تقول: أعياني كذا إذا أتعبك، والمراد بها هنا الاللغاز، وللجرجاني كتاب سهاه المعاياة. انظر معنى
 قلت: وزاد عليها بعضُهم صودا أخرُ . منها : الأعمى يقر بالبيع ولا ينشئه إلا فيما رآه قبل العمي. ومنها : المفلس لايقدر على إنشاء البيع ويقدر على الإقرار ببيع الأعيان التي في يده. ومنها : لو رد الإسان المبيعُ بعيب ثم قال: كنت أعتقته تبل، وزذّ الفسـن مع أنه لايملك إنشاءه . حينئذ

ومنها : لو باع الحاكم عبداً في وناء دين غائب ثم حضر وقال:: كنت أعتقته صدق على الأظهر مـع أنه لايملك إنشاءه حينئ بخلاف ما لو زوج لغيبته ثم حضر وقال: كذت زوجتها قبل ذلك، لايُصدق، لان السلطان بمنزلة ولي حاضر في النكاع. انظر: المنئو r.r.
ومغني المحتاع K/

قال الشافعي رضي الله عنه (r) : أصل ما أبنِي(r) عليه الإقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك ولاأستعمل الغلبة(؟) وهذه (0) قاعدة هطردة عند الأصحاب(T) كقولهم فيما لو أقر أنه وهبه (لولده )(V) أو ملكه( (1) لم يكن مقرا بالقبض، لأنه ربما اعتقد أن الهبة لاتتوقف على القبض، وأصل الإقرار البناء على اليقين(9)، وقد نص الشافعي(•1) على هذه المسألة هكذا(11) وشذ عنها مسائل عمل فيها بالظن القوي لاباليقين.
منها : لو أقر لابنه بعين فيمكن تنزيل الإقرار على البيـ وهو سبب قوي يمنع الرجوع (ويمكن تنزيله على الهبة فلا يمنع الرجوع) (Ir) فأفتى




قال تأ الدين ابن السبكي تعقيبا على القاعدة : هذه العبارة (القاعدة) المنصوصة أجود من كل العبارات السارحة لها وأوضح وأقصى ما ذكروا فيها أن مراده باليقين أعم من الظن الفالب.
(الأشباه والنظائر الإحالة السابقة)
 r
£) يقل النركشي : فقوله : الغلبة تصريع بأنه ترك الحقيقة في الأقارير ويحمل اللفظ على غير غالبه، وهو المجاز . (المنثو الاجحالة السابقة)
0) وني ( ( (اوهي) والمؤدى واحد .
(T) قال السيوطي : ومرجعها إلى أن الأصل براءة الذمة. (الأثباه والنظانر له (or)
. ما بين القوسين من (ح) (V



(II انظر: الام
(i) (ir

أبوسعد (1) الهروي(r) بإبُبات الرجوع تنزيلا على أقل السببين(r) (\&)،
 وناظره أبوسعد (v) فقال: التعليق بالأصل الأول أولى من الثاني(^)، والقيّياس أن الإقرار المطلق لايحكم (به)(9) للمقر له، وحكى الرافعي عن الماوردي والقاضي أبي الطيب موافقة أبي سعد (•1)، ثم حكى قول العبادي وقال بعد

1) هكذا في (د) (أبو سعده) • وفي (أ وب وع) (أبو سعيده

Y (Y هو القاضي أبو سُعْد بسكون العين ، ويقال أيضا: أبو سعيد، محمد بن أحمد بن يوسف الهروي الشافعي، أخذ عن أبي عاصم العبادي، وشرع تصنيفه في أدب القضاء وسماه الإثراف على غوامض الحكومات، وكان الروياني يبالغ في الاعتماد عليه، تقل هو وابنه شـهيدا في جامـ همدان، سنة ثُمان وتمانين وأربعمأئه. له ترجمة في: تهذيب الأسماء rar/r rar وطبقات ابن هداية اله r) وفي (أ) (السبين) وهو خطأ.

を) أي تنزيل الاجقرار على أقل السببين وأضعف الملكين كما يننل على أتل المقدارين. (فتع العزيز

0) وفي (أ) (فأثتى)
7) هو الإمام القاضي أبو عامم محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالسَ بن عبّاد الهروي العبادي، تفته على الأزدي بهراة وأبي إسحاق الإسفرائيني بنيسابور، اشتهر بغموض العبارة وتعويص الكلام حبّا لاستعمال الأذهان الثاقبة فيه، توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، ومن مصنفاته:


$$
\begin{aligned}
& \text { وطبقات الأسنوي ra/r.r. } \\
& \text { (V }
\end{aligned}
$$

^^) وبيان ذلك : أن عندنا أصلين الأصل الاول أن المقر به ملك للمقر ولاينتقل عنه إلا بيقين، وهذا
يقتضي أن يكون له حق الرجوع لاحتماله أنه أقر بهبة. والأصل الثاني: بقاء الملك للمقر له، وهذا أصل طارى' كما ترى، ولهذا قال أبوسعد الهروي التعلق بالاصل الأول أولى (انظر تعليق الشيخ مصطفى محمود الينجويني على هذه المسألة في مختصر العلاني (rro/A)
(i) (i) ما بين القوسين ساقط من (i) (1.) وفني (أبي سعيد)

ذلك يمكن أن يتوسط فيقال إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن فالأمر كـا قال التاضيان، وإن أقر بالملك المطلق فالأمر كما قال العبادي(1). ومنها : لو أقر لحمل أو مسجد وأطلق فلم يضفه(r) إلى جهة تقتضي الصحة (r) ولا إلى ما يقتضي البطلان(؟) ففيه قولان، والأصح عند الرافعي والنووي أنه يصح( ) ه) ويحمل على الجهة الممكنة في حقه، وإن كانت نادرة(T). ومنها : لو أقر بدراهم ثم فسرها بناقصة*(V) عن الدرهم الإسلامي، فإن كان في بلد دراهمه(1) تامة(9) فطريقان الأصح القبول، وقيل(•1) على القولين(11) (1) في تبعيض الإقرار(Ir)، وإن فسره منفصلا لم يقبل، واختار (Ir) الروياني أنه
 الوكيل /Tr|، والأشُباه والنظائر للسيوطي O\&.
(i) وفي (i) (iنضفه)

كا كأن قال: ودثه من أبيه أو وصى به له فلان فيعتبر إقراره. § (§ أن قال : أقرضنيه، أو باعني به شياًاً . 0) وفي (ح) (أنه لم يصحّ) وهو خطأ .
(1) والقهل الثاني : أنه باطل، لأن المال في الغالب إنما يجب بمعاملة أو جناية، ولامتناع المعاملة


الطالبين \&/ 11 .


 (rr/\&

- (1) قاله ابن خيران . انظر المصدرين السابقين. (1) وفي (د) (القبول) وهو خطأ .
 ץ|) وفي (ع) (اواختاره))
يقبل( (1) وحكاه عن جماعة من الأصحاب وهو غريب(r).

وإن كان في بلد درهمه ناقص وفسره متصال قُبِل، لأن العرف واللفظ يصدقانه، وإن كان منفصلا ففيه وجهان: أحدهما لايقبل حملا على دراهم الإسلام(r)، والأصح أنه يقبل حملكُ لكلامه( \&) على نقد البلد(ه) . وإن كان في البلد دراهم(Y) أكبر من دراهم(V) الإسلام فعلى الخلاف (في) (1) أنه هل يحمل على (دزاهم)(9) (الإسلام) (•1) أو على دراهم(11) بلده(Ir) والش أعلم.
(1) (لأن اللفظ يحتمله، والأصل براءة ذمته. انظر: فتح العزيز الإحالة السابقة، وروضة الطالبين
$. r r / \varepsilon$
Y (Y) انظر : فتع العزيز IM/ ץ) كما أن نصب الزكاة لاتختلف باختلاف البلاد (فتح العزيز الإحالة السابقة) \&) وفي (i) (اللكلام)"

0 ) لأن للعرف أثراً بينا في تقييد الالفاظ بأهل العرف وصار كما في المعاملات. انظر المصدر

- السابق
(\%) وفي (ب وع ود) (ادرهم)"
(Y) وفي (ب وع ود) ((ادرهم)


9) ها بين القوسين سماقط من (ع) وفي (ب ود) (الرهم٪)
(أ (1.

1Y ( Y


## قـاعــلـة (1)

من أنكر حقا لغيره ثم أقر به قُبِل ، إلا في صور • منها : إذا ادعى عليها زوجية فقالت(r) زوجني الولي(r) بغير إذني ثم صدقته، قال الشافعي: لايقبل منها وأخذ بهذا( (\&) النص أكثر العراقيـين منهم(o)
 الغزالي في الوجيز(1)، وتردد الإمام في المسألة(9) . ومنها : لو قالت انقضت عدتي قبل أن يراجعني ثم صدقت الزوج، وقالت لم يكن انقضت، فهل يقبل (.1) على قولين، ومنهم من جزم بالقبول وفرق بينهما بأن ابتداء النكاح يراعَى(II) فيه الشروط، والزوج بما حاوله أراد استبقاء ملك الـك النكاح، ويحتمل في*(r) الدوام ما لايحتمل في الابتداء، ولأن الإذن في

1) انظر هذه القاعدة في : الأثباه والنظائر لابن الوكيل ז/ .rr، والانشباه والنظائر لابن السبكي r£V/
 Y) وفي ( (
r
 0) وفي ( ( ) (إومنهم) r ) انظر المصادر السابة. (V

A انظر : الوجيز TO/T.
9) انظر : الآشباه والنظائر لابن الوكيل الإجالة السابقة، وقواعد الحصني الإجالة نغسها .

- • (I) وفي (أ) (ايفيل) وهو تصحيف.
(II) وفي (أ) (آتراعى)


النكاح منفي(1) بالأصل كما أن انتضاء العدة منفي(r) بالأصل أيضاً (r). وخرَّج القاضي أبوسعد (؟) الهروي هذا الخلاف على أصل وهو أن رد الإقرار (هل)(0) يبطل حكمه؟ وفيه قولان(T)، ووجه عدم الإبطال أن الأخبار لايبطل بتكذيب المخبر (له للخبر )(V) ووجه الإبطال أن الإقرار يلزم لاحتمال الصدق(^)، فتكذيب صاحب الحق يرفعه فيقارب إقرار المكرَهِه(9) . وعلى هذا يتخرج ما إذا ادعى المقِرُّ المقر به بعد رد المقر له(•1) وقد جوزه ابن سريج(I)(ث) (ثم) (1r) قال: ثم مشهور المذهب أن الزوج منكوح وناكح و كذلك المرأة، وقد نص عليه في كتاب الغرور (r)، فكألَّ الزوَجَ أقر
(1) وفي (i) ( (امتيف)

Y (

. 277
(\%) وفي (د) (أبوسعيد)

Y) (انظر: الالشباه والنظائر لابن الوكيل الإحالة السابةة. (V ^) (i) وفي (ألصدف) وهو تحريف.
9) انظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (1)/rM.

(11) هو القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي شيخ الشُافعية وصاحب التصانيف، كان يقال له الباز الأشهب، أخذ الفقه عن الإمام أبي القاسم الانماطي، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكتُر الآفاق، قال الشيخ أبوحامد الابسفرائيني: نحن نجري مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون دقائقه، وذلك لشدة إتقانه، توفي سنة ست وثلانمائة. من مصنفاتّ: الآحسام والخصال، والتقريب بين المزني والشافعي. له ترجمة في: تهذيب الاسماء TOI/T، والعبر
 (Ir (T) ما بين القوسين مثبت من (ع) فقط.


لها بملك النكاح و كذبته ثم صدقته ففي قول يبطل حكم الإقرار برد المقر له فلا ينفع التصديق بعد التكذيب(1)، وفي الثاني (لم)(r) يبطل* (r)، فكان النص المتقدم جواباً على القول الأول وعليه أيضاً ينبني الوجهان اللذان ذكرهما الأصحابُ في دعوى المرأة النكاع من غير تعرض لشيء(\&) من حقوقه، فمن قال (إن)(ه) الزوج منكوح صحح الدعوى إذا قيل تصح الدعوى بالديّيْ المؤجل، ومن قال ليس منكوحاً لم يصحح(1)، واله أعلم.

1) انظر الاشباه والنظائر لابن الوكيل r/rM. (i) (Y) ما بين القوسين ساتط من (Y)
 を) وفي (أ) (ششيئ)

ه) ما بين القوسين مثبت من (ع) فقط. (9) انظر هذه المسألة بنصها في المصدر السابق.

## فــائــدة (1)

قال ابن (r) القاص في التلخيص: كل من له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في الحكم إلا في ثلان صور الـا
إذا أقرت المرأة بالصداق الـي الذي في ذمة زورجه
 بدنه(V) (V)

 رضى المحال عليه(1) في الحوالة(I المي فإن جوزنا بيعه ولم يعتبر رضى المحال

 المحتاج TEV/T، وقد عبر عنها ابن السبكي والسيوطي بلفظ ((اقاعدة))

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } Y \\
& \text { ( } r \text { ) وفي ( }
\end{aligned}
$$

§) ما بين القوسين ساتط من (ع) وذلك إذا اعتبرنا ما اتفقت عليه بقية النسخ وإلا كان كلامه مستقيما فلا يعتبر أن فيه سقطأ وتكون العبارة (وإذا أقر بما خالع على ذمة امرأتهه) والذي
ه )

والأرش هو: بدل الدم أو بدل الجناية مقابل بآدمية المقطوع أو المقتول لابماليته. انظر: مختار

$$
\begin{aligned}
& \text { الصحاح 7، والمصباح } \\
& \text { (V انظر المصادر السابقة. }
\end{aligned}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { وكذا تات الدين السبكي في الطبقات 190/V. } \\
& \text { (1) وفي ( }
\end{aligned}
$$

(1) المحال عليه : هو المنقول عليه الديّين، والمحال له: هو الدائنُ، والمحيل: هو الذي عليه الدين: أى المديون الذي أحال: والمحال به: هو المال الذي أحيل. انظر: لسان العرب

$$
\begin{aligned}
& \text { (1Y) وفي بقية النـخ ((بالحوالة). }
\end{aligned}
$$

عليه صح الإقرار بما ذكره(1) إذا عزاه لما يصلح (r)، وإن أطلق فكما (r) لو

 لكن (I) سائر الديون أيضاً كذلك فلا ينتظم الاستثناء، بل الأعيان أيضاً بهن الوه المثابة(V) حتى لو أعتق عبده(^) ثم أقر له السيد ألم أو أو غيره عقيب الإعتاق بدين
 ما يوجب المال(1) .). قلت : أمَّا هذه المسألة فلا ترد على ابن (11) القاص لألأنها بالنسبة الى المقر له، وأما سائر الديون فلا ترد، لأن انتقال أسبابها قَبْلَ ذلك إلى المقا المقر له ممكن بخلاف هذه الثلاثقة(r)، واللّ أعلم.


$$
\begin{array}{r}
\text { r) }
\end{array}
$$

を) وفي ( ( ) (افقولان) • قلت : والأظهر أنه يصح ويحمل على الجهة الممكنة في حقه. والثاني: لايصح. انظر: روضة الطالبين 1r/\&، ومغني المحتا؟
0) وفي (i) (iبن) (i)

(V . $£ 70$
^) وفي (
 .rミ1/T
(I) وفي (i) (ابن)

YY (IY قلت : وتبع العلاني في ذلك ابن السبكي، وإليه ذهب الئربيني أيضاً . انظر: الاششباه واللظائر ابن السبكي /TM/ / ومغني المحتاع

## قــاعــدة (1)







 والشباه والنظانر لابن الملقن ق والب، وقواعد الحصني قالباب، والأشباه والنظانر
للسيوطي E7v.

Y مسألتين، وجمعها المصنف وصارت ثلات صور. انظر: الأشباه والنظائز لابن السبكي الاجالة

> السابةة.
r
を) وبيان المسألة : أن المُحْرِم لو أعار حلالا صيدا، وقلنا المحرمَ يزول مبكّه عن الصيد فلا قيمة
 متعد بالإعارة، وكان من حقه الإرسال، وإن قلنا لايزول مِلُكَ صحت الإعارة، وعلى الحلال القيمةٔ
 0) وفي (أ) (اهذال)
7) (انظر ما ذكره الهصنف عن الروياني في المصادر السابقة عدا التلخيص.
( V
^) هـا هذا الفرع هي الصورة الوحيدة التي الستثناها ابن القاص. 4) أي فلا خمان على المستعير .

- (1) انظر : التلخيص الاجحالة السابقة. . (1)
(IY (IY با بين القوسين مثبت من بقية النست. (IT) وفي ( ( 1 (أو من الموصى له) 1\&) فتلفت العين.

أحدهما: أنه يضمن كما لو استعاره(1) من المالك.
 والله أعلم( \&).

## قـاعــدة (o)

اختلف الأصحاب في الوديعة، هل هي عقد بنفسه أم(I) إدٌّنٌّ مجرد في
الحفظ؟
قال الإمام : وهذا الاختلاف سببه أن القبول ليس شرطاً من المودَع، وإنما اختلف الأصحاب في(V) التوكيل بالعقود، وما في (معناها، ثم قال بعد ذلك: وليس في الاختلاف في أن الإيداع عقد فائدة فقهية(^) انتهى كلامه، وفيه نظر من وجهين)(4) .

أحدهما : جزمه بأن القبول لفظاً لايشترط من المودَع وليس كذلك، بل


r انظر : فتح العزيز

.rav/r
قلت : واستدرك عليهم ابن السبكي صوراً أخر .
منها : العارية التالفة بالاستعمال، كما إذا انمحق الئوبُ فلا ضمان في الأصح. ومنها : لو تلفت بإعارة المالك في شغذله، كما إذا أرسله في حاجته وأعاره دابة ليركبها في هذه الحاجة، وكذا لو لقيه في الطريق ومعه دواب فاركبه دابة ليحفظها . (الأشباه والنظائر لابن

السبكي الإحالة السابقة)

 .i/lora
(7) وفي ( ( ) (أوه)
(V
^^ (^) انظر : الاششباه والنظائر لابن السبكي الإحالة السابقة.
(4)

الخلاف الذي في الوكالة جار فيه، صرح بذلك جماعة(1)، وحاصله ثلاثة أوجه (Y)، يُغرق في الثالث بين أن يكون الإيداعُ بصيغة العقود فيدجب(r) أو (r) بصيغة الأمر (s) فيكتفى(0) فيه بالفعل(1)، وإن كان الأصح أنه لايشترط(v) (v) التلفظ بالقبول هطلقاً (A) .

والثاني : قوله : إنه لايترتب على الخلاف(9) في أن الوديعة عقد أم لا؟ فائدة فقهية، بل يترتب عليه عدة مسائل:

منها : إذا كانت الوديعة حيوانا فجاءت بولد في يد المودُع ففيه خلاف (•1)، خرجه القاضي حسين وغيره(11) على هذا الخلاف، وصرح به الإمام في كتاب الرهن من النهاية(1Y) ثم أغفله في الوديعة، نعم(Ir) اختلفوا في وجه التخريج فقال البغوي: إن قلنا هي عقد برأسه فيتعدى حكمه إلى الولد فيكون وديعة وإلا فهو أمانة شرعية كالثوب إذا ألقته(ڭ1) الريح في داره فإذا
(1) انظر : قواعد الحصني ق أ. Y ( أي جاصل الخلاف في اشتراط القبول باللفظ ثلاثة أوجه.「) أي فيجب الاشتراط. كقوله: أودعتك. を) كقوله : الحفظه.
0) وفي (أ وع ود) ((فيكفي) (\%) وفي ( ) (رالفعل)
(د) نهاية ورقة (1OA) من (د)
 قلت : وبقي الوجه الثالث وهو أنه يشترط التلفظ بالقبول مطلقا . انظر المصدرين السابقين.
9) وفي (i) (اختلان))، وفي (ب ود) (الاختلاف)

- ) وفي (ح) (خلافكه)
(11 قلت : منهم النووي . انظر : روضة الطالبين rAN/0.


(1\&) وفي (ح) (ألقاه)
 بعقد الرهن والإجارة، وإن لم نجعلها عقدأ فهل يتعدى حكم الأم إلى الولد كما في الأضحية( ه) أم لايتعدى كما في الإجارة؟ فيه وجهان(T). ومنها : إذا شرط في الوديعة شرطاً فاسداً، قال الإمام في كتاب الرهن بعد أن ذكر الخلاف في أن الوديعة عقد أم لا: ومن أدنى آثار (V) هذا الخلاف أنه لو أودع وشرط شرطاً فاسداً فمن جعل الوديعة عقداً أفسدها فلا بد من ائتمان جديد وإلا كان كما لو طيرت اليـح الثوب، وإن لم نجعل الوديعة عقداً فالشرط(^) لايؤثر فيها أصلا بل يلغوا الشرط ويبقى(4) موجب( •1 الإيداع(11). ومنها : اشتراط القبول لفظاً في الوديعة حكى الرافعي عن بعضهم أنه يتخرج (Ir) الخلاف في ذلك على أن الوديعة عقد فيشترط أم ليس بعقد فلا يكون شرطاً ويكتفى فيها بالفعل(ir). .
(1) (i) ما بين القوسين سناقط من
Y (
( ه) أي إذا ولات الاضصية فإن مشتريها يملك الولد، ويتع أمه، وفي المسألة خلاف. انظر: روضة الطالبين
rMA/0 انظر : روضة الطالبين
. (V
^) وفي (أ) (والشرطه) .

4) وفي ( ( ) (ايبقى) بإسقاط الواو .
(1.
(II انظر : الأشباه والنظاتر لابن السبكي (I)

. ras/0 انظر : روضة الطالبين (1)

قلت : ومقتضى هذا التخريج أن يكون الأصح اشتراط القبول لأن الرافعي قال: واعلم أن الموافق لإطلاق الجمهور كون الوديعة عقداً (1)، وقد تقدم أن الأصح عدم اشتراط القبول لفظاً .
ومنها : أن المودَع إذا عزل نفسه في غيبة المودع هل ينعزل؟(r) فيه وجهان مبنيان على هذا الأصل (r) قاله الغزالي في الوسيط(£)، فإن قلنا ليست (0) بعقد لم ينعزل(1)، وإن قلنا هي عقد انعزل وبقيت أمانة شرعية في يده(v).

ومنها : إذا أودِع صبئ مالاً فأتلفه، فهل(1) يضمنه؟ فيه قولان رجح الرافـي والنووي وغيرهما أنه يضمن(4)، وذكر (•1) الرافعي [أن الخلاف] (1) في أن الوديعة عقد أم لا مستنبط(IY) من هذين القولين، فإن قلنا إنه عقد لم يضمنه

> ( )
9) أي إذا تلنا هي إذنْ فالعزل لغو كما لو أذن اللضيفان ني أكل طعامه نقال بعضهم عزلت نفسي يلغو قوله، وله الاكل بالاذن السابق، فعلى هذا تبقى الوديعة بحالها. انظر: روضة الطالبين

(V كالريع تطير الثوب إلى داره فعليه الرد عند التمكن وإن لم يطلب على الأصح، وإن لم يفعل ضمن. (المصدرين السابقين). ^) وفي ( ( ) (هل)
9) انظر : المهذب roq/ وروضة الطالبين rav/0. (1-1 ا
 (اY) وفي (أ ود) (ايستبطه)

كما لو باع منه أو أقرضه، وإن قلنا ليس بعقد ضمن(1)، لكن هذا التخريج بتصحيحهما أنه يضمن وترجيحهها (r) أن الوديعة عقد، لأنه(r) الموافق لإطلاق الجمهور ( () فهو كما تقدم في اشتراط القبول.
ومنها : إذا أودِع العبدُ شيئاً فأتلفه فلا خلاف (في)(ه) أنه يضمن، لكن هل يتعلق الضمان برقبته أم بذمته فيه القولان، كما في الصبي(؟)، فإن قلنا

 فالتخريج( 1 ( مختلف (أيضا )(1r)، واله أعلم.
 ( ( ${ }^{\text {/ }}$

を) انظر : روضة الطالبين الاجاحالة السابقة.
(0) ما بين القوسين مثبت من (ب وح ود)

ه) أي كما لو أودع صبي مالا فأتلفه هل هو عنده مضمون أو يؤذن له بإذن؟ وتد تقدم في صـ
.rer
(V ^) (^) با بين القوسين مثبت من (ب وع ود)
(i) ( (i)
(1)


ri) ما بين القوسين مثبت من (أ وب وع)

## فــائــدة (1)

كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط إلا الصبي المميز فإنه يضمنها بالإتلاف على الأظهر كما تقدم، ولايضمنها (r) بالتفريط قطهاً، لأن المفرط هو الذي(r) أودعه(£).

## قـاعــلـة (0)

لايجتمع على عين عقدان لازمان، بل يكون أحدهما على العين والآخر على المنفعة كما لو أجر داره ثم باعها، فالبيع في العين، والإجارة في المنفعة،




1) هذه الفائدة ذكرها ابن السبكي والسيوطي في : الاشباه والنظائر لهما بلفظ (قاعدهً) . انظر:
 r

 والاشباه والنظائر لابن الملقن قال1/ب، وقواعد الحصني قr/10r/ب. (4) وفي (أ) (بأنه)
(ب) نهاية ورية (lor) من (ب)
^^) انظر : قول أبي إسحاق في: فتح العزيز IA / 4) هو أبو إسحاق • إبراهيم بن أحمد المروذي، أخذ عن ابن سريج، وأخذ عنه الائمة وانتشر الفقه عن أصحابه في البلاد ، توفي سنة أربيين وثلاثمائة ، من مصنفاته: شرح المختصر، له

(1.
(II) وفي ( ( 1 ( (اومأخذ) ( (IY)



ومأخذ الجمهور أن المعقود عليه ما صح استيفاءه بالعقد وتسلط العاقد على التصرف فيه ولايتصور ذلك إلا في المنفعة لافي العين(1)*(r) وأيضا فإن الراهن لو أجر إلمرهون من المرتهن جاز، ولو ارتهن العين التي هو مستأجرها

 وقد ذكر الرافعي أن هذا الخلاف ليس هحققاً ، لأن من قال المعقود عليه العين لايعني(V) أنها تملك بالإجارة كما في البيع(^) بل لاستيفاء المنفعة فيه (9)، ومن قال المعقود (1) عليه المنفعة، لايقطع النظر (11) عن العين بالكلية، بل له تسلمها وإمساكها(Ir) مدة العقد لينتفع بها (Ir). قلت : ذكر ابن(\&) الرفعة عن صاحب البحر (10) فرعاً تحقت الخلاف
(1) فالمعقود عليه هو المنفة، وعليه ينطبق قول جمهو أصحابنا إن الإجارة تمليك المنافع


(\%*) نهاية ورقة (109) من (د)
! ) وفي ( ) ( (
ه) وفي (ب) (الالجر) وهو تصحيف.
9) انظر : قواعد الحصني ق (行
( V

9) وني (أ) (امنها)

- • (1) وني (أ) (المقعود) وهو تصميف. (1) أي : الحق.
(IY) وفي (أ) (تسليمها أو إمساكها)"
 (1£) وني (أ) (ابنغ)

ها (1) وهو بحر المذهب ، تأليف عبدالواحد بن إسماعيل الروياني. وانظر قوله هذا في: قواعد


وتظهر فائدته فيه، وهو أن حلي الذهب أو الفضة(1) هل يجوز إجارته بجنسه؟ فعن الجمهور جوازه.
وفيه وجه أنه لايجوز، ولا وجه له إلا التخريج على قول أبي إسحاق، إن المعقود عليه في الإجارة (هو )(r) العين، ومن قال إنه المنفعة جوز ذلك وهم الجمهور (r)، واله أعلم.

## فـائــدة (£)

أجر ابنَه (o) دراه (Y) ومات، وورثها الابن، قيل(V) تبطل الإجارة لأنه
 تزوج جارية (أبيه)(1) ثم مات وورثها، وقيل: لاتطل(1r)، كما لو باع ابنَه
 1) وفي (أ) (والفضةّه)


 0) وني (1) (إستأجر من أبيه) (1) وفي ( ( (V

 -1 (1) النظر المطنرين السابقين.
(1) ما بين القوسنين ساقط من (أ) ، وفي (ب) (ركما لو زوع جارية ابنه) وفي (ع) (اركما لو زوّج جاريتَّ ابنَّ) وفي (د) (اكما لو ندع جارية أبيه،)



بخلاف النكاح، فإنه عقد ضعيف، لأن الزوج جَيستحق تسليم الأمة إلا وقت فراغها من الخدمة، والإجارة عقد قوي، فيستحق به التسليم(1) ،طلقا(r). وتظهر فائدةُ هذا الخلافِ في صور (r) ونيا
منها : لو كان على الأب ديون، ومنعنا بيع المستا لمتأجر المر من غير المير المستأجر،
 ومنها : لو كانت الأجرةُ عيناً، فإن أبطلنا الإجارة] (o) تسلم الابن(1) (1) العين، ولم يتعلق بها حق الغرماء بخلاف ما إذا أبقيناهاها (v). ومنها : لو كان قد استوفى الأجرةَ وتلفت في يده، فإن أبطلنا الإجارة،
ضارب الابن مـع النرماء بالأجرة، وإن أبقيناها (1) لم يضارب(9).
 بطل ههنا في حصته وله الخيار لتبعيض الصفقة(1) عليه، فإن فسخ فذاك، وإي وإن


1) وفي (ح) ((تسليم الأمـّ)

ץ انظر هذه الصو في: المهذب ger eror
\& ) وفي (د) ((الديت))
ه ) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب)
2) وفي (أ) (الأمين)،
(V

3) انظر المصادر السـابقة .

- (1) وفي (ح) (اواحد)) وهو خطأ .
(11
( ) Y
(1) (أ) (أويسلم لـه)، ، وفي (ب) ((فتسـلم))

شريكه مسلوب المنفعة، فقد يرجح(1) على أخيه، وهو لايجوز فيرجح(r)
 الجزري(V) في تعليق له، واله أعلم.

(V




## فـصــل (1)

العقد على المنفعة مدة إذا طرأ فيها ما لو قارن الابتداء منع الصحة، هل يبطله أم لا؟ فيه صود.

منها : لو استأجر (r) مسلم داراً من حربي في دار الحرب، ثم غنم
 يبقى (I) للمستأجر استحقاق المنفعة، لأن منافع الأموالِ (مملوكة)(v) بِلكاً تاماً مضمونة باليد كأعيان(A) الأموال(9) .

أما إذا سبيت (•1) زوجته فإنه ينفسخ النكاح على أحد الوجهين(11)، والوجه الآنر إن كانت مدخولا(r) بها تربص بها انقضاء العدة رجاء زوال

1) وفي (أ) (اومنهاه والمثبت من (ب وع ود)، وانظر هذا الفصل بنصه في: الاششباه والظظائر لابن

( $Y$
r
§) وفي (أ) (الالجل) وهو خطأ .
ه) وفي (أ) (اقيل)
(\%) وفي ( (
(ح) (V
^) وفي (أ) (اكإعتاق) وهو خطأ .
 ( 1 (
(11) لانه زال ملكها عن نفسها فمبل الزوع أولى، ولانها صارت أمة كافرة، ولايجوذ إمساك أمة

كافرة للنكاع.
وقلل : يستمر النكاع وإن استرقت حكاه صاحب التقريب، والصحيح الاول. (رضضة الطالبين .(zor/v
(1Y) وفي ( ( ) (امدخلا))

الكفر والرق(I)، ومن الأصحاب من خرج انتطاع الإجارة على هذا الخلاف والقائل الأول(r) فرق بأن البضع يستباح ولايملك مِلكا تاماً، بخلاف المنافع المأجورة ولذلك(r) لايضمن البضع بمجرد اليد(६) . ومنها : إذا آجر الموقوف عليه الوقف مدة فمات في أثنائها (ه) وانتقل(1) الانيا إلى البطن الثاني ففيه وجهان(v): أحدهما: بقاء الإجارة لأنها لازمة فهو كما لو


 ومنها : إذا أجر الولي (الطفل) (r) أباً (أباً كان أو وصياً أو قَيِّماً (آ) أو


الملقن ق
Y) وني ( ( ) (اوالقائل للأوله"


ه) أي في أثناء مدة الاججارة.
r) وفي (أ) (وانيقلى) وهو تمحيف.

^) انظر : الرضة (i)
9) وفي (i) (i) (i)
(1) وفي (أ) (إيرف")
(11) انظر المصدرين السابقين.
( $($ ) (IY


(iz) وفي (i) (إبلغ)
(10) نهاية ورقة (17) من (د)

بقاء الصِّا (1)، فلو احتلم في أثنائها فوجهان: رجح الشيخ أبوإسحاق(r) (r) (r)


 ومنها : (لو )(1) أجر مال المحنون*(4) فأفاق في أثناء المدة، فهو على

ومنها : إذا أجر عبده ثم أعتقه نفذ عتقه(1) ولاتنفسخ الإجارة على الأصح(Ir)، لأن السيد أزال ملكه عن المنافع مدة الإجارة قبل العتق، فالأعتاق يتناول ما بقي مِلكا له، وعلى هذا لاخيار له على الأصح لأن (السيد )(Ir)

1r (1) وفي بقية النـت (الصبي)،

r r مالك (كثشف الظنون /1/(79)).

を) وني (i) (فتلزم)

(9) انظر : روضة الطالبين


(i) (i) ما بين القوسين ساتط (ir (i)

 (1) لان إعتاق المغصوب والآبق نافذ فهذا أولى. (روضة الطالبين، والآثباه والنظانُ لابن الوكيل) (الالثباه والنظائز لابن الملقن الإجالات نفسها).
. انظر المصادر السابةة (IY
(i) (ir
تصرف(1) في خاص مِلكه ولا(r) وجه للاعتراض عليه(r).

وعلى هذا فلا يرجع على السيد بأجرته على الأصح (£) كما لو زوج أمته
وقبض مهرها بعدما استقر ثم أعتقها*(0) (T) (واله أعلم)(V)).

ومنها : لو (^) أجر (أمَّ)(9) ولده، ومات في أثناء المدة، ففي بطلان الإجارة الخلاف المتقدم في إجارة البطن الأول(•1)، وكذلك المعلق عتقه بصفة(1)، واله أعلم(1)).

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي (i) (التصرف)" } \\
& \text { Y ( }
\end{aligned}
$$


الملقن ق
を) انظر المصادر السابقة.


(V

9) ما بين القوسين ساقط من (أ ود)
(1) (1) وهي المسألة المتقدمة فيما لو أجر البطن الاول الوقف ومات.

Y Y Y Y و

## قـاعــلـة (1)

كلما جازت الإجارة عليه مع العلم بمقدار العمل فيه، جازت الجعالة عليه
مع الجهل بمقدار العمل، وهل تجوز(r) الجعالة مـع العلم بمقدار العمل؟ رجح أكثر الأصحاب الجوازَ(r)، ورجح الأقلون المنع( (£)، وتردد ( ( ) الغزاليُّ، وهو

إلى الـنع أقرب(1).

1) انظر عن القاعدة في: روضة الطالبين \&/Trv، والمنئور K/.1 بعنوان : الجعالة كالاجارة إلا في مسألتين :
أحدهما : تعيين العامل.
وئانيهما: العلم بمقدار العمل. انظر: (المنثور الإحالة السابقة).

( £) للاستغناء عنه بالاججارة . انظر: روضة الطالبين الإجالة السابقة، والمصدرين السابقين.
2) وفي ( ( ) (وترد) بإسقاط الدال سههاً . ج) انظر : الوجيز / /

## قــاعـــدة (1)

كلما صح بيعه صحت هبته ، وما لايصح بيعه لاتصح (r) هبته، وشذ عن ذلك مسائل استثنيت من الطرفين وأكثرها مختلف فيه.
منها (r) : هبة أحد الضرتين نوبتها ( () للأخرى، صحيح اتفاقاقا ولايصح
بيع ذلك، ولامقابلته( 0) بعوض(1) ه
ومنها : الطعام إذا غنم في دار الحرب تصح هبة المسلمين له بعضهم من بعض *(V)، ليأكلوه ما داموا(1) في دار الحرب، كما (يجوز (1)(1) لهم أكله هنالك، ولايجوز تبايعهم إياه(.1).
ومنها : القوم إذا قدم بين أيديهم الطعام للضيافة وقلنا يملكون(11) ذلك



المحتاج 10.18.
(r) وني (
")
§ ) النوبة : اسم من ناب ينوب ؛ تقول: ناب عني فلان نوبة، ونوبا إذا قام مقامي، والمراد بها

0) وني ( ( ) (رمقابلة")

(C) نهاية ورقة (r09) (*V

4) ها ما بين القوسين مثبت من (ب وع ود)

- (1. انظر : المنثور، وقواعد الحصني، والاشباه والنظانر للسيوطي، ومغني المحتاع، الإحالات السابقة.
(II) وني ( ( (1) (يُمُلك))

rir انظر : تواعد الحصني ق i/lo\&.

ومنها : المبيع قبل قبضه، تقدم أنه لايصح بيعه(1) (وتصح هبته على أحد الوجهين وهو اختيار الغزالي وطائفة(r).
ومنها : العبد الآبق لايصح بيعه)(r) وحكى الماورئي
تجوزز ( ) هبته( ه) .

ومنها : المرهون تجوز هبته أيضا على وجه(Y) وفائدة صحتها انه إذا انفك
الرهن تخير الواهب(V) في الإقباض وعدمه، ولايحتا ج إلى تجديد عقد إذا سلمه إلى الموهوب منه(A).

وفرق القائل بهذا الوجه بين الهبة والبيـع بأن الهبة لاتفيد المِلك في الحال
بل يشترط فيها القبض وهي بمجردها ليست موجبة للتسليم بخلاف البيع(9) . ومنها : المغصوبب الذي(•1) لايقدر على انتزاعه، فيه هذا الوجه أيضا،
ولايصح بـيعه(11) .
(1) تقدم في هـ IVo .

(i) (i)
(£) وفي (أ) (يـجنز)
ه) قلت : وعند غير ابن سريع • أن الآبق لا تجوز هبته كما لايجوز بيعه. انظر: روضة الطالبين
 (9) انظر : روضة الطالبين عro/\&.
(V
^^) انظر المصدر السابق.
9) انظر : قواعد الحصني ق ألع أ.
( $冖$ (
(11) وحاصل المسألة : أنه تجون هبة المغصوب لغير الغاصب إن قدر على الانتزاع، وإن لم يقدر على الانتزاع، فوجهان. راجع: روضة الطالبين \& \& \&، ومغني المحتاع المحتاع

ومنها : هبة الأرض المزروعة دون الزع تصح(1) على أحد الوجهين،
ورجحه كثـيرون(Y) .

ومنها : هبة الكلب المنتفع به تصح(ץ) على وجه، قال ابن( \&) الرفعة، وهو جار في هبة جلد الميتة قبل الدباغ، والخمور (0) المحترمة(ף) ولايصح بيع ;لك اتفاقاً (v).

قال الإمام : وحق من جوز الهبة فيها أن يجوزها في المجاهيل، وفي الآبق
كالوصية(A).

ومنها : لحم الأضحية وجلدها وصوفها لايجوز بيعه وتجوز( (9) هبته( •1). ومنها : إذا اختلطت (II) ثمرة البائع بثمرة المشتري لايجوز بيعها وتجوز
هبتها من صاحب الثمرة(lY).

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وني (1) (يصتح) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { (\%) وفي (i) (أ) (إنه) } \\
& \text { ه) وفي (أ) (اوالخمر) }
\end{aligned}
$$

(1) وفي (ع) (المحرمة") قلت : والخمو الححترمة: هي التي في أيدي أهل الذمة، وهي محترمة
(V أصحهما : البطلان قياساً على البيع , الثاني: الصحة لانها أخف من البيع . انظر: روضة الطالبين £/7
 9) وني ( ( ) (اوتجو)) بإسقاط الزاي سهواً .


 . $99 / \mathrm{r}$

فهذه الصور كلها مستثناة من أحد(1) الطرفين(r)، وأما الطرف الآخر(r) وهو ما لايصح( \& ) هبته ويصح بيعه( ه)، فصور أيضاً .
فمنها (1) : الأوصاف التي يجوز السلم عليها في الذمة(V) والدين الذي يجوز قرضُه يصح بيعها(1) اتفاقاً ، ولاتجوز(1) الهبة في مثله، بأن يقول: وهبتك الـك كذا في ذمتي ثم يعينه في المجلس ويقبضه، ذكره الإمام والقاضي حسين وغيرُهما(1.).

ومنها : المنافع يصح بيعها بعقد الإجارة وإذا وهبت، قال*(1) في الجرجانيات(ri) فيها(Ir) وجهان(\&) في أن ذلك إعارة أم لا؟

> ( )
> Y) وهو : ما لايجوز بيعه وتجوز هبته.
> r
> を) وني (i) (آ(i) (i)
> 0) وني (أ) (أنيعه) وهو تصحيف.
> 9) وني (أ) (ا(10نها)

> المحتات r/ra9، ونهاية المحتاج
> ^) ولعل الصواب (ابيعها) حيث يرجع الضمير إلى الدين.
> 9) وفي ( 1 ( 1 (اتصت)
> •

> 1Y الجرجانيات : السم مصدّف مشهو للقاضي أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد اللرياني الطبري المتوفى سنة خمسين وأربعمائة جد صاحب البحر. له ترجمة في: طبقات الاسنوي 79/r 19/1
> (I) وني (i) (اوفيها")
§ (1) أحدهما : أنها ليست بتمليك بناء على أن ما وهبت منافعه عارية: وبه جزم الماوردي وغيره،
ورجحه الزركشي.
والثاني : أنها تمليك بناء على أن ما وهبت منافعه أمانة ورجمه جمع، منهم ابن الرفعة



ومنها : هبة الدين من غير من هو عليه لايصح على وجه(1)، وهو الذي جزم به الماوردي مـع أنه يصح بيعه، لكن الأصح جواز هبته أيضاً ، ونص عليه الشافعي رضي الله عنه(r).
ومنها : الأموال التي لايصح التبرع بها ويصح بيعها كمال المريض (مرضا ) (r) مخوفا يصح أن يبيعه من وارثه بثمن المثل، ولاتصح( (£) هبته منه، بل يكون وصية موقوفة على إجازة بقية الورثة(ه) .
(V)*) و كذلك الوصي والقِيِّم على مال الطفل يصح منهما بيـع ماله ولا تجوز
هبته(V) والو كيل بالبـع(^) ونحوه .

والمكاتب يصح منه بيع ما في يده ولاتصح (هبته)(9) (•1)، وكذلك الإمام في بيت المال، له بيع ما رأى المصلحة في بيعه (منه)(11) ولا تجوز هبته من غير مستحقه(Ir) وأمثال ذلك. (واله أعلم)(Ir).

1) بل هو المذهب عند الشُافعية : وذلك لأنه غير مقدود على تسليمه، ولأن ما يقبض من المدين عين، لا دين، والقبض في الهبة إنما يكون فيما ودد العقد عليه. (روضة الطالبين \&/\& ع/ ع)

 (ب) を) وفي (أ) (يحع)



^) وفي (i) (فكي البيع)،
( 9 ( ) (
 (II (I) (1Y انظر : قواعد الحصني ق「

## قــاعـدة (1)

لايدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره إلا في الإرث اتفاقاً ، وفي الوصية إذا قيل إنها تملك بالموت لا بالقبول، والعبد إذا ملك شيئا فإنه يصح قبوله بغير إذن السيد على أحد*(r) الوجهين فيدخل (ذلك)(r) في ملك السيد بغير اختياره(؟).

وكذلك غلة الموقوف(o) (عليه)(T)، ونصف(V) الصداق إذا طلق قبل الدخول (^)والمعيب (9) إذا رد على البائع به، وأرش الجناية، وتمن الشقص إذا تملكه(•1) الشفيع، والمبيع إذا تلف قبل القبض دخل(11) اليُمن في مِلك المشتري، و كذلك (نماء)(1r)) ما ملكه من(Ir) الثمار، والماء النابع في ملكه،

1) انظر هذه القاعدة بنصها في : قواعد الحصني ق MOE/ب، والأثباه والنظائر للسيوطي MIV.
 r) §) انظر : الآشباه والنظانر للسيوطي ، الإجالة السابقة. 0) وفي ( ( ) (الوقفـ)

(i) (i) (i) وفیف) بإسقاط الواو.

- (

4) وفي (ب و) (
(I.
(II) وفي (د) (اودخل)
(I) (IY r| (ا) وفي ( ( ( (افي)

# وما يسقط فيه من الثلج أو ينبت(1) من الكإِ(r) ونحوه(r)، (واله أعلم)(\&). 

## قــاعــدة (a)

## فيما ينتقل إلى الورثة من الحقوق وما لاينتقل منها .

والضابط في ذلك(1) أن ما كان تابعاً للأموال فإنه يورث عنه، كخيار المجلس، وخيار الشرط، والرد بالعيب، وخيار الخلف، وحق الشفعة، وسائر المحاكمات المتعلقة بالمال(V)، و كذلك ما يرجع إلى التشفي كالقصاص في النفس والأطراف(^)، ولأنه أيضا قد يؤول إلى المال(ه)، وكحد القذف(•1)

والمحاكمة في ذلك(11).
(Y الكلأ : مههز : معناه الُُشُب رطباً كان أو يابساً ، والجمع أكلاء مثل سبب وأسباب. انظر:
مختار الصحاع • .
「) انظر : تواعد الحصني ق Mo\&/ب، والاغثباه والنظائر للسيوطي rl^.
تلت : وزاد عليها السيوطي بعض صو ، منها:
ما يقع فيه من صيد وصار مقدورأ عليه بتوحيل وغيره على وجه.
والإيراء من الدين، إذا تلنا إن تمليك لايحتأج إلى قبول في الاهس المنصوص، ولا يرتد برد
على الاصح في زوائد الروضة. (الاڭشباه والنظائر للسيوطي

を) ما بين القوسين مثّبت من (أ) فقط
 الحصني ق 10ع/ب.
(I) (أ) (اتلكه)
(V
^) (انظر : الانشباه والنظانر لابن السبكي الإبالة السابقة.
4) (إن لم تكن مالا، لاجل شغاء غليل الوارث بما دخل على عرضه من قذف مورثه أوالجناية عليه.
(الاثشباه والنظانر لابن السبكي الإحالة السابتة) (المنئو
(1.

وشرعاً : هو الرمي بالزنا على جهة التعيير (السراع الوهاع
(1) قال ابن السبكي : وأما تصاص النفس فإن قلنا العلة مع المعلول فهو من هذا القبيل يوث، لانه يثبت المجني عليه قبل موته ثم ينتقل عنه، وإن قلنا ((سابقة) فليس من هذا القبيل،لأنه =

وأما النكاح وتوابعه(1) فلا ينتقل منه شيء إلى الورثة، لأن الزوج جم يملم منفعة الزوجة، وإنما ملك أن ينتفع فاقتصر بذلك(r) عليه(r) .


 الشهوة(^).

وكذلك اللعان إذا قذف المورث زوجته ثم مات لم يقم الوارث مقامه في
 ولو وهب *(•) من ابنه (11) (1 (1) (ثم مات)(1r) لم يكن لوارث غيره
= لائبت للوارث ابتداء، لان استقاته فرع زهوق النفس فلا يقع للوارث إلا عقب موت
 (1) متل : اللعان ، الفيئة بعد الاياه، ، العود بعد الظهار ، ونحوها.
") وني (أ) (رذلكه)



السابقة
(i) () وفي ( ( ) (الم يقم الوارث مقامه في التعيين)
4. انظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي الاجحالة السابقة، والمنئود الاجالة نفسها .
 قال ابن السبكي : وقد كان يختلج في الذهن أنه ينبغي ثبوته له دفعا عن النسب الذي اشترك الوارث والموِوث فيه. غير أنه لما رجع إلى أمر يعتقده المورث لايشاركه فيه غيره لم ينتلـ . (الأشباه والنظانر لابن السبكي الاحالة السابقة)

(1) أي لو وهب الوالد لولده شيينا.
(1) وفي (أ) (أبيه)
(أ) (1「)

الرجوع في ذلك(1) وإن كان ذلك من توابع المال، لأن الموهوب غير موروث(r) عنه، وحق الرجوع متعلق بصفة الأبوة وقد فاتت(r)، وأما الولاء فيحتمل أن يقال إنه غير موروث(\&) بدليل أنه لاينتقل إلى جميع الورثة، وقد صرح بذلك بعضه(0) والأظهر أنه يُورَث، لكن للعصبات(1)


1) وفي ( ( ( (افي ذلك الرجوع) بالتقديم والتأخير. ( $)$

を) وفي ( ( ) ( (\%موث)

(r) وفي ( ( (العصبات)

تال الزركشي : قلت : تال القفال في شرح التلخيص: هذا الذي يقوله الفقهاء إن فلانا وارث الولاء، وفلانا لم يرثه، إنما هو تجوذ في العبارة، لان الولاء لايورث بل يودث به. (انظر :

المنثو الإحالة السابةّ)
^) وتمامه : (\#لايباع ولا يوهب)
هذا الحديث : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى موصولا عن ابن عمر، ومرسلا عن الحسن، وأخرجه أيضأ الحاكم في المستدرك، موصولا عن ابن عمر رضي الله عنهما ، ثم تال: هذا حديت صحيع الابسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: صحيع قلت بالدبوس. وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، والدارمي في سننه، وابن حجر في فتع الباري، والشافعي في المسند موصولا. انظر: السنن الكبرى • rar-rar/ كتاب الولاء، باب من أعتق مملوكة، ومعرفة السنن والآثار O.v/v، كتاب العتق باب الولاء، رقم الحديث: 7.or، والمستدرك \&EV/\&،

 كتاب الفرانض، باب بيع الولاء، وفتح الباري ع£/ITع، كتاب الفرائض، شرع الحديث رقم: TVOT ، ومسند الإمام الشافعي TrA.

## قـاعــدة (1)

إذا مات العتيق (r) ولم يخلف إلا عصبةً (r) معتقةً كان ميراثه لهم كها لو مات المعتق يرثه الأقرب (من العصبات)(\&) فالأقرب(0) إلا في سبع مسائل استثناها القاضي حسين رحمه الل(T) .
أحدها : تقديم الأخ (v) للأبوين أو للأب على الجد على أحد القولين،
 والنووي(9).

والقول الثاني : أنهما سواء كما في الميراث بالنسب، وصححه البغوي في

> التهذيب( • (1).

Y Y العتيق : فعيل بمعنى مفعلd، وجمعه عُتَقاء، قال الأزهري: هو مشتق من تولهم عَتَقَ الفرسُ إذا سبق ونجا، لأن العبد بالعتق يتخلص ويذهب حيث شاء. انظر: تصرير ألفاظ التنبيه rعr،
والمصباع ז/rar..
 أنثى، وسموا بذلك لانتهم عصبوا به أي أحاطو|. انظر: تحرير الفاظ التنبيه VEV، والكيات .091

$$
\begin{aligned}
& \text { O (انظر : روضة الطالبين Yr/0. } \\
& \text { (7) وفي (ح) (ارحمه الله تعالى)" } \\
& \text { (V }
\end{aligned}
$$

^) ه هو : الإمام • أبو خلف، محمد بن عبدالملك بن خلف الطبري السيّلْمي تفقه على القفال، وأبي منصو البغدادي وكان - فيما يقال - فقيها صوفيا ، توفي سنّ سبع وسبعين وأربعمائة. ومن مصنفاته: الكناية في الفقه، وشرح المفتاع لابن القاص. له ترجمة في: تهذيب الأسماء

والعبر ז/ ON، وطبقات ابن هداية الله רr٪. 9 انظر : روضة الطالبين rr/0.


وثانيها : إذا قلنا يقتسم الأخ والجد(1) فهو بينهها بالسوية، سواء نقص حظ الجد لكثرة الإخوة أو لم ينقص هذا*(r) هو الأصح من الوجهين إذ
 كما في الميراث بالنسب(£) هـ

 ابن سريج(II) واختاره الأكثرون(IY)، واختار ابن اللبان (I (I) القول

| ( ) وفي (د) (الجد والانَ) ( $\left(\right.$ ( ${ }^{(*)}$ . r |
| :---: |
| \&) انظر : روضة الطالبين / / <br>  |
|  |

^) أي : اجيمـع مع جد المعتق اخوة لانبوين وإخوة لاب.
9) المعادةّ : أن يجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لاب، سواء وجد في المسألة أصحاب الفرض أم لا، فإن الإخوة الأشقاء يعادون الاخخة لاب على الجد إذا احتاجوا إليهم فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الأشتاء على أولاد الاب فأخذوا ما بأيديهم، فإذا كان الإخوة الأشقاء عمبة أخذوا جميع المال، وكذلك إن كنّ نساء اثشتين فما فوق. أما اذا كان الموجود شقيقة واحدة فإنها تأخذ كمال فرضها فما بقي فلولد الاب. انظر: روضة الطالبين ro/0، والعذب الفائض
 ( 1 (i) (i) (1)


|r| هو أبو الحسن محمد بن عبداللّ بن الحسن البصري الفرضي المعروف بابن اللبان، أخذ عنه ابن سزاتة وغيزه علمُ الفرائض، وكان ابن اللبان يقول: ليس في الأرض فرضي أفرض من أصحابي وأصحاب أصحابي توني سنة أنتين وأربـمائة، له ترجمة في: طبقات الشيرازي اY^، ، والعبر r/r.r. r.rقبقات الأسنوي r/ •19.

ورابعها : إذا فَرَعنا على القول الأصح في تقديم الأخ (r) فيقدم ابن الألأخ

وخامسها : تقديم العم على أبي (9) الجد تفريعا على ذلك أيضاً كها
يتقدم الأخ( •1) على الجد وهي وزانها(1) .
فأما العم مـع الجد ، فإن الجد يقدم عليه قولاً واحداً( (Ir).
وسادسها : عدم تعصيب الابن أختته.

وسابعها : عدم تعصيب الأخ أخواته (r) اتفاقاًا فيهما إذ لامدخل للنساء في الولاء(18) (10).

وبقيت مسائل أخر لم يستثنها القاضي حسين وفيها خحلاف.

> 1) أي يعدّ الإخوة من الأب على البد. (r انظر : روضة الطالبين rr/0.
> (r) وفي (
> \&) وفي ( ( ) (أيضا عليه)
> 0) وفي ( ( ) (فيي"

$$
\begin{aligned}
& \text { (V }
\end{aligned}
$$

> 9) وفي ( ( ) (أب)"
> (1.

$$
\begin{aligned}
& \text { (IY انظر : المصدر السابق (IY/0) }
\end{aligned}
$$

> (1\&) إلا إذا كانت معتقة فلها دُخل في الولاء. (10) انظر : قواعد الحصني ق 100/ب.

منها : إذا خلف ابني عم مُعْتِقْ (1)، وأحدهما أخر المعتِق لُّمَّهِ فالمنصوص عليه، وهو الأصح عند المتأخرين: أن الأخ للأم(r) منهما (r) ينفرد بالميراث دون الآخر بخلاف الميراث بالنسب(\&) هر أر وهذا مشكل إذ لامدخل لإخوة الأم في الولاء فلا ينبغي الترجيح(0) (بها )(4) وقياس هنا على الأخ من الأبوين مـع الأخ للأب فيه نظر .


 حسِين أن إرثه لبيت المال، ولايرثه ابن معتقه، بخلاف النسب إذا قَتَلَ الأبُ

( $Y$ (
(
₹ ) قلت : وللشافعية في المسألة تولان :
أحدهما: هذا الذي ذكره المؤلف.
والثاني: هو ما سيذكره بعد هذا مباشرة فتأمل.
انظر: روضة الطالبين 10 . r-r.
0) قلت : هذا هو القول الثاني في المسألة : تالوا : فلا ينبغي الترجيع حتى يأخذ الاغخ للأم جميع المال، لأن مزيته بجهةٍ تفرض لها ، فلا يسقط من يشاركه في جهة العصوبة ، كابني عم أحدهما زوع، فعلى هذا، في النسب له السدس فرضا، والباقي بينهما بالعصوبة، وفي الولاء لايمكن تورئه بالفرضية، فالمال بينهما سواء بالعصوبة. (روضة الطالبين /r. 10 (r)-Y) (7) (
(V
^) وفي (أ) (امرجوع)" وهو خطأ.

(1.

Y اY) انظر هذا الفرع في قواعد الحصني ق

ولدَه، وله ابن آخر فإن ميرائه لأخيه، لأن الأخوة*(1) ثابتة بينهـا، والابن إنما
 كتاب الوصايا أن الميراث في هذه الصورة لابن المعتق إذا لم يكن للعتيق
 المتقدمات، لجزمه بها (وقد ألحق بها )(\&) أيضا ما إذا كان المعتق وأولاده والعتيت كفارا، والتحق المعتق بدار الحرب تم أُسْتُقِق، ومات العبد المعتّ،
فإن ميراثه لبيت المال(0).

ومقتضى كلام الرافعي (رحمه اله) (1) أنه يرثه أولاد المعتق ويقدر المعتق لكونه(V) رقيقا لاوجود له، كما قال في القاتل، بل هنا أولى(^) (والهُ أعلم)(9)
|*) نهاية ورقة (1 (ب) من (ب)
Y) انظر : قواءد الحصني ق 1/900. . انظر المصر السابق.

0) انظر المصدر السابق.
(9) ما بين القوسين مثبت من (ب ود)

V

9) هكذا في (i) ، وفي (؟) (او اللد الموفق والمعين أعلم)، وغير مثبت من (ب ود)

## فــائـدة (1)

في تصوير ثبوت الولاء لكل من الرجلين على الآخر(Y) وذلك في صور . منها : إذا أعتق الذميُّ عبداً، ثم لحق (r) المعتَقُ واسترق سَيِّدَ، إما بسبي أو شراء(£) فأعتقه، فلككل منهها الولاء ثابت على الآخر (0).

ومنها : إذا تزوج عبدٌ لرجل بمعتقة لآخر، فأولدها ذكرأ، فهو حر الور تبعاً




 والاششباه والنظانر للسيوطي 「VV، ومغني المحتاع ז/\&، ونهاية المحتاع 1.17.
Y) وفي ( ( \#) (اللآخري

「) §) وفي (أ) (إما بشراء أو بسبي"

9) وفي بقية النسخ ((9لاء أبيها)
(V ^) ها با بين القوسين ساقط من (ح) (ح)
9) وفي ( ( ) (1) (1)

- •1) وفي (أ) (المباشرته) وفي (د) (ا(1)
(I) وني (ح) (اوللعتيق)"



ومنها : المسألة المشهورة، إذا اشترت (1) أختان(r) أمهُّما وعتقت(r)

 (صور )(•1) هنا النوع بالنسبة إلى ولاء المباشرة وولاء الاسترسال، (واله عز وجل أعلم)(11).


## فــائــدة (1)

يقع التوارث من الطرفين (Y) في النسب إلا في ابن العم يرث ابنة(ץ) عمه؛

 ترثه على القول التديم ولا يرثها هو(T). وأما في الولاء ، فلا يقع التوارث من الطرفين [به إلا في الصور المتقدمة(v)، وما أشبه8(N)، والش أعلم.

1) انظر هذه الفائدة ني : الأثشباه والنظانر لابن السبكي 1/77r، ومختصر العلاني والالشباه والنظائر للسيوطي EVE-EVr. Y (

£) المبتوتَ : أسم مفعل من بث الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة أي مقطوعة عن الرجعة، وذلك إذا

2) وفي (أ) (فإنها)
(1) انظر : الانشباه والنظائر لابن السبكي الاجحالة السابقة، ومختصر العلاني الإحالة نفسها، والالشباه والنظانز للسيوطي EVT.
 ^) وفي (أ وع) (اوما أشبههما)"

## فــاكـــة (1)

لا ترث جدة مـع ابنتها](r) إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا كان لامرأة ابن بنت وبنت بنت بنت، فُزوِّجَتِ(r) أحدهما (؟) بالأخحرى، وهي بنت بنت


 (الجدة ) (^) بين الكبرى(9) وابنتها (•1) لتساويهما في الجدودة(11)، ذكرها القاضي ابوالطيب ولا نظير لها (1 اله)، (واله المعين أعلم)(r)
(1) انظر هذه الفائدة في : روضةالطالبين 1F/0، وقواعد الحصني ق / / أ، والأشباه والنظانر للسيوطي EVT.
(i) ما بين المعكوفتين ساقط من (Y)

「
§ (
(1) (ا) مابين القوسين ساقط من (1)

( ( ) (V

9) وفي ( ( ( (ابينها)"
(1.
(1) قلت : هذا هو الصحيح في المذهب، وفيه قول: إنه يوذّع على الجهات، قاله ابن سريج وابن

حريويه. انظر: روضةالطالبين الإحالة السابقة.
(TY) وفي ( ( (ولانظر فيها)"


## قـاعـــدة (1)

كل إيجاب افتقر (r) إلى القبول فقبوله بعد موت الموجب لايفيد إلا في الوصية.

و كل من ثُبت له القبول (r) فات بموته إلا الموصَى له( \&)، فإنه إذا مات قام وارثه مقامه في القبول(0)، كـا تقدم.

## (قــاعـدة) (1) أخـرى

كل ما أوصي به لمعين لايدخل ذلك *(v) في ملك الموصى له إلا بقبوله واختياره، واستثنى الجيلي(1) من ذلك صورأ ليست في الحقيقة داخلة فيها حتى تخرج منها .

> 1) انظر هذه القاعدة في : الأشباه والنظانر لابن السبكي 1 (Y (Y
> Y (

$$
\begin{aligned}
& \text { §) وفي (أ) (إلا في الموصى لها }
\end{aligned}
$$

0) هذا إذا كان موت الموصُى له بعد موت الموصي، أما إذا كان موت الموصَى له قبل موت الموصي فإنه تبطل الوصية. انظر: روضة الطالبين /ه/ آ| بتصرف، والأثباه والنظائر لابن
السبكي
1) ما بين القوسين ساقط من بقية السنغ.

وهذه القاعدة ذكرها الحصني في قواعده قها 100 /ب، وداجع للتوسع روضة الطالبين 1 (I)

> (i) (FV نهاية ورتة (F70) من (*V
^ (^) هو صائن الدين ، عبدالعزيز بن عبدالكريم بن عبدالكافي الهُمَامّي الجيلي، المعروف بالمفيد، توفي سنة تسع وعشرين وستمائة. من مصنفاته: شرح التنبيه، إلا أن فيه غرانب - كما قال ابن السبكي - لذا شاع بين الطلبة أن في نقله ضعفا ، وشرع الوجيز أيضاً . له ترجمة في: طبقات

(منها ) (1) إذا أوصى بعتق عبد وهو يخرج من ثُلثهغإنه يعتق شاء العبد أو أبى(r) ذلك(r) .
(ومنها (§) : إذا أوصى ببراءة زيد مما له عليه، والثلث يحتمله فإنه يبرأ منه كذلك)(ه).

ومنها : إذا أوصى بقضاء ما على فلان من الدين فإنه يقضى عنه، وتبرأ ذمته، وإن لم يرد ذلك(ه).
ومنها : إذا أوصى بفداء فالان الأسير ، فإنه يفدى من ثلثه ويخلص من أيدي الكفار)

قلت : وليس في شيء من هذه دخول عين في مِلك الموصى له، (والهُ عز وجل أعلم)(A).

1) ما بين القوسين ساقط من (ب وع ود) r
 §) انظر هذا الفرع في : قواعد الحصني الإحالة السابة8.
(i) (i) ما بين القوسين ساتط من
(

- (V
^) ما بين القوسين مثبت من (七) نقط


## قــاهــدة (1)

كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق الآوْلى (Y)، ولا ينعكس إلا موضماً واحداً، فإنه يحرم النظر إليه (على وجه)(r) ولايحرم مسه، وهو الفرج الذي يباح له وطئه ( ). .
وأما العكس، وهو ما جاز النظر إليه ، فمنه (ه) ما يجوز مسه ومنه ما

قال الرافعي في الشرح(9) : قد يحرم المس حيث لايحرم النظر، فلا يجوز للرجل مس وجه الأجنبية، وإن جورنا النظر إليه [ولا مس كل ما (V) يجوز (للرجل) (^) النظر إليه](9) من المحارم والإماء، هذا (••) لفظه، واختصره النووي (رحمه الله(II) في الروضة(IT)، فغيَّر العبارة بما يقتضي تغيير(Ir)





£) تلت : هذا أحد وجهين، وهناك وجه وهو أصحهما، أنه لايدرم النظر إليه لكن يكره، وياطن الفرج أثد كراهة. انظر: روضة الطالبين TVY/0. 0) وفي (أ) (הيهي) بدل (فمنكه)

1) وهو شرهه على الوجيز ، مسمى بتتح العزيز ، أو الشرح الكبير. (V







الحكم، فقال: يحرم مس(1) وجه(r) الأجنبية، وإن جاز (النظر)(٪) إليه ومس كل ما (\&) جاز النظر إليه من المحارم والإماء بل(ه) (ه) لايجوز للرجل مس بطن
 ولا أن يُقِّلْ وجهها، حكاه العبادي عن القفال(9)، هذا لفظه. ووجه المخالفة (•1) أن قول الرافعي، ولامس كلما يجوز النظر إليه، تقدم النفي فيه على لفظ كل فيكون ذلك نفيا للكل من حيث هو كل، لا لنفي كل فرد فرد، على نحو قول الشاعر:

$$
\begin{aligned}
& \text { ما كل ما يتمنى المرء يدر كه (II) } \\
& \text { لأنه قد يدرك (بعض) (Ir) ما يتمناه . }
\end{aligned}
$$

> 1) وفي (t) (0هن) بل (10سى)
> (ب) (

> . ( انظر المصدر السابق (1)
> 9) نتله النوي في : دوضة الطالبين (1)
> (1-1) وفي (أ) (اقجه إفالفةّ)
(1)) هذا البيت قاله أبو الطيب: أحمد بن الحسين بن عبدالصمد الجعغي الكنيي المتنبي، لما بلغه أن قومأ نعوه في مجلس سيف الدولة بطب وهو بمصر ، وعجز البيت: تجري الرياع بما لاتُتْهي السُّنُ:

ومطلع التصيدة :

انظر : شرح ديوان المتنبي لعبدالرحمن البرقوقي (1r) ما بين القوسين ساقط من (ب ود)

وعبارة الشيخ محي الدين (1) يحرم مس (كلما جاز النظر إليه من المحارم والإماء، لأنه عدل عن (الايجوز") إلى (يحرم)" فاقتضى ذلك تحريم مس)(r) (r) الرجل رأس أمه، وغيرها من المحارم. وقد قال هو (r) (في شرح مسلم(؟): إن جواز ملامسة المحرم في الرأسِ وغيره مما ليس بعورة مجمع عليه.
فلو تأمل الشيخ رحمه الشا (0) ما بين اللفظين من (1) التفاوت لم يقل ذلك فليتنبه له، والهُ أعلم(V).
(1) أي النوي، وانظر قوله هذا في : روضة الطالبين rVr/0.
(i) (Y) ما بين القوسين ساقط (r)

- أي النوي (r

(1) (1) ما بين القوسين بساتط من (1)

9) وفي (


## فـصــل（1）

النكاح على ثلاثة أقسام ：حلال، وحرام، ومكروه ． فأما الحرام ：فعلى أربعة أضرب
 ويرجع حاصلها إلى ثلاثة أنواع

 والمرأة وخالتها（9）（9） （و كذلك الجمع بين المرأة）（••）وأريـع زوجات（11）للحر（1r）، وبينها

1）انظر ：اللباب ق • • أ ، كتاب النكاع． Y）وفي（ب）（وهنی）وفي（د）（اوهي）＂ \＆

を）وهو قوله تعالى ：（1） الاغت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم，من الرضاءة وأمهات نساءكم، وربائبكم اللاتي في حجوكم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناع عليكم وحلاتر أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف إن الهُ كان غفورا رحيما ، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب اللّ عليكم ．．．．الآية．سورة النساء ：זr ـ

○）من قوله：
 （V

 صحيع البخاري مع فتح الباري 17．19 كتاب النكاح، باب لاننگع المرأة على عمتها، رقم الحديث 01．9، وصحيح مسلم بشرع النوقي 19．19، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها．
（i）（1）
（1（1）لقوله تعالى：وغانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباعي الآية．سورة النساء：r． （IY）وفي（أ）（اللحر والمرأته）
وبين الزوجتين للعبد( (1).

الثالث : حرام للعقد كنكاح المتعة(Y)، والشغار(r)، والعقد على المُحرْمِمة، والمعتدة، والمجوسية، والمرتدة ، والملاعنة، وما أشبه ذلك( ؟) . والرابـع : حرام بالأشكال: كما إذا اختلطت مَحْرَم له(0) بنساء دحصورات، ولم يعرفها، فإنه لايجوز له الإقدام عليهن(Y) بخلاف غير المحصورات، كنساء

البلدة الكبيرة، لما في الكف عن مثل ذلك من المشقة بخلاو المحصورات. وأما (V) المكروه : فنكاح الغرور؛ ونكاح المحلل (^)، وأن يخطب على
(1) انظر : اللباب ق •1/r.

Y ( Y المتعة : من التمتع ، وهو الانتفاع، وهو الموقت في العقد، وقال في العباب: كان الرجل يُشارط المرأه شرطاً على شيء إلى أجل معلوم ويعطيها ذلك فيستحل بذلك فرجها ثُم يخلي

سبيلها من غير تزويج ولاطلاق.
وفي لسان العرب : المتعة : التمتع بالمرأة لاتريد إدامتها لتفسك.
انظر : تصرير ألفاظ التنبيه roع وrov، والمصباع
r عند البول، لان كل واحد منهما يشغر إذا نكع، ومعناه: لاترفع رجل ابتتي ما لم أرفع رجل
 وهو شُرعا : هو أن يزوع الرجل ابنته أو أخته من رجل على أن بزوجه ذلك ابنته أو أخته


を) انظر : اللباب ق •ک/أ.
ه ) كأمه أو أخته أو امرأة لاتحل له . (اللباب الاجحالة السابقة)
7 انظر : اللباب الإحالة السابقة ، والأشباه والنظائر للسيوطي 1.7. 1 (أل
( وفي (i) (أما) (V
^) نكاع المحلل : هو أن ينكحها على أنه إذا وطئها فلا نكاع بينهما ، وأن يتزوجها على أن يحللها للزوع الانْل. (المهذب

والمباح : ما عدا ذلك ، وأله أعلم (£).

## تــاعـــدة (ه)

 وعصبات (المرأة) (v) المعتقة، والسلطان فيمن لا ولي له، أو نائبه(A) من الحكام(9).

$$
\begin{aligned}
& \text { ولايملك المسلم (•1) تزويج كافرة إلا في ثلاثة(11) مواضم(1) ). } \\
& \text { الحاكم : فإنه يزوج الكافرة التي لا ولي لها كالمسلمة. }
\end{aligned}
$$

1) وفي (أ) („خِشطبه
(د) (*Y نهاية ورقة (
r) وإن عرضت له بالإجابة فهل يحرم على غيره خطبتها؟ فيه قولان.

قال في الجديد : لايحرم، لانه لم يصرح له بالاججابة فأنشبه إذا سكت عنه.

£) وفي ( ( ) (واللّ سبحانه وتعالى أعلمه والمثبت من بقية النسخ• ه) انظر هذه القاعدة بنصها في : القواعد للحصني ق 100/ب، وراجعها بالتفصيل في : اللباب ق.

لابن الملقن ITr.

(C) (V

9) فينوع البوالغ بإذنهن ولا يزوع الصغار. (روضة الطالبين ع/ع.ع)

(1) وفي (أ وع) (ثّلاث) والمثبت من (ب ود)
 ,الأشباه والنظائز لابن السبكي //79.

والسيد : يزو ج أمته الكافرة (1) . وولي المرأة المسلمة (Y) يزو ج أمتها الكافرة .

## قـاعدة (r)

فيما يترتب على النكا حن المسائل الشرعية، وهي تنقسم على قسمين.

$$
\begin{aligned}
& \text { أحدههما : ما يترتب على مجرد العقد الصحيـح } \\
& \text { والثاني: ما لايترتب إلا على الدخول . }
\end{aligned}
$$

فأما القسم الأول : فيترتب ( () على مجرد الحقد الشرعي فوائد .

الثانية (9): الخروج به هن اليمين إذا حلف ليتزوجن، أو الحنث إذا

> حلف(الثالثة (1) لايتزو ج•: جواز الاستمتاع عبالمرأة(II).

> 1) وفي (أ) (الكبيرة): وهو خطأ .
> (
> r

> 0) وفي ( (ا) (إحداهاهاه ، وفي (ب ود) (أحدهاه)
> (9) ها بين القوسين ساقط من (ب)
> (V


^) أحاديث كثيرة وددت في النهي عن التبت، ومنها ما رواه الشيخان في صميحهما بإسناده عن
 لاختصينا . صحيع البخاري مع الفتع IV/9.
 لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، وني رواية أخرى عند مسلم عن سعد بن أبي وقاص: أراد
 بشرع الننوي 1VV/9


(11) وفي (1 (1)
(IY ) راجعها مفصلة في : روضة الطالبين Oro/0 ومابعدها.

الرابعة (1) : النظر إلى جميع بدنها على الصحيح ، وكذلك يجوز لها النظر إليه(Y).

الخامسة (r): صيرورتها فراشاً حتى يلحق الولد به عند الإمكان. السادسة (؟): استقرار المهر بموت أحدهما (ه) . السابعة (†): وجوب نصفه(V) إذا طلق قبل الدنول(^) . الثامنة (9): وجوب المتعة (•1) حينئذ إذا لم يسم لها مهراً ولم يفرض

بعد ذلك شيئاً (11).
التاسعة (ا): تحريم أمهاتها عليه.
العاشرة (r): تحريمها على آبائه.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي (ب ع د) (الرابع)، والمثّبت من (أ). }
\end{aligned}
$$

§) وفي (ب ود) (السادس) وفي (ع) (الخامس)) وهو خطأ في الترتيب. O) إلا إذا تتل السيد أمته المزوجة فإنه يسقط مهرها على المذهب. (روضة الطالبين OAV/O). 1) وفي (ب ود) (السابع) وفي ( ( (السادس)) - (أي وجوب نصف الصداق (V ^) انظر : روضة الطالبين 17.10. 10
9) وفي (ب ود) (الثّامن)) • وفي (ع) (السابع) -1 (1) وفي (ع) (المتبقى) والمثبت من بقية النسخ.
, (المتعة : اسم من التمتع ومنه متعة الحع ومتعة الطلاق، ومعناها: الانتفاع. انظر: المصباح .07r/r

ويراد بها هنا : اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها ، وهي ضربان: فرقة تحصل بالموت فلا توجب متعة بالاجماع، وفرقة تحصل في الحياة كالطلاق. (روضة الطالبين . 7 /TT/O
(1) انظر : روضة الطالبين /777

Y Y ) وفي (ب ود) (التاسع)) وفي ( ( (الثامن)) Y (1) وفي (ب ود) (ألعاشر) وفي (ع) (التاسع)"

الحادية عشرة(1): تحريمها على أبنائه.
الثانية عشرة (Y): تتحريم العقد على غيرها إذا كانت رابعة(r)، أو ثانية( ؟) والزوج عبد(0).

الثالثة عشرة(T): تحريم العقد على أختها .
الرابعة عشرة(V): وعلى (N) عمتها .
الخامسة عشرة( (9): وعلى خالتها .
السادسة عشرة ( • ): وعلى بـنت أخـيها .
السابعة عشرة (11): وعلى بنت أخختها .
الثامنة عشرة (IY): ملك طلاقها .
التاسعة عشرة (r (): ومخالعتها .
تمام العشرين (؟ ): والظهار منها .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) وفي (ب ود) (الحادي عشر) وفي (ع) (العاشر) } \\
& \text { Y) وني (ب ود) (الثاني عشر) وفي (C) (الحادي عشر) } \\
& \text { r } \\
& \text { §) وفي (ب) (أو ثالثّه) وهو خطأ } \\
& \text { 0) وفي (أ) (إذا كان الزوع عبدأه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) وفي (أ) ((على) بإسقاط الواو سهوأ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • • ) وني (ب ود) (السادس عشر) وفي (ع) (الخامس عشر) } \\
& \text { (I) وفي (ب ود) ( (السابع عشد) وفي (ع) (السادس عشر)" }
\end{aligned}
$$

الحادية والعشرون (1): والإيلاء .
الثانية والعشرون (r): واللعان
الثالثة والعشرون (r): ثبوت الفسخ له بأحد العيوب الخمسة .
الرابعة والعشرون ( )؛: وثبوته أيضا لها كذلك(ه) .
الخامسة والعشرون (ף): وجوب نفقتها عليه إذا عرضت نفسها ولم يكن
مانعع(v).

السادسة والعشرون (^): جواز المسافرة بها بطريقه*(9).
السابعة والعشرون (•(1): تحريم العقد على الأمة، سواء كانت الأولى حرة

> أو أمة إذا كان الزوج حرآّ .

فأما (II) العبد فله أن يتزو ج الأمة على الحرة .

التاسعة والعشرون (٪): وجوب عدة الوفاة عليها .

1) وفي (ب ود) (الحادي والعشرونه) وفي ( ( (اتمام العشرين)

Y (Y) وفي (ب و د) (الثّاني والعشَرون) وفي (ع) (الحادي والعشرونه)

 0) انظر : روضة الطالبين OIT/0.

. \&TV/T انظر المسألة في : روضة الطالبين (V)
^) وفي (ب ود) (السادس والعشرونه وفي (ع) (الخامس والعشرون٪)



 (1ヶ) انظر : روضة الطالبين
\& (1) وفي (ب ود) „التاسع والعشرونه) وفي (ع) (الثامن والعشرونه)

الحادية والثلاثون (r): جواز ذلك (لها )( \&) أيضا إذا مات هو (ه).
الثانية والثلاثون ( (): وجوب تكفينها وتجهيزها عليه إذا ماتت.
الثالثة والثلاثون (V): يصير أبوه مَحْرْماً لها و كذلك ابنه، ومن علا وسفل
منهـا .

الرابعة والثلاثون (1): رجوعه في نصف الصداق إذا كان قد أقبضها(9) إياه ، وطلقها قبل الدخول(•1). الخامسة والثلاثون (II): بعث الحكمين (Ir) عند شقاقهما(Ir).
) (أ وفي (الثلاثون) وفي ( (ا) (التاسع والعشرون) Y) انظر هذه المسألة مفصلة في : روضة الطالبين (IIV/ وما بعدها. ٪) وني (ب ود) (الحادي والثلاثون)، وفي (ع) (تمام الثلاثين) (i) (أ) ما بين القوسين ساقط من
0) انظر المصدر السابق
9) وفي (ب ع د) (الثاني والثلاثونه)
V) وفي (ب ع د) (الثالت والثـلاثون)،


(1-1 ) لقوله تعالى: واوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاع .....) الآية. سورة البقرة:TYV. وانظر هذه المسألة في : روضة الطالبين /ITI/0. 11) وني (ب ع د) (الخامس والثلاثون) (1ヶ) وني ( ( ) (الحكم)"
r (Ir ) لقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق اللّه بينهما إن الله كان عليما خبيرا) الساء:0r.

السادسة والثلاثون (1): إلزامها بالغسل من الحيض إذا أراد الدخول*(Y)

$$
\text { . }(r)(8)
$$

السابعة والثلاثون (؟): تغسليها منه إذا كانت ذمية فامتنعت ويقع

الثامنة والثلاثون (V): إلزامها بالاستحداد (V) وما يتوقف كمال الاستمتاع عليه على الأصح(^) .

التاسعة والثلاثون (9): وجوب مهر المثل إذا ماتت قبل الفرض والمسيس، و كانت مفوضة على الأظهر (•1). تمام الأربعين (1): التحالف (I) إذا اختلفا في قدر الصداق(Ir).

1) وفي (ب ع د) (السادس والثلاثونه)

(i) (i)
\&) وني (ب ع د) (السابع والثلاثون) 0) تلت : فيه قولان ، والراجح ما ذكره المصنف، انظر: روضة الطالبين EVE/0.EVr/0. 1) وني (ب ع د) (إلثامن والثلاثون) (V الفقهاء 09.
^) انظر : روضة الطالبين AVE/0
2) وني (ب ع د) (التاسع والثلاثونه)
 (II) وفي (أ) (الأريعون)

Tr^/0 انظر : روضة الطالبين

وأما القسم الثاني : الذي لايترتب إلا على الدخول، فقوائد أيضاً . الأولى (1): استقرار المهر بكماله (Y).

الثانية (r): وجوب مهر المثل إذا سمى صداقاً فاسداً( \&).
الثالثة (0): وجوب النفقة عليه ما لم تنشز (I). الرابعة (V): وجوب الكسوة أيضا كذلك.

الخامسة (^): ومسكن (9) يليق بها .
 السابعة (r|): وجوب نفقة الخادم و كسوتها . الثامنة (!): ثبوت التحصين (10) لكل منهما . التاسعة (1):" وجوب عدة الطلاق عليها .

|  | 1) وفي (ب \% د) (أحدها) |
| :---: | :---: |
| OAV/O انظر : روضة الطالبين " |  |
|  |  |
|  وفي (ب ع د) (الثالث) |  |
|  |  |
| 7) انظر : روضة الطالبين (\%/7 |  |
| (V |  |
| ^) |  |
| 9) |  |
|  |  |
| 1 11 ) و |  |
| (Y) |  |
| 「\|) وفي (ب) |  |
|  |  |
|  | ¢1 |
|  |  |


 . كالصوم والحج والعمرة
الثالثة عشرة (V) : ومن العبادات (^) الموسعة في أوائل أوقاتها على قول.


السادسة عشرة (1) : إلزامها بالغسل)(1r(1) من الجنابة وإن كانت ذمية
على الأصح السابعة عشرة (1\&) : وجوب القسم عليه إذا بات عند ضرتها (10) . 1 (1) [الثامنة عشرة (I)آ: وجوب الإقامة عندها سبعاً إذا كانت بكراً ولها

التاسعة عشرة (19) : وجوب القضاء لها في القسم إذا ظلمها(•r) نوبتها .


(
§) والصواب (الثانية عشرة) وفي (ب (

( نها (
(V

4) وفي (ب ع د ) (الرابع عشر)
(1-1 ا


- | | |
(i) (ir
(1٪) وفي (ب ع د) (السابع عشر).

(17) وفي (ب ع د) (الثامن عشر)


وانظر تفصيل هذا الفرع في روضة الطالبين 770/0 وما بعدها .

و وفي (أ) (ططلبها) .

تمام العشرين (1) : منعها من إجارة نفسها إجارة عين(Y) .

الثانية (؟) والعشرون : منعها من أكل الثوم و كلها يتأذى برائحته .


الرابعة (^) والعشرون : وجوب النفقة والـككنى عليه إذا طلق رجعياً(1) . (1) .

 السابعة (10) والعشرون : و آلة التنظيف. والـون




$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي (أ) (العشرونه) والمثبت من بقية النـخت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) وفي (ب) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 0) وفي (ب ع د) (إلثالثه) . }
\end{aligned}
$$

> . EVE/0 انظر : روضة الطالبين (د) (V
> - ( ) وفي ( )

> • (1) وفي (1)
> . (II

> - ال) وفي (ب ع د) (السابع)
> (IT) وفي (ب ع د) (الثامن)
> • (IV
> (11) انظر : روضة الطالبين (1) (1)

## فـائــــة (1)



 وإذا أفضاها (9) ولم تلتئم(•1) حتى تبرأ، وإذا كانت لاتحتمل الوطه الوا لصغر أو

 الصداق(1:1) (والله أعلم)(10).
 اللسيوطي TVr، إلا أنه عنون لها بالقاع الـاعدة الثامنة.
 والإغضار ، ومعناه: هو دمُ ثُزخيه رُخمُ المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة. (تحرير ألفاظ التنبيه ع ع)
「 عقب النفس، يقال: ثُفست المرأة، بضم النون وفتحها ، والفاء مكسورة فيها: إذأ ولدت، ويقال في الحيض: نُفست بغتح النون لاغير. (تحرير ألفاظ التنبيه \&) (\%) وفي ( (t) (إلمستمر) (0) وفي (أ) (المضيقّ)
 للشُيء، ومعناه: حبس النفس عن التصرغات العادية فسمي الاعتكاف الشُرعي لملازمته المسجد
 وشرعاً : هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية (السراع الوهأع (I\&V). (Y



 إذا اجتمعا واتصلا . انظر: لسان العرب Or1/1r مادة لام، والمصباح المنير
(11) وفي (ب) أو لعبالته، وفي ( ( (اوعبالة) والمثبت من (أ ود).



 (Ir

 القصاص وليس بها حمل ظاهر لنلا يحدث منه حمل يمنع من الستفاء ما ما وجب عليها . ويقرب من ذلك: من مات ولد زوجته من غيره يكزه له الوطء حتى يعلم هل كانت عند موته حاملا ليرث منه أم لا. (الأشباه والنظائر للسيوطي (VYT) 10) ما بين التوسين مثبت من (ح) فقط

## قــاعـــة (1)

الثيوبة في الفقه على أقسام .



 ولا الثيب(V).


 وفي وجه يكفي الوطء في الدبر(1r) .
الرابـع : في القسم في النكا ، و والإقامة في الابتداء، والمذهب أنه كالإذن في النكاح، وقيل: تكفي الإزاله فقط.
 الوطء في نكاح صحيَ هـع الحرية والبلوغ والعقل(10)، والله أعلم(11) .
(1) انظر هذه القاعدة بنصها في : الأشباه والنظائر لابن الوكيل و/ وه والأشباه والنظائر لابن

(Y
 (تحرير ألفاظ التنبيه
ع) وثبَ وطفْرة : بمعنى واحد، ويراد بهما هنا: القفز من المكان المرتفع. انظر: لسـان العرب

( ) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي الإحالة السابقة. (1) وفي (أ) (ابكارته)) وهو خطأ .



9) أي أن حكمها حكم الثيب الموطؤة بجماع لاتجبر وإذنها الكلام، والصميح أن حكهها حكم البكر

(1) .
(II ) وفي بقية النسـخ (بشرط) (II (I)
(IY ما بين القوسين مثبت من (C) فقط.





## هـاكــلـة (1)

فيما يترتب (على)(r) تغييب الحشفة في الفرج من(r) الأحكام الشرعية، وهي( ) أحكام كثيرة .
أحدها (ه): فساد أحاد الطهارة من الغسل والوضوء إلا إذا كان على ذكَرِه
 الثاني : وجوب الغنسل.
الثالث : وجوبب التيمم إذا عجز عن الماء . والـي الرابع : وجوب الوضوء إلا في الصورة المتقدمة. الخامس : تحريم الصاة . السادس : تحريم الطواف :
 الثامن : وقراءة القر آن (•(1).
 العاشر : (إفساد ) (Ir) الصاد الصاة إن حصل ذلك فيها .
 الثاني عشر : إفساد التتابع إذا وقع في صوم شرط فيه ذلك. الثالث عشر : وجوب قضاء الصوم إن كان واجباً .
 الطالبين OT9/0، والمجموع
 أوصلها السيوطي إلى مائةّ وخمسين حكمأ .

( $r$ ) وفي (
を) وفي (ب وع ود) (ورهو) والمثبت من (i) (i) (0) وفي (أ) (الالاول)
 والمصباع 17V/1، والقاموس الفقهي 177. 117. (V
 4) أي وتحريم سـجدة الشكر والتالتاوة.

- (1) أي وتحريم قراءة القرآن.
(II أي وتحريم المكت ني المسجد. ( (C) ما (IY (Ir (ا) وفي ( (اللصوم)

الرابع عشر : وجوب الرقبة إن كان في نهار رمضان.
 السادس عشر : وجوب إطعام ستين مسكينا إن عجز عن الصوم.
 الثامن عشر : وجوب قضاءه إن كان منذوراً .
التاسع عشر : وجوب استئنافه إن ( كان)( \& ) شرط فيه التتابـ تمام العشرين (0): إفساد الحج أو العمرة(1) [إذا (جامـع)(V) وهو مُحرِمٍ
. بواحد منهما الحما
الحادي والعشرون : وجوب المضي في فاسدهما (^) . الثاني والعشرون](9): وجوب ( (• ال قضائهما .



 فهذه أربعة أحكام(IV)(Iv).
الثّامن والعشرون : وجوب نفقة المرأة التي جامعها في القضاء على الـى الأصح. التاسع والعشرون : وجوب الشاة عليه ، وذلك فيما إذا وطئ بعد التحلل
(1) نهاية ورقة (177) من (1)

(i) (
§ )


(د) (V

9) (1) وفي (i) (اهوجوب)"

( ( ) (IY
(I
(1\&
(10) وفي ( 10

(IV

الأول من الحج أو (1) وطئ ثانيا بعد إفساد النسك(r) بالأول(r)، أو وطئ في نسك فاسل بغير( ( ) ذلك.




 الثاني والثلاثون : ثبوت التفسيق إذا جامع في الصوم الواجب عالماً به وبالتحريم(11).
(
(Y) وفي (

「
§) وفي (أ) (إبعد)

(7)
(V
 9) وعليه القضاء والمضي في فاسده سواء مكث أو نزع ولاتجب البدنة إن نزع في الحال، وإن مكت وجبت شاة في قول، ويدنة في قول. انظر المصدرين السابقين.
 وهناك وجه ثالث : أنه ينعقد صحيحا، فإن نزع في الحال فذاك وإلا فَسَذ نسكّه، وعليه البدنة والمضي في فاسده والقضاء. انظر المصدرين السابقين.
(II) قلت : وهو القول القديم . انظر: فتح العزيز EVT/V، وروضة الطالبين
. $\mathrm{raq/v}$
(IY) وهو القول الجديد (المصادر السابقة)

ه1) وفي (أ) (ربالتحريم) بإسقاط الواو .

الثالث والثلاثون ：وكذلك في الاعتكاف والإحرام．
 الخامس والثلاثون ：استحباب الوضوء إذا أرأراد النوم ولم يغتسل． السادس والثلاثون ：و كذلك إذا أراد العود إلى الجما ع ع الـوا السابع（r）والثلاثونون：وجوب التصدق بدينار أو نصفه（r）إذا كانت حائضاً على القول القديم، والجديد أنه مستحب（\＆）ها الثامن والثّلاثون ：جعل البكر الموطوءة ثيبا حتى يتعين به إذنها في
النكاح.
（1）（د ما بين القوسنين سـاقط من（د）

r ب）بدينار إن جامع في إقبال الدم ، أو بنصف دينار إن جامع في إدباره．（روضة الطالبين （rモの－ケモへハ）
 0）وفي（أ وب）（اتقدير） （Y）ما بين القوسين ساقط من（ب） （ $V$ ＾）وفي（أ）（الوطء） 9）انظر ：تواعد الحصني ق 100／ب، والأشباه والنظائر للسيوطي rV

$$
\begin{aligned}
& \text { الحادي والأربعون : وفي الموطوءة (^) بشبهة (9). }
\end{aligned}
$$

# الثاني (1) *(r) والأربعون: وفي نكاح التفويض (r). <br> الثالث والأربعون : وفي الإكراه على الزنا . 

الرابع والأربعون : إيجاب العدة على الزوجة ( \&) إذا طلقت بعد ذلك.
الخامس والأربعون : وفيما إذا وطثت بالشبهة .
السادس والأربعون : التحصين (0) بالنسبة إلى حد الرنا .
السابع والأربعون : زوال التحصين (ף) بالنسبة إلى حد قاذفه إذا كان
الوطء زنا .

الثامن والأربعون : إيجاب (v) الجلد عليه إن كان زانياً .
$\qquad$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) تكرد هذا اللفظ من (c) }
\end{aligned}
$$



 فؤض أمر الهر إليها ني إثباته وإسقاطه. والمراد هنا باختصار : التنويع بلا مهر إذا أذنت لوليها في تنويجها بغير تسمية ههر. انظر:


والتفويض ضريان ، تفويض ههر ، وتفويض بضع.

والاول أن تتول لوليها زوجني على أن يكن المهر ما شئت أنت، أو ما شـّت أنا ، أو ما شاء الخاطب أى فلان.



> £) وفي ( ( (النزجتّ)
0) وفي (i) (التخصيص) وهو خطأ.
9) وني (i) (ألتخصيص) وهو خطأ.
(أ) وفي (أ) (إنجابه وهو خطأ.

> تمام الخمسين(r) : إيجاب الأربعون : والتغريب أيضاً (1) . إن كان قد أحصن.

الحادي والخمسون : وجوب ذلك على المرأة في الحالتين (r) إذا مكنت طائعة *) (؟) .

الثّاني والخمسون : حصول الفيئة (0) (به)(T) في الإيلاء(V) . الثالث والخمسون : الخرو ج عن (حكم)(^) العنة بذلك. الرابع والخمسون : تحليل المرأة لمطلقها ثلاثا .

الخامس والخمسون : إلحاق الولد به في مِلك الشبهة.
السادس والخمسون : و كذلك في وطء الشبهة إذا كانت الموطوءة خَلِيَّةَ(9) السابع والخمسون : تحريم نفي الولد إلا إذا تحقق أو غلب على ظنه أنه ليس

الثامن والخمسون : التمكن من الرجعة إذا وقع الطلاق غير بائن ما لم تنقض العدة .

التاسع والخدسون : التمكن من اللعان عند نفي الولد أو قذفها .

1) قلت : الجلد والتغريب هنا بالنسبة إلى البكر للبكر إذا زنيا . ( $)$
(r الاولى : وجوب الجلد والتغريب عليها إن كاتت غير محصنة.
والحالة الثانية : وجوب الرجم عليها إن كانت تد أحصنت.

2) وفي ( ( ) والنية) وفي (أ) (العنة) وكلاهما خطأ.
^) ^)
 اللزعج، وهو خال منها. انظر: تمرير ألفاظ التنبي rדץ، والمصباع MN/N.

تمام الستين（1）وجوب التعزير إذا كانت الموطوءة ميتة（r）．
 الثاني والستون ：و كذلك في إتيان البهيمة＊（ ）على قول（0）ها الثالث والستون ：سقوط الفسخ بالإعسار（1）بالصداق على الأصح بخلاف ما إذا كان قبل الدخول．
الرابع والستون ：تحريم الربيبة（v）سواء كان الوطء في نكاح أو ملل（A）
（1）وفي（أستونه）
r

（rTM／

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 } \\
& \text { أحدها : بالسيف كالمرتد } \\
& \text { الثاني : يرجم تغليظأ عليه . }
\end{aligned}
$$

الثالث ：يهدم عليه جدار أو يُرمَى من شاهق حتى يموت أخذاً من عذاب قوم لوط النوي قتله بالسيف．
القول الثاني：وهو الأظهر：أن حده حد الزنى فيرجم إن كان محصنا ، ويجلد ويغرب إن لم يكن


0）أي وجوب التتل في إتيان البهية على قول．
القول الثاني ：أنه كالزنا يقتل إن كان محصنا ، ويجلد ويغرب إن كان غير محصن．


（）وفي（أ وع）（ربالاعتبار）وهو خطأ）．
 وإنما سميت رييبة، لان الرجل يقوم بها غالبا تبعأ لأُها ، والجمع ربائب．انظر：المصباع ．リモノ
وشرعا ：هي بنت امرأة الرجل من غيره．（تهذيب اللغات ．（1ET

9）لأن الربيية تحرم بالعقد تحريم جمع ، وتحرير بالوطء على التأبيد．（الههذب

الخامس والستون : تحريم وطء الأختت إذا وطئ أختها بملك اليمين حتى
تحرم التي وطئها(1).
السادس والستون : فسخ نكاح الزوجة إذا وطئ واحدا (r) من أمهاتها أو بناتها، وبنات أولادها بشبهة(r).

السابع والستون : تحريم الجمع بين الأمة الموطوءة وخالتها أو عمتها، و كذلك العكس، كما تقدم في الأختين (؟ ). الثامن والستون : تحريم نساء الأب على الابن (0) . التاسع والستون : تحريم نساء الابن على الأب (1) .

تمام السبعين (v) : فسخ نكاحها إذا وطئها أبو زوجها أو ابنه(A) بشبهة(9)
الحادي والسبعون : سقوط ولاية الأب على الصغيرة حتى تبلغَ.

الثاني والسبعون : ليس للمرأة الامتناع من التمكين (•1) بعده(11).
() ببيع أو عتق أو كتابة أو نكاح فإن خالف ووطئها لم يُد الى وطئها حتى تحرم الأولى، والمستحب أن لايطأ الأولى حتى يستبرئ الثانية حتى لايكون جامـا للماء في رحم أختين.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 2 \mathrm{~F} / \text { / المهذب) } \\
& \text { (Y) وفي (i) (أحدأ). والمثبت من (ب ع د) ولعل الصواب (واحدة). }
\end{aligned}
$$

「 を) تقدم قريبا في العدد الخامس والستون.

ه) وذلك لقوله: وولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) الساء:Tr|، وتحرم عليه حيلة كل من يدلي إليه بالأبوة من الأجداد أيضأ للآّية.
 ينتسب إليه بالبنوة من بني الاولاد وأولاد الأولاد لما ذكرنا . انظر: المهذب

الثالث والسبعون : وليس للولي العفو بعده إذا قلنا له العفو •
الرابـع والسبعون : ثُبوت السنة والبدعة في الطلاق .
الخامس والسبعون : إيجاب النفقة في العدة بشرطه (1).

- السادس والسبعون : و كذلك السكنى

السابـع والسبعون : ثبوت التفسيت إذا وقع بشبهة الشر كة في الملك. الثامن والسبعون : و كذلك التعزير بشرطه (Y). التاسـع والسبعون : إيدجابه لبعض المهر في هذه الصور(r) . تمام التُمانـين( £): ولكل الـهر ( ( ) إذا وَطئَ مكاتَبَته .

الحادي والثمانون : وكذلك (ج) إذا (v) وطئ الرجعية قبل الرجعة إذا لم
يجّعله رجعة.

الثاني والثهانون : تحريم الأمة على السيد إذا وطئها أبوه أو جده . الثالث والثمانون : صيرورة الأمة (به)(^) فراشاً .

الرابع والثمانون : قطع العدة إذا وقع في أثنائها بشبهة وحصل منه حمل(9)
الخامس والثمانون : [حصول الفسـخ به إذا وطئ (البائع)(••) في مدة الخيار

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي ( ( ) (ابشرطها") }
\end{aligned}
$$

> 「
> ع) وفي (أ) (الثمانون))
> ه) وفي (ح) (اوكذلك)")
> (7) وفي (ح) (ركذا)"
> (i) وفي (i) (iفي)
> ^) ما بين القوسين ساقط من (أ ود)

$$
\begin{aligned}
& \text { (i) • (1) ما بين القوسين ساقط من }
\end{aligned}
$$

السادس والثمانون(r): انقطاع خيار المشتري به إذا وطئ المبيعة(ץ) في مدة الخيار كذلك.

السابع والثمانون:] (؟) حصول الفسخ به إذا وطئها البائع وقد وجد بالثمن المعين عيبا على وجه.

الثامن والثمانون : وكذلك (في)(0) الفلس إذا وطئها البائع والأصح
فيها(r) المنع.
التاسع والثمانون : كونه رجوعاً في الجارية الموهوبة من الأبوين(V) إذا وطئها الأب الواهب على وجه(A) .
تمام التسعين (9): كونه رجوعا في الموصى بها (••) إذا وطئها واتصل بها(11) الأحبال.

> () وفي وجه : لايكون فسظار . الإمساك. .

Y) وفي (1) (اوالعشرون) وهو خطأ .
r

0) ما بين القوسين مثبت من بقية النسخ.
7) وفي (أ وب) (افيهما) - وإنما أثبتت (افيها)) على تقدير (المسأله)،
( $V$
^) وفي بقية السّخ تقديم وتأخير ، حيث جعلوا الثامن والثمانين مكان التاسع والئمانين وجعلوا
التاسع والثمانين محل الثامن والثمانين غتأمل .
9) وفي (i) (ا(التسعون) (i)
(i) (i) (i) (i) (i)
(1)) وفي بقية الستخ ((به)) وهو خطأ.

الحادي والتسعون : و كذلك إن (1) لم تحبل (ولكن)(r) أنزل على وجه اختاره(r) ابن الحداد(६).

الثاني والتسعون : كونه تعيينا فيمن أسلم على أكثر من أربع على قول(ه) . الثالث (1) والتسعون : و كذلك إذا طلق احدى امرأتيه لا بعينها على الأصح عند جماعة) (v).
الرابع والتسعون : وكذلك إذا أعتق (^) إحدى أمتيه مبهما ثم وطئ . إحداهما

> 1) وفي (i) (إذاء)
(i) (i) ما بين القوسين ساقط من
(r) وفي (أ) (اختياره)
§ ( ) هو الإمام أبويكر بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن الحداد، المصري، ولد يوم وفاة المزني، أخذ الفقة عن أبي إسحاق المروذي، وسمع من الناني وغيرهما ، كان متبحرا في الفته وصاحب وجه في المذهب، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ، توفي سنة خمس وأربيمن وثلاثمائة على الأصح وعمره تُمانون سنة. ومن مصنفاته الكخيرة: الفروع الهولدات، وهو مختصر مشهو كبير الفائدة شرحه كبار الشافعية، وأداب القضاء. له ترجمة في: تهذيب الانسماء
 ه) والقول الثاني : وهو المذهب أنه لايكون الوطء اختيارا للموطوءة، لان الاختيار هنا كالابتداء، ولايصح ابتداء النكاع بل استدامته إلا بالقول. انظر: روضة الطالبين 0.r/0. (\%) تكرد لفظ (الثالث)) من (َ)
(V ) ومنهم المزني وأبو إسحاق وأبو الحسن الماسرجسي، ورجحه ابن كع.
والقول الثاني : لايكمن تعيينا، وبه تال ابن أبي هريرة، ورجحه صاحبا الشامل والتتمة (ابن
الصباغ - والمتولي).

والمجموع r/a.r.
^) وفي (أ) (إلقق) وهو خطأ.

الخامس والتسعون : يقتضي التمليك (1) في الجارية المسبية(r) فيما إذا قسَّم الإمام قسمة تحكم(r) كما (\&) تقدم

السادس والتسعون : ثبوت النكاح إذا ارتد أحدهما وتوقف الفسخ على
انقضاء العدة .
السابع والتسعون : وكذلك إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيـين(ه) أو المجوسيـين(1) بعده .

الثامن والتسعون : (و كذلك إذا أسلمت الزوجة وتخلف زوجها الكتابي.
التاسع والتسعون : )(V) المنع من الرد بالعيب إذا كانت المبيعة بكراً . تمام المائة (^) سقوط خيار الأمة إذا عتقت قبله تحت عبد ومكنت منه

عالمة.
الواحد بعد المائة (9) (دخول القيافة (•1) إذا اشترك مـع غيره فيه حيث



9) وفي (أ) (الحادي والمائة)




الثاني بعد المائة: )(1) كونه رجعة (Y) على وجه حكي (عن)(r) ابن( )
سريج، وقد تقدم(0).
الثالث بعد المائة(V): تحريم التعريض(V) بالخطبة لمن طلقت(^) بعده
حتى *) (9) تنقضي عدتها .
 وتأخرت الحرة بعد الوطء لم يكن له اختيار الأمة بل يتوقف على انقضاء العدة(1r).

الخامس بعد المائة(\&|): لو أسلم على مجوسيـة بعد الوطء لم يكن له نكاح
أختها المسلمة، ولا أربـع سِواها حتى تنقضي العدة .


V V التعريض : هو اللفظ الدال على معنى من جهة التلويح والإبـارة، كقولك (والله إني محتا؟) فإنه تعريض بالطلب. انظر: الكليات rıV.

أما الكناية فهو ذكر الشيء بلوازمه، للإيضاح أى لبيان حال الموصوف، كقولك. سراج الدين (1)





(1£) وفي (أ) (الخامس والمأةه)

السادس بعد المائة(1): إذا *(r) ارتد الزو ج بعده ثم عاد ووطئها (r) في العدة وجب مهر المثل على النص( )؛ . السابع بعد المائة( )): و كذلك أيضا يجب مهر (ه) (المثيل)(V) إذا وطئ
 الثامن بعد المائة(9): وقوع (الطلاق)(1) •1) المعلق على الوطء (به)(11) (1) .
 العاشر بعدالمائة(1\&): سقوط متعة الموطوءة(10) بذلك وإن (1) بإن لم يسم لها . (1T)

الحادي عشر بعد المائة(1V): إذا ثار (11) به (19) لبن (‘) حرم إرضاعه

1) وفي (أ) (السادس والمائة)

「) وفي (أ) (وطنهاها"

2) وفي (أ) (السابع والمائة)
3) وفي (أ) (المهر)
(i) (V

4) وفي (أ) (الثامن والماتة) (1)
(1) •
(i) (I) (IY) وفي (أ) (التاسع والمائة)
 1£) وني (أ) (العاشر والماتّه)




(19) أي ثار لبن بسبب تفييب الحشفة في الفرج.

「

الثاني عشر بعد المائة(1): إذا فعله الذمي (r)*(r) بمسلمة عامداً انتقض عهذُه على قول، وعلى الأظهر إن شرط (ذلك)(\&).

الثالث عشر بعد المائة (0) : وجوب مهر المثل إذا فسد المسمى لكونه
مجهولا أو حراماً .

الرابع عشر بعد المائة (1) : و كذلك إذا اختلفا فيه فتحالفا . الخامس عشر بعد المائة (V) : و كذلك إذا زوجها الولي المجبر بأقل من مهر المثل(1).

السادس عشر بعد المائة (9) : أو (•1) أذنت للولي أو للحاكم مطلقا فزوجها بأقل من مهر المثل(11).

السابع عشر بعد المائة (r) : أو أذن الولي للسفيه في النكاح فعقد بأكثر من مهر المثل.

الثامن عشر بعد المائة (٪) : : بيع العبد في وطئه إذا نكح بغير إذن سيده
(1) وفي (ألثاني عشر والمانةّه)



0) وفي (أ) (اوالمائ)

ج) وني (أ) ((اوالمائه)


9) وني (i) (ا(1) المائه)ه
-1) وفي (أ و (إ) (إذاه)

(ir) وفي (i) (إ (i)
(ir) وفي (أ) (اوالمائه)

أو أذن له فنكح نكاحاً فاسداً، وهذا على القول القديم（1）، أن المهر（r）يتعلق

التاسع عشر بعد المائة（（）：إيجاب（0）قتل البهيمة إذا وطئها على قول（1）（1） تمام العشُرين بعد المائة（v）：ووجوب قيمتها لمالكها إذا قتلت على ذلك（＾）، ． الحادي والعشرون بعد المائة（9）：إبطال خيار الزوجة إذا وجدت به عيبا
من العيوب الخمسة ثم مكنت( • ().

الثاني والعشرون بعد المائة（11）：و كذلك خيار الزوج إذا وجد بها

الثالث والعشرون بعد المائة（10）：（وجوب استبراء الأمة）（17）إذا وطئها
السيد تُم أزاد تزويجها(Iv).

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) هكذا في (ب وح ود) وفي (أ) (وعغى القول القديمه } \\
& \text { (i) و(i) (العقدر) } \\
& \text { r } \\
& \text { を) وفي (أ) (اوالمائه) } \\
& \text { 0) وفي (أ) (إنجاب) وهو خطأ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V أه (أ) (العشرون والمائة) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9) وفي (أ) (او المائة) } \\
& \text { • (1) انظر : روضة الطالبين (18/0. } \\
& \text { (II) وفي (أ) (والمائة) } \\
& \text { (IY (ا ) ما بين القوسين ساقط من (أ ود) } \\
& \text { 「|「) ما بين القوسين ساتطط من (أ وح ود) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 10) وفي (أ) (اوالمائه، } \\
& \text { (C) (17 } \\
& \text {. انظر : المهذب (IV }
\end{aligned}
$$

الرابع والعشرون بعد المائة (1) : استدامة الحجر على الصبي إذا بلغ
فلم(r) يرفـع عنه(r) حتى وطئ وَطْئاً حراماً .

الخامس والعشرون بعد المائة ( ) : وجوب قيمة الأمة للابن إذا وطئها
 فهذا (v) مائة وخحمسة وعشرون حكما تُرتَّب(^) على تغييب الحشفة في الفرج في الجملة، ويمكن الزيادة عليها بتنويع(9) الحد إلى الحر والرقيق، وكذلك العدة، بالنسبة إلى الحرائر والإماء وذوات الأقراء، والأشهر؛ إلى غير ذلك( • )، (والهُ أعلم)(11) وباله التوفيق .

> 1) وفي (i) (اوالمائه") r
> r)
> (1) وفي (أ) ((رالمائّ))

> (7) وفي ( (ح) (الابن)
> (V
> ^) وفي بقية النسخ (ايترتب))
> 9) وفي (أ) (ربتنوع)

- (1) وقد ذكرت في أول المسألة أن السيوطي أوصلها إلى مانة وخمسين حكما فراجعه (الالشباه (TV)-rv. النظائر للسيوطي
(1) ما بين القوسين مثبت من (ح) فقط.


## 

الأولى (؟) : أن ما ذُكِرَ من هذه الأحكام كلها يتعلق بتغييب الحشفة في الفرج، فإن كان مقطوع الحشفة فإن بقي(0) منه(1) بقدرها (V) تعلقت به جميعُ الأحكام، وإن بقي(A) أقل من قدرها لم يتعلق به شيء من الأحكام، إلا فطر الصائمة على الأصح الذي قطع به القاضي حسين، واختاره الإمامُ وغيره(9) ، واختار الشيخ أبومحمد أنها (•1) لاتفطر بذلك (11)، واحتج بنص الشافعي (Ir) رضي اله عنه(Ir)، على أن عليها كفارة إذا جُومعت، قال: فلو كانت تفطر بجزء من الحشفة لكانت (قد )(\&) أفطرت قبل كمال الحشفة فلا تجب عليها الكفارة .
() انظر عن هذه القواعد الثلاث في : المهذب /


Y) وفي (i) ((iثلاثة))
 § ( ) بياض من ( )
0) وفي (C) (ايفي)" وهو تصحيف.
() وني (i) ((منها)ه والصحيح ما أثبته لأن الضمير عائد إلى الذكر.
(V أي بقي من الذكر بقدر الصشفة المقطوعة. (V) (V)
^) وفي (أ) ((وإن بقي منها))
 والمجموع
(1.
(11) انظر : الأشَباه والنظائر لابن الوكيل 0/ 09، وقواعد الحصني ق 107/أ.
(IY) هكذا في (أ وب ود) وفي (ح) (الإمام الأعظم الشانعي)"
ץ1) هكذا في (ب) وغي (ح) (ارضي الله عته وأرضاهر) وغير مثبت من (أ ود)
\&1) (أ ما بين القوسين مثبت من (أ) فقط.

واحتج القاضي حسين بأنها (لو )(1) استدخلت من الأصبع مثلا قدر(r) دون الحشفة حصل النطر (r)، وانفصل الإمام عن النص بأن بعض الحشفة اندر ج تحت حكم الجماع فلم( \&) يقع الاكتراث(0) بالقدر الذي يحصل به الفطر(1) (1)
 وجوب الكفارة على المرأة أما إذا بقي من الذكر أكثر من قدر الحشفة، فالذي


 العنين، أن ظاهر كلام الإمام الشافعي(II) رضي الله عنه(IV) (أنه)(1^) لايحصل

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (i) ما بين القوسين ساقط من }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 } \\
& \text { ٪) وفي ( ( } \\
& \text { 0) من كُرُث يكُرِث تقول: ما أَكترِتُ لهذا الأمر ، أي لا أبالي به. انظر : مختار الصحاح }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4) وفي (د) (اهمعلق") }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (II) (i) (i) (1) } \\
& \text { (IY) هكذا في (أ وح) وفي (ب) (والبفوي رحمه اللهّ)، وفي (د) (االبغوي رحمه اللهّه) } \\
& \text { (1r ) ما بين القوسين مثبت من (ح) غقط. } \\
& \text { (1£) اتظر : قواعد الحصني ق 107/ب. } \\
& \text { 10) الظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل }
\end{aligned}
$$

> (IV) وني (أ) (رحمه الهَ تعالى)"
> (1) (1) ما بين القوسين ساقط من (11)

الثانية (r) : الأحكام المتعلقة بالجماع في القبل تتعلق به في الدبر (£) إلا

> في هواضع.

 الدبر، وعن الإمام فيه احتمال(11).
الثاني : الإحصان، فلا يحصل به أيضاً بلا خلاف .
الثالث : الخروج من العنة على الصحيح



الخامس : تغيير (1) إذن (r) (البكر) (r) فلا يتغير (\&) بالوطء في الدبر على الصحيح(0) (أيضا )(1) وفيه وجه. السادس : انه لايتصور حله أصلا(V) بخلاف القبل(A). السابع : خروج مني الرجل (9) بعد الاغتسال لايوجب عليها إعادة الغسل، بخلاف خحوجه من القبل(•1).

الثامن : أن الأمة لاتصير(به)(11) فراشا، قاله المحاملي(1r) في اللباب(1r). التاسع : إلحاق النسب به وقد اضطرب فيه كلام الرافعي (والنووي)(\&)
(1) وفي (د) (اتغيى)
Y) وني (أ) (الإذن)
(i) (i)
§) وفي (i) (ریغير) وفي (ح) (رتغير) والمثبت من (ب ود)


. الا لا يتصو حل الوطء في الدبر بحال (V ( 1 ( 1 (

تلت : هذا الموضع السادس، ذكره المحاملي في اللباب، كما أشار النوقي إلى ذلك. انظر:
اللباب ق
9) أي خروع مني الرجل من دبر المرأة بعد الوطء.


قلت : وهذه الأحكام السبعة هي المستثناة عند الإمام النوعي، ثم تال بعد ذلك وقد يجيء في
بعض المساتل وجه ضعيف، ولكن المعتمد ما ذكرناه، واللّ أعلم. انظر: روضة الطالبين

(i) (I) i/r. انظر : اللباب ق (ir



فقالا (1) في باب الاستبراء: لو قال كنت أطأ وأعزل لحقه الولد على الأصح، لأن الماء قد يسبق (r)، ولوقال كنت أطأ في الدبر لم يلحقه الولد على الصحيح (r) وقالا (\&) قبل (0) ذلك في الكلام فيما (r) يملك الزوج من الاستمتاع ويثبت النسب بالإتيان في الدبر على الأصح، وإنما يظهر أثر
 فأما في النكاح الصحيح فإمكان الوطء كاف في ثبوت النسب(V)، و كذلك قالا أيضا في الكلام على السنة والبدعة من كتاب الطلاق(^) إن النسب يلحق به، فعلى هذا لافرق بين القبل والدبر (9) بخلاف ما صححاه (•1) أولاً فإنه يكون مستشنى .

العاشر : تقدم أن وطء البائع في زمن الخيار فسخ(I() على الصحيح(Ir)،
(1) (انقاله)
(Y (Y) الأن أحكام الوطء لايشترط فيها الإنزال، وقيل: يتتفي عنه كدعوى الاستبراء. انظر: روضة الطالبين 17/7.
r) وفي (ح) (الأصح)" والمثبت موافق لما في روضة الطالبين الإحالة السـابقة.
§) وفي (ح) (وقال)]

ه) وفي (ب ود) ((مثل) وهو خطأ ، لأن المؤلف أراد أن يبين وجه الاضطراب، ولو أثبتنا (رمث)) لما كان لايجاد الاضطراب فائدة ولا معنى.
(7) وفي بقية النسـخ (اعلى ما)،
(V المذهب. (روضة الطالبين oro/0)
^) الطلاق السني : أن لايطلق زوجته في الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه. والطلاق البدعي : أن يطلقها في الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه. (اللباب قזY/ب)

$$
\begin{aligned}
& \text { (4) انظر: روضة الطالبين A/7. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (أ تكرر هذا اللفظ من }
\end{aligned}
$$

فلو كان في الدبر فوجهان: والأصح أنه لايكون فسخاً (1) .


 الخلاف المشهور (0).
الثاني عشر : ان المفعول به لايجب عليه الرجم بل يجلد وإن كان محصنا، قاله في الروضة في حد الزنا (1) .
الثالث عشر : إذا وطئ امرأته بعد الطهر في دبرها، فهل الـئ يحرم الطلاق عليه في ذلك الطهر (V)؟ فيه تردد للشيخ أبي علي (^)، والأصح أنه يحرم(9)، فالاستئناء على الوجه الآخر .
الرابع عشر : إبطال حصانة المفعول *(•1) به(11)، نقل البغوي وجهاً

1) انظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل ז/17، وقواعد الحصني ق107/ب، والأثباه والنظائر

$$
\begin{aligned}
& \text { اللسيوطي rVr. } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

「) ( §) انظر: قواءد الحصني ق107/ب. 0) انظر: قواعد الحصني الاجالة السابقة ، والاشباه والنظانر للسيوطي وVr. قلت : والخلاف المشهود في المسألة هو هل تجب عليه الكفارة أم لا، إن مكتته طائعة صائمة؟ فقولان: أحدهما: تلزمها الكفارة كالزوت•


 ^) ه هو الشيخ أبو علي الحسين بن شعيب المروذي (السْنْجي" إمام زمانه في الفقه، تفته على القفال، وأخذ عن الشيخ أبي حامد، وهو أول من جمع بين طريقي المراقيين والخراسانيين، توفي سنة سبع وعشرين وأريعمائة ، وقيل غير ذلك. من مصنفاته: شرع المختصر، وشرع
 هداية اللّه TYV.

 أي إبطال حرمته


 يجب(9) الح⿰ُ على القاذف، هذا هو المنصوص للشافعي( • ا)، وقد توقف فيه


 فهذه صور (II) عدة يفترق فيها الوطء في الدبر عنه في القبل، إما اتفاقا أو على الأصح، أو على وجه ضعيف، ولم يستثن النووي(IV) رحمه الله في
(i) وني (i) (iأنه)
Y) وفي (أ) (إيطل)، . وانظر نتل البغوي هذا في: روضة الطالبين r97/7، والالشباه والنظائر لابن

(i) (i) ما با بين القوسين سـاقط من (i)
§) وفي (أ) (إيطل)
ه) لوجوب الحد عليهما ، ثم قال النقوي بعد ذلك: وأي عغة وحرمة لمن مكّن من دبره مختاراً عالما
بالتحريم. (روضة الطالبين الاجالة السابقة).
(i) (V

9) وفي (أ) (ا(1) (1)
(1. (ll انظر : مختصر المزني r•^، والحاوي الكبير (IY/I)
(IY (IY با بين القوسين مثبت من بقية النـتغ (I)



 (IT) وفي (أ وт) ((صورة)
(IV (IV) وفي (ألرافعي) وهو خطأ، لذكره الروضة بعده.

الروضة غير السبع الأول، وفي السابعة(1) نظر، لأنها ليست من صور الوطء بل من توابعه (بعده )(r).

ويجيء على مساقها : أن الدم إذا خرج من الدبر لايكون حيضا بخلاف
القبل
ونقل عن الاستذ كار للدارمي (r)، أنه لايجوز النظر إلى دبر الزوجة قطعاً بخلاف القبل، لأنه ليس محل ( \& الاستمتا ع وهو غريب يخالفه إطلاق الجمهور أنه*(0) يجوز له النظر إلى جميع بدنها (r) والش أعلم.
الثالثة (v) : الوطء في النكاح الفاسد كالوطء في النكاح الصحيح في غالب الأمور المتقدمة، كإيجاب مهر المثل، وسقوط الحد عنهما بشرطه، وصيرورتها (^) فراشاً، ولحوق الولد به، وملك اللعان إذا قذفها، والتمكن من نفي الولد بشرطه، وتحريمها على آبائه وأبنائه، وتحريم أمهاتها عليه وبناتها، وتوابع الوطء المتقدمة في العبادات كلها لاريب في ذلك، والله أعلم(9) .

1) والمسألة هي : إذا جومعت الكبيرة في دبرها نم خرع مني الرجل من دبرها لم يجب غسل ثان بذلاف القبل. هكذا ذكرها النويي (روضة الطالبين orv/0) (المجموع (Iro/r) (Y
r وثلانمانة ، وتفقه على أبي الحسين الأردبيلي والشيخ أبي حامد ، كان فقيها شاعرأ ، توفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة. من مصنفاته: الاستذكار. له ترجمة في: طبقات الشيراني

£) وني (أ) (يحل)


 ^) (
2) وفي ( ( ) (والشّ تعالىى)

## قـاعــلـة (1)

قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام(r) رحمه اله(r) في تشطير الصداق وعدم تشطيره(£): لايتشطر الصداق إلا إذا استقل الزوج بالفرقة، ولم يكن
 و كذلك إذا فسخ (v) بالعيب قبل الدخول لم يتشطر (^) ولايجب لها شيء (9) البتة( • )، لأن قضية الفسخ تراد العوضين، وقد رجـع البضع إليه(11) سليماً بالفرقة قبل الدخول، و كان مقتضى الدليل أن يرجع الدهر إليه سليما إذا طلق قبل الدخول، لكن*(Ir) جعل الشارع تشطير الصداق جَبْرأ (لما حصل) (1r) لها من الكسر بالطلاق الذي لامدخل لها فيه، فإذا كان لها فيه

1) انظر هذه القاعدة بالتفصيل في : روضة الطالبين 710 /10 وما بعدها والأثشباه والنظائر لابن
 .i/lor - ق.

وتجدر الإشارة إلى أن القاعدة لم تذكر في قواعد الأحكام لعزالدين بن عبدالسلام، وللهل ذكرها في القواعد الصغرى له.
Y) هكذا في (أ وب ود) وفي (ع) (قالل السيخ الاممام شيخ الإسلام ابن عبدالسلام)، r
\&) وفي (د) (اوعدمهـه)
ه) بأن أسلمت أو ارتدت أو فسخت النكاع بعتق أو عيب أو أرضعت زوجة أخرى صغيرة له. ( $)$ ( 1 ( (V
^) (i) وفي (أ) (الم يبطل)
9) انظر المصدر البسابق (1) (1) وفي (أ) (والبتة)


(i) (i) ما بين القوسين ساقط من

مدخل فقد رجع إليها بضعها سليماً ، فليرجع(1) عوضه إليه(Y) سليماً (r).
 الدخول أنه لايسقط مهرها، وإن(1) كانت الفرقة من جهتها، لأنها محسنة بالإسلام وهو مسيئ بالتخلف، إذ كان من حقه أن يوافقها، فإذا تأخر انتُسب الفراق إليه(V).

وبقيت مسائل وقع فيها خلاف ، للاختتلاف(A) في أن الفرقة هل تنسب
إليها (9) أو لا؟
منها (1-1) : إذا قتلت نفسها قبل الدخول، نص الشافعي رحمه اله (تعالى) (11) على أن الأمة إذا قتلت نفسِها أو قتلها سيدها يسقط مهرها، وعلى(r) أن الحرة إذا قتلت نفسها لايسقط(r|)، فقيل (به)(\&) في الجميع

r ( $)$
 الحصني قو/107ب، ونهاية المحتاع

ه) ما بين القوسين ساقط من (i) ، وفي (ب ود) (ارضي السَ عغهه (7) وفي (i) (إ)

المحتأ

9) وفي (ح) (إليهه)
-

(1Y) وفي (ح) (اعلی"

を1) ما بين القوسين مثبت من (ب وع ود)

قولان (بالنقل)(1) والتخيج، (وهذه)(r() هي الطريقة المشهورة، والأصح عدم السقوط، لأن الفرقة حصلت بانتهاء النكاح فاشبهت الموت(r)، (٪)، ووجه الاخر أن الفرقة وردت من جهتها (£) [ومن الأصحاب(0) من قرر النصين وفرق بينهها(ף)، ورجحجا الخراسانيون.

ومنها : إذا اشترت زوجه](v) وهي حرة بغير الصداق ففيه وجهان: الأصح
السقوط، لأن الفرقة وردت من جهتها (^) ووجه القول الآخر تنزيل السيد البائع منزلة الزو ج فكأن الفرقة وردت من جهته(9) أيضا (• ا).

> (1) ما بين القوسين ساقط من (ح) Y) ما بين القوسين ساتط من بقية النستخ r) وهو اختيار المزني (المهذب (ON/r) §) قبل الدخول فسقط بها المهر كما لو ارتدت . (المصندر السابق) ه ) كأبي إسـاق المرقني . انظر المصدر السابق.
> 9) : فقالو1 : لايسقط في الحرة ويسقط في الاهمة على ما نص عليه، لان الحرة كالمسلمة نفسـها بالعقد، ولهذا يملك منعها من السفر ، والامة لاتصير كالمسلمة نفسها بالعقد، ولهذا لايملك منعها من السفر مع المولى. (المصدر السابق)
> (i) ها بين المعكوفتين ساقط من (V

$$
\begin{aligned}
& \text { 9) وفي (أ) (اجهتها") } \\
& \text { • (1 انظر : المهذب }
\end{aligned}
$$

ومنها : إذا اشترى الرجل زوجته ، ففيه أيضا وجهان والأصح عند الرافعي سقوط الدهر كله، لأن السيد هو البائع وهو المستحق للمهر فكأن الفـر النرقة حصلت من جهته، وقيل: (يسقط)(1) النصف(r) فقط(r)، حكاه أبوالفرج السرخسي( ) عن(0) النص
وقال (1) الإمام في النهاية (v): إنه المذهب، لأن الفرقة إنـا تحصل بالملك، وتمام الملك يكون بقبول الزوج فكأنها من جهته (I) (1)، وفيه وجه ثالث: أنه (إذا ) (9) استدعى الزوج بيعها وجب النصف، وإن استدعى السيد ذلك سقط الكل.
ومنها : إذا فسخت بإعسار الزو ج بالمهر قبل الدخول، حكى ابن الرفعة عن
 كانت الزوجة صغيرة فاعسر زوجها بصداقها لايفسخ الولي(11) [لأنه إن كان
( ) (ب) با بين القوسين ساقط من (ب)


؛) هو أبو الفرع عبدالرحمن بن أحمد السرخسي ، ويعرف أيضاً بالثّاز بزائين معجتين، لان في أجداده شخصين كل منهما اسمه زاز ، ولد سنة إحدى أو انتتين وثلاثين وأريعمانة تفقه على القاضي حسين، وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب، توفي سنة أربي وتسعين وأربعمائة. من مصنفاته: الأمالي. له ترجمة في: تهذيب الأسماء r/r/r، والعبر r/racr وطبقات الأسنوي
.rrr/
0) وفي (أ) (اعنده)
(1) وفي ( ( ) (
(V
^) انظر : قواءد الحصني الاجحالة السابقة.
9) ما با بين القوسين ساقط من (أ) وفي (ب ود) (إإن)
(1.

وانظر أيضا : المهذب $1 /$ / ا/ ، وقواءد الحصني الاجحالة السابقة.
(1) الظر : قواءد الحصني الإحالة السابقة .

قبل الدخول تشطر المهر وإن(1) كان بعده فهو باقٍ في ذمته فلا فائدة في الفسخ، قال ابن(r) الرفعة](r) وهذا يشعر بأن الفسخ بالإعسار يشطر المهر، ويمكن أن يكون ذلك لأنه (لا)(६) صنع من جهتها، لأن الولي هو الذي فسخ أو بناء على أنه طلاق(0 ه).
ومنها : إذا زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي ثم أسلم أحد أبويها قبل الدخول صارت مسلمة وحصلت الفرقة، (وهل يسقط الدهر)(1) فيه وجهان اختار ابن الحداد أنه يسقط تنزيلا لفعل الولي منزلة فعلها، وقال غيره يجب لها النصف إذ لاصنع من جهتها(V)، والهُ أعلم.

1) وفي (i) (iفإن)

( $)$


2) ما بين القوسين ساقط من (أ وب) وفي (د) (الفرقة والمه)) - انظر : المصدر السابق.

## فـصــل (1)

في المواضـع التي يجب فيها مهر (Y) المُل.
وهي سبعة (r) :

الأول : في النكاح ، ومدجامـع ما يجبَ فيه ثلاثة *( \& أمور :
أحدها : عدم التسمية ، إذا فوضت بضعها وعقد على(ه) ذلك ثم وطئها قبل
 كما تقدم.

وثانيها : عند تعذر التسليم كما إذا كان الصداق عبداً وتلف في يده قبل القبض، فإنه ينفسـخ العقد فيه على القول بضمان العقد، وترجـع (إلى)(A) مهر المثّل(9) كما تقدم.

فإن أتلفته المرأة فالصحيحح أنها تكون (بذلك)(•1) كالقابضة(1)؛ وفي

 Y


0) وفي ( ( ) (اعليه)
(7) انظر : نهاية المحتاع (\%
(C) (V
(1) (1) ( )
9) وهذا على القول بضمان العقد ، كما ذكر المؤلف، وإن قلنا بضمان اليد تلف على ملكها حتى لو كان عبدا فعليها تجهيزه، ولاينفسخ الصداق على هذا القول، بل بدل ما وجب على الزوع تسليمه يقوم مقامه، فيجب لها عليه مثل الصداق إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقومأ، لكن الجمهر على القفل الاوله، وهو وجوب مهر المثل. (روضة الطالبين OV7/0). - (1) ما بين القوسين مثبت من (أ وب ود) (II) (OVV/0 وبرئ الزوت (1)

وجه ضعيف، لاتكون قابضة بل تغرم قيمته للزوج، وترجع(1) إلى مهر المثل
كما لو تلف بنفسه(Y).
وإن (r) أتلفه أجنبي فالأصح أن المرأة بالخيار، إن شاءت أخذت قيمته من الأجنبي، وإن شاءت فسخت وأخذت من الزوج مهر المثل على القول بضمان العقد، ثم يرجع( \&) الزو ج بقيمته على الأجنبي(ه) ه( ) . وقيل : إنه يكون *(1) كالتلف بالآفة السماوية(v).

ومن صور تعذر التسليم أيضاً ما إذا كان الصداق تعليم شيء من القر آن(م) ثم حصل الفراق قبل تعليـها إما بالموت أو بالطلاق قبل الدخول(9) . وثالثها : عند فساد المهر دون أصل النكاحَ وذلك*(•1) في صور .

1) وني (أ) (ويرجع)

Y (Y) قياساً على المشتري إذا أتلف المييع في يد البانع لم يصر قابضا بل يغرم القيمة للبائع (ovv/0 ويسترد الثمن) (روضة الطالبين)
( ${ }^{(1)}$


( ( ) (
. (V
^) ( ) قلت : ويشترط في تعليم القرآن ليصح صداتأ شرطان.
أحدهما : العلم بالششوط تعليه بأدد الطريقين.

الثاني: تقديرها بالزمان ، بانن يمدقها تعليم القرآن شهرأ ويعلهيا فيه ميه ما شاءن


رهو كبيع حبَ منطة. (روضة الطالبين Tr/0-غTז بتصرف).
 ومابعدها .


الأولى (1) : أن لايقبل الصداق المِلكَ كالحر والخمر والخنزير .
الثانية (r) : أن يكون مغصوباً ، فالواجب مهر المثل في أظهر القولين(r).


الرابعة (0) : إذا شرط الخيار في الصداق على الأظهر (1) (V) وفيه قولان
آخران.
أحدهما : أن النكاح يفسد *(^) بذلك . بأك
والثاني : أنه يجب المسمى (9) .
الخامسة (1) : إذا شرط في العقد شرطاً (لا)(11) يخل بالمقصود الأصلي من النكاح(Ir)، كأن لايتزوج عليها أو لايطلقها أو لايقسم لها، أو

1) هكذا في (أ) وفي (ب وع ود) (آحدها)" Y) وفي (ب وع ود) (الثاني)

「) والقول الآخر : يجب قيمة المغصوب . (روضة الطالبين (0^1/0)
を) وفي (ب وع ود) (إلثالث) والمثبت من (i)
0) وفي (ب وع ود) (الرابع)، والمثبت من (أ)
(1) (i) (1) با بين القوسين ساقط من
(V (Vهو أن يصح النكاح ويفسد المسمى ويجب مهر المثل. (رضة الطالبين 09.10) (مغني
المحتاع ז/

9) انظر المصادر السابقة .

- •) هكذا في (i) وفي (ب وع ود) (الخامسه، (II (IY با بين القوسين ساقط من بقية النسخ.
. الذي هو الوط

لاينفق عليها، ونحو (1) ذلك فالصحيح أنه يفسد الشرط(r) ويفسد بسبب(r) ذلك الصداق ويجب مهر المشّ(£) .

السادسة (0) : إذا ردد قدر الصداق، مثل (ه) أن يعقد على ألف إن لم يخرجها من البلد، وعلى ألفين إن أخرجها، فالصداق فاسلّ ويجب دهر المثل(v). السابعة (^) : إذا شرط في الصداق شرطاً بأن عقد النكا حبألف على أن لأبيها ألفاً أو على أن يعطي أباها ألفاً فالمذهب(9) في الصورتين فساد

(أ) وفي (أو نمو) (
 البخاري مع فتح البادي YYTQ باب الشروط في الولاء، وصحيح مسلم الحد بشرع النوي - كتاب العتق • 1ET/ باب إن الولاء لمن أعتق. وراجع الحديث بكامله في صـ . IrA
r
£) هذا هو المذهب، وإنما يفسد المهر أيضاً لان الشُرط إن كان لها ، فلم ترض بالمسمى وحده، وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببدل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه، وليس له قيمة ما يرجع اله


0) وفي (ب وت ود) (رالسادس)، ، والمبّت من (i) (i) ج) وفي (د) (آقبل) وهو خطاً . .019/0 انظر : روضة الطالبين (V ^) وني (ب وع ود) (السابع)


(II) ( 11
(i) (IY
(Ir (IY ) ولتوضيع هذه الاهوال فإنه يجدر بي إيراد المسألة نصا كما في روضة الطالبين وهي: (رقال النويي: فصل: نتل المزني في المختصر أنه لو نكمها بألف على أن لأبيها ألفا فسد الصداق=

الثامنة (1) : إذا أصدقها عبدين فبان أحدهما مستحقا، فلها الخيار في الثاني، فإذا فسخت رجع إلى مهر المثل(Y). التاسعة (r) : أن يتلف (؟) أحدهما قبل القبض، وهما المملو كان للزوج، فكذلك أيضا على الأصح، [وفيهما قول مشهور أن الصداق ينفسخ في الباقي ويجب مهر المثل وذلك كله على قول (ضمان العقد كما تقدم](0) (T) . العاشرة (V) : أن يتعيب الصداق قبل قبضه كعمي العبد ونحو ذلك(^))(1) (1) فالصحيح أن لها الخيار، وإذا فسخت ترجع إلى مهر المثل، على قول ضمان

الحادية عشرة (I) : أن يجمع بين مختلفي الحكم(1r)، مثّل زوجتُك
= والمذهب - ماذكره العلاني - وعلى هذا منهم من غلط المزني في نقله في الصورة الثانية ومنهم من تأوله.

والطريق الثاني: فساد الصداق في الاولى دون الثانية عملا بالنصين. والثالث : طرد تولين فيهما، ونسب العراقيون الصحة إلى القديم، وقيل: إن شرط النزع فسد، وإن شرطت فلا، حكاه البغوي، وإذا صدحنا فالمهر في الصورتين ألفان. (روضة الطالبين
 المحتاع
(i) وفي (ب وع ود) (الثامن)ه ، والمبّبت من (i)
. (Y
「) وفي (ب وح ود) (التاسع)، ، والمثبت من (i) .
§) وني (أ) (إن تلفي)
(1) (i) ما بين المعكوفتين ساقط من (1)

1) انظر المصدر السابق


2) 



(IY أي يجمع بين عقدين مختلفي الحكم

ابنتي وملكتك كذا من مالها بهذا العبد، فبعض(1) المبد مبيع وبعضه صداق فيفسد فيهما على قول(r) ويرجع إلى بهر المثل، لكن الأصح صحة العقدين

الثانية عشر (8) : إذا تضمن عقد الربا ، بأن يقول (0): زوجتك الك ابنتي
 الهُ عنه)(v) (على)(A) أنه يبطل البيع والصداق، ويجب مهر المثل، لأنه قابل


 الصداق، والرجوع إلى مهر المثل لكل واحدة منهن(1) .
(i) وني (i) (iأفبعض)
 الطالبين /09 0 بتصرف)
-
£) وفي (أ) (الثانية عشر) والصواب ((عشرد)" ، وفي (ب وح ود) (الثاني عشر))
0) وفي (ح) ((بأن يقال))
(Y) وفي (ح) ((بنص الإمام الأعظم الشافعي")
(V
^)
4) انظر : سضة الطالبين /09「0.

- (1) وفي (ب وت ود) (الثالث عشر))
(1) وها يتصو عند اتصاد الولي بأن يكمن له بنات بنين أو إخوة أو أعمام أو معتقات. (1Y) يتصود مع تعدد الولي بأن وكل أولياء نسوة رجلا ، فالنكاح صحيح (روضة الطالبين O9Y/0)
 - \& انظر : المصدر السابق

الرابعة عشرة (1) : إذا أبهم (r) الصداق، مثل أن يقول: زوجتك بما شئت فقبل(r) و كان يجهل مشيئته (؟).
الخامسة عشرة (0) : أن يتضمن إثبات الصداق رفعه، كما إذا (وطئ)(ه) (ها (ه)
 فالولد يعتق عليه دون أمَّهِ (1). . فإذا زوج ابنه بامرأة وأصدقها أهمَّه فإنه يفسد (11) الصداق، لأنه يتضمن دخولها أولاً في ملك الابن، وحينئذ تعتق عليه فلا يصح"(Ir) أن تنتقل بعد ذلك إلى الزوجة صداقا، فيجب مهر المثل(1) (ir ). السادسة عشرة (٪) : : أن يعقد المجبِر أو ولي السفيه لموليته بأقل من ههر المثل(10).
() وفي (ب وع ود) (اللرابع عشر)) Y (Y وفي (أ) (أتهم)) وهو خطأ .「) وفي بقية النسخ (فيقبل)"

を) فيصـع النكاع بمهر المثل إن لم يعرف مـا شاء الخاطب لانه زوجها بمجهول، وإن عرف فوجهان: أصحهها : صحة المسمي لعلمهها به.

والثاني : يصـ النكاع بمهر المثل ، وبه قال القاضي حسين لإيهام اللفظ. (روضنة الطالبين .$(7 . .10$
0) وفي (ب وع ود) (الـخامس عشر)
(1) (1) مـ بين القوسين ساقْط من
(V
^) وفي (د) (اهولدهـا)
9)
(1. انظر : روضة الطالبين 09V/0.



(1 )
(10 انظر المصشر السـابت

السابعة عشرة (1) : أن يعقد لابنه الصغير بأكثر من مهر المثل، إلا أن تكون الزيادة من مال الأب، فإن ذلك يصح، وإن تضمن دخولها في في ملك الك الابن (أولا\$)(r) كذا قال الرافعي والنووي (رحمهها اله)(r)، . وقالا ( () في موضع آخر لايصح لأنها إذا دخلت في ملك الابن لم يكن له التبرع(0) به(1).

الثامنة عشرة (V) : أن يأذن الولي للسفيه في النكاح فيعقد على امرأة بأكثر من مهر المثل(^) ويدخل بها فإنه يجب مهر المثل .
وهذا على الأظهر في هذه المسائل الثلاث أن النكاح يصح.
التاسعة عشرة (9) : مخالفة الأمر إذا أذنت له في التزويج بتدر معين، فنقص عنه، أو و كله الولي كذلك، فنقص الو كيل عنه لم يصح النكاح، ولو (•(1) لم يُقَدر المهر في الصورتين فأوقع العقد بأقل من مهر المثل ففيهها طريقان،
 فساد العقد من أصله، وقيل فيه أيضاً إنه يصح، ويجب مهر المثل، و كذلك قيل


العشرون : إذا اختلف (r) الشرط في الصداق، بأن (يعقد )(r) على ثوب مثلا على أنه كذا فلم يكن كذلك.

الحادية ( £) والعشرون : إذا غر بحرية أمة ونحو ذلك، وقلنا يصح النكاع،
ويثبت لa(0) الخيار ففسخ بعد الدخول فإنه يسقط المسيمى(1) ، ويجب مهر -المشل على الأصح
الثانية (v) والعشرون : إذا فسـخ بأحد العيوب الخمسة حيث يرجـع إلى
مهر المثل إذا سقط المسمى.
الثالثة (^) والعشرون : (إذا اختلفا في المهر فتحالفا(9) فإنه يرجـع إلى مهر المثل(•). .

الرابـع والعشرون)(11) : إذا سُمِّي صداق في السر وصداق في العلانيـة ففيهما قولان مشهوران(IY). .
 المحتاج TrA/r. (
(i) ( ( )
§) وفي (ب وع ود) (الحادي)
0) وفي (أ) ((الها)
7) وفي ( ( ) (المسح) وهو خطاً .
( $V$

9) هكذا في (ب ود) ، وفي (أ وع) (اهتحالفاهر)

 ليتناسب مع ما تبله.
(1Y) والقولان هما: الاول: المهر مهر السر
الثاني : أن المهر مهر العلانية وهو الأظهر . (روضة الطالبين 099/0).

وحكى الحناطي وغيره نصا ثالثا (أنه)(1) يجب مهر الشيل ويفسد المسـي(Y).
وبعض الأصحاب حمله(r) على ما إذا جرى العقد بألفين على شرط أن يكتفى بألف أو على أن لايلزه إلا ألف( () ) (o).
الخامسة (1) والعشرون : إذا أصدقها عينا ثم ألما الطلعت فيها على عيب قيب قديم فلها الخيار، ، فإن اختارت الفسخ رجعت إلى مهر المثل على الأظهر* *(r) أو إلى


وجب ههر (المثل)(1(I)) ولا(IT) عبرة بما يسميانه(1+) بعد ذلك(1s).

السابعة (10) والعشرون : إذا كانا (17) ذميين فعقدا على هير فاسد


عندنا وهو（1）صحيح عندهم، ثم أسلما بعد الدخول، وقبل التقابض سقط（r） ذلك ووجب مهر المثل على الأصح، وقيل لاشيء لها（r）． الثامنة（گ）والعشرون：（إذا قال：زوجتك ابنتي بمتعة（ه）جاريتك قال الرافعي＊（T）：صح النكاح وفسد الصداق（V）． التاسع والعشرون）（＾）：لو قال：زوجتك جاريتي على أن تزوجني ابنتك، وتكون رقبة جاريتي صداقاً لابنتك قال（9）في الشامل：يصح النكاحان، إذ لاتشريك（•（1）فيما يرد（عليه）（1）العقد، ويفسد الصداق، ولكل واحدة（I） مهر مثلها（1）． قال الرافعي ：ويجيء على معنى التعليق بطلان النكاحين（٪）．

[^2]الثلاثون : إذا طلق امرأته على أن يزوجه صاحبه ابنته، ويكون بضع امرأته(1) (ع) صداقاً لها (r)، فتزو ج على ذلك فسد النكاح، (على)(r) أحد الوجهين. وفي الثاني : يقتضي الفساد على الصداق ، ويجب مهر المثل (£) (م) . الموضع الثاني (0) : الخلع .
 تقدمت آنفا مما يفسد الصداق به(V)، فلا حاجة لإعادتها (^).
الثالث (9) : الوطء في غير نكاح صحيح ، ويجب به مهر المثل في صور . الأولى (•1) : إذا كان بالشبهة بأن وطئ امرأة على فراشه يظنها زوجته.


「) ما بين القوسين ساقط من (ع)
 ابن كج عن ابن القطان، وأفقْهُهُما الثاني. (روضة الطالبين
0) أي الموضع الثاني من المواضع التي يجب فيها مهر المثل. وانظر له في: اللباب قآ/ب، والأشباه والنظائر للسيوطي چ7.

(V

9) أي الموضع الثالث . راجع هذا الموضع وما يتفرع عنه في: اللباب قاז/ب، ویوضة الطالبين
(1/V/V

r (1)
(1£) قلت : قال النوقي: ولو أكرهها على الزنا وجب بكل وطأة مهر (روضة الطالبين 17.10)


$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) وني ( ( ) (المرأتهاه } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

الرابعة (1) : إذا وطئ جارية ابنه .

الخامسة (Y) : إذا وطئ أمة (r) مشتر كة بيـنه وبين غيره فيـج لشريكه بقدر حصته من ثهر المثل(£) . السادسة (0) : إذا وطئ مكاتبته . السابعة (I) : إذا وطئ الرجعية ولم (Y) (Y) يجعله رجعة(A). الثامنة (9) : إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة كما تقدم. التاسعة (•1) : إذا زنا بأمة الغير على أحد الوجهين وقد طاوعته. العاشرة (II) : إذا وطئ المرتدة في العدة الموقوفة للمرأة كما تقدم.
 المُل (عا)، وإن كانت بكراً (10)، فهل يندرج فيه أرش البكارة (أم يجب زائداً عليها )(IT) (IT فيه اختلاف كلام (لهم)(IV) .
( ) وفي (ب وع ود) (آلرابع)، . وانظر : روضة الطالبين ora/0 ومابعدها.
r
r) وفي ( ( (\%) (امرأة)

0) وفي (ب وت ود) (السادس)

「) وفي (ب وت ود) (السابع)

(
9) وفي (ب وع ود) (الثامن) (

(II) وفي (ب وع ود) (العاشر) (IY)
(IY) وني (ب وع ود) (الحادي عشر)
(

17) وفي ( ) ( (بكر)
(c) (C) ما بين القوسين ساقط من (IV)
(i) ما بين القوسين ساقط من (IV

الثانية عشرة (1) : إذا وطئ في نكاح المتعة ولم نوجب عليه الحد
 فاسد(r).
( الموضع الرابع ) ( ( ) : الرضاع •

ويجب على الكبيرة(0) مهر المثل(T):

الخامس (v) : إذا رجع شهود الطلاق(^) البائن أو الرضاع المحرم ونحو

الدخول، وعلى المذهب فيما قبل الدخول أيضاً (9) .

1) وفي (ب وع ود) (الثاني عشر)
( $\gamma$
ع (
 الطالبين
2) وفي ( ( ) (الكبير) وهو خطأ.

צ) وأيضا لو أرضعت أم الكبرى الصغرى انفسختا. وله على المرضعة مهر المثل لأجل الكبرى

(iV ) وفي (ألخامسةه) وهو خطأ ، حيث أريد به الموضع الخامس.
^) وفي (ح) (اللطلاق)"
9) وفي قول إنه يجب المسمى . انظر المصادر السابقة .

السادس（1）：إذا جاءت المرأة مسلمة في زمن الهدنة على القول
 وعلى الأول（（）إنما يجب مهر مثلها، إذا كان أقل مما أعطاها（ه）، و كانت حية،

$$
\begin{aligned}
& \text { فإن ماتت لا(T) يجب شيء(V) . } \\
& \text { السابع (^) : في الدعوى . } \\
& \text { وذلك في صور }
\end{aligned}
$$

منها ：إذا ادعى عليها（9）بعد ما تزوجت أنه كان راجعها في العدة، فأقرت له لم يقبل ذلك في حق الثاني، ويغرم للأول（1）مهر مثلها（11）
．（ أي الموضع السادس
（i）（Y）ما بين القوسين سناقط من（Y）
－
\＆）أي على القل المرجوح يبب مهر مثلها بشروط． ه）هلت ：هذا هو الشُط الأهل ، وحيينذ لزم الاممام أقل الأهرين． 4）وفي（i）（المه）

「 الشرط الثالث، وهو أن يكون المسمى مثل مهر الثل أو أككر، ذكره اللحاملي في اللباب

$$
\text { ق } 1 / 2 .
$$

وقد مال الححاملي إلى ترجيح هذا الققل بهذه الشسوط الثلاثة．وانظل أيضاً：دوضة الطالبين
． ． ors／V

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) أي الموضع السابع • وراجعه ني : قواعد الحصني ق i/l0^. } \\
& \text { 9) وفي (i) (1) (nkما) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) وفي ( ( ) رالدثل، }
\end{aligned}
$$

ومنها : إذا مات الزوج فادعت الزوجة(r) على الوارث أنه سمى لها ألفا،
فقال الوارث لاأعلم كم سمى، قال(r) في التتمة: لايتحالفان(؟) ولكن يحلف الوارث على نفي العلم، فإذا حلف قضي لها بمهر (0) المثل(1).

1) انظر : الالشباه والنظائر للسيوطي عדז.
( $Y$ ( -
§) وفي ( ( (الايتحالفا)"
2) وفي (أ) (\#هرهر)

٪) راجع هذا الفرع بنصه في: روضة الطالبين 10/ 7\&، نقلا عن المتولي صاحب التتمة.

## فــائـدتـان

إحداهما : يسقط الدهر رأسا وإن وطئ الزوج في ثلاث صور (1).
 فلو أعتقهما (ح) أو (v) أحدهما قبل الدخول فكذلك(1) أيضاً قاله ابن(1) (1) الرفعة( • ().
الثانية (II) : إذا فوضت (Ir) المرأةُ بضعطا في دار الحرب(Ir) ودخل بها، وهم يعتقدون أن لامهر للمفوضة بحال ثم أسلما، قال الرافعي: وكذلك لو
 (rvarvo/l للسيوطي TVT-TVT.
وقد أضاف هؤلاء صداً اُخَر غير التي ذكرها المؤلف، فراجعها ، وكلها بعبارة: كل وطء لايخلو عن مهر أو عقوبة إلا في صود ...
(

§) ما بين القوسين مثّت من (ع) فقط
©) إذ لايثبت للسيد على عبده دين، ولهذا لو أتلف ماله لم يقتض ضمانا في الحال ولا بعد العتق، قال الشيخ أبوعلي: وهل نقلل وجب المهر لحرمة النكاح ثم سقط أم لم يجب أصلا؟ فيه وجهان. تلت : الاصح الذي عليه المذهب عدم الوجوب أصلا. انظر: روضة الطالبين 001/0، والمنهاع . TMT/r (4N (\%) وفي (ب) (أعتقها") (V
 9) وفي (i) (إنغ)
.


r|r
 النكاح ولامهر عليه على القول الجديد الصحيح، كما لو اشترى سلعة من
 جعله كالجناية حكاها (1) الروياني(9) في الفروق وتبعه الرافعي والنووي على تصحيح( • 1) عدم الوجوب(1) ). ونقل غيره (Ir) (أيضا )(Ir) أنه يجب الأكثر من المسمى ومهر المثل. وقيل : يجب أقل ها يتمول . وقيل : يجب إن فك الحجر عنه (\&) .


(c) ( C
(1) وفي (أ) (فالاهصح)
0) وفي (أ) (ا(علام)
Y) وفي بقية النسخ (وأتلفها)"
(V
^) وفي ( 1 ( (
9) وفي (د) (الـرافعي) وهو خطاً ، إذا ليس للرافعي كتاب بهذا الاسم (الفروق) ينسب إليه. (1.





 أصلا،، إذ لايثبت للسيد على عبده شيء (r) واختار*(r) الإمام والماوردي أنه لم

وتظهر (\&) فائدة الخلاف فيها إذا صرح السيد بتفويض بضع الأمة ثم
 وعلى الآخر يجب لأن مهر المئل في نكاح التفويض إنما يجب بالوط بالوء وهو
 وهو رقيق كان لأنه لايثبت للسيد على عبده شيء هكذا ذكرها بعض الـتأخرينينين (v).
وحكى الرافني عن الشيخ أبي علي احتمالا(^)، أن (9) السيد إذا باع الأمة
 شئ ( . ) أصلا(11)، والشه أعلم.

Y (Y) لقد حققت هذه المسألة تريبا، وذلك عند الكالام على تزويع السيد عبده بأمته. صAז٪. فراجعها. وانظر هذه السألة في: روضة الطالبين 001/0.00.
ץ**) نهاية ودقة (ITN) من (ب)
£) وفي (أ) (ويظههر)
0) وفي (ب) ((وعلىی)
4) وفي (ب) ((رلا)،
(

9) وني (i) (i) (ألان)
(1) أي لايجب بالعقد شيء أصلأ.
(1)) قال أبوعلي : ولا يجيء الاحتمال على قولنا يجب ثم يسقط لانه كالمقبوض. (روضة الطالبين (00r/0
الثانية (1) : يجب بالوطء الواحد مهران لشخصين في صور .

 ；وجته（ \＆）．

الثانية（0）：إذا نكع الرجل امرأة وابنه ابنتها ثم وطئ كل واجد منهما
 منهها لمن وطئها مهر مثلها（9）، وإذا سبق وطء الأب كان عليه أيضا لزوجته نصف المسمى، لأن الفرقة وردت من جهته بوطء ابنتها، وفي وجوب مثل ذلك على الابن لزوجته ثلاثة أوجه، يفرق في الثالث بين أن تكون عاقلة وطاوعت الأب（•1）فلا شيء لها لأنها مكنت، أو تكون نائمة أو صغيرة فلها النصف ويرجع الابن بذلك على الأب（11）．

 r）وفي（أ）（رنظائر）• وفي（ح）（انظائرها）．والنظانر هنا：ما لو نكح الأب امرأة أيضا فوطئها ابنه
§）（انظر هذا الفرع في ：روضة الطالبين ، الإجالة السابقة．
0）هكذا في（أ）، وفي（ب وع ود）（رالثاني）

（V ＾）（ ）ما بين القوسين مثبت من（（ ）غقط ．


（1）قلت ：هذا هو الوجه الثالث بالتفريق ، قاله الشيخ أبوعلي، ويقي وجهان． الأول ：قال ابن الحداد ：لايجب على الابن لزوجته نصف المسمى إذ لاصنع لهـ الهـ

(وبم يرجع بمهر المثل أو بنصفه) ( (1) أو بما غرم؟ فيه ثلاثة أقوال(r) . وإن سبق وطء الابن (فعليه أيضا*(r) لزوجته)(ז) نصف المسمى، وفي الأب(ه) ما تقدم من الأوجه، وكذلك في رجوعه على الابن(r) . الثالثة (v) : إذا نكح امرأتين في عقدين(^) ووطئ إحداهما، ثم بان أن إحداهما أم الأنحرى، فإن سبق نكاح الأم و كانت البنت(9) هي الموطوءة بطل النكاحان (•1) وللبنت مهر المثل، وللأم نصف المسمى، لأن النكاح ارتفع بصنع الزو ج، و كذلك إذا كان السابق نكاح البنت، والموطوءة هي الأم فإنهما تحرمان (11) على التأبيد، وللأم بهر المئل وللبنت نصف المسمى(1r)، والش

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) هكذا في بقية النست ، وفي (؟) (ولم يرجع بنهف المهر أو بكلهاه }
\end{aligned}
$$ ( ( ) (

を) هكذا في ( ( (اوفي بقية النسخ (فعليه لزوجته أيضا)"
0) وفي ( ) ( (الابن) وهو خطاً .

ولو وقع الوطآن معا فعلى كل نصف ما سمى لزوجته، وهل يرجع على الآخر؟ وجهان. قال القفال : يرجع كل واحد على صاحبه بنصف ما كان يرجع به لو انفرد، ويهلدر نصفه كالاصطدام، فإنها حرمت بفعلهما، وقال الشيخ أبوعلي: لايرجع بشيء. (روضة الطالبين، الإحالة السابقة)

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) هكذا في (أ) وفي (ب وع ود) (الثالت)، } \\
& \text { ^) وفي ( } \\
& \text { 9) وفي ( } 9 \text { ( ( (1) }
\end{aligned}
$$

(1) لالْ البنت نكحها وعنده أمها ، والأم أم موطوءة بشبهة، وله أن يتزوع البنت متى شاء لأتها ربيبة لم يدخل بأمها . (روضة الطالبين \&00/0)
(IY وأما إن سبق نكاح البنت، فابن كانت البنت هي الموطوءة فنكاحها بحاله والأم حرام أبدأ. (روضة الطالبين، الأحالة السابقة)

## فـصـل (1)

في تعداد فُرقِ النكاح وأنواعها
(الأول) (r) : فرقة الطلاق بلا سبب .
الثالثاني (٪) : : فرقة الخلع •

الرابع (0) : فرقة الإعسار بالمهر حيث يقال به .
الخامس (T) : فرقة الإعسار بالنفقة وما يجري مجراها
السادس (v) : فرقة الحكمين (^) .
السابع (9) : فرقة العنة .
الثامن (• (1) : فرقة الغرور .
التاسع (11) : فرقة العتق تحت رقيق (1) .
 والاشباه والنظانر لابن الوكيل
^) وذلك عند الشقاق بين الزوجين، لقوله تعالى: وفابن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله

9) وفي (أ) (السابعة)
-1) وفي (i) (الثّامنةه)
11) وفي (i) (التاسعזّه
Y (أي خيار المعتق (اللباب قץ/ب)

$$
\begin{aligned}
& \text { البلقن ق•\& } \\
& \text { Y (Y) با بين القوسين ساقط من (ب ود) ، وفي (i) (الأولمى } \\
& \text { r } \\
& \text { (£) وفي (أ) (الثالثة) } \\
& \text { (0) وفي (أ) (الرابعة)] } \\
& \text { Y) وفي (أ) (الخامسة) } \\
& \text { (V }
\end{aligned}
$$



ج) غسرها ابن القاص بقوله: هو أن يطأ أمّ المرأة، أو ابنة امرأته، أو امرأة أبيه أو ابته بشبهة.

(
^) وقبلة الشهوة التي تترتب عليها الفرقة هو: أن يشتري الرجل ابنة امرأته فقبلها بشهوة أو باشرها ، بطل النكاح في امرأته، وكذلك لو الشترى أبوه ابنة امرأته، وكانت أمةً فقبلها بشهوة

9) وفي (أ) (الرأبعة عشر)

- (1) فإنه إذا سُبِيَ اللنوجان الحران أو أحدهما انفسخ نكاحهما ، لان رِلكُ النوجية أحد فَرْتي الملك، فزال بالسبي كملك اليمين (المنئو TO/T)
|IY) وفي (أ) (الخامسة عشر)
(IY) أي أحد الزوجين وتخف الآخر حتى انقضت العدة (المنثور r/Y)
ץ1) وفي (i) (السادسة عشر)

السابع عشر (1) : فرقة الإسلام على أكثر من أربع • الثامن عشر (Y) : فرقة الردة إما قبل الدخول أو بعده واستمرت حتى انتضت العدة .

التاسع عشر (ّ) : فرقة اللعان . العشرون : فرقة ملك أحد *( ) الزو الزوجين الآخر . الحادي (0) والعشرون : فرقة جهل سبق أحد العقدين(1). الثاني (V) والعشرون : فرقة تمجس الكتابية (^) تحت مسلم. الثالث (9) والعشرون : فرقة الإقرار بشرط مفسد

الرابع (•1) والعشرون : فرقة تبين (II) (فسق)(IT) أحد الشاهدين إذا ظهر (r) ذلك بالبينة (على الأصح)(!) (10) (10).

1) وفي (i) (السابعة عشر)
r


2) وفي (i) (الحادية)
Y) انظر المصادر السابقة في أول الفصل (I)
(V
^) وفي (د) (اللكتابة)
3) وفي (1) (الثالثة)
(1) وفي (i) (ألرابعة)

(I) (Ir (I) ما بين القوسين ساقط من (I)

(i) (i)


الخامس (1) والعشرون : فرقة الاخحتيار لعدم الكفاءة(r) إذا لم نَقُلْمه) ببطلان العقد( ؟).

السادس (0) والعشرون : الفرقة لفقد الزو ج وانقطا ع(T) خْبره (على القول

السابع (\$ (1) والعشرون : فرقة الموت .

الأولى : أن كل ما ذكر فستخ إلا (في)(1\&) الطلاق بلاسبب، وفرقة الحكمين، والإيلاء على الأصح' والخلـع على ما رجحع (10) الألى الأكثرون، واختار (1ף) جماعة من المحققين أنه فسـخ، و كذلك الإعسار بالنفقة والمهر، وما يجحري مجراهما طلاق على قول مخرج (lV)، والصحيـح أنها فرقة فسـخ يتولاه القاضي بنفسه أو يأذن لها فيه.

(ب) (V
^^ والقلل الجديد هو المنع، وقيل: إن المنع على تول الجديد مخصوص بما قبل المدة المضروبة لاتظظاره. انظر المسألة في: روضة الطالبين ro/0-ror.
9) وفي (أ) (السابعة)"

- • (1) وفي بقية النسخ (اويتعلق)
(II) (I) (أهذها) (I)



(1£) ما بين القوسين مثبت من (ع) فقط


(IV

و كذلك إذا أقر الزوج بمسفد قارن العقد وأنكرته المرأة فإنه يفرق بيـنهما، ولايقبل قوله عليها بل يجب لها كمال الـهر إن دخل بها، وإلا فنصفه إن لم يدخل (بها )(r)، ثم (الذي)(r) *( ) اختار (0) الشيـخ أبو حامد، والعراقيون أن هنه فرقة فسـخ لاتنقص عدد الطلاق(T)، وإليه مال الإمام والغزالي(V). واختار القفال (ومتابعوه )(^) ، أنها فرقة طلاق(ه) . وقالوا : قد نص الشافعي (رضي الشه عنه)(•1) فيما إذا نكـح أمةً ثم قال(11) نككتهها وأنا واجد طولَ حرة أنها تبين منه بطلقة. والأولون منعوا صحة هذا النص (1r) .

 Y) ما بين القوسين ساتط من (ب ود) ( (ب) ( 0) وفي ( ( ) (الختاره)
(7) كها لو أقر الزوع بالرضاع . (روضة الطالبين
(V
^) ما بين القوسين بياض من (ب) ، وساتط من (د)، والمثبت من (أ و؟) . قلت : قوله: ومتابعوه: يعني به الفقهاء المرالوزة لان القفال شيخهم.
9) قالوا : لان التفريق بينهما يعتبر طلقة بائنه ، فلو نكحها يوما عادت بطلقتين . ابظر المصدر

السابق.
-1) ما بين القوسين مثبت من (ب وع ود)
(11) وفي (ب) (اوتال)
(1Y أي في هسألة الامة ، ولإنكاره وجه ظاهر ، قالوا: لان الشافعي نص في عيون السائل، أنه إذا نكع أمةًّ ثم قال نكحتها وأنا أجد طولا فصدقه مولاها فسخ النكاح بلا مهر ، فإن كان دخل، فمليه مهر مثلها ، وإن كذبه فست النكاع بإقراره، ولم يُصدّق على المهر دخل أم لم يدخل، هـوا لفظه، وهو يوافق قول العراقيين. (روضة الطالبين 99/0)

الثانية (1) (هذه )(r) الفُرَقَ (r) كلها لاتحتاج إلى الحضور عند الحاكم





[ومنها : ما تستقل به المرأة، وهو فسخها بأحد العيوب، وبالغرور أيضاً
وإذا عتقت(r ( ) تحت عبد]( (Ir).

ومنها : ما يحتاج فيه الزوج إلى ضميمة معه وهو الخلع، إما الزوجة أو
الأجنبي( (1).
 والآثباه والنظانر لابن الماقن ق.

r
§) وفي بقية النـخ (المحكه" ، والمثبت موافق لما ني الاشباه والنظانُ لابن الوكيل، وتواءد

0) وني ( ( ) (\#قولان)




( ( ) (1.
(c) (1)


؛1) وفي (i) (والأجنبي)

ومنها (1) : ما للحاكم فيه مدخل ، وهو فرقة العنة والإيلاء، والمجز عن المهر والنفقة، وما يجري مجراها، ونكاح الوليين(Y)، إذا جهل السابق، والأصح في العنة أنها تستقل بالفسخ بعد ضرب القاضي له بالمدة (r) والرفع
وقيل : بل القاضي (يتعاطى) ( \&) الفسخ .

وقيل : لها الفسخ استقلالا بعد ضرب المدة ولاتحتاج إلى الرفع إليه ثانياً، وفي الإعسار بالمهر والنفقة، الأصح أنه لايفسخ إلا الحاكم، أو (0) يأذن
 وأما (عند ) (v) إنكاح (^) الوليـن حيث يقال بالفستخ فالأصح أن الحاكم

ينشئ ذلك.
وقيل : للمرأة أيضاً الفسخ(9) استقلالا كما تفسخ(.1) بالجب وغيره من
العيوب.

1) انظر هذا الفرع في : تواعد الحصني ق1/109.

Y وصورته : أن تأذن لأحد الوليين أن يزوجها بزيد، وللآخر أن يزوجها بعمرو وأطلقت الإذن،
 والوكيل عمرأ، أو وگل كل رجلين فزؤع أحدهما زيدأ والآخر عمرأ، فللمسألة خمس صو. راجعها في: روضة الطالبين ETI/0.
( (1) (1) 0) وفي (ب) (1أن)
7) انظر : التلخيص قז


- (V


9) وني بقية النسخ (الفستخ أيضاً)

- • (1) وفي (أ) (ريفست)

وقيل : للزوج ذلك أيضاً (1).
 ولكن الأصح أنهما وكيلان، فحيث وقع فراق يكون بطريق (1) أن النيابة، وعدٌ

 نعم ، إذا امتنع الزوج ، وأصر على ذلك ألجبره (9) الحا الها كم عليه.

 وما في يعنى الوطء إذا ألحق به، والرضاع، وتمجس الكتا الكتابية، أو الزور الكتابي، وملك أحدهـا الآخر، والهوت(.1).

> ( )
(9) ومنهم القفال ، كما صرع بذلك ابن الوكيل في الأتباه والنظائر له MQ/ و، وكذا ابن الملقن

$$
\begin{aligned}
& \text { في الأشباه والنظائر له ق•ع\ب. } \\
& \text { (V انظر : التلخيص ق I/Vr }
\end{aligned}
$$

^^ ه أي مما لايحتاع إلى الحضود عند الحاكم حال الفرقة. ه) وفي ( ( ) (أخره)) وهو خطأ .

- (1. انظر : التلخيص ق والأشباه والنظائر لابن الملقن ق•عا/ب، وقواعد الحصني ق•109/أ.

الرابعة (1) : كلُّ ما (؟) يطلب من الزوج من هذه الفرق يقوم الحاكم مقامه فيها إذا امتنع، إلا اختيار الزوجات أو (r) إحدى(\&) الأختين، وكذلك(ه) الإيلاء على قول(T) .

الخامسة (v) : من هذه الفرق ما لايتلاقى (^) (إلا بعد زوج وهو الطلاق الثلاث، ومنها ما لايتلاقى(9)) (•1) [بوجه وهو اللعان، والرضاع، والوطء بالشبهة في المصاهرة، و كذلك اللمس بشهوة إذا قيل به، ومنه](11) ما لايظهر أثره إلا بعد انقضاء العدة وهو الردة(Ir)*(Ir)، وإسلام المرأة المدخول بها بها إذا تخلف الزوج، وتمجس أحد الكتابيين، وكذلك الطلاق(ڭ1) دون الثلاث بمعنى أن له الرجعة في العدة ثم تحصل البينونة بانقضائها(10)، واله أعلم.


(
1\&) وفي ( ( ) (اللطلاق)
 والنظاتر لابن الملقن ق•عی/ب.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) أي الفائدة الرابعة } \\
& \text { Y) وفي (ب وع ود) (ا(اكماه) ، والمثبت من (i) } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 0) وفي بقية النسـخ (وكذا)، } \\
& \text {. (Y) انظر المصادر السابتة } \\
& \text { (V }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9) وفي (i) (ا(i) (i) (i) } \\
& \text { (1) (1) ما بين القوسين ساقط من (1) } \\
& \text { (i) (II }
\end{aligned}
$$

## فـاءــدة (1)

## لايسمع من الـرأة دعوى عِنَّة الزوج في صور .


شرط صصته(r) خوف العنت( ؟) .
ومنها : امرأة المجنون بمعنى أنها لاتضرب لها المدة، لأنه بعد الإفاقة(ه) ربما يدعي الإصابة، و كذلك إذا ضربت له المدة فجن في أثنائها، وانقضت وهو مجنون لايفسخ عليه، لأنه ربما يدعي القدرة عليه(T).

ومنها : امرأة الصبي لاتضرب لها (V) المدة أيضاً لأنه ربما يدعي القدرة على الإصابة بعد البلوغ وأيضا فإن الفسخ ينبني على إقراره(^) بالعنة أو نكوله عن اليمين فتحلف المرأة ولا اعتبار لشيء منهما حالة الصبي(9) . ونقل المزني (رحمه الله)(••) أنه إن لم يجامع الصبي أبل(1)المالم ولم يشبته عامة الأصحاب قولأ آخر بل غلطوه(Ir) فيه.
(1 انظر هذه الفائدة في : الأشباه والنظانر لابن السبكي rVE/ ، والاتشباه والنظائر لابن الملقن قوזT/ب.
(i) وفي (i) (iزعت)

「
を) فيبطل النكاح • فكان سماع الدعوى فيه مؤديا إلى سقوط النكاح المؤدي إلى سقوطها فأثبتنا النكاح وأسقطنا الدعوى. انظر المصرين السابقين.
0) وفي (أ) (الإقامكة)
r) راجع هذا الفرع في: روضة الطالبين (1) هrr/0.

^) وفي ( ( ) (إقراه) بإسقاط الراء.
9) وفي (أ) (الصبا)
(i) (1.
(11) (مال المزني : معناه عندي صبي قد بلخ أن يجامح مثله. (IVA (متصر المزني) Y

وحكى الحناطي وجها (1) أن المراهق(r) الذي يتأتى(r) منه الجماع تضرب له المدة ، وبه قال المزني، وهو قريب من قوله الأول( ع)، والله أعلم.

قــاعــدة (0)
الأحكام الخمسة الشرعية توجد في الطلاق سوى الإباحة، إذ لايوجد فيه ما هومستوي الطرفين(1) .

فمثال (v) الطلاق (^) الواجب : طلاق الحكمين إذا انحصرت المصلحة فيه (9)، وعدَّ بعضهم منه أيضاً طلاق المولي، والواجب عليه، إما الفيئة أو الطلاق، فتسمية الطلاق واجبا كتسـيمة أحد الخصال*(• 1) المخير فيها واجباً .
 Y قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد. انظر: المصباح RETA، ولسان العرب .
r
 ه) انظر هذه القاعدة بنمها في : شرح النووي على صحيع مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها . .
 ومابعدها ، والاشباه والنظانر لابن السبكي r.v/r نقلا عن أبي الطيب الطبري، ومفني المحتاع .r.v/r
( ) أي • ولايكون مباحاً مستوي الطرفين . (V ^) وفي (c) (اللطلاق)"
9) وذلك عند وجود الشقاق بين الزوجين وبعث القاضي الحكمين، ودأيا المصلحة في الطلاق فحينذ وجب عليهما الطلاق. (شرع النووي على صحيع مسلم . . $1 /$ ( $1 /$ بتصرف. (روضة

الطالبين (£/T) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (r.v/A)
(! *)

نم : إذا *(1) امتنع من الفيئة أو الطلاق(r)، وأهر وجب على الحاكم أن يطلق عليه على أحد الوجهين(r). ومثال الطلاق المحرم، طلاق البدعة( )، .
وميال المندوب : طلاق من خاف أن لايقيم حدود الش في الزي الزوجية(ه) أو
من وجد ريبة يخاف معها على الفراش(T).

(تعالى)(^) الطلاق)ه(9) .

Y (Y) ومضت عليه أربعة أشهر وطالبت المرأة بحقها فامتنع من الفيئة أو الطلاق.
\& £) وهو طلاق الحائض والموطوءة في طهرها. انظر: روضة الطالبين ר/ع، والآشباه والنظائر لابن

$$
\begin{aligned}
& \text { r.v/A السبكي } \\
& \text { 0) وني (i) (الزوجةه) }
\end{aligned}
$$

1) بأن لاتكون المرأة عفيفة ، أو سينة الخلق. انظر: شرع النوصي على صحيع مسلم . . ومغني المحتاع r.v/r.
فهو الطلاق عند سلامة الحال بينهما فيطلق بلا سبب (شرع النوي على صميع مسلم
 (^) ما بين القوسين ساتط من (ب ع د).
2) أخرجه أبوداود في سنته T/ ع عن محمد بن خالد، وأخرجه أيضأ البيهقي في السنن الكبرى

 الطلاق巛) ثُم قال: هذا حديث صحيع الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال: صحيع على شرط مسلم. انظر: تلخيص المستدرك بذيل المستدرك، الإحالة السابقة. وضعفه الالباني وقال: إن في إسناده عبيداللّ بن الوليد الصافي وهو ضعيف جدأ، انظر: إرواء الغليل I•A-1.7/V رقم الحديث •ع•r، كتاب الطلاق.
 طلاق من قسم لزوجاته، وطلق إحداهن قبل توفية حقها من التسم(Y)ويمكن أن يجيء منه *(r) ما هو مستوي الطرفين عند تعارض مقتضى الفراق وضده في رأي الزوج( \&)، والهُ أعلم.

## قــاعــدة (0)

قال الشيخ أبو حامد في الرونت، والمحاملي في اللباب(T): كل من علق الطلاق على صفة لايقع ذلك الطلاق دون وجود الصفة إلا في خمس مسائل . إحداها (v) : في قوله : إذا رأيت الهلال فأنتِ طالق، فإنها تطلق برؤية

غيرها (^)، وقد تقدم ذلك(9).
الثانية (•1) : إذا قال لها : أنت طالق أمس أو الشهر الماضي فتطلق في
الحال على الأظهر، وفيه قول مخرج(1) .

> 1) وفي بقية النسخ (اوعد أيضا من المحرم) بالتقديم والتأخير . Y (Y) انظر : شرع النوعي على صحيع مسلم •
§) مثل محبة الزوج لزوجته لكنها لم ترنق ولدأ ، فالمحبة تقتضي إبقاءها، وعدم الإنجاب يقتضي الفراق في رأي الزوت•


(


4) تقدم في صـ 707 ـ من القسم الأول المحقق، رسالة دكتوراه.
-1) هكذا في (أ وب) ، وفي (ع ود) (الثاني)"


الثالثة (1) : إذا قال لها : أنت طالق لرضى فلان أو لدخول الدار طَلُقَتْ في الحال(Y)، وحملت اللام على أنها للتعليل(r) .

الرابعة( ؟) : إذا قال لمن لا سنة لها ولا بدعة أنت طالق للسنة أو للبدعة(ه)

الخامسة (V) : إذا قال: أنت طالق طلقة حسنة أو قبيحة ونحو ذلك(A) (a)
فإنه( • 1) يقع في الحال(11).

قلت : وهذا أيضاً إذا لم يكن لها سنة ولا بدعة، فإن كان (ذلك)(1r)
(لها )(1r) حملت الحسنة على طلاق السنة، والقبيحة على طلاق البدعة. فلو قال (1\&) : أنت طالق طلقة حسنة قبيحة (10) أو سنية(19) بدعية وقع

1) وفي (ح ود) (الثالثغ) والمثبت من (أ وب)
r التعللِ فان لم تكن له نية لم تطلق حتى يرضى، والاول هو الصحيح المنصوص. (روضة الطالبين 1/7

を) وفي (ع ود) (الرابع)، ، والمثبت من (أ وب)





( $(1$ ) (1)

- (1) انظر المصدر السابق (1)

(i) (ir


10) وني (أ) (اوقبيحة)
11) وفي (أ وب) (اسنتهي

ولو علق على مستحيل (كقوله)(r) إن طرتِ أو صعدت السماء(r) فأنت
طالق، طلقت في الحال على قول، ولكن الأرجـح أنه لايقع به شيء (£). ومقابل هذه المسائل ، المواضع التي يوجد فيها ما علق عليه الطلاق او العتق ولايقع ذلك، وهذا في المسائل الدورية، كما إذا قال: إذا طلقتكِ غداً فأنت طالق اليوم ثلاثا، أو گُّئا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، وفرعنا على لزوم الدور، فإنه إذا قال لها بعد ذلك أنت طالق لم يتع به شيء وهو الذي رجحه كثير من أئمة المذهب(o). وكذلك إذا قال لعبده : إذا (1) كاتبتك غدا فأنت حر اليومه ثم كاتبه في الغد، أو قال لأحد عبديه(V): مهما وقع عليك عتقي والآخر مملوك لي فهو حر
(10/7 انظر : روضة الطالبين

「ץ) قلت : كان هذا الأمر مستحيلا في زمن المؤلف ، وأصبح في وتتنا الحاضر ممكنأ ، ومع ذلك لايتغير الحكم.
§) انظر : اللباب قזז/أ، والتنبيه 1V9، وروضة الطالبين 1.9/7.
0) عملك بالدور وتصحياً له، لانه لو وقع المنجز لوقع قبله ثلاك، وحيثظذ فلا يقع المنجز للبينونة، وحينتذ لايقع الثلاث لعدم شرطه وهو التطليق. (التنبيه IV9) (روضة الطالبين
 قلت : هذا وهو وجه من ثلائة أوجه في المسأله. و والوجه الثاني : يقع المنجز نقط

والوجه الثالث : يقع ثلاث تطليقات . المنجزة . وطلقتان من المعلق، ثم الوجهان الأولان يجريان في المدخل بها وغيرها، وأما الوجه الثالث فمختص بالمدخل بها، فإن غيرها لايتعاقب عليها طلاقان. (المصادر السابةة) وداجع للتوسع ني المسألة (الأثباه والنظائر

$$
\begin{aligned}
& \text { (i) }
\end{aligned}
$$

في تلك الحال، وقال مثله للآخحو(1)، ثم أعتق أحدهما فإنه لايعتق الآخر . أو قال لمكاتبه : مهما عجزتك عن كتابتك فأنت حر قبله، ثم عجزه . إلى غير ذلك من الصور الكثيرة التي يطول تعدادها .

ومن هذا القسم أيضا: ما إذا علق الطلاق على صفة ثم أبانها، ثم تزوجها،
وفعل الصفة المعلق عليها فإنها لاتطلق على الأظهر في عدم عود الحنث(r). وصحع الشيخ أبوإسحاق في بعض المواضع (عود)(r) الحنث، وهو مرجوح (£)، وقد ضعفه الشيخ عز الدين ابن (0) عبدالسلام فيما علق عنه؛ بأنه (1) يلزم من القول بعدم(V) الحنث أن(1) يملك بالعقد الواحد أكثر من ثلاث تطليقات، وذلك باطل بالإجماع ع وبيانه أن النكاح يملك به ثلاث تطليقات، سواء كانت منجزة أو معلقة، فهذا العقد الثاني الواقع بعد البينونة يتع به ثلاث طلقات(9) لو نجزها، ويقع به تلك الطلقة التي علقها في النكاح الأول إذا وجدت الصفة، بتقدير عود الحنث وذلك لايجوز(•1).

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي (ب) (الآخر) } \\
& \text { (Y انظر : روضة الطالبين (19-11A/7، } \\
& \text { (i) ( } \mathrm{r} \text { ( } \\
& \text { を) وفي (أ) (المرجوع)، وهو تحريف } \\
& \text { (0) وفي (أ وب) (پبن) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V } \\
& \text { ^) وفي (ب) (أن لا) ( }
\end{aligned}
$$

 المحتاع

ومنه أيضاً (1) ما إذا تزو ج بأمة أبيه حيث يجوز ذلك وقال لها سيدها: إذا مِتُ فأنت حرة وقال الزوج إذا مات أبي فأنت طالق، ثم مات الأب وهي لاتخرج من الثلث، ولم يجز بقية الورثة عتقها، فإن نكاحها ينفسخ بملك الابن جزءاً منها فلايصادف الطلاق محل الوقوع(r). (r). وهذا له التفات (r) إلى (\&) ما تقدم من (0) مباحث الأسباب أن الطلاق المعلق *(ף) على شيء هل يقع مـع آخره أو عقيبه من غير تراخه والله أعلم.
0) وفي (أ) (فيي)


## قـاعــدة (1)

قال الغزالي في الوسيط : كل من طلق(r) زوجته طلاقاً مستعقبا للعدة، ولم يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطلاق ثبت له الرجعة. واعترض بعض المتأخرين عليه بأن هذا الحد، لايصح طرداً(r) ولاعكسا(\&) أما الطرد ، فإنه ينتض بصور :
 فساقاً فإنها تَبينُ منه بطلقة عند العراقيـين(V) وتلزمها (N) العدة ولارجعة له(9). ومنها : إذا وطئها بشبهة *(•1) فاعتدت ثم إنه تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فإنها ترجع إلى عدة [الشبهة ولارجعة له فيها . ومنها : إذا أبانها بعد الدخول بخلع ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فإنها ترجع إلى عدة](1) البيـونة ولارجعة لa(IT).

> (Y)
r دخول غير الحدود فيه.
 وجد الحد وهذا معنى كونه جامع. انظر مغنى الطرد والعكس في: الكيات . .



- (V
^) وفي ( ( ) (ويلزمها")


(i) (I) (I
(1Y انظر: المصدرين السابقين.

ومنها (1): إذا عاشر الرجعية معاشرة الأزواج(r)، ومضت الأقراء (r)، (وقلنا ) ( ) بالصحيح(0) إن العدة لاتنقضي والحالة هذه فلارجعة له فيها وإن كان يلحقها الطلاق.
وأما العكس : فترد عليه أيضا (صور )(T).

منها (V): إذا وطئ امرأة بشبهة فحملت ثم تزوجها واصابها ثم طلقها فوضعت الحمل الذي من الشبهة فإن عدة الشبهة قد انقضت، وله الرجعة بعد الوضع على وجه.

ومنها (^): إذا وطئ أمته بالملك فحملت ثم أعتقها وتزوجها ثم أصابها، ثم طلقها طلاقا رجعيا، فوضعت حمل ملك اليمين فهي في العدة، وله رجعتها على

لكن الصحيح فيها، وفي التي قبلها أنه لارجعة.
ومنها (9): إذا تزوج امرأة وأحبلها فأتت بولد لدون ستة أثهر (• •) [فإنه

1 ( الظر هذا الفرع في: السراج الوهاع .




( )

(i) (1)



9) انظر : روضة الطالبين 19 19/7 بالإضافة إلى المصدرين السابقين. -1) وفي (i) زيادة (أشهر من حين العقد وإمكان الوطء لم تنقض عدتها به، فإنه|).....

لايلحقه لأنه ليس من النكاح فلو كان طلقها بعد الدخول فأتت بولد لدون ستة أشهر] (1) من حين العقد، وإمكان الوطء لم تنقض عدتها به وله رجعتها بعد وضع الحمل إذا كان طلاقه رجعيا(r). هذا خلاصة ما نقض(r) به، ويمكن الجواب عن هذه الصور .
 (v)بل عنده أن تلك الفرقة فسخ، وعلى تقدير كونها طلاقاً فقد قال في الضابط : كل من طلق زوجته ، والذي أقر بالمفسد المقارن لم يطلق (^) بل جعل ذلك التفريق كالطلاق.

وأما الثانية ، فالقيود لم تجتمع فيها، لأن الطلاق الذي قبل الدخول لم
يستعقب عدة ، ولكنها ترجع إلى عدة الشهبة المتقدمة فلا رجعة له فيها .
و كذلك الصورة التي بعدها أيضاً (9).

وأما في صورة معاشرتها، فالتحقيق أن عدتها انقضت، وإنما لحقه الطلاق وغيره بعد ذلك تغليظاً عليه فلم ينتقض الضابط، وهذا على أحد الوجهـن، وإلا فقد رجح القاضي حسين وغيره القول ببقاء الرجعة (له بعد ذلك)(•1) فلا نقض حينئذ .
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (حه (ح)



0) وني (ب ود) (ريلزه)
7) وذلك لأن الفزالي من الخراسانيين .
. (V
^) هكذا في (ب ود) ، وني (أ وع) (تزطلقه



وأما مسائل الحكس ، فالأولى والثانية لاتردان ، لأن ثبوت الرجعة فيهما وجه(1) ضعيف، والثالثة(Y) غير واردة أصلا، لأن هذا الحمل لما لم تنقض به
 ولا نقض(0) بها (7).

وقد قالوا : إن الرجعة لاتصح إلا في حال عدتها من المرتجع (V) إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا وطئها بالشبهة في أثناء العدة(^) فحجلت من ذلك الوطء، فإن العدة الأولى تنقطع بالحمل وتعتد به عن وطء الشبهة، وللزوج الرجعة في ذلك على أحد الوجهين(9) لأن عدتها لم تتم، والش أعلم(.1).

1) وفي (ح) زيادة (على وجه)ه
(Y) وفي (أ) (الثالثة) r

2) وفي (أ) (ريقضي) • وفي ( ( (ا) رتقض) والمثبت من (ب و و د).
 (V
^) ( وبيانها : شخص طلق زدجته واعتدت له، وفي أثناء العدة وطنّها رجل آخر بشبهة فمبلت من ذلك الوطه.
 -1 ) وني (؟) اوراله تعالى أعلمهي

## فـاكــدتـان

إحداهما (1): الرجعة تفارق(r) عقد النكاح في أمور .
وهي : اشتراط كونها في العدة، وأنها تصح بلا ولي ولاشهود على الانى الأصح، وبغير رضاها، وبدون رضا أوليائها، وبغير لفظ النكا حالعا والتزويج، وتجوز في
الإحرام ولاتوجب مهراً جديداً .

الأولى (r): أن يطلق إحدى نسائه ثم يموت قبل البيان(v).

الثانية (^): إذا أسلم وتحته أختان أو ألما أكثر من أربع نسوة ومات قبل
الاختيار والبيان(9).

 مات الآخر منهما، أربعة أشهر وعشرا فيها حيضه، وإن كان أن أقل من شهرين

(19「ـ19/7 راجعها في : روضة الطالبين
(i) (Y) تكرد

،
 والانشباه والنظائر للسيوطي •^؟.

> 0) وفي ( ( (اصودر

(V.

 (1)

(i) (IY


## فـصـــل (1)

الاستبراء ضربان : واجبب ومستحب .
فالأول : له أسباب .
أحدها (r): الانتقال (r) من الرق إلى الحرية كالمعتقة وأم الولد إذا مات
سيـدها .

الثاني (؟): الانتقال من الحرية إلى الرق كالمسبية(ه) .
 (والمرهونة) (^) والموروثة، فإن باع بشرط الخيار ثم فستخ بُنِي(9) الاستبراء على أقوال المِلك.

الرابع (•): أن يستبيح وطئها بعد التحريم كالمكاتبة إذا عجزها (11) سيدها، والمرتدة إذا عادت إلى الإسلام على الصحيح، والأمة المزوجة إذا طلقت، فإن كان الطلاق قبل الدخول ففي وجوب الاستبراء قولاننأصحهما:نعم.


 (i) (i) (iالألهل)
( §) وفي (ب) (اوالثاني"
0) وفي (أ) (اكالمسيبّه") ، وهو تصحيف.

(i) ما بين القوسين ساتط من (V ^) (1) ما بين القوسين ساتط من (ب ود)

 (1) وفي ( ( ) (امجز)

فأما التحريم بالإحرام فلا يجب بعده استبراء على الصحيح(1) كالصوم(r)، وفيه وجه ضعيف كالردة(Y).

الخامس : أن يريد تزويج أمته فيجب استبراؤها أوَلأكا (؟). وأما المستحب (0) : فما لايحصل فيه انتقال ولاتبدل فراش، كما إذا اشترى زوجته المدخول بها فالأصح المنصوص أن الاستبراء(T) (مستحب)(v) إذ لايؤدي عدمه إلى اختلاط ماء . وقيل : إنه واجب (^) (9)، والش أعلم.
قזی/ب)

## فـصـــل（1）

قسم ابن القاص في التلخيص الرضاع إلى خمسة أقسام جعل في كل قسم منها أربعة．

فالأول ：ما لايحوم على الرجل ولا المرأة（Y）، وهو（r）لبن الرجل（（）إذا خرج من حلمته（0）، ولبن الخنتُى المشكل（V）（V）، ولبن حُلبب من امرأة بعد موتها، ولبن ارتضـع به هن تَمَّ له حولان（وإن كان حلب منها قبل إكماله الحولين． والأربعة（＾）الثانيـة：تحوم على المرأة ）（9）ولاتحرم على الرجل، وهي لبن الزنا، ولبن بكر أو ثيب لم تتزو ج（•）، ولبن الملاعنة، ولبن امرأة لم يدخل بها زوجها（11）．
（）النظر هذا الفصل بالتفصيل في ：التلخيص قع／أ－ب، واللباب قr٪／ب وما بعدها، والمهذب ، 10V－100／r


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) وني ( ( (و) المرأةه) } \\
& \text { 「) وفي بقية النـخ ((وهي) }
\end{aligned}
$$

を ）لأنه ليس معدا للتغذية فلم يتعلق به التصريم كغيره من المائعات، لكن يكره له ولغرعه نكاع من
ارتضعت منه. (مغني المحتاج
 المصباع المنير 1ع9／1．1
1）الختثى المشكل ：هو من له فرج امرأة وذڭگر رجل، وهذا هو الأشهه ، وهناك نوع له ثقب لايشبه

（V ومغني المحتاع
＾）وني（ب）（اوالأبعة））بإسقاط الراء ． 9）ها با بين القوسين ساقط من（أ ） （1． （1）انظر ：التلخيص قع＾／أ．
[قال (1): قلته في التي لم يدخل بها زوجها] (r) تخريجاً والباقي منصوص.
 الأب، لابكونهن مرضعات، وذكر فيها صوراً (r) يرجع حاصلا
 لهن منه لبن نأرضعت كل واحدة منهن طفلا رضعة واحدة في خمسة أوقات، فإنه يصير ابناً للرجل دونهن (0)، ولايحرمن عليه الا بسبب كونه

 اللبن، وذلك إذا أرضعت زوجة الرجل أو أمر(ما 1) ولده بلبنه من له دون الحولين خمس رضعات متفرقات(11).
(1) أي قال ابن القاص . انظر : التلخيص ق £ أ .
(i) ( ${ }^{\text {( }}$ ( (r) راجعها في: التلخيص قع
§) ما ما بين القوسين مثبت من (ح) فقط ه) قتلت : وحاصل المسألة أن فيها وجهين:

الوجه الأول : كما ذكره المصنف، وهو الوجه الصحيع عند فقهاء الشافعية، لانه ارتضع من لبنه خمس رضعات فصار ابنا له.

الوجه الثاني : أنه لايصير الرجل أباً للصبي، ولايصير هو ابنه، لان الاببوة تابعة للأمومة ولم

(E1M/r (مغني المحتاع) (ETM/7)

(CV) نهاية ورثة (TVI) من (ت)

9) الفُحْل : في اللغة : الذكر من الحيوان، وجمعه هُحْول ومُحْولة وفُحَالْ. انظر: مختار الصحاح

$$
\begin{aligned}
& \text { 7.r. } \\
& \text { (l) وفي (أ) (اوأه) }
\end{aligned}
$$



ثُم ذكر الثلاث : إذا جُجِّنَ اللبنُ أو شيب(1) بماء أو عمل في طعام فأكله
 ارتضع ثم تقيأ (\%)، والكل يرجي إلى معنى واحد فلا معنى للتمدد (o). والأربعة الخامسة : فيها قولان .


والثالثة ( (): امرأة طلقطا زوجها أو مات عنها ولها منه لبن، فانتطع لبنها،
 من الأول( (1)، وإن كان بعدما حملت من الثاني في قرب ولان الادتها فتولان. أحدهما : أنه ولد الأول بكل حال ما با لم تلد من الثاني. والثاني : أنه ولد الثاني إذا كان اللبن من الأول انتطع انتطاءاً بيِّناً، ثم

1) أي خلط بماء، تقول: شابه شوباً إذا خلطه. المصباع
Y (السـوط : هو صب اللبن في الانف ليصل إلى الدماغ. (مغني المحتاج ץ) وفي (أ) (وأوجر)" . والوجو : هو صب اللبن في الحلق لحصول التغذية به كالارتضاع. (مغني ( المحتاع
ع) أظر : التلخيص ق أ

المحتأع $10 / r$ ومابعدها.
(4) الأول : يحرم على المرأة دون الرجل .

. القول الأول : أنه يحرم عليهما (V
والقول الثاني : أنه لايحرم عليهما ولا واحد منهما . (التلخيص الإحالة السابقة) (اللباب

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1 \text { ) وفي (أ) (الثالثالث) } \\
& \text { 9) وفي (i) (ا(آثثار لها) } \\
& \text { • . }
\end{aligned}
$$

ثار في الوقت الذي يكون للحامل فيه(1) اللبن(r) .
والرابعة : إذا دار نسب المولود بين اثنين، كما إذا زوجت في العدة فأتت (r) بولد لأقل من أربـع ســين كن حـين فارق الأول*(\&)، ولآكثر من ستة أشهر من حين تزوج بها الثاني، فإنه يعرض على القافة، فدن ألحقته(ه) به تبعه الرضيـع الذي ارتضنع بلبنه، فإن ألحقته (القافة)(I) بهها أو أشكل عليها أولم تكن (v) قافة، تُرك الولد حتى ينتسب(^) بعد بلوغه (إلى أحدهـا )(ه(ا) ويجبر
على ذلك( • ()، وفي المرتضـع بلبنه قولان.

أحدهما : أنه يتبع الولد، وليس له أن يختار غير من اختاره ف فإن مات الولد قبل الاختيـار كان للرضيـع أن يختار أحدهما، ولايجبر على ذلك. والثاني : أنه ابن للزوجين معاً (ll)، لأن ذلك ممكن في الارتضاع(1Y) ولايمكن في الانتساب(1r). .
() وفي بقية النسخ ((فبيه للحامل)) بالتقديم والتأخير (Y انظر هذه المسألة مفصلة في : التلخيص قو/أ، واللباب الإحالة السابقة، والمهذب 10V/Y
 ( )

0) هكذا في بقية النسخ ، باعتبار اللفظ ، وفي (ح) ((ألحقه)،) وذلك باعتبار المعنى. (9) ما بين القوسين مثبت من بقية النست


9)

(I.V-I. $7 /$ /

(IY) وغي (ح) (الإرضاع)،


قلت : أما لبن الرجل إذا خرج من حلمته، فالذي قاله ابن القاص(1) هو الصحيح المشهور (r)، وفيه وجه للكرابيسي(r)، أنه يحرم(ع)، ولبن الخنئى مُفَرَّع على المذهب، في أنه لايقتضي أنوثة، والتحريم فيه متوفق على الاستبانة، فإذا استمر الإشكال فلا تحريم(0) .


 الطفل تعلق الحرمةُ به(•1).

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) وفي (i) (ابن القاص) }
\end{aligned}
$$

(r مذهب أهل الرأي ثم تققه للشافعي وكان أحد رواة مذهبه القديم في العراق ، وكان ثقة ثبتاً فيه، ، توفي سنة خمس وأربيين ومائتين، وقيل: سنة ثمان وأربعين، قال النوي: وهو أشبه بالصواب. ومن مصنفاته: كتاب الشهادات، وكتاب الاجمامة. والكرابيس: الثياب الغلاظ وسمي بذلك لأنه كان
 r7/
§) انظر : روضة الطالبين ، الإحالة السابقة .
0) الظظر : رضة الطالبين الإحالة نفسها .

(V الالنماطي : هو الإمام الكبير ، أبوقاسم عثمان بن سعيد بن بثثار ، أخذ الفقه عن المزني والربيع المرادي، وأخذ عنه ابن سريج وأبوسعيد الإصطخري وأبوعلي بن خيران وغيزهم، اشتهرت به كتب الشافعي في بغداد . توفي في بغداد سنة تمان وثمانين ومائتين. له ترجمة في:

^) قالوا : لانه رضاع لم يثبت به الآمومة فلم تثبت به الابووة. (المهذب ION/T)



وإن خلط بمائع(1)، وكان اللبن غالباً تعلق التحريم بشره في خمس
دفعات متفرقات(r)، وإن كان اللبن مغلوبا وشرب جميع المائع فقولان: أظهرهـا (r): أنه يحرم أيضاً لوصول اللبن إلى الجوف( \&)، وإن شرب بعضه

فوجهان.
أصحهما : أنه لايتعلق به تحريم (0).

وفيما إذا سُمِّط اللبن في أنفه فوصل إلى دماغه قول إنه لايحرم، ولكن
المذهب ما تقدم(1).
والأظهر في الحقنة أنها لاتحرم، و كذلك في الرضيع أنه لايحرم إلا على أب واحد كما في النسب، وهذا على الأظهر أن للرضيع أن ينتسب بنفسه إذا لم يلحق(V) الولد بأحدهما، وفيه قول إنه ليس له ذلك.

1 إما دواء ، وإما غيره ، حلال هو كالماء ولبن الشاة، أو حرام كالخمر 'ظُظر' ... (

ץ) هكذا في بقية السّخ ، وفي ( ( ) (أصحهما) ، والمثبت موافق لما في كتب المذهب. (روضة الطالبين (£T./7) (مغني المحتا؟ (E10/r)

を) وذلك هو المعتبر ، ولهذا يؤئر كيّير اللبن وقليله، وليس كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير حيث لايؤثر، فإنها تجتنب للاستقذار وهو مندرع بالكترة، ولا كالخمر المستهلكة في غيرها حيث لايتطلق به حد .

والوجه الثاني : أنه لايتطلق به تحريم كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير لأثنر لها ، وكالخمر المستهلكة في غيرها لايتعلق بها حد. ولأن المغلوب المستهلك كالمعدوم. انظر: المصرين السابقين
-) لانتفاء تحقق وصول اللبن منه إلى الجوف، ويه قال ابن سريج وأبوإسحاق والماوددي. والوجه الثاني : يثبت التحريم، وهو اختيار الصيمري والقاضي أبي الطيب. (ردضة الطالبين

 أي إذا لم يلحقه القافة بأحدهما

وعلى الأول : الأصح أنه لايجبر على ذلك كما تقدم، وقيل: يجبر(1) (1) (r).
ومسا لم يذكره ابن القاص (r) من المختلف فيه، اللبن الثائر على الولد من وطء الشبهة، والصحيح أنه يحرم كما ينتسب الين الولد الد فيه إلى الوطء، وفيه


## قــاعــدة (1)

أسباب النفقة ثلاثة (V)، مِلك النكاح، وملك اليمين، والقرابة.
 (إمتاع) (9)، والكسوة مترددة بينهما، والأصح أنها تمليك(••) فلا يسترد إن بقي منها شيء بعد الفصل، و كذلك(11) ماعون البيت. ونفقة ملك اليمين إمتا ع ليس إلاًّ .
( ) لقد سبق تحقيق هذه السائل كلها قريبأ فراجعها في صـ .rror.
 ( )
. \& ه) ما بين القوسين مثبت من (أ وع ود)


(V
النكاح نفقة المملوكات. انظر: اللباب ق \& \&/i.
 لتطيبه، تقل: أَدْتٌ الطعامُ وآدمئه إذا جعلت فيه إداماً . انظر: تحرير ألفاظ التنبيه RYA، والمصباع / 9، ومعجم لغة الفقهاء 01.

 (11) وفي (أ) (ولكن)"

وقالوا في نفقة القريب إنها إمتاع ايضاً (1)، والمراد بذلك أنها لاتجب إلا مع حاجة المنفق عليه، وتتقدر بقدر كفايته، وتسقط بمضي الزمان(r) إذا (لم)(r) تكن مفروضة من حاكم، وقد أذن له في الافتراض عليه( \&)، إذ لو أريدَ . بذلك الرجوع لورد عليه مسائل
منها : لو أعفَّ (ه) أباه بجارية، ثم استغنى الأبُ عنها لم يرجـع الولد في
الجارية(1).
ومنها : لو أعطاه نفقة فلم ينفقها واستغنى ، لم يكن له أن يرجع فيها أيضاً (v).

ومنها : إذا قلنا النفقة للحمل ، وقلنا لاتعطى حتى تضع، فلم تضع(^) سقطت، وإن قلنا إنها تعطى وهي حامل فأخرها فإنها تعطى(9). ومنها : لو أنفقت المنفي ولدها باللعان عليه ثم استلحقه النافي، فإنها ترجع عليه على الأصح(•1)، ولو كانت(11) إمتاعاً لكانت لاترجع، والشه أعلم.
(1) انظر : روضة الطالبين r
(i) (
 (0) وفي (أ) (إغثّ)
 . انظر المصدرين السابقين (V


 (11) وني (ب) ("كانه)

## قــاعــدة (1)

قال الشيخ أبو حامد والمحاملي في مختصريهها(r): الأم أولى بالحضانة(r) إلا في ثمان صور .
الأولى (؟): إذا امتنع كل من الأبوين من كفالة الولد، فإنه يُلْزَ به الأبَ.
الثانية (0): أن يكون الأب حرآّ ، والأم لم يكمل فيها الحرية فالأب أولى. الثالثة (ح): أن يكون الأب مأموناً دون الأمر(V) .

الرابعة (^): إذا افترق الوالدان في السفر للنُّقْلْةِ(9) فإنه يكون مـع الأب.

 (r تلت : وقد سبقهما ابن القاص إلى ذكر هذه القاعدة، وعدها ست مسائل، وذاد أبوحامد والمحاملي عليها صوتين، السابعة والثامنة، انظر: التلخيص الإحالة السابقة. r) الحضانة في اللغة : بفتح الحاء مأخوذة من الحضْنِ بكسر الحاء، وجمعه أحضان، وهو الجنب، ومعناها تربية الطفل، سمي بذلك لان الام تَضْهُه إلى حضْنِها ، تقول: أُخّْنْتُ الشيء إذا جعلته في حضني. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه r91. وفي الشرع: هي القيام بحفظ من لايميز ولايستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يوذذيه.
( (رضة الطالبين 0.乏/7) (مغني المحتاع عor/r)
( )
0) وفي (ب وع ود) (الثاني)) ، والمثبت من (أ) (i) (i)
(4) وفي (ب وع ود) (الثالث)، ، والمثبت من (أ)

^) وفي (ب وع ود) (الرابع)"
9) هو سفر تُقَّل من مكان إلى مكان للإقامة فيه، وهو يخالف سفر النزهة وبسر التجارة. انظر للتوسع في حكم هذا السفر عند الشافعية في: المهذب IVT/T، وحلية العلماء
والوجيز 11M/r، ويوضة الطالبين 01r/7.

الخامسة (1): إذا تزوجت الأم (r)،

السابعة (0): إذا كان مسلما وهي قد ارتدت . الثامنة (I): إذا كانت الأم مجهولة النسب فأقرت بالرق لإنسان(v). قلت : مجامع هذه الصور ترجع (^) إلى الأوصاف المشترطة في استحقاق الأم الحضانة، وفي الذمية وجه قاله الإصطخري إنها (9) أحق من الأب المسلم
إلى أن يبلغ الولد سبع سنين، وهو ضعيف(.1).

وأصح الوجهين: أن الأم إذا تزوجت عم الطفل لاتسقط حضانتها، لأن العم صاحب (11) حق في الحضانة على الجملة، وبه قطع القفال والغزالي(Ir) والمتولي وغيرهم(1r).

1) وفي (ب وت ود) (الخامس)

Y تكف الام متزوجة بعم المولود فتكون الآم حينذ أولى من غيرها ، قال ابن القاص: قلته تخريجأ . انظر: التلخيص ق 7^/ب.

「) وفي (ب وع ود) (السادس)
§) قلت : هذه هي ست صو استثناها ابن القاص .
ه) وفي (ب وع ود) (السابع)
() وفي (ب وع ود) (الثامنه)
(Y) انظر : اللباب ق

人) وفي ( (


( 11
. التظر : الوجيز

وقد تر كا (1) صورتين أخريين (r) تؤخذ من الشروط أيضاً .

وهما : إذا كانت مجنونة، فإن العقل شرط في استحقاق"(r) الحضانة، سواء كان جنونها مطبقا أو متقطعا (£) إلا إذا كان لايقع إلا نادراً بعد زمن
طويل( (0) ولاتطول مدته(T) .

والثانية : إذا كان الطفل رضيعاً، وليس لها لبن أو امتنعت من إرضاعه،
 الأكثرون(1) وصحح البغوي بقاء حضانتها (9). ويتعلق بهذا الموضع هسألة غريبة، وقعتْ في الاستفتاء(•1) (و كنت)(11)

> 1) أي أبو حامد والمحاملي r


0) كيوم في سنة فلا تسقط الحضانة به، كوض يطرأ ويزول ( (روضة الطالبين 0.0/7) (مغني الحتات

1) أما المرض اللذي لايرجى زواله، إن كان بميث يؤلم أى يشغل الألم عن كفالته وتدبير أمره سقط




 الإحالة السـابقة)










2) وفي (أ) (فيَ القاهرةه) • والقاهرة: مدينة بجب الفسطاط يجمعها سُودّ واحدُ، وهي اليوم المدينة العظمي، وكان أول من أحدثها جوهر غلام المعزّ أبي تميم معدٌ بن إسماعيل، الملقب بالمنصود بن أبي القاسم، وقيل: سعيد الملقب بالمهي. انظر: معجم البلدان لياقوت r.1/\&. قلت: وهي حالياً عاصمة جمهورية مصر العربية تقع على ضفاف النيل. r أخرجه البفاري في صحيده، كتاب الطب ، باب الجذام رقم ov•V، والحديث بكامله: (الاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر، وفر من المجذوم كما تفر من الالسد" . 101 ، وبألفاظ أخر في أبواب مختلفة وكلها في كاب الطب. وأرقامها. ovv. ovov ، ovot ، ovoo ، ovo ، ovor وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر. انظر: .OVVr

صحيح مسلم بشرع النفوي TIT/乏 ومابعدها .
(r) وفي (أ) (إيجع)

0) أخرجه البخابي في صميحه، كتاب الطب، باب لاهامة، رقم الحديث OVVI، بلفظ: (الايورئن
 فتع الباري . .


1) والجَذْم: بالفتع القطع وهو مصدر من باب ضرب ومنه يقال: جُذِّمُ الإنسانُ بالبناء للمفعول إذا أصابه الجُذامُ، لأنه يقطع اللحم ويسقطه. (المصباح 1 (1)).
(V أخرجه البخاري • كتاب الطب ، باب الجذام ، رقم الحديث OV•V. انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري . 101/ .
^) ما بين القوسين زيادة من (ح)
2) وفي (i) (الآنه")

ذكر الستفتي أن الولد رضيع، وأن من يُتبل قوله من الأطباء ذكر أن


 رضيع فينبغي القول بسقوط حضانتها، واله أعلم.

## فــائــــة

ذكر الشيخ أبو حامد في الرونق أيضاً (0) أنه إذا اجتمعت(T) القرابات فنساء الأم أولى إلا في صورة واحيد الحدة .

فالأخت من الأبوين أولى(. 1).

[^3]قلتُ: في هذه (1) نظر ، لأن كلا منهـا تشارك(r) الأخرى(r) في قرابة الأمه وترجحت هذه بزيادة القرابة، لكن يظهر ما قاله في الأخحت من الأب مـع الأخت من الأمه فإن الصحيح المنصوص في الجديد (\&) أنه يُقدم الأخحت من الأب(ه).

وقال المزنتي رحمه الله وابن سريج: تقدم الأخت من الأم(r) جرياً على القاعدة(v)، والشُ أعلم.

(1) وفي (د) (\$1)<br>「<br>  والنظائر للسيوطي عAr.<br>©) انظر المصادر السابقة .<br>) وفي (أ ود) ((اللأم))<br>(V الأب أقوى من الأخت من الأم في الميراث والتعصيب مع البنات، ولأن الاخخت من الأب تقوم مقام الأخت من الأب والأم في الميراث. فقامت مقامها في الحضانة. (المهذب الاجحالة السابقة) (مغني المحتاج والصفحة السـابقة)

## فـصــل (1)

القتل ينقسم إلى الأحكام الخمسة (r)، وسادس مباين لها (r).
فالواجب منه : قتل المرتد إذا لم يتب؛ والمحارب(\&) إذا قَتَلَ ولم يتب
حتى قُدِرَ عليه، والمحصن إذا زنى، وتارك الصلاة إذا أصر على ذلك بعد الاستتابة، والحربي في حال القتال إذا لم يستأسر واستمر على المتاتلة.


 يفجر به أو على قتل (V) مؤمن ظلماً ولم يندفع إلا بالقتل لم يبعد أن يوصف القتل بالوجوب.

وأما المحظور (^): فقتل المسلم بغير حق، والذمي، والمعاهد (9) بغير
 Y (Y أي الاخكام الخمسة الشرعية وهي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح. r (r وهو قتل الخط! فلايوصف بحرام ولاحلال لانه غير مكف فيما أخطأ، فهو كفعل المجنون والبهيمة، كـا سيبينه المصنف قريباً . انظر: روضة الطالبين YYM/V، ومغني المحتاع الإحالة

السابقة
.
ه) المّنٌ : مستق من المنَّ تقول: منغ عليه بالعتق وغيره مناً من باب مَتَّل، وامتن عليه به أيضاً ، أي
 جهة الايذاء، والتُبَجِّع الذي يُكَّرْها ، ومنه سمي الموت مُّوناً لانه يقطع الأعمار وينقص الأعداد .


$$
\begin{aligned}
& \text { 7) وفي ( ( ) (احتى") } \\
& \text { (V } \\
& \text { ^^) ينون به الحرامَ }
\end{aligned}
$$

9) المُعَاهُد : بضم الميم وفتح الهاء اسم مفعل من عاهد فلانًأي أي أعطاه عهلاً، والمراد به: من
 ومعجم لغة الفقهاء

سبب(1)، و كذلك قتل نساء أهل الحرب وصبيانهم إذا خلا قتلهم عن المصلحة أو دفع المفسدة) وأما على اختيار إمام الحرمين ومن تابعه، فإنه من قسم المكروه . ومنه أيضاً : قتل الأسير الذي يكون دصلحة المسلمين في استبقائه رقيقاً، ،

أو يرجى في ذلك مصلحة كبيره (للمسلمين)(r) أو دفع مفسدة عنهم(£). وأما المباح : فالقتل قصاصاً، وقتل الصائل إذا قيل بجواز الاستسلام ولم يكن على بضع محرم.
ويلتحق به أيضاً من قطع طرفه قصاصاً أو في(0) السرقة فيموت بذلك(1)، لكن لايتصف ذلك بانه قتل، لأن الموت فيه ضمني. وأما ما لايرجع إلى الأحكام الخمسة فالقتل خطأ (v) كما إذا رما رمى إلى غرض (^) فاعترضه إنسان فأصابه(9) (1.1) وأشباه ذلك، بل يرجع هذا إلى خطاب الوضع(II) الذي نصب سبباً للضمان والكفارة(Ir).

1) انظر : اللباب ق ع ז/ب، ومغني المحتاع ع/

(i) (
§) فإن الإمام مخير في ذلك . (مغني المحتاب
2) وفي (ب) (وفيكي
(4) انظر : اللباب قغז/ب .
(V
.
3) فهو خطأ محض لايتعلق به قصام. (روضة الطالبين (O/V).
(i) نهاية ورقة (TVI.


(1r انظر : مغني المحتاع

وأما قتل شبه العمد فأصل الضرب محرم، لأنه قصد الجناية، لكن لما لم يكن ذلك مسا يقتل غالباً لم يكن التتل فيه مقصوداً حتى يتصف بالتحيم(1)، وهو محتمل، والشَ أعلم.

## فــائــدة (r)

والقتل ينقسم إلى أقسام :
الأول : ما لايوجب تصاصاً ولا ديةً ولا كنارة، وهو التتل الواجب، والتّل

 لأن (r) إقامة الحد عليهما إلى الإمام، وأيدي أحاد الرعية مصروفة عنهي، فكان كمن قتل من عليه تصاص، وهو لايستحقه( \&) .
والصحيح أنه (0) لاتصاص على قاتلهما (r)، لأن كلا منهما مهدر (r) الدم،
لكنه يعزر .
قال الرافـي : ولا يبعد مجيء الوجه القائل بالتصاص في الكنارة، وفي

> 1) انظر : مختصر قواعد العللني O\&N/r.
 rrı/V

$$
\begin{aligned}
& \text { للسيوطي } \\
& \text { (ץ) وفي (ع) (إلخ أن) }
\end{aligned}
$$

 ولابين أن يكون قبل رجوعه عن الإقرار أم لا. (مغتني المـتاج 10/2) (0) وفي (أ) (أني)
 المحتاج الإحالة السـابقة) .
(V

بعض الورثة المستحقين إذا انفردوا(1) بالقصاص دون طلب الباقين قول إنه
يجب عليه القود، والأصح المنـع .

الثاني (r): ما يوجب القصاصَ أو الدية والكفارةَ: وهو قتل المسلم العمد العدوان (ヶ) إذا كان محقون الدم، والقاتل مكافئ له(£) ولم يقم به ما يمنع القصاص كالأبوة ونحوها (ه).

الثالث : ما يوجب الديةً والكفارةَ دون القصاص، وهو قتل الخطا، وشبه العمد، وبیض أنواع ما يمتنع(I) فيه القصاص من القتل العمد كقتل الوالد ولده، والمسلم الذمي(V).

الرابع (^) ما يوجب القصاص والكفارة ولاتجب فيه الدية وذلك مصورّ فيما إذا وجب*(9) لرجل على آخر قصاص في النفس (•1) لقتله مورثه، فجنى المقتص على القاتل بقطع يديه فإنه بعد ذلك ليس له الدية، لو (11) عفا عن قتله، ولو أراد القصاص كان له ذلك بعد ضمانه بالدية(I)، وله نظائر يأتي ذكرها، وصورتها:


إذا أراد أن يقتصَّ منه بعد الاندمال(1)، وقالوا فيما إذا قتل الذميُّ مرتدأ ثلاثة أوجه.

أصحها : أنه لايجب فيه قصاص ولا دية (r).
والثاني : يجب القصاص (r) فإن عفا(\&) المستحق وجبت الدية، وفي قدرها وجهان: أصحهما أخس(0) الديات.

والثالث (1): *(V): يجب فيه القصاص(^)،، ولاتجب الدية(1)، وهو منسوب إلى تخريج الإصطخري(•1) وأبي الطيب ابن(11) سلمة(1) ). الخامس (Ir): ما تجب فيه الكفارة فقط، كقتل السيد عبده(\&1)، وقتل الإنسان نفسه على الأصح(10).
 r
 إذا قتل مسلمأ . انظر المصادر السابقة.



( $\tau$ (
(

 (II) وني (i) (1) (1) البن)


 10) لآه تتل محرم فتخرع من تركته. انظر: اللباب الإجالة السابقة ، سصضة الطالبين Tr9/V.

وكذلك (1) إذا رمى(r) إلى صف الكفار فأصاب مسلماً عليه زي(r) الكفار، ،ولم يعلم به( £).
ولو أمر (0) غيره فَقَطَع يده بإذنه فسرى إلى النفس ففي وجوب الدية
وجهان.
رجـح البغوي وغيره المنع وبه قطع ابن الصبا غ(ז).
وعلى هذا ففي الكفارة وجهان :
أصحهما : الوجوب (v).

وليس كل قتل لا يوصف بالإباحة تجب فيه الكفارة، فإن قتل نساء أهل الحرب وذراريهم(1) لغير مصلحة مُحَّمَّ، ولايجب فيه كفارة، لأن تحريمه ليس لحرمتهم ورعاية مصلحتهم بل لمصلحة المسلمين حتى لايفوتهم الارتفاق(9) (• (1) (بهم)(11) واله أعلم.

£) لكونه في دار الحرب ، أو بصفة المحاربين بدارنا . (اللباب الإجالة السابقة) (روضة الطالبين


ه) وفي ( (



 (11)

## قـاعـــدة (1)

الأصل في القصاص*(r) المماثلة ، إلا أن يؤدي ذلك إلى إغلاق باب القصاص قطعاً أو غالباً .

والمراد بالمماثلة التساوي في حياة الأنفس، وصفاتها المعتبرة شرعاً، كالإيمان(r)، والكفر، والحرية، والرق، دون العوارض اللاحقة بها .
 لأن اعتبار هذه الصفات تسد(v) باب الزجر بالقصاص(A).


1) انظر هذه القاعدة في : اللباب ع/أ، وروضة الطالبين TI/V ومابعدها ، والأشباه والنظائر لابن


> قو^I/ أ ومابعدها .


£) الحاذِق : استم فاعل من حْذُق بفتع الذال وكسرها تقل: حذق الرجل أي مهر في صنعته وعرف

ه) الأخرق : عكس الحاذق، تقلل: خَرِقَ بالشيء من باب تُرْبَ إذا لم يعرف عمله بيده فهو أخرق. انظر: المصباع I7V/1.
 (V
^) (إذ يكاد أن يكون مستميلا وجود اثنين دون تفاوت بينهما . (i) (أ) ما بين القوسين ساقط من

- (1) وفي (أ) (الأبده) وهو خطأ والايدّ : من آد يئيد أيداً ، وآداً أي قوي واشثد فهو أيّد مثل سيد

 rE/V (Ir

بل الصحيح المرجو طول حياته بالميض(1) المدنف(r) المأيوس منه(r)،
 وكذلك في الأعضاء أيضاً ، إنما التساوي المتبر بينهـا (كا وعدمها، حتى لاتؤخذ اليد الصحيحة بالشاء (0)، ولا العين المبصرة بالعوراء (I) فلا نظر إلى تفاوت القُوَى القائمة بذلك الأعضاء (V)، ولا إلى


 كثرة اللحم على الكوع(•1)، فإن اعتباره يبطل القصاص في اليد إذا (1)
(1) وفي (i) (المرض) وهو خطاً .
 (r.)/
r ا انظر: روضة الطالبين
٪) أي بين الجاني والمجني عليه .


(V اعتبرنا المساواة في هذه المعاني سقط القصاص في الأمضاء لأنه لايكاد أن يتفق العضوان في

هذه الصفات، فتسقط اعتبارها. (المهذب (TMA/T) (روضة الطالبين (T7/V)
 ( 9 (المصباع ()
9) انظر هذه المسألة في : روضة الطالبين 9 / 9 وما بعدها. والأشباه والنظائر لابن الوكيل (TV7/
-1 (1 الكوع : بضم الكاف ويقال: الكاع • وهو العظم الذي ني مْفِل الكفَّ يلي الايهام. (تحرير ألفاظ التنبيه (1) وفي (أ) ((حتى إذاه)

جنى عليها بالقطع
وبهذا الاعتبار أيضاً تقتل الجماعة بالواحد إذا اشتر كوا في قتله عمداً(1)، إذ لو اعتبر ذلك من الزيادة على عدد المقتول سقط القصاص في كثير من الصور بتواطء الجماعة على قتل الواحد، أو (على)(r) قطع طرفه. وفي المذهب قولان غريبان .

 يتخير الولي فيه، وأن(ه) هذا كافٍ في الزجر من جهة أن كل واحد منهم يكون على وَجَلِ(v) من القتل(^) .

1) قلت : هذا هو المشهد في المذهب الشافعي فلا يؤثر التفاوت في العدد. انظر: الام
 ودوضة الطالبين rv/V، والأشباه والنظانر لابن الوكيل rVV/A.

- مثبت من (
 ؛) وني (ب) (الثانيه"
(0) قلت : نقله الماسرجسي والقفال. انظر: روضة الطالبين (Av/V. 7) وفي (أ) (إوإن كان)
 ^) قال النهوي : وهذان القولان شـاذان واهيان . انظر: روضة الطالبين rv/V، والمتهاج

والمشهور الأول(1)، واعتبار القصاص بالدية غير سديد، لأن الرجل يقتل بالمرأة وديتها مختلفة(Y)، و كذلك(r) تُقتل الجماعة بالواحد، وإن كان إذا أفضى الأمر إلى الدية(؟)لم يجب على كل واحد إلا قدر حصته من الدية إذا وُرّعت عليهم(0)، (واله أعلم)(1) .

## (v) تــاعــدة

اختلف قول الشافعي (^) رضي الهُ عنه في القتل العمد ما موجبه؟
فأحد القولين أنه القود المحض والدية بدل عنه، لقوله تعالى: \$اكتب
 أولاً، وأن الدية تكون بشرط العفو عن القصاص. وهذا هو الأظهر عند القاضي أبي الطيب(•1) والروياني، والبغوي

Y Y انظر : مسألة قتل الرجل بالمرأة في: المهذب Y/ Y
.r\&/v
(i) وفي (i) (إلذلك)
\&) وذلك إذا آل ولي الدم من القصاص إلى الدية، سواء قتل بعضهم وأخذ حصة الباقين من الدية أو اقتصر على الدية.
© (انظر : روضة الطالبين rv/V .
צ) وفي (ح) (اوالله تعالى أعلم)"
(V انظر هذه القاعدة في : المهذب


^)

- (1 انظر : قواعد الحصني الاجالة السابقة.
وغيرهم(1) والنووي من المتأخرين(r) .

والقول الثاني : أن الواجب أحد الأمرين من القصاص أو الدية وكل منهما أصل .
قال المحاملي: وإذا اختار أحدهما حكمنا بأنه الذي كان وجب بالقتل(r)،
 يفدي) أخرجه البخاري(؟) (رحمه الش) (ه) هـ
 ، وصاحب العدَّة .
وذكر ابن (v) يونس (^) أنه (a) القول الجديد، وأن الأول(••) هو القديم.
(1) كالشُيرازي والقفال الشاشي. انظر: المهب ، والحلية الإحالتين السابقتين، وشرع السنة

$$
. r . r / v
$$

(Y
 r ولعله ذكره في أحد كتبه الأخرى .
 له هتيل نهو بخير النظرين، والحديث بطوله عن أبي هريرة بلفظ (فمن قتل له فتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يُقاد . وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة ... فمن قتل له قتتل فهو
 الحع، باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرهنا ونا ولقطتها ونا

 (V
^) هو : أحمد بن يونس القزويني من تلاميذ أبي سعد الهروي، نتل عنه الرافتي، وغيره من كتب
 وتجدر الإشارة إلى أن عائلة ابن يونس عند الشافعية كبيرة، منهم أيضاً: محمد عماد الدين


9) وفي (i) (أنن)
.

وعلى（1）（r）القولين ، لايحتاج في（r）العفو على الدية إلى رضى
الجاني（ £）لدلالة الحديث．
وقال الإمام ：إذا كنا نخيِّر الوليَّعلى القولين، ونرجع إلى الدية عند تعغر القود（ه）، ففي العبارة المشهورة لترجمة القولين تكلف، بل يقال
 للقصاص أو يثبت（9）تبعاً وبدلاً له، لا أصلاً ومعارضاً ؟
فيه قولان ( • () .

وقد أجاب من（11）نصر القول الأول، بأنه لايلزم من كون الوارث بين خيرتين أن يكون كل منهها أصلاً، بدليل أن لابسَ الخفقِّ مخير بين المسـح

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي (أ) ((عل大ى) } \\
& \text { (i) (YVV) نهاية ودقة (*Y }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 0) كها لو قتل والد ولده ، وقتل المسلم الذمي. } \\
& \text { (7) وفي (i) (i) (iللعمده) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4) وفي (i) (أبتبت) }
\end{aligned}
$$

－• ）نتلهما عنه ابن الوكيل في الاششباه والنظائر له．وقال ما نصه：فإن قيل：ما الفق بين عبارة الإمام وعبارة الجمهود؟

تلت ：الظاهر أن هذا الخلاف لغظي، وهو زيادة اقتخانه المال لالمحضه على من يقفل القود المصض، فعلى رأي الجمهود العمد موجب للقود فتط على هذا القل،، والموجب للمال العفو مثئل：والاممام يقول：العفو لم يكن الموجب اللمال، وإنما كان الموجب له القود لكن موازياً ، وكان ينبغي من جهة المعنى الختلاف الإمام مع الجمهد فيما لو ڤقال：عفوتُ عن موجب هذه



والغسل(1)، وليس ذلك فيها أصلاك، بل المسح بدل عن الغسل(Y). ويتفرع على القولين مسائل
منها (r) : لو قال في الدعوى قتل مورثي مـع جماعة شار كوه، ولم يذكر
 على القولين، إن قلنا*(؟) الموجب(0) القود المحض(T)، فالظاهر الصحة، وإلا فوجهان، والذي رآه الرافعي وغيره طرد الخلاف، والأصع صحة الدعوى لأنه إذا حققها ثبتت لل المطالبة بالقصاص، وذلك لايختلف بعدد الشر كاء، ومن منـع

نظر إلى أنه قد يعفو فلا نعلم(Y) ما يجب على المدعى عليه من الدية(A) .


الدية(1))، وإن قلنا الواجب القود، فطريقان والمذهب سقوط الدية(IY).

1) وفي (ع) (ابين الغسل والمسح) بالتقديم والتأخير

Y انظر : الأثباه والنظائر لابن الوكيل ז/ Y

$$
\begin{aligned}
& \text { الحصني ق } \\
& \text {. } \\
& \text { ( } \\
& \text { 0) وني ( ( ) (آلواجب) } \\
& \text { () وفي (أ) (المحصن) وهو خطأ) } \\
& \text { (Y }
\end{aligned}
$$

^) انظر هذه المسألة بنصها في : الاشباه والنظانر لابن الوكيل ז/r

9) وفي (أ و七) (اعفىى)

- •
(11) لان الواجب أحدهما، فإذا ترك أحدهما وجب الآخر، وإن اختار الدية سقط القصاص، وثبت

المال، ولم يكن له أن يرجع إلى القصاص. (المهذب (1NA/T)
 1.0/V ق 1VE/ب، وقواعد الحصني ق77/ب.

وأطلق في التنبيه نتل قولين ، وصحع وجوب الدية(1)، فيحتمل أن

 الواجب التصاص، وهو أحد القولين(\&) في الطريق الثاني، حكاه أبوإسحاق الـروزي وغيره

ووجه (0) المتولي بأن عفو المستحق معتبر*(1) بعفو الشرع وفي الموضع
الذي عفا (r) الشرع عن(^) القصاص لعدم الكفاءة تجب الدية، فكذلك هنا الـنا وذكر الماوردي (9) التولين تفريعاً على أن الواجب القود فتط، وذكر أن الذي نص عليه الشافعي في جراح(••1) العمد أن له أن يختار الدية بعد العفو

 وامتنع أن يحلف معه، فعرضت اليمين على المدعى عليه، فنكل عنها، فهل ترد

على المدعي أم لا؟ على قولين(1).
(ومنها : إذا قال عفوت عما وجب لي عليك بهذه الجناية أو عن حقي، وما
أشبه ذلك فالمشهور أنه يسقط القصاص)(r) والدية، على القولين جميعاً (r). وذكر الماوردي (أنه)(\&) على القول بوجوب القصاص عيناً لاتسقط الدية،

فإن عجل اختيارهاوجبت له، وإن لم يعجل فعلى القولين يعني اللذين تقدما (o) . وحكى أيضاً فيما إذا قال(7) عفوت عن القصاص والدية جميعاً ، أن الدية هل تسقط تفريعاً على القول بوجوب القصاص عيناً ؟ فيه وجهان، ووجه بقائها أن العفو لم يقع في وقته، ثم ذكر في التعجيل ما تقدم، والمشهور عند الأصحاب سقوطها في هذه الصورة على التولينيني (v) .
ومنها : إذا قال عَفَوْت عن الدية ، فإن قلنا الواجب القصاص عيناً فله ذلك وأن يعفو (1) عنه بعد ذلك، لأنه لم يعف(9) عن إلـن القصاص، والدية لم يستحقطا مّع بقاء القود (•1)، فلو مات الجاني قبل القصاص والعفو فالأصح أن للمستحق طلب الدية لفوات القصاص بغير اختياره(11).

> (i) (Y
> r
> (i) (i) 0) انظر : الحاوي ، الاجحالة السابقة.
> (1) (أ) وفيال إذاه)

> ^) وفي (أ) (ايعفوا) وهو خطأ .
> 9) وفي (أ) (إيعفو) وهو خطا (1)
 وقواعد الحصني ق
(1) انظر : روضة الطالبين الإحالة السابقة، وقواعد الحصني الإحالة نفسها.

وحكى ابن(1) كج أنه لارجوع لa إلى المال بعد إسقاطه وهل له بعد ما عفا (r) عن الدية، إذا قلنا الواجب أحد الأمرين أن يعفو عن القصاص، ويرجع إلى الدية، فيه ثلاثة أوجه.


 في التفريع على القول الآخر (v)، وإن عفا مطلقاً ففي وجوب الدية الخلاف المتقدم(^) .
ومنها : إذا قال : اخترت القصاص ، لم يبطل حقه من (الدية)(4) إذا عفا عليها (•1) بعد ذلك على القول بأن الواجب القصاص عيناً، وأما على القول
 إذا صرَّح بالعفو عن الدية وهنا أولى بالرجوع الدو


r) فعلى هذا لو عغا مطلقاً لم يجب شيء . (روضة الطالبين (1.0/V) (الأشباه والنظانر لابن
(rav/r الوكيل
§) وحاصل هذا الوجه أن العفو عن الدية لغو ، والولي على خيرته كما كان. (المصدران السابقان)
¢)

(i) (1)
(1.
. (II
. (IY وذك لآن الدية أخف


ومنها : إذا عفا على (1) مال من غير جنس الدية، وقبل الجاني ذلك، فإن قلنا الواجب القصاص عيناً تُبت المال(r)، وإن قلنا الواجب أحدهما فوجهان، والأصح الجواز(r) .
ومنها : إذا جرى الصلع "( () عن القصاص على أكثُر من الدية من جنسها
 على القدر الواجب(0)، وإن قلنا الواجب القصاص فوجهان: أصحهما الصحة(T)


 قلنا: الواجب أحدهما، فقال القاضي أبوالطيب: ينصرف العفو إلى (1) (1)
 فإن قال: أردت به القصاص سقط، أو قال: أردت الدية فهو كما تقدم، وإن قال: لم يكن لي نية فوجهان.

1) وفي (i) (ick
r ( ) وستط القود ، وإن لم يقبل الجاني لم يثبت المال قطهأ ولم يسقط القصاص على الاهصح. (روضة الطالبين الإحالة السابتة) (الالثباه والنظائر لابن الوكيل
لابن الملقن قعI/ب) (قوأد الحصني قاדا/ب)
.
(ب) (
2) كالصلح من ألف على ألفين
r) وثبت المال المصالح عليه.

(i) (

( 1 ( 1 (
(ll انظر : روضة الطالبين 1.0/V، وقواعد الحصني الإحالة السابقة .


$$
\begin{aligned}
& \text { أحدهما : أنه ينصرف (إلى)(1) القصاص - } \\
& \text { والثاني : أنه يقال له : اصرفه الآن بنيتك (Y) . }
\end{aligned}
$$

(ومنها:)(r) إذا كان مستحق القصاص محجوراً عليه بالفلس فله أن يقتصَّ ولوعفا عنه سقط(\&)، وأما الدية فإن قلنا موجب العمد أحد الأمرين فله القصاص والعفو عنه، وإذا (عفا )(ه) ثبتت الدية، سواء صرح بإثباتها، أو نفيها، أو سكت عنها .

وإن قلنا الواجب القصاص عيناً فإن عفا على المال ثبت وتعلق حق الغرماء به(T)، وإن عفا (V) هملقاً أو على أن لامال له، فإن قلنا هطلق العفو لايوجب الدية فكذلك الحكم هنا .

وإن قلنا مطلقه(^) يوجبه( (9) ، ففي هذه الصورة عند الإطلاق يجب، وعند النفي فيه وجهان، أصحهما عند الرافعي أنه لايجب، لأن العفو مع نني الهال لايقتضي مالأً(•1).
() ما بين القوسين ساقط من (د)

(َ) ما بين القوسين سـاقط من (ح)
を ) ولتوضيع هذه المسألة فإنه يجدر بي في هذا المعام إيرادها نصا كما ذكرها النووي، قال: لو كان مستحق القصاص محجورا عليه نظر إن كان مسلوب العبارة كالصبي والمجنون فعفوه لغو • وإلا فإن كان الحجر عليه لحق غيره كالحجر بالفلس فله أن يقتص، ولو عفا عن القصاص سقط

$$
\begin{aligned}
& \text { (1.T/V الخ. (دوضة الطالبين... } \\
& \text { () ) ما بين القوسين ساقط من (أ }
\end{aligned}
$$

7) ولايكفه تعجيل القصاص ، أو العفو ليصرف المال إليهم . (روضة الطالبين الإحالة السـابقة)
(i) (i) (i) (i)

8) وفي (i) (ا(اتوجبها)"


قال الإمام : ويُعبرّ (1) عن الوجهين بأن العنو مع نفي المال إسقاط



تقدم.
ومنها : إذا جنى على العبد المرهون (عمداً )(ه) فللراهن أن يقتصَّ فإن

 شيء، وإن (قلنا )(r) إنه يوجبه فوجهان.

وأصحهما : لا ، ، قاله الرافتي الميني

 ولا يخلو (.1) هذا التوجيه من نظر ، لأن التفريع (11) على أن العفوَ

1) وفي (ب) (وتعبر)"


ع) انظر : روضة الطالبين
2) وفي (i) (اعبدأ) وهو خطأ .

(أ) بين القوسين ساقط من (V
^) أي على الراهن
3) انظر هذه المسألة في : روضة الطالبين ז/. ع والأثباه والنظائر لابن الملقن قi/IVO ، وقواعد الحصني قז7/أ. -1) وفي (أ وح ود) (ايخلوا) ، والمثبت من (ب)
(1) وفي (أ) (التقريع)"

المطلقَ يوجب المال فكان الاحتياط هنا للمرتهن يقتضي(1) أنه يجب. وتغترق هذه المسألة (r) عن التي قبلها (r) بأن في مسألة المفلس لايكلفه
 وقالوا هنا (0) إذا لم يقتصَّ في الحال ولم يعفُ، ففي إجباره(1) على أحدهما طريقان:
أحدهما : يجبر ليكون المرتهن على ثبت من أمره .

والثاني : إن قلنا موجب (V) العمد القود لم يجبر، وإن قلنا موجبه أحد الأمرين أُجبرَ(1)، والهُ أعلم.
(1) وفي (ب وع ود) (ويقتضي)" ، والمثبت من (أ)
. (Y
-
\& ( ) وفي (ب) (الأن في ذلك)
ه) أي في مسأله الجناية على العبد المرهون عمداً

(V



## فــاءــدة (1)

قال المتولي وغيره : الواجب من الدية عند العفو دية المقتول لا ديةً القاتل (r)، لأن الوارث أحيا القاتل بإسقاط حقه من مُورِّثّه، ومن أحيا غيره ببذل شيء استحق(r) بدل المبذول، كما لو كان مضطراً فأطعمه يستحق عليه بدل الطعام، ولو مات الجاني قبل العفو والقصاص، أو قتل ظلما أو بحق في قصاص، أو حدِّ زنا، وأوجبنا الدية في تركته، فهل الواجب دية المقتول أم(ء) دية القاتل؟

فيه وجهان ، تظهر (0) فائدتهما *(1) فيما لو كان القاتل امرأة والمقتول رجلأ) ر)، أو بالعكس.
(1) انظر هذه الفائدة في : قواعد الحصني ق Y ( (Y) قلت : وأغلب كتب الشافعية تنص على أن هذه المسألة متفق عليها بين فقهاء الشافعية . انظر: تحفة المحتا؟ (i)

「
(\%) وفي ( ( ) (أور)
0) وفي (أ) (يظظهر)

حيث وجب عليها دية الرجل ، غلو كانت الدية بدلا عن القود لوجب عليها دية المرأة. انظر: مغني المحتاع الاجحالة السابقة.

## فــائــدة (1)

تقدم (r) فيما (إذا)(r) وجب على رجل قصاص في النفس، فقطع المستحق له يديه أنه ليس له الدية لو عفا عن نفسه، وله التصاص إذا ضمن يديه (بالدية)(£) وله نظائر يملك فيها المستحق القصاص، والعفو عنه مجاناً أو ببعض الدية، وليس (له)(ه) فيها الدية.
 التطعُ في المجني عليه فماتَ، فللولي أن يقتل الجاني، بحزِّ الرقبة، ولو عفا لم يكن له دية لأنه قد استوفى ما يقابل الدية وهو اليدان(^).

ومنها : لو لم يقطع المجني عليه يدي (9) الجاني في هذه الصورة بل أخذ ديةَ يديه ثم سرت الجناية فمات فكذلك أيضاً يكون(•الم اللولي قتله قصاصاً بضرب العنق (11) ولا ديةً له لو عفا، لأن ديةً الطرف تدخل في في دية النفس وقد استوفاها المجني عليه كاملة.
(1انظر هذه الفائدة في: الاششباه والنظانر لابن السبكي (rav/A، والالشباه والنظانر لابن الملقن


ت تقدم في صـ raع.
( ${ }^{\text {( }}$ (
(i) (i)

( 7 ( وفي (أ وح) (ومنها)"


9) وفي (أ) (וدد)
(I) (أ) (أ) (ألم يكن) وهو خطأ ، لان السياق يقتضي الإثبات لا النفي.
(11) وفي ( ( (العتق) ، وهو خطأ

ومنها *(1): المسألة المتقدمة، إذا عفا ولي التصاص عن الدية*(r) وفرعنا على أن الواجب أحد الأمرين فيبقى له القصاص، وليس له اله العفو عنه على الدية

ومنها : إذا قَتَلَ أَحدُ العبدين الآخري، وهما جما جميعاً لمالكٍ واحدٍ، فإنه يملك
القصاص والعفو عنه، وليسن له مالّ وهو ظاهر (£) .

 في كتاب الفروق وقال: أصحهها: إنه لادية كما تقدم





$$
\begin{aligned}
& \text { (*) نهاية (1) (د) (د) }
\end{aligned}
$$

 والأشُباه والنظائر لابن الملقن ق.V/


(V

9) تلت : والاهصع عند النوي هو الوجه الثاني خلافاً لما صحه الروياني. انظر: درضة الطالبين /1 $11 / \downarrow$ -1 (1) ما بين القوسين ساقط من (ب)


1r) وفي (أ) ((في)
(1\&) ما بين القوسين ساقط من (أ).

الثاني(1) إذا عفا يكون له نصف الديةY) كما تقدم. ومنها : إذا قطع يديه وسرى إلى النفس، فقطع الولي يديه ولم يمت فله قتله(r)، فلو مات قبل القصاص لم يجب في تر كته شيء، لأنه لما فات المحل تُبت له دية واحدة، وقد أخنذ بها يدين. ومنها : إذا جنـى على عبد ثم أعتقه السيد ثم مات العبد بالسراية، وله ورثة غير المعتق، و كان أرش الجناية مثل الدية أو أكثر فللورثة القصاص، والعفو عنه، وليس لهم مال(؟)، لأن(0) للسـيد أرش الجناية التي كانت في ملكه، فلا يتعدد ذلك بتعدد المستحقين، ذكرها الجيلي في كتاب الإعجاز (1)، والروياني أيضاً في الفروق، وعبر عنها بأن من عفا على مالٍ فهو له إلا في هذه الصورة(V) (والله أعلم)(A).

\author{

1) وفي (i) (اوالثاني") <br> Y انظر : روضة الطالبين (Y/V <br>  £) وفي (i) (اقاله) بدل ((مال)) وهو تحريف . 0) وفي (أ و د) (الأنه") <br> ج) وهو الإعجاز في الألغاز مختصر دون التنبيه (كشف الظنفن //Ir|). <br> (V انظر : اللباب الإحالة السابقة ، بعنوان كل من له حق في القصاص فهو مخير بين العفو والقصاص أوالمال إلا في أربع مسأنل. وذكر المساثل. ^)
}

## قـاعــدة (1)

قال ابن (r) القاص في تلخيصه : كل عاقل بالغ(r) قتل عمداً وجب القود
 الأجداد والجدات قول: إنه يقتص منهم(T)، وإذا ورث القاتل بعض قصاص المقتول(v).

قلت : ولو قتل مرتد مرتداً فالأصح أنه يقتص له منه.
والثاني : المنع لأن المرتد ههدر الدم (^) (و كذلك إذا قتل الزاني
 أنه يقتل المرتد بالذمي، ولايقتل الذمي بالمرتد (Ir) نظرأ إلى كون المرتد مهدر الدم)(1r).
 ( $Y$
ع .
\&) وني (ح) (ووإذاه) ، وفي (د) (إنا)، والمثبت من (أ وب)
(i) (i)
(Y) قال النوعي : وهو شاذ منكر . (رضة الطالبين (VI/V).
(V (V) مثل أن يقتل أحد الاببين أباه ثم مات الابن الآخر فورثه القاتل. (التلخيص الإحالة السابقة) ^) قلت : والانظهر الاول، أي قتل مرتد بمرتد لتساويهما كما لو قتل الذمي ذميأ . انظر: مغني المحتأع IV/\&، ونهاية المحتاع
4) انظر : مغني المحتاج 10/\& .
(1) (1) لاسثوانهما في الكفز بل المرتد أسوأ حالا من الذمي لانه مهدر الدم، وقيل: لايقتل به لبقاء
علقة الإسلام في المرتد. (مغني المحتاج ع/11).
(1) أي قتل المرتد بالذمي •
 السبكي TMA/
(ir (ir (i) ما بين القوسين ساقط من

والقول الذي (1) أشار إليه ابن(r) القاص(r) في قتل الأجداد والجدات بالأحفاد ( ()، تابعه(0) عليه أبوالطيب ابن (1) سلمة، وقال الإمام: لم يقبله الأصحابُ منصوصاً ولامخرجاً (v).

ومن صور (1) سقوط القصاص بإرثه : ما إذا كان أربع إخوة قتل الثاني منهم الأكبرَ، ثم قتل الثالثُ الأصغرَ، ولم يُخِّفّ القتيلان غير القان القانلين، فللثاني أن يقتصَّ من الثالث، ويسقط عن الثاني التصاص، لأنه لما قتل الأكبرَ كان القصاص للثالث وللصغير(9)، فإذا قتل الثالثُ الصغيرَ ورث الثاني من الصغير حقه من قصاص نفسه فيسقط(•1)، إذ يستحيل أن يستحق الإنسان قصاصَ نفسه(11).

\author{

1) وفي (ب) (الثانيي) r <br> r) وفي (أ) (القاصي)" <br>  <br> 0) وفي (أ) (وتابععه) (1) وفي (أ) (ابن) (1) <br> (V انظر : روضة الطالبين <br> ^) و ( <br> 9) وفي (أ) (اوالصغير) ، وفي (ع) (او للمعغر)) ، والمثبت من (ب ود) <br>  <br> (ll انظر هذه المسألة بنصها في : روضة الطالبين
}

ومما ينبغي أن يُستثنى أيضاً على قولٍ ما (1) إذا قتل زيدٌ ابن (r) عمرو،

 العبادِيُّ في الرقم، واله أعلم.


؛) وكل واحد من الآبوين متغرد بالآرث فلكل وادد منهما القصاص على الآخر . (روضة الطالبين ( $r \varepsilon / v$
0) وفي (أ) (ابنغ)
(9)

V



r.o

9) هو أبو الحسين أحمد بن محمد المعروف بابن القطان ، وهو آخر من عرفناه من أصحاب أبي العباس ابن سريج، قاله الشيرازي، وتابعه فيه ابن هداية الشّ، درس بيبداد وأخذ عنه البلم


-1) قال النعيي : والصحيع الاؤل ، ولابد من مجيء هذا الوجه في الآخوين. (روضة الطالبين (r£/v

## قــاعــلـة (1)

قال الشيخ أبوحامد (r): لايجب القصاص بغير مباشرة إلا في صورتين. المكرِه يعني على الأظهر (r) في أنه يجب عليه مـع المُكْرَهِ(؟)، ويكونان كالشريكين، أو على القول بأنه يختص بالاقتصاص منه، وقد تقدم ذلك. والثاني : إذا شهدا (0) عليه بما يقتضي قتلا، فقتل، ثم رجقا، وقالا

قلت : وهذا إذا لم يعلم الحاكمُ بأنهما شهدا بالزور، فإن حكم بشهادتهما "C علمه بذلك اقتص منه دونهما و كانا كالمتسببين(V)، ودلك أيضاً إذا لم يعلم ولي القصاص أن الحكم باطل" فإن علم كان القصاص عليه وحده (^)، لأنه مباشر، والحاكم متسبب والمباشرة تقطع السبب، والله أعلم*(9) .
 العت، وقواعدالحصني قץ
المهذب IVV/r ، ودوضة الطالبين I/V. .
(Y) ثال ذلك في كتابه الرونق . انظر: الأشباه والنظانر للسيوطي الاجحالة السابقة. ץ) تلت : وهو الصحيع المنصوص وبه قطع الجمهو لاهه أهلكه بما يقصد به الإهلاك غالباً فأثبه
 を) لانه قتله عمدأ عدوانأ لاستبقاء نفسه فأشبه ما لو قتله المخطر ليأكله، وفيه وجه، أنه لاقصاص للآمر (المكره) لانه متسبب غير مباشر والقصاص على المباشر فقط، وفيه وجه أيضأ لاقصاص على المكرْه فقط لأنه آلة للمكرِه فصار كما لو ضربه به. راجع هذه الآموال في المصاذر السابقة. 0) وفي (أ وب) (اشثهد)
(1) فإنهما يقتلان لانهها توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالباً فوجب عليهما القود كما لو جرحاه
فمات. (المهذب IVV/T)
. V/乏 انظر هذه المسألة في : مغني المحتاع (V
^) فلا قصاص عليهما حينئذ لانهما لم يلجنا إلى قتله حسأ ولا شرعأ ، فصار فولهما شرطأ محضاً
كالمُسك مع القاتل فيجب على الولي القصاص. (مغني المحتاب £/ ا)
نهاية ورقة (\^1) من (د)

## (1) (1)

في *(ץ) أنواع الديات (ץ) بحسب مقاديرها، وهي عشرة أنواع: الأول : ما تجب فيه الدية كاملة ، وذلك نفس الحر المسلم الذكر (ڭ)؛ المنفصل عن الأم، وما تتكمل فيه من أبعاضه.
 الناطق، واللحيان، واليدان، والذكر، والأنثيان(V)، والإليتان(^)، والرِّجلان، وسلخ(9) الجلد.
 والنظانز للسيوطي ع^7 ومابعدها. وانظر فيه بالتفصيل: التلخيص قاه/أ، واللباب قه/أ، والمهذب 190/K ومابعدها ، والتنبيه YY ومابعدها ، والوجيز K/E 1 ومابعدها، ومنهاج
 المحتاج or/\& ومابعدها ، ونهاية المحتأج


ץ إذا أعطيت ديتُه ، ومعناها في اللغة: حق القتيل. انظر: لسان العرب

وشرعا : هي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها. . (تحفة المحتاع

\&) ( وفي (د) (الذكر المسلى) بالتقديم والتأخير •
0) الأجفان : جمع جفن بفتح الجيم ، وهو غطاء العين من فوق ومن أسفل. (مغني المحتاع YV/乏) צ) (المارن : بكسر الراء ، هو ما لأن من الأنف. (المصدر السابق)
(V السكيت (المهنر السابق)
^) الإليتان : هما اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ. (المصدر السابق) 9) وفي (i) ((سـكع)، وهو تحريغ

وزاد الشيخ أبوحامد في الرونت كسر الصلب، وتكمل أيضاً في تفويت ما(1) يذكر من(r) المنافع: وهي:

 وذكر الرافعي كسر الصلب في إذهاب قوة الإمناء والإجبال، وفي(0)
إذهاب المشي فلم يعتبره بمفرده(T).

وظاهر كلام الشيخ * (v) أبي حامد أنه يجب فيه الدية وإن لم يبطل به
الإمناء والجما ع، ولا المشي.

الثاني : ما يجب فيه نصف الدية الكاملة *(N) .
وذلك في المرأة (9)، وما يتكمل فيه الدية من الأعضاء والمنافع المتقدمة

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي (ب ود) ( ( ( } \\
& \text { Y) وفي ( ( ود) (فیي") }
\end{aligned}
$$

(r

 ومابعدها ، وتحفة المحتا؟ EV9/^E ومابعدها .
ه) وفي (أ) (فيي)

9) أي المرأة الحرة، وكذلك الخنتى المشكل الصرة، لاته اليقين، فإن دية كل منهما في نفس أى جرح نصف دية الرجل حر ممن هما على دينهما نفساً وجُرحاً . انظر: روضة الطالبين ومغني المحتاع
تلت : وفي القديم قول : إنها تساوي الرجل في الاططراف إلى ثلث الدية، فإذا زاد الواجب على الثلت صارت على النصف، فعلى هذا في أصبعها عشر من الايل وفي أصبعين عشرفن. وفي ثُلاث ثلاثون، وفي أريع عشُرن، وهو نصف ما في أصابع الرجل الأريع، والمشهود الاول،


التي توجد فيها، وتزيد (1) بالحلمتين والشفرين (Y)، والإفضاء(Y)، وقوة

 أيضاً إذا قطع نصف اللسان أو أبطل نصف الكاملام(v) ونا
الثالث : ما يجب فيه ثلث الدية، وذلك في الجائفة(N) التي (لم)(9) تنفذ

1) أي تزيد المرأة على الرجل في الاعضاء والمنافع.
(Y الشفران : هما اللحمان المحيطان بحرفي فرع المرأة إحاطة السَفتين بالفم ففي ثطعهما وإشلالهما ديتها ، وفي أحدهما نصفها ، لان فيهما جمالًا ومنفعة إذ بهما يقع الالتذاذ بالجماع، لاققق في ذلك بين الرتقاء والقرناء وغيرهما ، لان النقصان فيهما ليس في الشفرين بل في
 المحتاع
r الإفضاء : هو رفع الحاجز بين مسلك الجماع والدبر على الاصح، وقيل: رفع الحاجز بين مسلك الجماع ومخرع البول.
قال المتولي : الصحيح أن كل واحد منهما إفضاء موجب للدية..... وفيه دية كاملة ، سواء كانت الجناية عمداً أو شُبهه أو خطأ لوطء أو بغيره من الزوع وغيره،


を غ غتجب الدية في إبطالها من المرأة لفوات النسل. انظر: روضة الطالبين 109/V، ومغني
المحتاج عV/\&.

ه) أي كل ما يمكن تنصيفه من الاعضاء التي سبق ذكرها في الحر المسلم الذكر ، وفي الحرة المسلمة، مثل العينين والسفتين والحمتين والشفرين ونحوها. ج) أي كذلك مما يمكن تنصيفه من الاعضاء . . انظر : دوضة الطالبين /V
^) الجائفة : هي الجراحة الواصلة إلى الجوف الاعظم من البطن أو الصدر أو ثغرة النحر أو

 . $7 . / \mathrm{A}$
9) ما بين القوسين ساقط من (أ وح)

من جانب（1）آخر（Y）، والمأمومة（ץ）والدامغة（ ））، ودية اليهودي والنصراني（0）، ويقاس بذلك ما يكمل فيه من أعضائهـا ومنافعهما كما في المرأة ．
الرابع ：ما يجب فيه ربع الدية، وهو الجفن الواحد من الأجفان الأربعة إذا

الخامس ：ما يجب فيه من الدية العشر ونصف（A）العشر（9）وهو المنقلة（1）．

السادس ：ما يجب فيه العشر فتط، وهو الهاشمة（11）، والأصبع الواحدة

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وغي (أ) (الجانبيه } \\
& \text { Y) وفي (أ) (1الآخر) }
\end{aligned}
$$

r）المأمومة ：هي الجراحة التي تصل إلى الجلدة التي تلي الدماغ．（التنبيه عY）（حاشية الباجوي re／r
£）الدامغة ：ما وصلت إلى الدماغ وهو المخ، وفيه ثلت الدية على الصحيع المنصوص، وقيل：ثلث الدية وحكومة، وقيل：فيها الدية بكاملها．（المهذب Y／19＾）（التنبيه YYع）（روضة الطالبين
（lヶ7／v

 （ 1


 （IE／／
 بأنها التي تكسر عظم الرأس حتى يتشظى فتستخرج عظامه من الرأس ليلتثّ، ويقال لها أيضاً المنقولة．انظر：الام الاجمالة السابقة ، والمهذب （1）الهاشمة ：هي التي توضح ثم تهشم العظم．（المدران السابقان）
قلت ：وقد حكى السرخسي قولا قدياً إن في الهاشمة خمسأ من الإبل وحكومة، قال النويي：
وليس بشيء. انظر: دوضة الطالبين IT7/V. الثامن : مايجب فيه نصف العشر وهو الموضِحَة(ه) (٪)، والأنملة الواحدة
من إبهام اليد أو الرِّجل(v)، والسن الواحدة(^).

وإذا قلع أكثر من عشرين سنا (9)، فالأصح أنه يجب في الجميع بحساب


> 1) وفي (i) (پأصابعه" بدل (امن أصابع)،

Y (Y) تلت : هذا بشرط أن تكون أصلية من يد أو رجل، وتستوي فيه جميع الأصابع، أما الاصنغ
 . $77 / \varepsilon$
(ا


7) ( سواء كانت الموضحة على الهامة والناصية أو القذالل، وهو جماع مؤخر الرأس، أو الحُشاء. وهو العظم الذي خلف الأذن، أو منحدر القَحْحْدُوهَ إلى الرقبة وهي ما خلف الرأس. انظر حقيقة الموضحة في: روضة الطالبين
(V فله أنملتان، أما الإيهام فإنه يجب في كل أنملة منها خمس من الايل، نصف دية الأصبع، لانه لما قسمت دية اليد على عدد الأصابع وجب أن يقسم دية الأصبع على عدد الأنامل. انظر: اللاباب


9) وفي (i) (اسنةه)
(1.

(IY وبيان ذلك أن الأسنان في غالب الفطرة اثنتان وثلاثون، فإذا كان في كل سن منها خمس من الايل، فقطع الجاني جميع الانسنان مثلا فإنه يجب عليه مائة وستون بعيراً فيكون زيادة على تدر
 . $70 / \varepsilon$ / 1 ، ومغني المحتاع

وفيه（1）قول ：إنه لايزاد في الكل على قدر الدية، نظراً إلى أن جميعها（r）
كالجزء الواحد من الأجزاء والأطراف(r).

التاسع ：ما يجب فيه عشر العشر على قول، وهو كسر الترقوة（٪）（٪）
 بعض المواضع（＾）، فقيل：إنه قول قديم（9）، وفي ذلك نظر：لأن الشافعي رضي الله عنه نص عليه في كتاب اختلاف الحديث（•1）، وهو من الكتب الجديدة،

1) وفي (أ) (وفیي")
 الخلاف إذا اتحد الجاني والجناية، فإن تعدد الجاني بأن تلع عشرين سنا ، وقلع غيره الباقي، فعلى الأول مائة بعير، وعلى الثاني ستون قطعاً ．（روضة الطالبين الاجالة السابقة） を）الترقوة ：هي العظام المتصلة بين المنكب وثغرة النحر، ولكل شخص ترقوتان، والجمع تراتي． انظر：روضة الطالبين IEN／V، والنظم المستعذب r．N／T．

ه）الضّلَع ：بفتح اللام في لغة الحجاز ، وتسكينها في لغة تميم، وهي أنثى، والجمع أضْلع

المستعذب ז/r.r.
（7）وفي（ح ود）（رضوان اللّه عليه）
（V
 ，الضلع، وفي معرفة السنن والآثار TM／7، كتاب الديات، باب الترقوة والضلع، وكهم رسعه عن طريق أسلم مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب ڤضى في الضّرس بجملر، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجملز．وصحده الالباني．انظر：إرواء الغليل KTV／V رقم الحديث979．



－（1）انظر نصه في الاجالة السابقة ．

نمّ ، نص في الأم (r) على أنه يجب فيه حكومة، وهذا هو الأصع عند الأصحاب(r).
والمسألة تلتفت إلى (צ) ( أن قول الصحابي حجة، وفيها (0) اختلاف (كلام)(1) للشافتي والأصحاب، وسيأتي (ل) إن شاء الله تعالى مفردة في آخر الكتاب.
العاشر : ما فيه حكومة (A) وهو ما سوى ذلك من الجراح، والجناية على الشعور( (9) وما ليست منفعته باقية، وأشباه ذلك.

1) الرييع : هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المضري المؤذن بجامع مدينة مصر، صاحب الشافعي وداوية كتبه، قال الشانعي رحمه اللّ تعالى: الربيع داويتي، وأحفظ أهحابي. ولد سنة أريع وسبعين ومائة ، وإذا أطلق في كب المذهب انصرف إلى المرادي، فإن أرادوا الجيري قيدوه بالجيري، توفي بمصر سنة سبعين ومانتين. انظر ترجمته في: طبقات
 وطبقات الشافعية لابن هداية اللّ . 19. (Y انظر نصه في :
r .1EN/V r.

$$
\begin{aligned}
& \text { \&) وفي بقية النسخ (اعلى) } \\
& \text { 0) وفي (أ) (اوفيه) }
\end{aligned}
$$


V) وفي (ح ود) (وستاتّتي)
^) هـي جزء من الدية نسبته إليها نسبة ما تقتضيه الجناية ، وسميت بذلك لاستقرارها بحكم
 المحتاع
ه ) هلت : يحمل إطلاق المصنف هنا على إفساد منبت الشعو2 إذا كان فيه جمال كشعر اللحية وشعر الرأس، أما إزالة الشعود من غير إفساد المنبت فإنه لايجب بها حكومة أصلا بلا
 ومغني المحتاع

وأما الجنين فنيه غُرَّة (1) قيمتها عشر دية الأم(Y)، وجنين غير المسلمة بنسبة ذلك، والشألعلم(r).

## قــاعــلـة (£)

ذكرها القاضي حسين ، يُعتبر في القصاص التساوي بين الجاني والمجني عليه في الطرفين والواسطة(ه)، حتى لو تخللت حالة، لم يكن القتيل (فيها )(4) كفؤا للقاتل، لايجب القود، لأنه مما يدرأ بالشبهة.
فإذا حدث حالة لم يكن (القتيل)(V) كفؤا للقاتل حصلت شبهة.
و كذلك أيضاً في حل الأكل يعتبر فيه الطرفان والواسطة(ه) حتى لو (الو رمى *(9) مسلم إلى صيد فارتد ثم أسلم، ثم أصابه لايحل، لأن الأصل (في الميتات)(1 (1) الحرمة(1) الـي
وهكذا الحكم في تحمل العاقلة، يعتبر (Ir) الطرفان والواسطة(I) لأنها
( ) وهي غرة عبد أو أمة يساوي نصف عشر الدية ؛ وأصل الغرة: البياض في وجه الفرس. انظر :
مغني المحتاج \&/r.1.

Y راجع مسألة دية الجنين في : الأم . Mro/V

ץ) تلت : ليلاحظ القارئ نيما سبق الفرق بين دية الذكر الحر المسلم المنفصل عن الأم، وغيره.

للسيوطي £^^.

ه) قلت : يراد بالطرفين هنا: القاتل والمقتول، ويراد بالواسطة هنا: الآلة.
(i) (i) با بين القوسين ساقط من (V)
(C) ما بين القوسين ساتط من (V
^) المراد بالطرفين هنا: الراميان إلى الصيد، والآلة: الرماء.

(i) •

1 (1) انظر : مختصر العلائي الإحالة السابقة، والأشباه والنظائر للسيوطي الإحالة السابقة.
(1Y) وني ( (
r|) انظر : روضة الطالبين Or/V، والأشباه والنظائر للسيوطي ع£.

مؤاخذة بجناية الغير، فهي معدولة عن القياس(1)، فاحتيط فيها كما يحتاط في

قلت : وفي بعض أفراد هذه الأنواع الثلاثة خلاون ولكن جادةَ المذهب ما
ذكره.
قال ابن (r) القاص في التلخيص ( (؟): لو جرح ذمي ذمياً أو مسلماً يعني خطأ، ثم (أسلم)(0) الجارح، ثم مات المجروحُ كانت الدية في مال الجارح' ولم يجب على عاقلته المسلمين ولا عاقلته الذميين شيء، إلا قدر أرش الجناية إذا (كان)(r) لها أرش مقدر ، قلتُهُ تخريجاً (v).

وقد حكى (الإمام)(1) عن الشيخ أبي علي أنه حكى(9) قولا، فيـا إذا رمى إنسان سهما إلى صيد ثم ارتد، وعاد إلى الإسلام ثم أصاب السهم إنساناً، أن الدية تضرب على عاقلته المسلمين، ويكتفى ( • ) بإسلامه في الطرفين. قال الإمام : وهذا القول يجري فيما إذا رمى إلى مسلم فارتد وعاد إلى الإسلامه ثم أصابه، لأن الحكم في تحمل العقل والقصاص واحد . وأما (في)(11) وجوب الدية واعتبار قدرها، فالنظر فيه إلى حالة الموت
(1) لان القياس، عدم مطالبة غيرالجاني بالجناية، كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى في ص^|ع. ب) انظر : مختصر العلاني ب/ 07، والأشباه والنظانر للسيوطي الإحالة السابتة. r
§) انظر: التلخيص ق
ه) ما بين القوسين ساتط من (ب ود)
(i) (i)

^) 9) وفي (i) (احكا)،

(1) (1)

على الصحيـح، لأن الضمان بدل التالف فينظر إلى حالة التلف(1). وقد نص الشافمي على أنه لو أرسل سهماً على حربي أو مرتد، فأسلم، ثم
 الترمذي(r) أنه لايجب شيء، ،واله أعلم.

## (؛) (؛

كل من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره إلا في صورتين.
إحداهما : العاقلة تحمل الدية في الخطا وشبه العمد .
والثانية (0): إذا قتل الصبي المحرمُ صيدأ، فالجزاء في مال الولي على الأصح، و كذلك*(T) سائر الكفارات.

「) هو أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي، ولد سنة مائتين، وكان في أول أمره حنفياً ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، تغقه على الربيع وغيره، توفي سنه خمس وتسعين ومانتين، له


を ) انظر هذه القاعدة في : الأشباه والنظائر لابن الوكيل

0) وفي (أ) (رالثانية)،
†**) نهاية ورقة (10) من (ب)

## فصل (1)

كل قتل مضمون بأحد البدلين فالكفارة واجبة فيه(Y)، سواء (r) كان

(1) راجع هذا الفصل في : المهذب rIV/r، وووضة الطالبين Y /

$$
\begin{aligned}
& \text { Y }
\end{aligned}
$$

وتال ابن المنذر : لاتجب في العمد، وحكى الروياني وجهاً ضعيفاً عن رواية أبويز علي بن أبي هريرة والطبري أنه إذا اتتص من المتعمد فلا كفارة في ماله، فعلى هذا إنما يجب إخراب الكفارة إذا لم يقتص منه بأن مات أو عُفي عنه. (روضة الطالبين الإحالة السابقة) قلت : والكفارة : هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شـهرين متابعين فإن لم يستطع فهل عليه إطعام ستين مسكيناًٌ قولان:
أحدهما يلزمه إطعام ستين مسكيناً كل مسكين مداً من الطعام....قياساً على كفارة الظهار
والجماع في رمضان.

والثاني : لايلزمه الإطعام لان الله تعالى ذكر العتق والصيام ولم يذكر الإطعام ولو وجب ذلك لذكره. راجع: المهذب TIV/T، وروضة الطالبين - قال الزركشثي: الكفارة ثلاثة أنواع

الأنل : مرتب لاتخيير فيه وهي كفارة القتل والجماع والظهار .
والثاني : مخير لاترتيب فيه وهو جزاء الصيد وفدية الاذى .
والثالث : فيء تخيير وترتيب وهو كفارة اليمين وما التحق بها من النذر والايلاء، وقوله أنت
 (
ع) كحفر البئ وشـهادة الزوف والاككراه ، لان السبب كالمباشرة في إيجاب الضمان فكان كالمباشرة
( ©

كالصبي والمجنون(1) والعبد (r) إذا (r) كان القتيل آدمياً معصوماً ، سواء كان مسلماً أو ذميّاً أو معاهداً، سواء ضمِن بالدية أو الغرة أو القيمة إذا كان المُكَقِرُ حياً حالة موت المضمون، فلو حفر بئراً في محل عدوان ثم مات فتردى فيها إنسان فهو مضمون بالدية(£)، وفي وجوب الكفارة في تركته وجهان، واختار الإمام أنها لاتجب(0) .
 الكفارة، إلا فيما إذا قتل الرجل عبده أو مكاتبه، وإذا قتل نفسه على أصح
 مسلمأ في دار الحرب ظنه كافراً بأن كان عليه زيهم، وفي كونه مضموناً بالد الدية
 هسلماً ، أما إذا لم يعين شخصاً فأصاب مسلماً ، ولم يعرف أن فيهم مسلماً فلا دية قطهاً، وتجب الكفارةُ(1). .

1) لأن الكفارة من باب الضمان فتجب في مالهما، فيعتق الولي عنهما من مالهما ، ولايصوم عنهما بحال، فإن صام الصبي المميز أجزأه. (مغني المحتاع $1 . v /$ )
Y) لكن يكفر بالصوم لعدم ملكه . (المصدر السابق)
r
 ه) ورجه المنع أن في الكفارة معنى العبادة فيبعد وجويها على ميت ابتداء . (رضضة الطالبين الاجالة السابقة)

(V
^) ( أنه تجب فيه كفارة لحق الله تعالى فتخرع من تركه، وهذا إذا كانت النفس معصومة، أما إذا كانت مهدرة فقد تال الزركثي: ينبغي ألا تجب الكفارة، والوجه الثاني: أنه لاتجب الكفارة كما

2) تجب فيه الكفارة على الاصصح ولاتؤتر فيها الاياحة، وقيل: تسطط تبعأ: أي تسقط الكفارة تبعاً
 - • (1الأظهر أنه لادية ، وتجب الكفارة تطعاً . انظر: رضتة الطالبين |l| الظظر المصدر السابق ، ومغني المحتاع 1r/£

ولا يوصف هذا القتل (1) بالإباحة ولا التحريم لكونه خطأ (r) كـا تقدم(r) والهُ أعلم.

## فــأـــدة (\&)

. يفارق المرتد الكافر الأصلي في أحكام


الثاني: لايمهل في الاستتابة على الأصح (1) . الثالث: يؤاخذ بأحكام المسلمين الرابع: يؤمر بقضاء الصلوات الفائتة في أيام الردة *(v). الخامس: لايصح نكاحه ابتداء . السادس: يبطل نكاحه المتقدم إلا أن يسلم قبل انقضاء العدة . السابع: لا تحل ذبيحته .

الثامن: يهدر دمه بالإضافة إلى المسلمين، وبالإضافة إلى الذمي قولان تقدما(^).

التاسع: لايستقر له ملك على قول، بل يزول بنغس الردة، والأظهر أنه

1) أي قتل مسلم في دار الحرب على ظن كونه كافرأ .
 r
 ومابعدها ، والسيوطي في الأثباه والنظانر له
2) وفي (ب وع ود) وأحدهاه) • والمثبت من (i) (i)

 - ( 1 ( تقما في صـ

موقوف، فإن مات عليها تبين زواله من حين الردة（1）．
العاشر：لا يسبى（Y）．
الحادي عشر：لا يفدى
الثاني عشر：ولا يُمن عليه（r）．
الثالث عشر：ولايقر بالجزية الرابـع عشر：ولا يرث＊（ ）．
الخامس عشر：ولا يُورث إذا قتل على ردته（ه）．
السادس عشر：يضمن ما يتلف في حالة الحرب（I）على أحد القولين（V）．
السابـع عشر：لايصح بـيعه وهبته ورهنه و كتابته على الجديد（1）．
الثامن عشر：إذا قلنا بالأظهر في وقف مِلكه فعتقه وتدبيره ووصيته موقوفة
أيضاً كذلك（9）．

$$
\begin{aligned}
& \text { r VI-V. . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 0) انظر المصدرين السابقين . }
\end{aligned}
$$

> .r... rvolv
> (V لأن معصيتهم بالردة لاتسقط عنهم غرم الأموال المضمونة. والثاني: أنهم لايضمنون، وهو الأظهر • انظر: الأحكام السالطانية الإحالة السابقة، وروضة الطالبين YVO/V.
> ^) وعلى القديم توقف، إن أسلم حكم بصحتها وإلا فلا . (روضة الطالبين r../V) (مغني المحتاع(1£r/乏
> 8) انظر المصدرين السابقين .

التاسع عشر: ولد المرتدين المنعقد بعد الردة مسلم على قول صححه الرافعي في المحرر(1) ورجح النووي أنه مرتد(r). العشرون: إذا قتل على الردة ففي استرقاق أولاده ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين ما حملت به أمه في حال الردة فيسترق وما حملت به قبل الردة فلا .

## قــاعــدة (r)

كل من وطئ وطئاً حراماً وهو عالم بتحريمه فعليه الحد إلا في صور (؟ ). الأولى(0) : إذا وطئ جارية ابنه (7).

الثانية (V): (أو )(A) الغازي (إذا وطئ)(9) جارية من المغنم قبل القسمة.
الرابعة (1) الثة: أو أمته الم أو جارية مشتر كة بينه وبين غيره .

الخامسة (I): أو أمته المحرمة عليه بنسب أو رضاع على الأظهر . Y (Y) تلت : هذا الخلاف فيما لو كان أبواه مرتدُين، أما إذا كان أحد أبويه هسلماً فهو مسلم بلا خلاف. انظر المصدرين السابقين.

 0) وفي (ب ح د) (أحدهاه
 ( $\downarrow$
 9) ها ها بين القوسين ساتط من بقية النست.
(1) ه ال
(I) وفي (ب)
(Ir) وفي (ب ع د) (الخامس)

السادسة（1）：أو زوجته في الحيض أو في الوضع المكروه، أو في الصوم، أو الإحرام（r）．

## 

الثامنة（؟）：و كذلك زوجته المتـدة عن وطء الشبهة．
التاسعة（ه）：وكذلك وطه الميتة على الأصح（1）（1）كما تقدم（V）．
العاشرة（＾）：وفي وطء البهيمة أيضاً على الأنظه（9）（1）．
الحادية عشر（．1）：إذا كان مكرُهاً على الأظهر ．
الثانية عشر（II）：إذا وطئ في النكاح بلا شهود（II（I）أو بلا ولي（Ir）
على الصحـيـح（ \＆1）．
（1）（السـادس）（ب）（ب）
． 1 （Y انظر ：روضة الطالبين M／
「）وفي（ب ع د）（السابع）＂
を）وفي（ب ع د）（الثامن）
0）وفي（ب ع د）（التاسع）＂
1）وإن كانت مصرمة في الحياة، لأن هذا مما ينفر الطبع عنه فلا يحتاج إلى الزجر عنه بحد كشرب
البول بل يعزر •
وقيل ：يحد به كوطء الحية، ولايجب فيه مهر بحال لأن الميت لايستأنف ملكاً ．انظر：روضة

（V تقدم صـ（VAA．
＾）وفي（ب ع د）（العاشر）
4）انظر ：دوضة الطالبين الإحالة السابقة ، ومغني المحتأج الصفحة نفسـها ． －（1）وفي（ب ع د）（الحادي عشر）＂والمثبت من（أ）والصواب فيها أيضاً（（عشرةً）． （11）وفي（ب ع د）（الثاني عشر）ه والمثبت من（أ）والصواب فيها أيضاً（（اششرة）．
كمذهب الإمام مالك حيث يجوز عنده إذا أعلنوه．انظر：بداية المجتهد（IY ｜ وما بعدها ．

ع1）وفي هامش（ح）（الأصحع）مشار إليها بالسهم•

و كذا كل جهة أباح بها عالم انتهض（1）خلافه شبهة، وقد تقدم（r（1）بيان أقسام الشُّبِّ（r）، والهُ أعلم．

## قــاعــدة（ ）

قال الشيخ أبو حامل وغيره：لايجوز للمسلم أن يدفع مالا إلى الكفار المحاربـن إلا في صور ．
الأولى（ه）：إذا أحاط العدو بالمسلمين من كل الجهات وفيهم（1）ضعف
عن مقاومتهم أو قلة.

الثانية（V）：إذا كان في يد الكفار أسرى من المسلمين، فيـجوز افتداؤهم منهم بالمال（A）．

قال الروياني（9）：في（•1）وجوبه وجهان：أصلهما المضطر（11）إلى الميتة هل يجوز له الأكل أو يجب（IT）．

> (1) وني (أتههه)
> • تقدم ني اللوحة
> ب) وني (ب) (الشبهة)
\＆（ ）انظر هذه القاعدة بنصها في ：الانشباه والنظانز لابن السبكي

0) وفي (ب ع د) (آآحدها)

（V
．
9）نقله عنه ابن السبكي في الأشباه والنظانر له، والحصني في تواعده الإجالة السابقة．
（1－
（II）وفي（أللمضطر）（I）
Y ا ）قلت ：والأصح وجوب أكلها عليه كما يجب دفع الهلاك بأكل الحلال．انظر：روضة الطالبين ．0と9－0\＆n／ケ

الثالثة (1): إذا جاءت امرأة من الكفار مسلمة في زمن الهدنة وكانت مزوجة فيهم(r) حيث قلنا يُعطى زوجُها المهرَ إذا جاء يطلبه على قول، والأصح المنع(r).
لكن هو فيها إذا شُرط رد من جاء منهم مسلماً أولى منه فيما إذا أطلق العقد ولم يشترط ذلك( ) .
(1) وفي (ب د د) (الثالث)
(
 الفرع بالتفصيل في: روضة الطالبين

を) قلت : وذاد ابن السبكي صوراً أخر .
منها: إذا قال الأسير للكافر: أطلقني على كذا ففعل، أو قال الكافر افتد نفسك بكذا ففعل لزمه ما التزم.

ومنها: مببألة العلج (الصلح) فإذا قال كافر للإمام: أدلك على تلعة كذا على أن تعطيني منها كذا فعاقده على ذلك جاز . (الأشباه والنظائر لابن السبكي الإحالة السابقة)

## قــاعــلـة (1)

فيما تقـع القرعة (Y) فيه ك وهي: إما (ץ) في الحقوق*(؟) (المتساوية أو في تعيـين الملك.
القسم الأول : في الحقوق إذا تساوت دفعاً للضغائن (0) والأحقاد (7) الناشئة عن تقديم بعضهم على بعض .
فمنها : بـين الخلفاء عند تساويهم في صفات الإمامة ومقاصدها، (و كذلك بين الأئمة في الصلوات عند استوائهم في جـميع الصفات المعتبرة (V) . ووكذلك في الأذان (^) .
ومنها : بـين الأقارب المستوين في تغسيل الميت، والإمامة(4) في الصلاة (عليه) (•1) إذا تشاحوا في ذلك، و كذلك بين الحاضنات إذا كنَّفي درجة واحدة، ولم تختص إحداهن بشيء (يقتضي)(11) التقديم. وكذلك الإقراع بين الأولياء المستوين إذا أذنت لهم المرأة في التزويج( (Ir).
( ) انظر هذه القاعدة في : اللباب ق . ومابعدها ، وقوأعد الحصني قז



(*) نهاية ورقة (101) من (10)
0) الضغائن : جمع الضُغِينَة ، وهي الحقد والعداوة والبغضاء. (لسان العرب roo/Mr)
 (102/r
( ( ) (V

4) وفي (أ) (الإمامب)
(i) (1•
(i) (I) (1Y) انظر : قواعد الأحكام V./ ، والمنتّو

## ومنها : إذا تزاحم السابقون إلى الصف (الأول)(1) ولم يسعهم جميعاً .

 وكذلك في إحياء الموات إذا سبقوا إلى مكان معين، وفي نيل المعدن وفي مقاعد(r) الأسواق (التي تبا ع فيها عادة(r)).وفي التقديم بالدعوى عند الحاكم إذا حضروا دفعة)(£) ولم يكن فيهم مسافر ولا امرأة(ه).

و كذلك إذا تزاحموا على أخخذ لقيط (I) ولم يسبق أحد، و كذلك في منازل الخانات(v) المسبلة(A) وأشباهها .

ومنها : في (9) السفر بإحدى الزوجات لما في تخصيص بعضهن من الإيحاش والأذى.

وكذلك إذا أراد القسم بينهن أولأ فلا يبدأ بواحدة إلا بقرعة على الأصح( • ا)و كذلك إذا تزو ج باثنتين أو ثلاث دفعة، وتزاحمن في الزفاف(11).
(1) ( )
. Y وفي (
.
§) ما بين القوسين ساقط من (ب)
©) وإن ترجع بعضهم على بعض كالمرأة والمقيم والمسافر تدم المرأة على الرجال، لانها عورة، وقدم المسافر على المقيم لثلا يتضر بفوت الرفاق. (قواعد الاحكام (V./))
7) اللقيط : فعيل بمعنى مفعلل ، وهو الصبي المنبوذ المطرع. انظر: تهذيب اللغات \&/1ra،

وتحرير ألفاظ التنبيه רזץ، والمصباع

^) وفي (i) (المشبلة)،
9) وفي (i) (i(i) (i) وني السفر)



ومنها : إذا قتل واحد جماعةً دفعةً واحدةً فلا يقدم للقصاص وليُّ واحد
منهم إلا بالقرعة وللباقين الدية لتساويهم في طلب الاقتصاص بخلاف ما إذا
 ومنها *(r) : الإقراع بين العبيد إذا أوصى ( () بعتقهم أو دبرهم أو نجز عتقهم في مرض الموت، ولم يسع الثلث جميعهم(0) وبه وردت السنة(T). والضابط في ذلك كله (أنه)(v) إذا أدى تقديم بعضهم (على بعض)(^) إلى إيغار الصدور، وإيحاش النفوس، فإن ذلك يزول بالإقراع بينهم، وذلك حين لايكون في أحد (9) صفة يقتضي(•1) تخصيصه بالتقديم، فإن كان شيء من ذلك فالعذر في التقديم واضح.
القسم الثاني : الإقراع في تعيين المِلك، وذلك لم يجئ إلا في ثلاث صور . اثنتان منها متفق عليهما وهو (II) الإقراع بين العبيد في*(1) المئي الميألة
(9) ما رواه مسلم في صحيده عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عـد موته لم
 أربعةٌ وقال له تولا شديداً . انظر: صميح مسلم بشرع النوعي كتاب الآيمان، باب صحبة
(i) ما بين القوسين ساتط من (V ^) ( ) ما بين القوسين ساقط من بقية النسخ .
9) وفي (i) ((احدد)

- 1) وفي (ب ود) ((لايقتضي)"
(i) وفي (i) (وههما"


$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي (ب ود) (ا(إترتباً)" } \\
& \text { V.N (Y انظر : قواءد الأحكام (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { §) وفي (أ) (اوصى) } \\
& \text { (0) انظر المصدرين السابقين ، والمغني لابن قدامة 1EV/7. }
\end{aligned}
$$

المتقدمة(1)، فإنها لتعيين المِلك أيضاً فيمن(r) لاتخرج قرعته (بالعتق)(r). ومثله المسألة المشهورة إذا قال: إن كان هذا (الطائر)(\&) غراباً فامرأتي طالق، وإن لم يكن غراباً فعبدي حر، ومات وقد أشكل الحال، فإنه يقرع
 للمرأة رقَّ العبد على وجه(V)، ولم تطلق المرأة ، والأحصح أنه لايُرَق(^). والثانية (9): الإقراع بين الشر كاء عند تعديل السهام(•1) في القسم(11). والثالثة (IT): عند تعارض البينتين ، فالأظهر (Ir) أنهما يتساقطان، وفيه

قولان آخران.
أحدهما : أنه يقسم بينهها (\&).

( (V لأن القرعة تعمل في العتق واليق فكما يعتق إذا خرجت عليه يرق إذا خرجت على عديله، (V (V)

^) لأن القرعة لم تؤثر فيما خرجت عليه ففي غيره أولى ، وعلى هذا يبقى الايِهام كما كان. انظر المصدرين السابقين. 4) وفي (أ) (الثّانية))

- • (1) لتساويهم في الحقوق وذلك في قسمة الدو والاراضي ولايتخير القاسم في التقدم لما فيه من

(II) وفي (أ) (أفي (التسمة)]
 r|
\& ألأن حجة كل واحد منهما فيها سواء. انظر: معرفة السنن والآثار .rra/A
( $£ \mu^{*}$ )


## والثاني ：يقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة قُضِيَ له．

 قال ابن القاص（1）：نص عليه الشافعي في كتاب الدعوى والبينات（r）،، وضعفه الأئمة（r）، بأن القرعة لاتفيد ترجيحاً تتقدم به إحدى（ \＆）البينتين كما لايقرع بين الخبرين إذا تعارضا（o）＊（٪）． وقول ثالث ：إنه يوقف الحان（V）إلى أن يتبين（＾）．نعم ：قد تكون القرعة أولا لتعيين الحق ثم يترتب عليها المِلك كما إذا تساوق（9）شريكان في دار إلى القاضي، كل منهما يدعي أن شراءه لنصيبه كان قبل شري（•1）صاحبه، وأنه يستحق عليه الأخذ بالشفعة، فإنه يقدم من خرجت له القرعة بالدعوى، فإذا ادعى ونكل صاحبه عن اليمين، فحلف（11）اليمين المردودة قُصِيَ له بأخنذ نصيب شريكه، ولم تسمع دعواه بعد ذلك（IT）، واله أعلم．

> (1) وفي (أ) ( ابن القاض)
> . (Y) انظر : معرفة السنن والآثار
«r（Y）قلت ：وممن ضعفه أيضأ من المتأخرين عز الدين بن عبدالسلام．انظر：قواعد الأحكام（i）
§）وفي（i）（أحدر）
0）انظر ：قواعد الأحكام الإحالة السابقة．
（
－（V
＾）（＾انظر هذه السألة مفصلة في ：معرفة السنن والآثار ．．
Q）تقول ：تَسَاوقَت الخِطبتان إذا وقُقَتا معاً ولم تسبق إحداهما الأخرى ．، والمراد به هنا：أن كل واحد من شريكين يقود صاحبه إلى القاضي．انظر：المصباح／（1）

$$
\begin{aligned}
& \text { • • ) وفي (أ) (اتبل أن يعرى))، وفي (ب) (اقبل شراء)، } \\
& \text { (il) (i) (i) (i) (i) }
\end{aligned}
$$

## فــصــلـ (1)

إذا نصب الشر كاءُ قاسماً بينهم، وسموا له أجرة معينة بالإطلاق، فهل تقسم(ץ) تلك الأجرة عليهم على قدر حصصهم أم على عدد رؤسهم؟ فيه قولان. أحدهما : أنه على عدد رؤسهم، لأن علم القاسم بالحساب والمساح الحماحة يقع لهم جميعاً ، وربما كان الحساب في الجزء الأقل أغمض. وأصحهها : أنها (r) على قدر الحصص.

ومنهم من قطع بهنا القول ، لأنها (\&) من مؤنات(0) الملك فأشهت
النفقة(1).
. ولهذا الخلاف نظائر
منها : الشر كاء في الشفعة إذا تفاوت قدر أملاكهم، هل يأخذون على عدد
أرؤس أم(V) على قدر الحصص؟ أيضا : على قدر الحصص)(فيه القولان(A) (•).

1) وفي هامش (ح) (رقاعدة)) مشار إليها بسهم من الصلب دون إلغاء لفظ (فهـل) ولعل الناسخ تردد فيه. انظر هذا الفصل بنصه في: القواعد للحصني قتז/ب، ومختصر العلاني

وداجعه بالتفصيل في: المهذب Y/T.T، والتنبيه TOA، والوجيز YV/r، وروضة الطالبين

Y) وفي (ح) ((تنقسـ))، وفي (أ) (يقسم)، والمثبت من (ب ود).
「) وفي (ب ود) (أْنه).
§) وفي (أ) ((لانهها).
0) وفي (i) ((موْمونات)).
ج) انظر المصادر السابقة .
V) وفي (i) (أو).
 9) لأن استحقاق الشفعة من توابع الملك فيقسم بحسبه كالمنافع. (الغاية القصوى الإحالة السابقة).


واختار المزني ترجيح القول بأنها على عدد الرؤس(())، ونسبه جماعة إلى القديم(r)(r) (r).

ومنها : لو مات مالك الدار عن ابـنين ثم مات أحدهما وترك ابـنين، فباع أحدهما نصيبه من أجنبي، فللشافعي قولان(\&) . القديم : أن الأخ يختص بالشفعة *(0)، لأن مِلكه أقوى(I) . والجديد الصحيح : أن الأخ والعم يشتر كان فيها (V)، ولهذ|(^) يوزع عليهما على قدر الحصص أم يكون بيـههما نصفين فيه القولان(9) . وأنكر الإمام دجيء القول بعدد الرؤس هنا، لأنه من تفاريع القول القذيم؛ وليس للعم شفعة على القول القديم، وغيره يخالف في ذلك، ويقول: القولان منصوص عليهها في الجديد(•) .

ومنها : إذا مات الشفيـع بعد الاستحقاق عن ابن وزوجة، فإنهما يرثان حق
الشفعة، وفي كيفيته ثلاث طرق(11) .

を) انظرهما في : الأم \&/ז، ومختصر المزني .IT، وفتح العزيز EVV/II ومابعدها ، وروضة الطالبين \&/\& 1 ، والغاية القصوى الإحالة السابقة.
(ب) نهاية ودقة (10r) من (ب).
9) وأترب إلى ملك الأخ، لأنهما ملكا بسبب واحد، ولهذا لو ظهر دين على أبيهما يباع فيه ملكهما دون مبك العم، وإذا كان أقرب ملكاً كان أحق بالشفعة كالشريك مع الجار. (فتح العزيز
.(£VN/I)
(V) لاشتراكهما في الملك، والنظر في الشفعة إلى ملك الشريك لا إلى سبب ملكه. (المصدر السابق). ^) وفي (أ وح ) (اوعلى هذاهاه، والمثبت من (ب ود).
9) انظر المصدر السابق -


إحداها : طرد القولين في أن ذلك على قدر الحصص أو على عدد الرؤس. والثانية : القطع بأنهما يأخذان على قدر الميراث، وهي التى التي رجحها
الرافعي( (1) وغيره(Y).


 ورجُج الأول بأنهم لو أخذوا*(^) لأنفسهم أخخذوا بالِملك، وإنـا يحصل مِلكهم بالإرث، وهو متأخر عن الشري(9) والمِلك المتأخر لايفيد ولاية(•) .(1)) (الشفعة)
والطريق (Ir) الثالث : (القطع)(r) بالتسوية، لأن الموروث(٪!) من الشفيع (10) حق تملك الشقص لا الشقص (11)، ومجرد الحق قد يسوى فيه


> بين الورثة كحد القذف(1) قاله أبوالفرج السرخسي(r). ومنها : إذا اشترك ثلاثة في عبد على التفاوت، فأعتق اثنان نصيبهما وهما
موسران، ففيه طريقان.

أحدهما : طرد القولين في أنهما يغرمان نصيب الشريك على قدر الحصص
أو على عدد الرؤس .
والثانية : القطع بأنهما يغرمان بالسوية(r).
 إلى حالة الإتلاف، وأما في (حق) و(ه) ه الشفعة والقسمة فهما من فوائد المِلك

ومنها : إذا استأجر دابة لحمل قدر معيَّن فحمل عليها أكثر من ذلك مها
لاتجري العادة بالتسامح(V) في مثله فتلفت بسبب ذلك وصاحبا القدر المضمون بالجناية قولان.
أحدهما : النصف ، لأن التلف تولّد من جائز (9) وغير جائز (11)
فانقسم(11) الضمان عليهما(Ir) (Ir).
وأصحهما (Ir): أنه يضمن قسط القدر الزائد، كما لو شرط أربعين رطلا

> ( ) ( (r انظر هذا الفرع بالتفصيل في : روضة الطالبين raع/^. §) وفي (ب ود) (ابينهما).
(0) ما بين القوسين زائد من (ح) فقط.
 (



(II) وفي (i) (i) (i)



نحمل خمسين كان اليضمون خمس القيمة(1)، ونقل ابن الرفعة قولا ثالئاً أو
وجها إنه يضسن جميع القيمة كما لو كان منفرداً باليد وهو غيبب(r)،
 أكثر، ومات من الجميع، وكان ضرب كل واحد منهم لايستقل بالإتلاف، أو
 ولكن (لو )(ا) آل الأمر إلى الدية فني توزييها عليهم على عدد الرؤس أو على

عدد الضريات القولان.
والأصح : أنه على عدد الضربات (v).

 حد الشرب إذا اقتصر على الأربعين، فني كيفية (الضمان في)(9) هذه الصور القولان.
أحدهما : أنه النصف كما تقدم في الحمل على (.1) المستأجر .
 (Y نقله أيضاً النوقي . انظر: روضة الطالبين ، الاجحالة السابقة.
(
(£) وفي (د) ((عليهم القصاص))
 7) ما بين القوسين ساقط من بقية النسـن.
(V لان الضربات تلاقي ظاهر البدن فلا يعظم فيها التفاوت بخلاف الجراحات. (المصدران . السابقان)

9) ما مين القوسين ساقط من (ب ود).

- (1) وفي (ب ود) (فيي).

والثاني : أنه بالقسط (1).
وجعل (Y) الشيـخ أبومحمد (r) في كتابه السلسلة (\&) مسألة(ه) الإجارة مبنية على هذه، وذكر أن الأصح أنه على التنصيف، كما لو جرحه واحد جراحة، وآخر عدداً كثيراً، ومات (منهها )(T) فإن القصاص عليهما، وإذا آل (الأمر )(V) إلى الدية كانت عليهها نصفين(A) .

والقائلون بترجيـح التقسيط على عدد *(9) الضربات، وهم الأكثرون فرقوا بين ذلك، بأن الجراحات لها غور؛ ونكاية في الباطن لاتنضبط، فأحيل الأمر على الجارحين، وأما في السـيِاط فإنها تقـع على ظاهر البدن وتكون منضنطة(• () ، والله أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : قواعد الحصني ق ألـ } \\
& \text { Y) وغي (أ) (اوجهل) وهو تحريف. } \\
& \text { r) هو أبومحمد الجويني والد إمام الصرمين، تقدمت ترجمته. } \\
& \text { £) وهو السلسلة في معرفة القولين والوجهين. } \\
& \text { ©) وفي (أ) ((مثالة)) وهو خطأ. . } \\
& \text { ج) ما بين القوسين زائد من (ح) فقط. } \\
& \text { (V }
\end{aligned}
$$

- (1 انظر : روضة الطالبين


## فــاءـــدة（1）

إذا وزع المسمى على بعض العمل عند تعذر تكميله فقد يحتاج فيه إلى
صنعة الحساب．
وقواعده كالمسألة（r）التي ذكرها القرافي（r）فيما إذا استأجر رجلاً
لحفر بئر اتساع عشرة في عشرة في عمق（（）عشرة أذرع أيضاً فحفر ذلك خمسة أذرع في خمسة في عمق（ه）خمسة، وأصابه مرض تعذر معه إتمامه وكانت الإجارة على عينه، فقد يسبق إلى فهم（T）الفقيه أن مستحقه يكون نصف المسمى له، وليس كذلك، بل إنما يستحق منه الثمن فقط（V）． وبيانه ：أن الذي وقع العقد عليه（＾）عشرة أذرع طولا في عشرة （أذر ع）（9）عرضاً وتكسر（•1）ذلك مائة ذراع منبسطة＊（11）على الأرض، فإذا ضربت في عشرة عمقاً ، كان مجموع العمل（المستأجر عليه）（1r）ألف ذراع، والذي حفره الأجير خمسة في خمسة، وذلك خمسة وعشرون ذراعاً مكسرة

（Y انظر المسألة في ：الفروق \＆
r）وني（i）（القراه）بإسقاط الباتي سهواً ．


 V
＾）（
9）
－• •）وفي（أ）（ومكسر））، وفي（ب）（وتكسير））


YاY（ا ما بين القوسين زائد من（أ）فقط．

منبسطاً، فإذا ضريت (في)(1) الخمسة المحفورة عمقاً كانت مائة ذراع، وخمسة وعشرين( (r) وذلك* (r) ثمن العمل المستأبر عليه(ڭ)، (فليتنبه لأمثاله(o).

## تــاعـدة (1)

في الفرق بين ل يحتاج (v) (فيه)(N) إلى الحاكم وما لايحتاج.



 الحاكم في تسلمه وتسليهم، إلا أن يقترن به ما يحوج إلى ذلى ذلك.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (i) ما بين القوسين ساقط من }
\end{aligned}
$$

> (0) ما بين القوسين ساقط هن (ا) (7) انظر عن القاعدة في : الفروق (V
> (^) ما بين القوسين ساتط من (د).
> (19*) نهاية ورقة (191) من (د).
> • (I) وفي (أ) (امنصب)•
> (II) وفي ( (I) (الخصومةه) ، والمئبت من بقية النسخ.

كمن أوصى إليه رجل على طفل له، والنظر في ماله، وبقية الورثة غير منازعين في ذلك، فليس له تسلم(1) ماله إلا بإذن(Y) الحاكم بعد ثبوت الوصية عنده، وإن كان ظاهرُ الأهلية، لأن الحكام هم المتصرفون في أمور الأطفال، فليس للوصي الاستبداد بغير علمهم إلا أن يكون في مواضع ليس فيه حاكم، لما في استقلاله دون علمهم من التهمة.

قال القرافي (r): كل أمر مجمع على ثبوته، وتعين الحق فيه، ولايؤدي أخذه إلى فتنة ولاتشاجر ولا فساد عرض أو عضو، فيجورز أخذه من غير رفع للحاكم(1) (2)
قلت : و كذلك أيضاً إذا كان لايثبت حقه عند الحاكم لعدم البينة، ويعلم أو (0) يغلب على ظنه أن الخصم يحلف(I) ظلماً ، وقد قدر على عين حقه أو جنسه بقدره، فإنه يأخذه إذا ظفر به(V)، ثم إذا ادعى عليه المأخوذ منه يُجيبه بأنه لاحق له عليه، ويحلف على ذلك وهو صادق.

واختلفوا فيما (إذا) (A) ظفر بغير جنس حقه، والأصح جواز الأخذ(9).
(1) وفي (i) (إسلم)،
Y) وفي ( ( ) (أن يأذن) والمؤدى واحد.
.VV - VT/\& انظر قول القرافي هذا في : الفريق له (r
§) وفي (أ وع) (إلى الحاكثه، والمثبت من (ب ود) وهو موافق لنص القرافي في الفرق.
(0) وفي (i) (أنهن).
(1) وفي (i) (إيغلب).
(V انظر هذه المألة في: روضة الطالبين TAT/^، ومغني المحتاع \& .

4) هتلت : بل هو المذهب، وبه تطع الجمهو. انظر المصادر السابقة.

فلو كان للمستحق بينة والخصم منكر فهل يستقل بالأخن إذا ظفر أم تجب(1) المرافعةُ؟ فيه وجهان.
أصحهها : جواز الاستقلال (Y)، وموضعه ما (إذا )(Y) لم يؤد الاستقلال إلى
فتنة كـا تقدم.
وهذا في الأعيان أقوى منه في الديون، لأنهم قالوا: إذا كان الخصمُ مقرآ بالدَّيْن غير ممتنع من الأداء، فليس للمستحق أن يأخن شيئاً من ماله بغير
إذنه، ومتى أخذ شيئاً رده( £).

فإن تلف عنده وجب ضمانه، لأن الخيار في تعيين المال المدفوع إلى من هو عليه(0)، فكذلك(T) يقال: إذا قدر المستحق على إقامة البينة عليه عند الحاكم، والأخن بإذنه، أو يدفع الحاكم ذلك من ماله عند الامتناع، لم ينبغ له الاستقلال(v).

وهذا مأخذ القائل بالوجه الآخر أنه لايستقل دون الرفع إلى الحاكم، إذا كانت له بينة.

وقل : : يجب الرفع إلى قاض، كها لو أمكنه تفليص الحق بالمطالبة والتقاضي. (روضة
 المحتاج
r) ما بين القوسين مثبت من (أ و؟).

المحتاع
0) انظر : الروضة الاجحالة السابقة.
7) وفي (ح) (افلذلكه).
(V

قال الرافعي : ومن قال بهذا (1) قال (Y): لو كان منكراً ولابينة لصاحب الحق، ولكن يرجو (r) إقراره إذا حضر عند القاضي، وعرض عليه اليمين فيجبب إحضاره أيضاً ولا يستقل بالأخذ( (؟). ومجامع ما يجب فيه الرفع إلى الحاكم أنواع ع
 إلى الحاكم حتى يتوجه عنده الثبوت بطريقه ثم يرتب(V) عليه مقتضاه، أو
يندفع ذلك بيمين المنكر (^) .

الثاني : ما يحتاج إليه (فيه) (9) من أجل اختلاف المذاهب، كما إذا فسخ أحد المتبايعين بخيار المجلس وكان الآنر حنفياً يمنع الفسخ بذلك، فلا بد من الرفع إلى الحاكم ليحكم بمذهبه، فيرتفع الخلاف في هذه القضية الخاصة، وهذه الصورة وما أشبه8ا ترجع في المعنى إلى النوع الأول لكن المأخذ مختلف(•).

الثالث (1): ما يفتقر فيه إلى الحاكم للتقويم، كأروش(1٪) الجنايات

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$


(0) راجع هذا النوع الاول في : الفرقة

1) وفي ( ( ) ولمختلفه بإسقاط الالف سهوأ.

- (iv


9) ساقط من (د)، وفي (أ) (فيه) وهو خطأ.

. (I) انظر : الفروق الاجحالة السابقة (I)


المقتضية（1）للحكومة، وتقدير نفقة الزوجات والأقارب، لأن ذلك راجع إلى ما يظهر للحاكم من حال الزوجة وحال المنفت عليها، وعلى القريب، وأمثال ذلك（r） وكذلك مطالبة المولي، وضرب المدة والتقاضي（r）بعد المدة بالفيئة أو الطلاق، وكذلك أيمان اللعان، فإنه لايستقل به الزوج دون الرفع إليه（£）، وأشباه ذلك．

الرابع（0）：ما يعظم خطره ويؤدي الاستقلال به إلى النتن والفساد، كالتصاص في النفس، والأعضاء، وإقامة حد القذف، وكذلك التعزيرات（r）، فلا بد في جميع ذلك من الرفع إلى الحاكم ليثبت عنده أولاً ثم يستوفيه ثانياً ． وأما ما كانت الحدود والتعزيرات فيه لحق اله تعالى فلا ريب في توقنها على الحاكم، والهة أعلم．

> 1) وني (i) (المقتضةَ).
> Y (Y) انظر : الفروق • الإحالة السابقَ「) وفي (أ) (و التقاض)، §) انظر : المصدر السابق.

$$
\begin{aligned}
& \text { ه) التعزيرات : جمع التعزير ، وهو لغة: مصدر من عَزِّ، ومعناه: التأديب. انظر: مختار الصحا؟ } \\
& \text {.1人. } \\
& \text { وشرعاً : تأديب على ذنب لاحد فيه ولاكفارة. (السراج الوهاع oro). }
\end{aligned}
$$

## قـاعــدة (1)


قوم وأموالَهم، ولكن البينة على المدعي*(r) واليمين على المدعى عليه)(r)(r).




> (1انظر القاعدة في: قواعد الحصني قع\/i/.

〔00/V ، وأصله في الصحيحين عن ابن عباس في كتاب التفسير باب (إن الذين يشترون بعه
 واليمين على المدعى عليهر). وأخرجه مسلم أيضأ في كاب الآهضية عن ابن عباس موصولا بلفظ (الو يعطى الناس بدعواهم لآدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على الدعىى عليهر.


 الراهن والمرتهن ونموه. وانظر أيضاً: صديح مسلم بشرح النوعي، كتاب الآتضية، باب اليمين

 .rrr/^
(\%) وفي (أ) (النكر).
-

9)
-1) وفي (د) (المرأة) وهو خطأ.
II) وفي (أ) (إيخالف) ، والمثبت من (ب و وع ود).

צا (ا) وفي (أ) (فیي).

لأنها حجة قوية بالبراءة عن التهمة، لأن الشاهد العدلَ، لايجلب إلى نفسه خيراً


 وقد اختلف أصحابنا في حد المدعي والمدعى عليه(II)، بما نميز كلا



$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي (ب ع) (اضيرأ). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 0) وفي (أ وب) (ربيتّه). }
\end{aligned}
$$

9) وفي ( ( ) (ربقوة جانب يمينها والدثبت من بقية النسخ.


(11 انظر اختلاذ نقهاء الشافعية في حد المدعي والددعى عليه في: كتاب أدب القضاء لابن أبي





10) وفي (أ) (امنبسطان) وهو خطأ تلت: استنبطهما الشيخ التفال كما هرع به ابن أبي الدم ني مسألة إسلام النوجين تيل المسيس، ثم اختلفا، كما سياتي قريباً . انظر: كتاب أدب القضاء




أحدهـا : أن المدعي : من يخالف قوله (r) الظاهر . والمدعى عليه : من يوافت الظاهر(r).

وهذا ما صرح به الروياني، وكلام أكثر الأصحاب يقتضيه، وهو الذي
رجحه الرافعي والنووي( ) (o) .
والثاني : أن المدعي : هوالذي لو سكت خلي، وسكوته.
والمدعى عليه : من لايخلى ولايقنع منه بالسكوت، بل يطلب منه**(1) الجواب عند المخاصمة(v).

وقد يتفق أن يكون الواحد في حالة واحدة مدعياً ومدعى عليه(A) كالمتبايعين إذا(9) اختلفا فيما (•1) يقتضي التحالف(11)، وكذلك الزوجان

إذا اختلفا في قدر الصداق أو في(1Y) قدر بدل الخلع ونحو ذلك. وللرافعي اعتراض طويل على قولهم: المدعي من يكون قوله على خلاف

1) هو أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن هُودان بضم الفاء المروني الأُوداني، تفقه على أبي بكر القفال المروذي، وأخذ عنه المتولي، توفي سنة إحىى وستين وأربعمانة. ومن مصنفاتة: الابانة، والعدة. له ترجمة في: تهذيب الالسماء r/.

r

2) وني (أ) (النواوي).
( ( $\tau$ ( (


3) وني (i) (i) (i) (i)

(1) الظر : دوضة الطالبين (II (I)
(IY) وفي (أ) (اوفي) بدل (أو فيى)

الظاهر، وهو معروف في موضعه من(1) كتابه فلا حاجة إلى نتله هنا . والعبارتان تتفقان (r) غالباً في الصور، فإنَّ زيداً إذا ادعى على على عمرو ديناً
 الظاهر، وهو الذي لو سكت تُرِك وسكوته، وعمرو إنكاره على وفق الظاهر، لأن

 اختلفا، فقال الزوج أسلمنا معاً فالنكاح باق بيننا، وأنكرت المرأة فقالت بل على التعاقب فلا نكاح بيننا، ففي المسألة قولان، قيل(V): إن العبارتين هستنبطتان (^) منهما، فإن قلنا: إن المدعي من يذكر أمراً على خلاف الظاهر، والمدعى عليه من يكون قوله على وفق الظاهر، فالزوج هو المدعي هنا، لأن
 إلا أن يقيم الزو ج بينة( • ا) بما ادعاه . وإن قلنا بالعبارة الأخرى(II) فالمدعي هنا المرأةُ، لأنها لو سكتت تركت

( (r) وفي (
( )


(V ا
^) وفي (i) (ا(ا) (اهستنبطان)) -



- • • وفي (ب) (ايمنة).
(11) يعني قولهم : المدعي من لو سكت ترك .

واستمر النكاح، والزوج مدعى عليه، لأنه لو سكت لم يترك، لأنه(1) يحاول



 الفراق(V).
ولكن يظهر أثر العبارتين في الـهر، فإن قلنا: إن المدعي من إذا سرك




 بقولها (1!).

> ٪ ( )
(V

9) وفي (ب وع ود) (امدعا)" والمثبت من (i) (i)

(11) ما بين القوسين ساتط من (ب ود).
(IY تقدم في صـ
(1)


وقد أورد القاضي (حسين)(1) على الأظهر من العبارتين تصديق المودَع في التلف (أو الرد إلى المالك مع أن قوله على خلاف الظاهره احنى قال: إلا أن
 عليه إذا أنكر التلف)(r) أو القبض( (£)، ففي الحقيقة يصير المودع عدعياً،
(والمود ع مدعى)(0) عليه(T).

قلت : ونظيره *(v) ما إذا ادعى اليتيم بعد بلوغه على الوصي بالمال، فذكر الوصي أنه دفعه إليه لم يقبل إلا ببينة، لأن الوصيَّ (هنا )(^) في مقام المدعي، وإن كان أولأ مدعى عليه.
وحكى الرافعي عن العبادي (9) أن دعوى المودُع الرد، أو التلف يوافق الظاهر، لأن المالك قد ساعده على الأمانة حيث ائتمنه، فهو يستبقي الأمانة، والمودع يدعي ارتفاعها (1).
وحكى الإمام عن الإصطخري (11): أنه سلك هذه الطريقة(Ir) في الظهور
(1) (ا (ا بين القوسين ساتط من (Y)


§) انظر : كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم 1ro، ، والمصادر السابقة.
(0) (أ) ما بين القوسين ساتط من (ا)
 المحتا؟


9 9) هو أبو عاصم العبادي تقدمت ترجمته. انظر ما حكاه عنه الرافعي في المصادر السابقة.
 (II) تقدمت ترجمته. وانظر ما حكاه الامام عنه أيضاً في: كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم عشا. Y Y) وفي (أ وب وع) (الطريق)ه والمثبت من (د).

والخفاء، فقال: إذا ادعى رجل من السفلة على عظيم القدر في أمر يبعد وقوعُه لم تسمع دعواه، وكذلك إذا ادعى الرجل الخسيس أنه أقرض مِلكَاً مالأ أو نكح ابنته أو استأجره لسياسة دوابه(1)، وما جرى هذا المجرى، فإنه مردود، كما تقوله(r) (المالكية(r).

تم زيف الإمامُ ذلك ، وقال: هذا فيه تشويش للقواعد فلا تعويل عليه ولا التفات)( \&) إلى هذا الوسواس(0)، واللة أعلم.

1) أي : استأجر الرجل الخسيس هذا العظيم لسياسةّ دوابه. r

「) لانها دعوى تشهد العادة بكذبها. وانظر تول المالكية في مثل هذه الدعوى في: القوانين الفقهية

(i) (i) ما بين القوسين ساقط من
0) انظر : كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم غזّ.

## قــاعــدة

قال المارودي في الحاوي (1) : الدعوى على ستة أضرب. صحيحة، وفاسدة، ومجملة، وناقصة، وزائدة، وركاذبة. فأما الصحيحة : فضربان : دعوى استحقاق، ودعوى اعتراض ودعوى الاستحقاق تارة تتوجه إلى عين (في)(Y) اليـل، وأخرى إلى شيء (r) في الذمة( £) فتصح( ) ) كل منها ( ) بشروطها . قلت : ويقي قسم ثالث، وهو دعوى الحقوق الشرعية، كالنكاح' والتصاص*(V)، وحد القذف، والرد بالعيب، ونحو ذلك.
و كذلك دعوى المعارضة أيضاً (^)، وإنما تكون(9) هما يستضر به المدعي، وتبطل دعواه(•). .
 أضرب. ثم ساق كلامه كما أورده المصنف.
(أ) ( r
£) فأما توجه الدعوى إلى عين في اليد، فضربان: منقول، وغير منقول. فأما المنقول: فضريان
 ه) وفي ( ( ) (فيصح) والمثبت من بقية النسخ.

(*) نهاية ورقة (100) من (ب). ^) فهي ضربان :

أحدهما : أن يتوجه إلى ما في يده.
والثاني : إلى ما يتعلق بذمت.

(1.

قال الماردي : فأما توجه الدعوى إلى ما في يده، فلا تكون إلا بعد معارضته فابن كانت المعارضة بما لايستضر به المدعي لم تصح الدعوى منه. وإن كانت بما يستضر به المدعي إما بدد اليد إلى ملكه وإما بمنعه من التصرف فيه... صحت دعواه بخمسة شروط... انظر:
الحاوي جـجK ق179/ب.

وأما الدعوى الفاسدة فهي على ثلاثة أضرب (1)، لأن الفساد، إما أن يعود إلى المدعي، أو إلى الشيء المدعى به، أو إلى سبب الدعوى.
فالأول (r): كما إذا ادعى المسلم نكاح مجوسية، أو الحر نكاح أمة، وهو يجد طول الحرة(r).

والثاني ( (): كها إذا ادعى ما لايتمول كالخمر والميتة، أو ما لايتقوم، كجلد الميتة الذي (ل)(0) به(1) اختصاص إذا غصبه غاصب وأتلفه فادعى بقيمته.
وحكى (v) في جلود الميتة من دوابه، والأرواث(^) من بهائمه، هل يده
(1 انظر : الحاوي جـT
(Y) وهو ما عاد فساده إلى المدعي.
 أمة فبطلت دعواه لامتناع مقصودها في حقه فلم يكن للحاكم أن يمنعها مذه. (الحاوي لr ق.
\&) وهو ما يعود الفساد فيه إلى الشيء المدعى به. فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها : أن يدعي ما لاتقر عليه يد كالخمر ولمم الخنزير والسباع الضارية، والحشرات المؤذية، فدعواه فاسدة لوجوب رفع اليد عنها في حقوق المسلمين، فلم يكن للحاكم أن يسمعها من كافة الناس.

والضرب الثاني: أن يدعي ما تقر عليه اليد، ولاتصح المعارضة عه كجلود الميتة والسراجين

والضرب الثالث: ما تقر عليه اليد ملكاً ، ولايجزذ أن ينتقل من مالك إلى مالك كالوقف وأمهات الأولاد ، والدعوى فيه على المالك فاسدة لايجوذ أن يسمعها الحاكم على مالك لاستحالة اتتقاله عن , بلكه إلى ملك غيره....(الحاوي الكبير الما ق. 0) ما بين القوسين ساقط من (ح)•

 ^) الانراث : جمع روّثً ، وهو السرجين للفرس والحمار وما دام في الكرش. انظر: مختار


عليها (يد ملك أو )(1) يد اختصاص؟ ثلاثة أوجه، وفي الثالث يفرق بـن ما يؤل (r) الى صلاحية الملك والاعتياض عنه، كجلود الميتة، فإنها بعد الدباغ تصير إلى ذلك، فتكون اليد عليها (قبل الدباغ يد ملك. وما لايؤل إلى ذلك كالسرقين، ولحم الميتة، فاليد عليها)(r) يد اختصاص وانتفاع، فتقبل( (£) الدعوى بها على الغاصب إذا كانت باقية(ه)، دون ما إذا كانت تالفة(T).

والثالث(v): من التقسيم، كما إذا ادعى الكافُُ شراءَ المصحف، أو العبد المسلم، وطلب تسليمه. و كذلك كل من ذكر سبباً لاستحقاقه باطلا، أو مختلفاً فيه، والحاكم يرى بطلانه كبيـع الغائب، وأشباه ذلك(1).

Y (Y) وفي (أ) (اما لايئل)" وهو خطأ.
(r

ه) قلت : وفيها تفصيل ، وحاصلها: أنه إن كانت باقية، فإن ادعاها بحوض كانت الدعوى فاسدة، لانها لاتملك بعوض . وإن ادعاها بغير عوض فقد تصح دعواها في اليد في أحد أوجه.

أحدها : أن تغصب ، نتصح دعوى بها .
والثاني: أن يوصى له بها نتصح دعوى الوصية بها .

†) قلت : وبقي وجهان .

أحدهما: أنها يد انتفاع لايد مبلك، لخروجها عن معاوضة الأملاك. والوجه الثاني: أنها يد بركك ، لانه أحق بها كسانر الأموال. (المصدر السابق). ( أي : الضرب الثالث من أضدب الدعوى الفاسدة، وهو ما عاد فساده إلى سبب الدعوى. ^) وفي ( ( (اوأشباهها).

وذلك (1) فيما يكون اليد *(r) عليه يد اختصاص، أنه تصح الدعوى
 له به.
قال: فلو أطلق الدعوى به، ولم يفسرها بما تصح به، أو يفسل، ففيه(o) وجهان.
أحدهما : أن الحاكم يستفسره، ليعمل إذا فسرها بما يترتب عليه، من صحة أو فساد .
والثاني: أنه يسكت، ولايسأل المدعى عليه، حتى يذكر المدعي سبباً
يصحح( (T) دعواه(v) .

قلت : وحكى الإمام وغيره وجهاً أنه لابد *(1) في الدعوى بالدَّيّن من
 أو خنزيراً وهو يعتقد وجوب قيمته فيدعي بها .
وأما الدعوى المجملة (II) فكقوله(Ir) لي عليه شيء، فلا(Ir) تسمع لما




 0) وفي (ح) (فيهه)، والمثبت من بقية النسخ.



9)

- • (1) وفي (i) (إوجّها).
(II) وفي (أ) (إلجملة))




والفرق بين الدعوى والإقرار (1) حيث يسمع بالمجهول، أن المدعي مقصر
 قلت : وقد تسمع (r) الدعوى بالمجهول في صور( \&) .
 حسين (T)في موضع: لاتسمع (V)، وقال الجمهور: تسمع(^)، ووافقهم القاضي حسين في موضع آخر .
 المنع، واختار الشيخ أبوعلي والقاضي أبوالطيب وابن الصباغ الجواز .
(1
أحدهما : أن المدعي لايجفذ أن يدعي ما أشكل عليه.
 فأضر به، ولا يلزم الحاكم أن يستفسره عما ادعاه من مجمل أو مجهيل حتى يكون هو المبتدئ

$$
\begin{aligned}
& \text { تلت : اكتفى المصنف بالفرق الثاني } \\
& \text { - انظر المصدر السابق (Y } \\
& \text { r) وفي (أ) (ريسمع)، }
\end{aligned}
$$



0) وفي (ب ود) (أُصى لي بشيء)، وفي (ع) (أوصى بشيء)، والمثّبت من (أ). (ب) (ب)

- وفي (i) (i) (V
(1) لئلا يضيع حقه إذ لا طريق له غيرها . (الأشباه والنظائر لابن السبكي (VTM).

$$
\begin{aligned}
& \text { (19*) نهاية ورقة (19 ) من (د) } \\
& \text { • (1) وفي ( ( (اختار) . }
\end{aligned}
$$

وقال ابن أبي الدم (1) : الوجه عندي أن هذا الخلاف ينبني على أن من أقر
لغيوه (بمجههول)(Y) وطولب بتفسيره فامتنع هل يحبس أم لا؟

فإن قلنا (إنه)(r) يحبس حتى يفسر( (£) سمعت الدعوى بذلك، لأنها تلزمهم(ه) (ه
، وإلا لم تسمـع إذ لا فائدة لها(7).

وهذا البناء يقتضي أن يكون الأصح سماع الدعوى بذلك، لأن الأصح الني مال إليه الجمهور أنه يحبس حتى يفسر(V). وقد تقدم أن الأكثرين على هنع سماع الدعوى به، وفرق بين الإقرار والدعوى، بأن الدعوى(^) حقه فردها بالجهالة لايضر به، لأنه يمكنه أن يفسرها، والإقرار حق(9) الغير، فلو رددناه بالجهالة( • ) لأضر (11) ذلك بالغير •

1) هو شهاب الدين أبو إسحاق : إبراهيم بن عبداللَ بن عبد المنعم الههذاني بابسكان الميم الحموي المعروف بابن أبي الدم، ولد بحماة سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة، تفقه ببغداد ، وحدث بالقاهرة، ومن هصنفاته: (شرح مشكل الوسيط) و (كتاب أدب القضاء). توفي سنة أنتين وأربيعن وستمائة. له ترجمة في: شذرات الذهب TM/0، وطبقات الشافعية للأسنوي والوافي بالوفيات 7 با 4.
Y) (
( $\uparrow$



(V
^) (
2) وفي (ب ود) (رحظه).
(1) • وفي (i) زيادة (إبالجهالة له4).
(il) وفي (i(i) (i)

ووجه القاضي أبوالطيب سماع الدعوى بالمجهول بأنه لما صح أن يقر




 الههر لايجب بالققد، والواهب يدعي بالثواب المطلق، إذا قلنا إن الهبة تقضتيه،
ولم يكن شرط تواباً معيناً (ir ).

التاضي(10) (17).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ما بين القوسين ساقط من (ح). } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ٪) وفي (أ) ((بن)). } \\
& \text { 0) انظر : المصدر السابق. } \\
& \text { (7) وني ( ( } \\
& \text { (V }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9) (1) ما بين القوسين سـاقط من (i). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (II) وفي (I) (اللفرض)) (I) } \\
& \text { (IY) وفي ( ( (إن火) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1£) يراد بالمتعة هنا : ما يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها ، إما بالموت أو الطلاق. } \\
& \text { (10) وني (ع) (الحاكم). } \\
& \text { 17) انظر المصدرين السابقين. }
\end{aligned}
$$

وأما الدعوى الناقصة (1): فقال الماوردي: هي ضربان(Y)، نقصان صفة
ونتصان شرط.
فالأول (r) : كقوله لي عليه ألف درهم ولا يعين صفتها، فيسأله الحاكم عن ذلك، ولايحمله على غالب نقد البلد، كما في البيع، لأنه يجوز أن يكون من غيره
ونقصان (\&) الشرط : كدعوى (عقد )(0) النكاح من غير أن يذكر الولي والشهود، فلا يسأله الحاكم عن ذلك، بل يتوقف عن سماعها حتى يصححها بشروطها، لأن هذه الدعوى مترددة بين صحة وفسادٍ فيعرض عنها، بخلاف
 وفساد (9).

قلت : ويستثنى من هذا مسألة دعوى المُمَر (1.1) في ملك الغير أو حق إجراء الماء فيه(1).

\author{

1) وفي (أ) (الناتضّهז). وهو خطا r (r) الظر : الحاوي الكبير ع r ( ${ }^{\text {أ }}$ <br> \&) وفي (أ) (اونتضان) وهو خطأ. <br>  <br> (V) وفي (أ) (iنقضان) وهو خطأ. <br> (V <br> 
 <br>  <br> 
}

قال جبهور الأصهاب *(1): لايشترط فيها تعيين ذلك بحد أو ذرع(1) بل يكتفى فيها بتحديد الدار أو الأرض التي يدعي ذلك فيها (r) الا وفيه وجه أنه لابد في صحة (\&) الدعوى بذلك من التعريف بالحد أو

الذرع(0).
وأما الشهادة (به)(ه) فإن قلنا يشترط التقدير في الدعوى فني الشهادة أولى، وهو اختيار أبي علي الـُقفي(V)، وإن قلنا لايحتانج في الديرى الدي إلى ذلك فني الشهادة وجهان.
شكى أبوسعد (1) الهروي عن الأكثر أنه لايشترط، وعن بغضهم اشتراطه،

وذكر في شرح أدب التضاء لأبي عاصم العبادي(11) أن جمهور الأصحاب سكتوا عن اشتراط ذلك في البيع، فإذا (Ir) قال: بعتك هذا البيت على أن لك

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

> 0 أنظلر المصدربن السـابقين.
> 1) (1) ما بين القوسين ساتط من (i)
(V







. (1)
(ir) وفي (i) (i) (i)

المـر من هنا الجانب أو أطلق جهته يصح(1).
وقال أبوعلي الثقفي : لابد فيه من تعيـين ذلك بالحد أو بالذرعان(r)، قال القاضي أبوسعد (r): وهذا متجه، فإن ظهر نتل بخلافه( \&) فلعل الرجوع( (0) فيه
(إلى)(r) العرف.

وأما الدعوى الزائدة (v): فتارة تكون تلك الزيادة غير مفسدة بل إما أن
تكون(^) لنواً، كقوله: ابتعت منه هذا الثوب في سوق كذا ونار ونحوه .
أو تكون مؤكدة : مثل : ابتعت منه هذا العبد (9) على أني إن وجدت به عيباً رددته.

وتارة تكون الزيادة مفسدة : كقوله : ابتعت منه هذا بكذا على أني إذا

( )
(V
(1) وفي (أ) (ريكون).
9) وفي ( ( ) (إكذاهي)، والمثبت من بقية الستخ.
(1) (
(1) انظر : الحاوي الكبير ، الإحالة السابقة.

وأما (1) الدعوى الكاذبة (Y): فهي المستحيلة التي يقطع بكذب مدعيها كمن ادعى بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالبصرة (r) ونحو ذلك فلا مسموعة) ( ).
قلت : وتنقسم الدعوى أيضاً إلى ملزمة (وغير ملزمة)(ه).
 وهب مني(^) كذا أو باع لم تسمع دعواه، حتى يقول: ويلزمه التسليم إليَّ،
 وقد تقدم (11) في أول الكتاب في القاعدة الخامسة، ما إذا قال المدعي

 حتى يلتمس ذلك؟ فيه وجهان. وحكى (Ir) الرافعي عن ابن الصباغ أنه رجح

> () وفي (ب ود) ((أما)).

r
السوس، خربت. (مراصد الاطلاع Y.
£ ) قلت : كان هذا مستحيلا في زمن الماوددي والمصنف، أما في وقتنا الحالي وإن قصدا بالاستحالة هنا بعد ما بين المسافتين فإنه لاتعتبر هذه الدعوى مستحيلة، فعلى هذا تسمع
الدعوى به.
0)
ج) وفي (ع) زيادة (رقالوا إنه火.
"**) نهاية ورقة (190) من (د).
^) وفي (أ) (فكي) بدل (ا(ني).
9) وفي ( (ح) (وقبله).
 (11) تقدم في 11 (1T/
(Ir (I) ما بين القوسين ساتط من (؟).

الوجوب لقيام العلم بأن(1) ذلك هو الغرض من الحضور عند القاضي وإنشاء الدعوى(r) لديه(r).

وقد تكون الدعوى غير ملزمة لا لنقصها بل لخلل يرجع إلى المدعَى به، فتدخل في أنواع الفاسدة المتقدمة ذكُها، كما في الدعوى بالدين المؤجل قبل حلوله، وفيها ( ) ثُلاثة أوجه( (0).

يُفرق في الثالث بين أن يكون الغرض (منها )(I) الإثبات فيسمع ليترتب(V) أداء(1) البينة عليها (9) أو لا*( • 1)يكون الغرض ذلك فلا تسمع(11) . (1) .
وفي (Ir) دعوى الجارية الاستيلاد، والرقيق التدبير أو تعليق العتق بصفة
طريقان.

r (الوجه الئاني : أنه لايجب على القاضي سوّال الخصم عن جوابه، لانه حقه فلا يستوفى إلا باقتراحه كاليمين، وبه قال القاضي أبوسعد الهروي، ورجع النويي الأول. انظر: روضة

الطالبين ^/ . 1 .
を) وفي ( ( (اوفيه).



- (ا



(11) وفي (أ) (فلا يسمع)،

ت تلت : وبقي وجهان
الاهل : وهو أصحها : لاتسمع مطلقأ إذ لايتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال.
والثاني: نعم : تسمع مطلقاً . (روضة الطالبين

- (ir) وفي (i) (أمي).

> إحداهما : القطع بسماع الدعوى بذلك (1) : أنها على الخلاف في الدين المؤجل (r).

ومن صور الخلل في الصيغة الترديد في الدعوى بين حالتين، كما إذا ادعى على غاصب بئوب(r) وطلب رده إن كان باقياً أو قيمته إن كان تالفاً ، وفيها وجهان:

أصحهما : أنها تسمع كذلك.
والثاني : لاتسمع حتى يفرد كل طلب بدعوى (£)، والله أعلم.
(r) (1)* قـاعــــة

لو ادّعى ما (لو )(r) أقر (به)(צ) الخصم نفعه(ه)، لكنه ليس المدعى عين حق له، ولا شيئاً في الذمة يطلب أداؤه(T)، فهل يُحَلَّف المدعي عليه أم لا؟ فيه . خلاف في صور

منها : إذا ادعى فسقَ الشهود(V) الذين شهدوا عليه أو كذبهم، وأن المدعي عالم بذلك، وطلب تحليفه، فيه وجهان: صحح في التهذيب المنح(^)، . وقال الرافعي (9): الأشبه أن يحلف (•1)، لأنه قد يصدق الخصم فينتفع به،
أو ينكل فيحلف المدعي(1). .

ومنها : إذا قال المدعَى عليه في الجواب، قد أقر لي بما يدعيه، وطلب

 الـالثة، ونهاية المحتاج

「
§) ما بين القوسين ساقط من (أ).
©) وفي (أ) ((بصفةة)) وهو خطأ .

( $V$

9) هلت : وما ذهب إليه الرافعي هو الآصع المنصوص عند الشافعية. انظر: دوضة الطالبين


- • • وفي (أ) زيادة ((أن يكون أنه يحلف).
(11) (أو يحف المدعي) (i)

يمينه أنه لم يقر (له)(1) به، فهل يحلف؟ وجهان(r).
ومنها : إذا توجهت اليمين على المدعَى عليه، فقال: قد حلفني قبل ذلك في دعوى هتقدمة، وطلب يمينه أنه ما أحلفه ففي إجابته الوجهان(r)، ورجا الرافـي منهما( £) الإجابة، كما قال في الأولى(ه) .

ومنها : إذا قذفه وطلب المقذوف الحد، فقال(r) القاذف أحلفه (أنه)(v) ما زنى(^) ففي تحليفه قولان، صحح القاضي حسين، والإمام، والبغوي المنع'
 ومنها : إذا (•1) ادعى بعد قيام الحجة(1) (1) عليه إبراء أو أداء في الدين (أو بيعاً )(r) أو هبة في العين، ونحو ذلك.

فإن ادعى حدوث شيء من ذلك بعد إقامة البينة عليه حلف المدعي على نفي ما يقوله إن مضى زمنُ إمكانه وإلا لم يلتفت إلى قوله؛ وإن ادعى جريان ذلك قبل أن يشهد به الشهود، فإن لم يحكم القاضي به بعد حلف الف المدعي على
(1) ما بين القوسين ساقط من (t).
 قا70.


0) وفي (i) ((ألأل))
(Y) وفي (г) (رفقا) بإسقاط اللام.
(V
^) وفي (أ وب) (ازنا).
4) انظر المصادر السابقة ، ودوضة الطالبين MIT/A.

(1) وفي ( (1) (الحجر) وهو خطأ.
(IY (

صحح البغوي المنع ، لثبوت ذلك عليه *(1) بالقضاء(Y)، وبناها (r) الرافعي على الخلاف في أن تحليف المدعي على الغائب مستحب أو واجب، وذلك (£) مبني على أن دعوى الغائب إذا حضر هل تسمـع(ه) أم لا؟ فإن قلنا تسمع (I) دعواه بعد (V) الحكم فتحليف المدعي في غيبته مستحب، وإن قلنا لاتسمع(^) فتحليفه واجب كي لايفوت حقه(9).

> (*) نهاية ودتة (ب) (1OV ) من

ونهاية المـحتاج /
قلت : والوجه الثاني : أنه يحلفه : لانه لو أقر نفع خصمه، وهذا اختيار الأذرعي والبلقيني
 . rgolA
9) انظر هذا الخلاف في : دوضة الطالبين ه/ . 17.

$$
\begin{aligned}
& \text { ץ) وغي (i) (اوبناهما) ، وغي (ح) ((وبنا)) ، والمثبت من (ب ود) . } \\
& \text { \& ) وفي (i) (اذلك) . } \\
& \text { ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) وفي (أ) ((لايسـمع)). }
\end{aligned}
$$

ومنها : إذا لم يتذكر القاضي الحكم توقف ، ولايقول(1) لم(Y) أحكم،
 ؟ (قال صاحب التهذيب(0): يحتمل الوجهين(I)، واتفق الأصحاب على أنه لاتسمع (V) الدعوى على القاضي)(^)، والشاهد بالكذب، ولايتوجه الحلف عليهـا، وإن كان الخصم قد ينتفع بذلك، لأنه يؤدي فتح بابه(9) إلى فسادٍ عظيم (عام)( • ) )، ولأن منصبهما يأبى ذلك(1 )، واللّ أعلم.

1) وفي (ب) ("تقول)،
( (r) وفي (أ) (اوعلى) وهو خطأ. (\%) وفي ( (t) (اللقاضي)، 0) وهو البغوي
 ( $V$
( ) ( )
2) وفي ( ( ) (اباب)، والمثبت من بقية النسخ.
. ( 1 ( )
(1) انظر هذا الاتفاق في: روضة الطالبين (ع/^) 190/1، والأشباه والنظائر لابن الملقن ق10/أ.

## قـاعــلـة (1)

الحجة إنما تقام بعد المخاصمة على الخصم، فإذا تقدمت على ذلك لم(r)
تسمع، لأنها غير مفيدة، لعدم الحاجة (إليها )(r).

ويظهر ذلك ببيان الأحوال التي يقيم فيها الداخل( \& ) البينة.
الحالة الأولى : أن يقيمها قبل أن يدعى عليه بشيء، فظاهر المذهب المشهور أنها لاتسمع (0)، لما ذكرناه (Y)، وفيه وجه، أنها تسـع لغرض التسجيل(v) .

الثانية (^): أن يقيمها بعد أن يدعي الخارجُ عليه وقبل أن يقيم البينة(9)،
 وأصحهما أيضاً أنها لاتسمع، قالوا: لأن الأصلَ في جانبه اليمين، فلا فلا عنها، ما دامت يكتفى(I (I ) بها (I) .

1) انظر هذه القاعدة بنصها في : تواعد الحصني قاM77ب، وداجعها بالتفصيل في: روضة الطالبين ^/ 1 /
(*) نهاية ورقة (197) من (د).
(
§) وفي (ا) والداخل فيهاه ويعنون بالداخل: المدعى عليه، ويالخارج: المدعي•
ه) انظر : روضة الطالبين الاجحالة السابقة.
(Y) وهو قولنا : إن البينة (الحجة) تقام بمد المخاصمة على الخصم.

- انظر المصدر السابق (V
^) أي الحالة الثانية.

4) أي : وقبل أن يقيم المدعي بينة.
(1 (1) ما بين القوسين تكرر من (1)
(11) وفي (ب) فهُهنا).



وقال ابن (1) سريج : تسمع (Y)، لأنه يسقط بذلك اليمين عن نفسه، كالمودع يقيم البينة على الرد والتلف، وإن كانت اليمين كافية(r) الـير) .
 فوجهان مرتبان(V) على ما قبلهما(N) .
والأصح (هنا )(9) أنها (•1) تسمع (1) (1)، لأن يده مشرفة على الزواله،
 الرابعة : أن يقيمها بعد تعديل بينة الخارج وقبل الحكم، فهنا وقتها وتقدم حينئذ (10) بينته(IT) (باليد)(IV)، وقيل: تتعارض البينتان، ويحكم للداخل بمجرد اليد

 10) وفي ( (1) (1) (وحيثّذ تقدم).

(IV) ما بين القوسين ساتط منا(IV

وعلى هذا ينبني أن الداخل هل يحلف مع بينته؟ وفيه(1) قولان. أصحهما : أنه لايحتا ج إلى ذلك (Y)، كذا قاله الرافعي ونسبه إلى القديم، ومأخذ القول بالحلف، أن البينتين تساقطتا، والقضاء بمجرد اليد، فيعتضد بالبمين، وفي كلام القاضي حسين والإمام، ما يقتضي جريان القولين في الحلف، وإن قلنا إن القضاء بالبينة.

الخامسة : أن يقيمها بعد قضاء القاضي للخارج؛ وقبل (r) الانتزاع والتسليم، فوجهان.
اختار القاضي حسين المنع، والأصح التبول لبقاء اليد حسّاً (\&).
السادسة : أن يقيمها بعد الحكم والانتزاع منه، وتسيلمها إلى الخارج. جزم الماوردي والقاضي أبو الطيب وغيرهما بأنها تسمع وينقض(0) الحكم الأول، لأن اليد إنما أزِيلت لعدم الحجة وقد قامت الآن(1). وحكى الإمام وجهين : وأصحهما عند القاضي حسين عدم السماع، لئلا يكون نقضاً للقضاء الأول، بعد الحكم به(V)، وصيرورة الأول خارجاً (1) (I) . وقال الرافعي : (إن) (9) لم يستند (•1) الملك إلى ما قبل ذلك(11) يعني:

> 1) وفي (أ) (وقثيل فيهه).
> Y) كما لايحلف الخارع مع بيتته . (روضة الطالبين YTV/A).
> 「 §) انظر : روضة الطالبين (IrV/A. 0) وفي (أ) (اوتنقض).
> ج) انظر : روضة الطالبين الإحالة السابقة .
> ( P
> ^) انظر : روضة الطالبين A/A
> 9) وفي ( ( ) (الوه) وساقط من (ب ود).
> • (1) وفي (أ وع) (اتسند)/
> (1) أي : قبل إزالة اليد

بل شهدت مطلقة لم تسمع بينته، لأنه الآن مدع نحارج و وإن أسندت المِلك إلى مي قبل إزالة(1) اليد ، واعتذر المدي بغيبية الشهود ونحو ذلك، فهل تسمع بينته وتتدم باليد المرالة بالقضاء(Y)؟ فيه وجهان.

بالسماع لبقاء اليد رِسّاً، واللُّ أعلم.

## قــاعـــدة (؟)

إذا نكل المدعَى عليه عن اليـمين ردت على المدعِي(0) ولايحكم عليه
بمجرد النكول، إلا في مسائل.

منها : إذا طلب الساعي الزكاةَ من مالك النصاب، فادعى أنه بادل به، في
 ووجوباً على الآخر فعلى هذا (^) إذا نكل، فإن كان المستحقون دحصورين

> 1) وفي (i) (أ) (إذالته).
rrer وينقض القضاء الأنل ، لانتها إنما أزيلت لعدم الحجة وقد ظهرت الحبة. (روضة الطالبين . (rrv/^



 الملقن ق...
ه) وفي (أ) (الحكم)) وهو خطأ.

ج) ومثل أن يقل: بعتها في أثناء الحل ثم اشتريتها ، أو دفعته إلى سإِ آخر ، أو غلط الخارص، أو أخذت الثمار جائحة.
 . $£ \mathrm{va} / \varepsilon$
^) أي على القول بالوجوب .

وقلنا بامتناع النقل ردت اليمين عليهم، فإذا حلفوا أخنذت منه الزكاة، وإن لم يكونوا محصورين، ولم يمكن تحليف الساعي(1) ولا الإمام وفيه ثلاثة أوجه(r) ونا



 . (12) (1)
والثاني : أنه يعرض عنه .
والثالث : يحبس حتى يقر ، فتؤخخ منه الزكاة (10) أو يحلف فيعرض عنه)

\author{

1) وفي (ع) (الشاعي" وهو خطأ. <br> . ر(Y
 .

 (V <br> ^) وهه جمهو فقهاء الشافعية . انظر : روضة الطالبين /
 <br> (i) (i) (i) با بين القوسين ساقط من (1) <br>  - (il) (i) (i) <br>  <br> r| <br> (1£ أي : أخذت منه الزكاة. <br> (1) <br> (17) الظر المصادر السابقة
}

وفيه وجه رابع : وهو الفرق بـين أن يكون رب المال مدعياً ، بأن يقول:

 حَوْلِي(V) أو ما في يدي لفلان المكاتب فلا يؤخذ منه شيء (إذا نكل) (^) قاله
ابن(9) سريج، ورجحه في التهذيب( •1).
 دخول(Ir) السنة، فليس*(Ir) عليه جزية شيء منها، وقال العاملُ : بل أسلمت بعد تماهيا (1!) فيحلف كما تقدم، ويجيء فيه على قول الوجوب إذا نكل، الأوجه الثلاثة كما تقدم(10).
() وفي ( ( (ببلد)•

(i) (i)

 الوكيل rat/r.

1) وفي (أ) (وادعیא).
Y Y) وفي (د) ((حطل)،
(1 |
(1\&) فعليك تمام الجزية حلف الذي أسلم استحباباً في وجه، وإيجاباً في وجه. انظر هذا الفرع في: المصادر السابقة ني أول القاعدة في هامش (1).
2) تقدمت الأوجه الثلاثة في مسألة ساعي الزكاة.

$$
\begin{aligned}
& \text { الملقن ق.•• •باب، ودوضة الطالبين }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ع ) وفي ( ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (i) وني (i) (i) (i) } \\
& \text { (V }
\end{aligned}
$$

ومنها : إذا مات من لا وارث له، فادعى القاضي (1) أو منصوبه على إنسان بدين للميت وجده في تذكرته، فأنكر المدعى عليه، ونكل عن اليمين(r) ففيه الأوجه الثلاثة، واستبعد الغزالي هنا قول الإعراض عنه، بخلاف مسألتي الزكاة والذمي، لأن اليمين هنا واجبة قطعاً (r)، ورجح غيره القضاء بالنكول، لأن ورئته المسلمون، ورد اليمين عليهم متعنر .

وصحح ( ) الرافعي : أنه يحبس حتى يقر أو يحلف (0) بخلاف ما تقدم(1) ، لأن هناك سبق وجوب ولم يظهر دافع، وهنا لم يسبق وجوب(V). ثم قال (^) : ويجري الخلاف فيما إذا ادعى وصي ميت على وارثه(9) أنه أوصى بثلث ماله( • (1) للفقراء، وأنكر الوارث ونكل(11). ومنها : قيم المسجد ، وولِيُّ الوقف، إذا ادعى للمسجد أو للوقف(اr)،

[^4]Y) (Y

\[

$$
\begin{aligned}
& \text { §) وفي (ب) (ودجّه" }
\end{aligned}
$$
\]


Y) حيث حك فيها بالمال، وذلك في سسألتي الزكاة والنمي.

^) الضمير هنا راجع إلى الرافعي
9) وفي (د) (اوارثا).

(1) أي : وأنكر الوارث ونكل عن اليمين لم يكن له تحليفه على نفي العلم. أنظر : رضضة الطاليين




ونكل(1)، فهل ترد اليمين على مباشر الوقف؟ فيه ثلاثة أوجه.
يفرق في الثالث بين أن يكون (ذلك)(Y) بسبب باشره(r) بنفسه، فترد عليه أو ( £) لم يباشره، فلا ترد عليه، وإليه مال الرافعي(ه) . فعلى هذا : إذا ادعَّى عليه إتلاف مال الوقف ونكل لاترد اليمـين على القيمّ وإذا قلنا: لاترد اليمين عليه فوجهان. أحدهما : أنه يقضي عليه بالنكول . والثاني: أنه يحبس حتى يقر أو يحلف (ج). ومنها : ولد المرتزقة (v) ، إذا ادعى البلوغ بالاحتلام، وطلب إثبات اسمه في الديوان(^)، فوجهان.

- ( ) أنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين
r (r) ما بين القوسين ساقط من (r)
( r

 .0 .0
 والأشباه والنظانر لابن الملقن قا •ب/أ، والأشباه والنظائر للسيوطي 0.0.
(V المُتزتة : بضم فسكون وكسر الزاين، من ارتَزْقَّ الجُنٌْ أي أخذوا أرزاتهم، ويراد به: الجنود


 فرض كونه عربياً ، قال الجوهري: أصله: درِفوان ، فُقُوْضَ عن إحدى الواوين ياءّ، لأنه يجمع على


ومعناه : ما وضع لحفظ الحققق من الأموال والأعمال ومن يقوم بها في الجيوش والعُمّال. انظر: الاحكام السلطانية للماوددي T\&9، وتحرير ألفاظ التنبيه . . .1.v/r

أحدهما : يصدق من غير يمين، لأنه إذا كان كاذباً فكيف يحلف وهو

وأصحهما : أنه يحلف عند التهمة، فإن نكل فلا يجاب ولايثبت اسمه إلى أن يتيقن بلوغُه(1) ه أ
ومثلها (r) إذا شهد المراهق الوقعة(r)، ثم ادعى الاحتلام، وطلب سهم المقاتلة، ولم يحلف بعدما طلبت( £) منه اليمين، فوجهان.
أحدهما : أنه يصدق بغير يمين(0) إذ لايعرف ذلك(1) إلا منه، كما في دعوى المشيئة إذا علق الطلاق بها(V).

وأصحهما : أنه لايعطى (^) .
وقد عدَّ ابن (9) القاص (•1) وغيره هاتين الصورتين مما (1) وا يقضى فيه بالنكول(1).
 والأثباه والنظانر لابن الوكيل ז/rar، والأشباه والنظائر لابن الملقن ق•־/ب، والمنثو
 - وني (أ) (اومنهاه ( $r$
r) الوقعة والوقيعة: معناها واحد ، وهو الحرب والقتال، وقيل: المعركة والجمع الوقائع. انظر: لسان العرب r/^.ع، مادة وتع.
( ) وفي (i) (i) (ألب)•
0) وفي (أ) (ابيتة).
-
(V


$$
\begin{aligned}
& \text { الملقن ق.••ז/ب. } \\
& \text { 9) وفي (أ و ( ) ( (ابن)) } \\
& \text { • • (1) وفي (أ) (القاض) } \\
& \text { (I) وفي (i) (أ) (1) }
\end{aligned}
$$

 أبي الدم IVT.

وفيه نظر : لأن هذا ليس قضاء ، وإنما (هو )(1) عدم حكم لعدم(r) قيام الحجة(r).

ومنها : إذا أسر أحد من أهل الحرب ، فأراد الإمام قتله، وذكر أنه لم يبلغ، فكشف عنه، فإذا هو قد أنبت، فادعى أنه استعجل ذلك إن بالدواء ا قال الإمامُ : فإن جعلنا الإنبات (عين)( () البلوغ قتلناه(0)، وإن جعلناه
 الشافعي (رضي الهُ عنه)(^) أنه يقتل(9)، وهو قضاء بالنكول(•1).
(1) (أ) ما بين القوسين ساقط من
(Y) وفي (أ) (ابعدم).

لابن الوكيل

0) وفي (i) (1) (قبلناه) .
(1) (أ) (إلالة).
(V

9) وفي ( ( ) (ريقبل) ، والمثبت من بقية النستخ
 gاللباب ق•T/IVT-IVI
 الملقن ق1-r/أ، والأثباه والنظائر اللسيوطي 0.0.

ثم استشكل الإمام ذلك ، لأن تحليف من يدعي الصبا（1）متناقض（r）، وذكر الشيخ ابوعلي وجهاً آخر، أنه يحبس حتى يتحقق بلوغُه فيقتل أو صباه فلا يقتل． وقال في نص الشافعي إنه ليس قضاء بالنكول، بل الظاهر أن（r）الإنبات

حصل بنفسه من غير علاج فدعواه العلاج على خلاف الظاهر（ ）فيقتل（0）． ومنها（1）：تقدم（v）أن للقاذف تحليف المقذوف أنه ما زنى（＾）، فإن حلف حُدَّ القاذف، وإن نكل، حكى القاضي أبوسعد（9）الهروي في الإشراق وجهاً أنه يسقط بنكوله حد القذف（•1）．

والصحيح المشهور أن اليمين ترد（على القاذف، وتكون فائدة يمينه إسقاط الحد عنه، لا إثبات زنى المقذوف كما أن اليمين ترد على）（1（1）مدعي

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي (ب) (ألصبى) } \\
& \text { r } \\
& \text { الإحالة السابقة، وسرضة الطالبين الإحالة السابقة. } \\
& \text { • ( }
\end{aligned}
$$

 والنظائر لابن الوكيل rav／r، والاشباه والنظانر لابن الملقن ق i／r．1．

$$
\text { ^) } 1 \text { ^) }
$$

 والنظانر لابن الوكيل TAV／T． ｜11）ما بين القوسين ساتط من（ب ود）．
السرقة، وتؤثر (1) يميـنه في إثبات المال دون القطع(Y).

ومنها ：إذا ادعى القدرة على الوطء وادعت（r）العنة، حلف على المذهب（£）، فإن نكل، فقيل：لاتحلف المرأة لعدم اطلاعها كما أنه لاتقوم البينة على العنة．

## فعلىن هنا قال الإصطخري ：تضرب المدة ، ويقضي عليه بالنكول．

 والأصح أنها تحلف لأنه يحصل（لها ）（0）بالممارسة ظَن لايحصل للشهود،و كذلك تحلف（r）إذا نكل عن اليمين في إرادة الطلاق بالكناية（V）． ［ومنها ：لو（＾）قتل من لا وارث له، فإن كان هنالك لوث（9）نصب الحاكم من يدعي عليـه ويحلفه، فإن نكل فهل يقضي عليه بالنكول؟ قال（الرافعي）（• • في كتاب القسامة：فيـه خلاف（1（1（1）］．
（ ）
Y（أي دون تطع المدعى عليه، لان حدود الله تعالى لايثبت باليمين المردودة（الروضة
و/rی/ (الأشباه والنظائر لابن الوكيل (rav/r).
－
を）انظر هذا الفرع بنصه في ：الاشباه والنظائر لابن الوكيل rیo／r والأشباه والنظائر لابن الملقن ق． © ）ما بين القوسين ساقط من（ب ود）． （ ） ．انظر المصـادر السابقة（V

9）الوْوْ ：بفتح الللام وإسكان الواو ：البينة الضصيفة غير الكاملة، قاله الازهري، ومنه تيل للرجل الصنيف العقل：أُوُقُ．انظر：المصباع ז／． 07.
وتال النوني ：وهو قرينة تقوي جانب المدعي ويُغَّلِب على الظن صدقه．مأخوذ من اللوث، وهو القوة．（تحرير ألفاظ التنبيه Qr٪）．
（1）ما بين القوسين ساقط من（ب وع ود）．
 Y（ ）（ ما بين المعكوفتين ساقط من（ب ود）．

ومنها : إذا ولدت المرأة وطلقها الزوج ، فقال: طَلَّقْتُ بعد الولادة، ولي الرجعة، وقالت هي: بل قبلها (1) *(r) فلا رجعة، فلقولهما (r) أحوال. منها (\&) : أن تدعي المرأة تقدم الطلاق، فيقول هو: لاأدري، فلا يقنع منه بذلك، بل إمَّا (0) أن يحلف يميناً جازمةً أو ينكل (ه)، فتحلف المرأة، ويجعل الزوج بقوله: لاأدري منِكراً، فتعرض عليه اليمين، فإن أعاد كلامه الأول، جُعِلَ
 نكلت فعليها العدةُ، قالوا: وليس ذلك قضاء بالنكول، لكن الأصلَ بقاء النكاح وآثاره*(•1)، فيعمل بهذا الأصل، إذا لم يظهر دافع(II)، واله أعلم.

\author{

1) أي : طَقْتَ قبل الولادة <br>  <br> ( <br>  <br> (1) وفي (i) (إنما) . <br> - ( 7 <br> (V <br> - <br> 9) وفي ( 1 ( <br> . <br>  <br> 
}

## قـاعــلـة (1)

## الأيمان على ضربين

أحدهما : ما يقـع في غير الدحاكمة .

والثاني : ما يقـع في المحا كمة ، وهذه نوعان : يمين دفـع، ويمين إيجاب.


وأما يمين الإثبات ، ففي خمسسة مواضع •
اللعان ، والقسامة، ومـع الشاهد الواحد في الأموال، ويمين(r) المدعي إذا نككل المدعى عليه عن اليميين، وقد تقدم أنها كالإقرار أو كالبينة، وما يترتب على ذلك( \&). والخامس : يمين الاستظهار (0) مـع إقامة البيـنة، وذلك في مسائل.
 Y) سبق تخريع الحديث الوارد فيه صـ
-

 ق
ه ) الاستظهار : من استظهرتُ في طلب الشُيء إذا تحريتٌ وأخذتُ بالاحتياط. انظر: المصباع

$$
. r \wedge \Lambda / r
$$

منها : في القضاء على الغائب (1)، إذا أقام المدعي البينة عليه، فيحلفه القاضي بعدها أنه ما أبرأه (Y) عن الدَّين الذي يدعيه ولااستوفاه ولااعتاض عنه؛ بل هو ثابت في ذمة المدعى (عليه)(r)، وهذا التحليف واجب على الـى الأصح، وقيل: مستحب(ڭ) . وركذلك إذا ادعى على ميت *(0) ديناً *(1) أو على(V) صبي أو مجنون(A). ومنها : قال الشيخ أبوحامد في الرد بالعيب، وصورته: ان يدعي المشتري عند القاضي أن فلاناً الغائب باعه هذا بثمن معلوم، وأقبضه الثمرة ثم ظهر به عيب، وأنه فَسَخَ البيـ، ويقيم البينة على ذلك في وجه مسخر، ينصبه القاضي عن الغائب، ثم يحلف المدعي بعد قيام البينة(4).
وهذه من صور الحكم على الغائب فليست زائدة عليه حتى تعد(•1) مباينة. ومنها (11) : إذا ادعى الإعسار وقد علم له مال [قبل ذلك وقد أقام(1r) بينة على إفلاسه، فيحلفه القاضي بعد ذلك احتياطاً لئلا يكون له مال](r| في في

r (

- (i) (i) ما بين القوسين ساقط ما
§) لأن تدارك التحليف باق . (روضة الطالبين الإحالة السابةة)

(
(i) وفي (أ) (وعلى") .
( 1 ( انظر : روضة الطالبين 17 / .

-1) وفي ( (ح) (يعد)" .
(II انظر هذا الفرع في : المنتو
ri) وفي (أ) (وأقام) •
r| (1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب ود) .

الباطن والشهود اعتمدوا الظاهر، وفي هذا التحليف الخلاف المتقدم، وهو قولان.
. والأصح أنه مستحق، وهو نصه في المختصر ان الو
وصحع الشيخ ابوحامد الاستحباب ، وهو ظاهر نصه في حرملة(1)
والأمالي(r) .
وعلى القولين ، هل يتوقف على استدعاء الخصم؟ فيه(r) وجهان. أصحهما : نعم ، كيمين المدعى عليه (\&) .
ومنها : إذا ادعى المودَع أنه أخرَ الوديعة من الحِرز (0) أو سافر بها
 والنهب(V) ونحو ذلك(^)، وأقام البينة على ذلك، فيدلفه القاضي بعد ذلك أنه أخرجها لأجل هذا السبب، وحينئذ تسقط المطالبة(9) عنه(•1) .).

1) وفي (i) (احرمة) وهو خطا

وحرملة : هو حرملة بن يحيى بن عبداللّ بن حرملة، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين. انظر: طبقات ابن السبكي
Y) من كتب الإمام الشافعي . انظر : طبقات ابن هداية اللة Y^O.

تلت : ومعناه : أن يقعد عالل وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس فيتكم العالم بما فتح اللّ عليه من العلم ويكته التلامذة فيصير كتاباً ، ويسمونه الإملاء والأمالي، وعلماء الشافعية يسمونه

> §)
0) الحِزّْ : هو المُوِع الحصين ، وجمعه أخْرَاز. انظر: مختار الصحاع 00. وتحرير ألفاظ التنبيه V.V و.


 9) وفي (أ) (اللطالبةه" .


ومنها (1): في دعوى العنة ، إذا ادعى الزوج أنه وطئها فالقول قوله كما
 البكارة، فلو قال الزوجُ: لم أبالغ فعادت البكارةُ، وطلب يمينها حلفت علـا على أنه لم يصبها، أو على أن بكارتها هي البكارة الأصلية، ولها حق الفسخ بعد يميـنها(r).

فإن نكلت حلف الزوج وبطل الخيار، فإن نكل الزوج أيضاً ، ففيه وجهان. أصحهما : أن لها الفسخ أيضاً ، ويكون نكوله( (\&) كحلفها (0)، وهذه مما
 والثاني (9): المنع (•1) ، لأن ما قاله محتمل، والأصل دوام النكاح(11). ومنها : إذا قال أنتِ طالق أمس(1r)، ثم قال: أردت أنها كانت مطلقة من غيري أو مني في نكاح وبانت ثم تزوجتها، وأقام البينة على ذلك، و كذبته الزوجة، فقالت: لم ترد ذلك وإنما أردت الإنشاء فإنه يحلف(r|) (عليه)(1!) .
 . EV9. تقدم في صـ
(
\&) وني (i) (انكولها)، وهو خطأ .
ه) وذلك لأن الظاهر أن بكارتها هي الأصلية. (روضة الطالبين الإحالة السابقة)
r) وهي بقية النسخ (إفيه) ،

- (V
^) (^) وهي المسائل المتقدمة في قاعدة القضاء بالنكول.
- 9) وفي (ب ود) (الثاني)
- 

(II انظر : روضة الطالبين (I) (I)
(IY (IY (I) .111-1.9/7

(1\&) ما بين القوسين ساقط من (أ)

ومنها : إذا ادعى عليه أنه أقرَّ له بمال أو بهبة وإقباض، وأقام البينة على ذلك، فقال المدعى عليه: أقررتُ بالمال على جهة القَبالة(1)، ولم أقبض، أو وهبت منك ولم أقبضك، وطلب يمين*(r) المدعي، فإنه يُحلَّف مـع البينة على الأصح المنصوص(r) .

ومنها : إذا جنى على عضو باطن( (£)، وادعى الجاني أنه كان أشل، وادعى
المجني(0) عليه سلامته، وأقام على ذلك بينةً فإنه يحلف معها أيضاً (T) .

1 (القَّالة : بالنتح ، وثيقة يلتزم بها الإنسان من أداء عل أو دين أو غير ذلك، ويسمى أيضأ



§ يراد باللضو الباطن : ما يعتاد ستره مروءة، وقيل: ما يجب وهو العورة، ويداد باللضو

(0) وني (i) (اللجني) وهو خطا .

ج) انظر هذا الفرع بالتفصيل في : روضة الطالبين الإبالة السابقة .

## قـاعـــدة (1)

إنما تعرض اليمين غالباً على من يقبل إقراره [وقيل(r): يقبل إقراره](r) ولا (६) تعرض (0) عليه اليمين، كمن (1) ادعى عليه أنه بالغ، فأنكر، فإنه لايحلف، إذ(V) تحليفه يقتضي(^) عدم اعتبار اليمين منه(9). وقد يُحلف ولا يقبل إقراره، فقد قالوا: لو ادعى على إنسان يستسخره(•1) أنه عبده فأنكر يحلف، وهو لو أقر بعد إنكاره (الرق)(11) لم يقبل إقراره به(1Y).

ولكن الفائدة في تحليفه ما يترتب على التفويت، فإن المفوت بالقول إن فوت ما لايستدرك، كالقتل والعتق والطلاق، ثم رجم(Ir) غرم؛ وإن فوَّت ما يستدرك كالإقرار (1!) بالعين، والشهادة بالملك، ففي الرجوع للحيلولة قولان.
 الحصني ق77//أ، والأشباه والنظائر للسيوطي 0.9. - (
r (\%) وفي (
0) وفي (أ) (إيعرض) .

צ) قلت : من هنا بدأ المصنف ذكر بعض الصود المستثناة عن القاعدة.

- وفي (i) (i) (iv
- 

 (1 •
(I) (I)
. (1Y ابظر : قواعد الحصني الاجحالة السابقة (I) (1r) وفي (i ب د) (ايرجع)" 1\&) وفي ( ( ) (كإقراد).

ففائدة عرض اليمين في هذه الصورة أن ينكل فيحلف المدعي، فيكون



## قــاعـدة (1)

كل من حلف على فعل نفسه حلف على البت(v) نفياً كان المحلوف

ومن حلف على فعل غيره، فإن كان على إثبات حلف على البت أيضاً ، لأنه يسهل الوقوف عليه كما أنه يشهد به.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • }
\end{aligned}
$$

© ( انظر : قواعد الحصني فق
Y) انظر هذه القاعدة بالتفصيل في : الوجيز Y70/r، وكتاب أدب القضاء لابن أبي الدم IVO ومابعدها ، وروضة الطالبين وما بعدها ، والأشباه والنظائر لابن السبكي \/Vraع، والمثتو الملقن قrTM
 انظر: مختار الصناح 17 ^) ما بين القوسين ساقط من (ب).

 اشتُريتُ دارك .

وإن كان على النفي فيحلف على نفي العلم(1)، لأن النفي المطلق يعسر(r) الوقوف على سببه، ولهذا(r) لاتجوز الشهادة على النفي، هكذا تطابق عليه لفظ الأصحاب قديماً وحدياً .

وقد حكى الرافعي عن الإمام ( \&) أنه لو شهد اثنان أنه باع فلاناً في ساعة كذا، وشهد آخران أنه كان ساكناً (ه) في تلك الساعة، أو شهد اثنان أنه قتل فلاناً في ساعة كذا، وشهد آخران أنه كان ساكناً في تلك الساعة لايتحرك ولا يعمل شيئاً، ففي قبول الشهادة(T) وجهان، لأنها شهادة على النفي، وإنما تقبل شهادة النفي في المضايق وأحوال الضرورات(V)، فإن قبلناها جاء التعارض. وصحح النووي في (^) الروضة التبول (9) .
قال : لأن النفي المحصور كالإثبات في إمكان الإحاطة (به)(•1) فعلى هذا يحلف في مثله على البت إذا كان محصوراً، وإن كان ينفي فعلَ(11) الغير، كما تجوز (Ir) الشهادة به، بخلاف النفي المطلق، كما إذا ادعى وارث على إنسان ديناً لمورثه عليه فأجاب بأن مورثك قبضه أو أبرأني، فإن المدعي يحلف على

1) ويقلل مثلا : واللَّ لا أعلم على مورّيّي دَيْنًا .

- (
r
 0) وفي (ب) (اساكاتاً) .

ج) وفي (أ) زيادة (الشهادة الثانية)
(V
^) وفي (

(1) •
. (II) وفي (أ) (پفعلى) وهو خطأ
(IY) وفي (i) (آجوذ)

وقد وقع في المذهب أيضاً خلاف في مسائل خارجة عن هذه القاعدة . منها (r) : إذا (r) ادعى على رجل أن عبده جنى ( ( ) بما يوجب كذا
وأنكر (0) ففيه وجهان.

أحدهما : أن السيد يحلف على نفي العلم (1) جرياً على القاعدة . وأصحهما : يحلف على البت ، لأن (فعل عبده بـمثابة) (V) فعل نفسه(A) . وبنى جماعة (9) هذا على أن أرش جـناية العبد تتعلق بـدض الرقبة أو بالرقبة والذمة جميـاً حتى يُتبع بما فعل بعد العتق، فإن قلنا بالأول يحلف على البت، لأنه يحلف ويخاصم لنفسه، وإن قلنا بالثاني فعلى نفي العلم، لأن
 أما إذا ادعى عليه أن بهيمته *(Ir) أتلفت كذا حيث يجب الضمان(!1)
(1) انظر هذه السألة في : روضة الطالبين ^/r/r

> Y) وفي (C) (وومنها" .


§ ) وفي ( ( ) (احتى) وهو خطاً .
0) فثّل يحلف على نغي العلم أم على البت.
7) وني (
( C ( C
^) ولأن عبده ماله . انظر المصادر السابقة .
 ( 1 (

- (I) وفي (أ) (الكالمرتهتة)
(1Y) انظر كتاب أدب القضاء، الإحالة السابقة.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (1\&) وفي (ح) (أتلفت كذا كضمان)، }
\end{aligned}
$$

بإتلافها (1) فإنه يحلف على البت وجهاً واحداً، لأن البهيمة لاذمة لها، والمالك(Y) لايضمن بفعل(r) البهيمة (وإنما يضمن لتقصيره )( () في حفظها، وهو أمر يتعلق بنعل نفسه(ه) .

ومنها : إذا ادعى على وارث أن له في ذمة مورثه كذا وأنه مات، وحصل في يده من التركة ما يفي بذلك، وأنه يعلم ذلك، وهذه*(1) كلها شروط صحة (هذه ( (ه) الدعوى) في مثل ذلك.
فإن أنككر الوارثُ الدَّيَ(4) حلف(•1) على نفي العلم(11)، وإن(Y) أنكر الموت ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها : أنه يحلف على نفي العلم أيضاً كما لو أنكر غصبه وإتلافه، وهو

1) وفي (أ) (ابما تلافها) وهو تحريف . (Y) وفي (أ) (او الملكه) .

٪) ما بين القوسين ساقط من (أ)
 ورضة الطالبين TV/A، والأششباه والنظائر لابن الوكيل TAT/ والأشباه والنظائر لابن


(أ) با بين القوسين ساقط من (V
^) وهي ثلاثة شروط : دعوى موت الأب، وتعيين الدين ووضعه، ودعوى أنه خلف تركة فيها وفاء الدين. ذكرها القاضي أبوالطيب الطبري. انظر: كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم IVV. 9) وفي (أ) (الذي)" وهو خطاً (ا)

- • (1) تكرر هذا اللفظ من (د)
(11) فإن نكل حلف المدعي على البت. (أدب القاضي لابن القاص /ror-rol) (كتاب أدب القضاء



والثاني (1) : يحلف على البت ، لأن الظاهر اطلاعه على ذلك. والثالث : الفرق بين من عهد حاضراً أو غائباً، وإن(Y) أنكر حصول شيء من التر كة(r) تحت يده حلف على البت( £) . ومنها : إذا *(0) نصب البائع و كيلا ليقبض الثمن ويسلم(1) المبيـع فقال له المشتري: إن مو كلك أذن في تسليم المبيع، وأبطل حق الحبس وأنت (تعلم)(V) ففيه قولان، حكاية عن(1) ابن(4) القاص.
أحدهما : أنه يحلف على نفي العلم ويديم الحبس إلى استيفاء الثمن. الثاني (•1): واختاره أبوزيد (11) أنه يحلف على البت، لأنه يثبت لنفسه استحقاق اليـد على المبيع(Ir) . وقال النووي (رحمه لله) (Ir) : نفي العلم أقوى (؛) .

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي (ب) (الثاني). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) ما بين القوسين ساقط من (V) (V) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9) وفي (i) (أهن) (1) } \\
& \text { • (1) وني (أ وع) (والثاني" ، والمثبت من (ب ود) . } \\
& \text {. (1) هو أبو زيد المروذي . تقدمت ترجمته (IY } \\
& \text { (Ir انظر : أدب القاضي لابن القاص ror/A، وكتاب أدب القضاء لابن أبي الدم IVA. وروضة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r| (|) ما بين القوسين مثبت من (ب وع ود) . }
\end{aligned}
$$

ومنها : إذا طولب البائع بتسليم المبيع فادعى(1) حدوث عجز عنه، وقال المشتري: أنت عالم بذلك، فأنكر حلف على البت، لأنه(Y) يستبقي فيه وجوب تسليم المبيع إليه(r). ومنها : إذا مات عن ابن في الظاهر، فجاء آخر وقال(\&): أنا أخوك؛ والميراث (0) بيننا، فأنكر، يحلف على البت أيضاً، لأن الأنخوة رابطة جالمعة

قال (9) الرافعي : ونازعه آخرون فيهما فقالوا: يحلف على نفي العلم. قال (•1) في الروضة : وهذا هو (11) الصحيح(1) .
ومنها: القاعدة ، أن منكر الرضاع يحلف على نفي العلم لأنه ينفي(Ir) فعلَ الغير، ومُدَّعيه(\&) يحلف على البت رجلا كان أو امرأة، فلو نكلت عن اليمين

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي بقية النسخ (ا(وادعى)، } \\
& \text { - }{ }^{(r)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { vior }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V }
\end{aligned}
$$

مظانها ، والصقدتان مذكوتان في: روضة الطالبين الإحالة السابقة، والأتشباه والنظائر لابن
السبكي، الاجالة نفسها ، وقواءد الحصني قها/ نقلكا عن ابن القاص.
9) وني (د) (رقال)،
• • • وفي (د) (اوقال،)

- (ll (
(IY) انظر : روضة الطالبين الإجالة السابقة .

ورددناها (1) على الزوج أو نكل الزوج وهو (r) مدعى عليه، ورددنا اليمين على الزوجة حلفا على البت، لأنها يمين مثبتة(r) .

وعن القفال ( \& ) أن اليمين المردودة تكون على (نفي)(ه) العلم، لتكون
(كيمين )(r) الابتداء (V).

وعن الحاوي وجهان هطلقان(^) في*(9) يمين الزوج إذا أنكر الرضاع(1) (1).
 والثاني : أنها على البت .
والفرق أن في يمين الزوج تصحيح العقد فيما مضى وإثبات استباحة في (IF) المستقبل، فكانت على البت تغليظاً، ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهراً فيقتنع(ڭ1) فيه بالعلم(10)،

1) وفي ( ( (رددناها).
(r) وهي (


\&) انظر قول القفال في الحصادر ألسابقة عدا قواءد الحصني.


(V









قال الرافعي (1) : وليس الفرق بمتضح، وهو كما ذكر وبنى على الوجهين ما (r) إذا ادعت رضاهاً وشك الزوج فلم يتع في نفسه صدقها ولا كذبها (r)، إن تلنا يحلف( \&) على نفي العلم، فله أن يحلفها هنا (0)، وان قلنا على البت فلا يحلف(1).

وأشار في التتمة (V) إلى طرد الوجهين في يمين الزوج والزوجة جميعاً ، ووجه كون اليـين على البت (أنه)(1) ينفي(9) حرمة يدعيها (•1) المدعي،

فيحلف على الثطع(1) (II).
ومنها (ir) : إذا قال : إن (كان)(r) هنا الطائر غراباً فأنتِ طالق، وأشكل الحال نادعت عليه أنها طلقت، حلف جزماً على نفي الطاڭق، كما لو

1) انظر ما نتله العصنف عن الرافعي في : روضة الطالبين 7/Eع\&، والالثباه والنظانر لابن الوكيل
( \&
 الملقن قعTM/
(V
 ^)

9
(1.
. (1) انظر المصادز السابقة



(i) (i) ما بين القوسين ساقط من

طلق واحدة ونسي(1) عينها وقالت واحدة منهن، أنا المطلقة، وإن ادعت أنه
 ولايكفي أن يقول لاأعلم أنه كان غراباً أو نسيت، أو ينكل، وتحلف المرأة على البت، كذا ذكره الإمام(r).
ولو علق الطلاقَ على دخولها الدار أو دخول غيرها، فادعت ذلك، وأنكر،
يحلف على نفي العلم( \&).
وقال الغزالي (0) (رحمه الله) (1) : ليس تبين (V) لي فرق بين بينهما، وقد
 ذلك الطائر ليس كذلك بل هو نفي صفة في الغير، ونفي الصفة كثبوتها (9) في

وقال الرافعي (II) : يشبه أن يقال: إنما (Ir) يلزمه الحلف على نفي
(1) وفي ( ( (انسي)
( $r$
「


المنئر
£) هكذا فرق الإمام بين المسألتين، تعليق الطلاق على الغرابية، وتعليقه على دخولها الدار أو دخل شخص آخر .
0) انظر قوله في المصطر السابقة
(1) (1) ما بين القوسين ساقط من
(V
ه (

-1) . انظر : روضة الطالبين T/.1. والأثشباه والنظائر TAr/ و/ والأشباه والنظائر لابن السبكي




الغرابية بناء (على)(1) ما قاله الإمام إذا تعرض في الجواب لذلك، أما إذا

 تم ذكر بعد ذلك فيـا إذا قال : إن كان غراباً فامرأتي طالق، وإن لم إلم يكن غراباً فعبدي حر، وادعى عليه وقال: لا أعلم في أيهها حنيُتُ(ها
 فإن حلف فالأمر (V) موقوف(ی) .
تم قال الرافعي (9): وهكذا ينبغي أن يكون الحال في استبهام الطلاقِ بـين الزوجين
وقرر (.1) ابن أبي الدم الفرق بين مسألتي الإمام(1) بنحو ما تقدم.

1) ما بين التوسين ساتط من (i) (i)
(r) وني (t) (الست)"

- 



0) وفي (أ) والبيع) وهو خطا .

(V
 الوكيل

-1) وفي (أ) (ووفسر) ، وفي ( ( (وفنق)، والمثبت من (ب د).
(11) وقال ما نصه : هكذا قاله الغزالي في الوسيط، ومن العجيب يوجه العجز عن الفرق بين
 تعليق على فعل متجدد من زيد تطعأ فيحلف يمينأ نافية على نفي العلم........ أما تُعليق الطلاق
 تعليقأ على كن هذا الطانر الششاهد موصوفأ بصغة كونه غرابأ ........ (كتاب أدب التضاء
لابن أبي الدم IVa) .

ثم قال: ووزان مسألة الدخول أن يعرف كون الطائر غراباً ثم يعلق الطلاق على*(1) طيرانه، ثم فقد ذلك الطائر، واختلفا هل مات أو طار؟ فـه فإن الزو ج إذا نفى طيرانَه يحلف على نفي العلم قطعاً، وليس كذلك إذا نفى (r) كونه غراباً (r).

ومنها : إذا اختلف الزوجان في الصداق(£)، جزم الرافعي بأنهما يحلفان على النفي والإثبات بتا، ورأى القاضي حسين (والإمام)(ه) أنها تحلف أنها لاتعلم أنه تزوجها بألف، ولقد (1) تزوجها بألفين(V)، وتوسط بعضهم(^) فقال: إن عقد عليها في صغرها وهي لاتعلم بالحال فالحلف على ما قال(9) الإمام، وإن
 أعلم.
(*) ( 1
(Y) وني (أ) (بقي)" وهو خطأ.

を ) وفي ( ( ) (الطلاق) وهو خطأ .

(7) وفي (ب وح ود) (اوأنها).
(V

^) (
9) وفي (
(1)
11) انظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل الإجالة السابقة.

## هـائــدة (1)

باب اليمين أوسع من باب الشهادة، ولذلك(r) قبل (r) اليمين من الفاسق والعبد (؟) والفاجر، ومن لا(0) تجوز شهادتُه، لأنها في الغالب مستندة إلى النفي الأصلي فيعتضد به.
و كذا ( ( ) إذا رأى بخط أبيه في تذكرته، أن(V) له على فلان كذا، وغلب على ظنه صحته، فإن له أن يحلف عليه(A) .

و كذا (9) إذا أخبره (•1) ثُة أن فلاناً قتل أباه أو غصب منه كذا، فإنه يحلف عليه، ولايجوز له أن يشهد بشيء من ذلك(11)، وكلما (1)) جازت

1) انظر هذه الفائدة بنصها في : المنئ في الاشثباه والنظائر لابن السبكي والنظانر للسيوطي 0.0.

- (


(0) وفي (i) (إ) (i) (i)

- وفي (ب ود) (آنهّها (V
 .10 .0


(II) انظر المصادر السابقة . وفي (ح) (ابذالك).

الشهادة (به)(1) جاز الحلف عليه ولاينعكس(r)، واله أعلم.

ويتصل بهذا أيضاً غأن غير المستحق بالأصالة يحلف على قول، فقدقالوا (r) : إذا كان للمفلس دِيْنُ وله (به)(£) شاهد واحد وامتنع(0) المفلس من الحلف معه فهل يحلف*(I) غرماؤه مـع الشاهد؟ فيه قولان. ومنهم من عزا القول بالحلف إلى القديم (V) . والذي صححهـ الجمهور أنهم لايحلفون (^).

ومنها : إذا مات من عليه *(9) دين، وله دين على آخر بشاهد (•) واحد فلورثته أن يحلفوا (II) (IT)، إذا عرفوا ذلك، ويستحقوا الدين، ويوفوا منه من لها(Ir) الدين(1r).
() ما بين القوسين ساقط من (؟).
(Y (Y) : هذه العبارة بعينها - وكما جازت الشهادة به جاز الحف عليه ولا ينعكس - قاعدة فقهية تندرع تحت هذه الفائدة التي ذكرها المصنف بل تستدل بها على الفائدة. راجعها بعنوان القاعدة في: الأثباه والنظائر لابن السبكي، والأشباه والنظائر لابن الملقن، والأشباه والنظائر للسيوطي الإحالات السابقة. (
 -
 (Y لأنه ذو حق في التركة فاشبه الوارث. ^) لأن حقه فيما يثبت للميت أما إنباته للميت فليس إليه، ولهذا لو أوصى لإنسان بشيء فمات قبل القبول أو لم يقبله وارثه لم يكن للغريم القبول. (فتح العزيز • (روضة الطالبين .(rvi/r

4**) نهاية ورقة (17T) من (ب) .

(11) (i) (inفيها)"
(1Y) وفي (أ) (اعليهه)

- (IY انظر المصدرين السابقين

فلو لم يحلفوا معه، هل لصاحب الدين ان يحلف معه إذا غلب على ظنه ذلك ليستوفي(1) دينَ؟ فيه القولان.
 لأن الحق للمفلس وامتناعه عن(ه) اليمين يورثش رِيبة ظاهرة، والحق في الثانية كان للميت، وإنما يحلف(I) الورثة بناء على معرفتهم بشأن(V) الميت(1) (I)، وقد
 فتمكنوا من اليميين(Ir)، وغرماء المفلس غير آيسين(Ir) من حلفه(II)، وهذه طريقة الإمام(0) .
وأُجِيَ القولان فيما إذا لم يكن بالدين شاهد، ولكن ادعى المفلس، أو الوارث، ونكل المدعى عليه عن اليمين ثم امتنـع المفلس أو الوارث عن الحلف(II)، ففي حلف الغرماء القولان(IV).


أما إذا (لم)(1) يَدَع المفلسُ ولا الوارثُ(r) فالصحيح أنه ليس للغرماء أن يدعوا على الغريم (ابتداء) (r) وامتنعت اليمين أيضاً، وفي الإشراف لأبي سعد ( ) الهروي حكاية وجه، أن لهم أن يدعوا (على الغريم)(ه) ويقيموا البينة، ويطلبوا يمين الخصم، ويحلفوا يمين النكول(1).
 فإنها تَخرج من الرهن، وتصير أم ولدٍ فإن لم يكن بإذنه بقيت مرهونة على قول، فلو اختلفا في الإذن يصدق(1) المرتهن بيمينه في نفيه، فإن رد اليمين على الراهن فحلف خرجت من الرهن، وإن نكل الراهن أيضاً ففي تحليف الجارية قولان(9) .
والقول بحلفها هُهُنا (•) أقوى مما تقدم لأنها(11) صاحبة الحق بالأصالة. ومثلها أيضاً إذا أوصى لمستولدته(Ir) بقيمة عبد كانت(Ir() تحت يدها،

> ^ ^ ^)
9) وقيل : فيه طريقان : إحداهما : وبه قال ابن القطان: فيه قولان كما لو نكل الوارث عن يمين الرد هل يحف الغرماء؟
وأشبههما : ويه قال أبوإسحاق وأبوحامد • القطع بالرد، لأن الفرماء يثبتون الحق للميت أولا



- (I)
- يعنون بها أم ولد (IY


فوجد مقتولا بلوث يوجب القسامة، فإذا حلف ورثة السيد خمسين يميناً استحقوا القيمة وسلمت لأم الولد، فإن نكلوا ففي تحليف أم الولد القولان(1) واله أعلم(r) .

## فــائــدة (r)

قال الشيخ أبوحامد ، ثم المحاملي في كتابيهما (\&): تفارق أم الولد المُدبَّرَ في ثمانية أحكام لا تباع ، ولا توهب (ولا تجبر )(0) على النكاح في أحد القولين، ولا تُرْهَنُ، وعتقها من رأس المال، ولايضمن سيّدها جنايتها في أحد القولين، ويتبعها ولدُها(T)، ولاتجزئ فيها الوصايا(v). قلت : الأصح ان للسيد الاستقلال بتزويجها كما في القنة(A)، والقول*(9)
بالمنع إلا برضاها هو قديم( •1).

1) أحدهما : نعم ، لان الحق لها. وأظهرهما: لا، لان القسامة لاثبات القيمة وهي ثبتت للسيد ثم

Y) وفي ( ( r مساتل، لاتباع ولاتوهب ....... إلى توله ... وإن كاتبها ثم استولدها لم تبطل الكتابة.

を) وهما المونق لأبي حامد ، واللباب للمحاملي


1) قولاَ واحداً . (اللباب الإجالة السابقة).
 ^) القنة : أنثى القن ، ومعناه : الرقيق الذي لم يحصن فيه شئ من أُسباب العتق ومقدماته، وتيل: هو عبد ملك هو وأبواه. (تحرير ألفاظ التنبيه Y.Y) (المصباع (Olv/r).
. (د) (

- • ) وفي (أ) (افي القديم) .

وفيه قول آخر : إنه ليس له تزويجها وإن رضيت ، لأن ملك السيد فيها ضعيف، وهي ناقصة في نفسها فلا يعتبر إذنُها (1). وعلى (r) هذا ففي تزويج الحاكم (لها )(r) وجهان( \&)، والهُ أعلم.

فـصــل (0)

في تحرير أقوال الإمام الشافمي رحمه الله(ج) في قول الصحابي رضي اللَ عنه والاحتجاج به.
وقد أطلق الأصوليون : أن له قولين في ذلك ، واشتهر (V) بين الأصحاب أن
 قال الإمام (9) : وإنما يكون حجة إذا لم تختلف الصحابة ولكن نقل عن
 r

£) أحدهما : نعم ، بشرط رضاها ورضى السيد، والثاني: لا . (المصدر السابق).
0) هكذا في جميع النستخ عدا (اع) فان ناسخها استدركها على أنها قاعدة واشار إليها بسهم من الهامش • وانظر هذا الفصل في: التبصرة 90r ومابعدها ، واللمع 9 90-90 ، وشرع اللمع VET/r OTE/r المحيط 7/ 7 وحاشية البناني على شرع المحلي وما بعدها .
7) وفي (أ) (ارحمة الله عليكه)
( $V$
 9) يغني به هنا فخر الاين الراذي، تقدمت ترجمته

$$
(0, r)
$$

واحدٍ منهم ولم يظهر خلافه فيكون حيـنئذ حجة(1)، وإن لم ينتشر(Y) . قلت : وقد نقل ابن (r) الحاجب( ) ) وغيره الاتفاق على أن قول الصحابي ليس بحجة( ه) على صحابي آخر( (1)، وفي ذلك نظر .

فقد قال إمام الحرمين بعد الكلام (v) المتقدم، ونقل القولين عن الشافعي ( رح حمه الله) (A)

وقال في بعضِ أقواله يعني الشافعي : إذا اختلفت (9) الصحابة فالتمسك بقول الخلفاء أوْلى.
قال الإمام : وهذا كالدليل على أنه لم يسقط الاحتجا ج بأقوال الصحابة من أجل الاخحتلاف( • (1).
وقال في بعض أقواله : القياس الجلي (11) (مقدم على قول الصحابي .

1) وفي (I) زيادة (افيكمن حيثئ حجة إذا لم يختلف المحابّ) . r r انظر المسألة في المحصل

§ ( ) هو : عثمان بن عمر بن ابي بكر بن يونس الكردي الاسناني المالكي المعروف بابن الحاجب،
 الآمهات في فروع الفقه المالكي، ومختصر منتهى السؤل في الآصول. له ترجمة في: شذرات الوات

(0) وفي (أ) ((حجَّه) -


(V

2) وفي (أ) (اخختفـ) •

(1) القياس الجلي : هو قياسي عرفت علته بدليل مقطوع به ولايحتمل إلا معنى واحدأ، إبا بالنص
(الكتاب والسنة) او الاجماع أو التنبيه، ويعضها أجلى من بعض.
فأجلاها : ما عرفت علته بنص صاحب الشرع ، مثل قوله تعالى: واليكي لايكون دولة بين الاغغنياء


وقال في موضع آخر : قول الصحابي مقدم على القياس)(1) .
وقال الماوردي (r) في كتاب البيع من الحاوي في مسألة البيع بشرط
البراءة من العيوب(r).

مذهب الشافعي في الجديد أن قياس التقريب (६) إذا انضم إلى قول
الصحابي كان أولى من قياس التحقيت( ه).

وحكى ابن (I) الصباغ في كتاب العدة عن بعض الأصحاب أنه نُقل عن

أولى من القياس الصحيح قولاً واحداً .

وهذا حكاه أيضاً الماوردي في كتاب الأقضية من الحاوي (^) عن القديم،

> r
> ،
£) تياسا التقريب والتحقيق: هما نوعا قياس الشبه، وقياس الشبه هو ما تجاذبته الأصول، فأخذ من كل أمل شبهاً ، وأخذ كل أصل من شبهاً .
وهو نوعان : قياس تحقيق يكن شبه في أحكامه، وقياس تقريب يكون الشبه في أوصافه. وقياس التحقيق مقابل لمعنى الجلي وإن ضعف عنه، وكل من التحقيق والتقريب على ثلاثة أضرب. انظر: الحاوي الكبير 101-1EA/17 o انظر : الحاوي الكبير ع7 ق • •

(V
 (0.0)

لكنه قال: ذلك في القياس الخفي(1) (مع الجلي(Y) (Y) وأن الخفي يتقدم(r) على الجلي إذا كان مـع الخفي قول صحابي، قال: ثُم رجـع عنه الشافعي في
الجديد *( ع)، وقال: العمل بالقـياس الجلي أولى(ه) .

وذكر الغزالي (رحمه الله) (Y) في كتابه المستصفى (V) من تفاريع القول القديم، أن الشافعي رحمه الله قال في كتاب انحتلاف الحديث إنه رُوِيَ عن علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات كل(1) ركعة بست (9) سجدات( • (1) ثم قال: إن ثبت ذلك عن علي قلت به (11). قال الغزالي : وهذا لأنه رأى أن التول بنلك لايكون إلا عن توقيف، إذ لامجال للقياس فيه(IY).

1) القياس الخفي : هو كل قياس عرفت علته بطرق يجتهد فيه، نهو أيضاً بعضه أظهر من البعض. فالأظهر ما عرفت علته بصفَ تذكر مع الحكم، وذلك مثل علتنا في تحريم الربا بانها الطعم، لحديث معمر بن عبدالهَ أن النبي نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلكّ بمثل.

غالظاهر أنه منع من ذلك لكونه مطعومأ ، لان الصفة لاتذكر في الحكم إلا ويراد بها التعليل. (شرح
اللمع / / ع/人).

قلت : هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيده r./11 كتاب المساتاء، باب الربا، عن معمر بن عبداللّ، بلفظ ........ فإني كتت أسمع رسول الله يقول: (االطعام بالطعام مثثلا بمثل ....).).
(r) ما با بين القوسين ساقط من (r)
r

ه) أي أولى بالعمل من قول الصحابي مع القياس الخفي لانهم تد كانوا يتحاجّون بالقياس (الحاوي الكبير

. rVI/ انظر : المستصفى (V
^) وفي ( 1 ( ( (
9) وفي ( 1 (
(1 (1) (
(11) انظر المصدر السابق
(Ir انظر : المستصفى (IV/I

قلت : وهذا يقتضي تخريج قول الشافعي (1): إن قول الصحابي فيما
 هطلق القول بأن قول الصحابي حجة. تم قوله : إن ذلك تفريع على القول القد القديم ضعيف (أيضاً ) (r) لأن كتاب اختلاف الحديث من كتب الشافعي الجديدة(r) بمصر( (£)، رواه عنه الربيع بن سليمان.
وقد نص الشافعي (رحمه الله)(ه) على ذلك أيضاً في غيره من الكتب
 عِّ أصحَّ في القياس .

1) وفي (أ) (المحابي)" وهو خطأ ، وفي (ع) (اللشانعي" . (د) ( ( ) (r) وفي (د) (رالجديد))
 العاص في أيام عمر بن الخطاب رضي اللَ عنه، وهي مدينة يكتنفُها من مبدئها في العرض إلى منتهاها جبلان أجردان غير شامخين يتقاربان جداً في وضعهما ..... انظر: مراصد الاطلاع


$$
(0 \cdot v)
$$

وإذا قال الواحد منهم القولَ ولايحفظ عن غيره منهم موافقة ولاخلافاًا ، صرنا إلى اتباع قول واحدهم(1) إذا لم نجد (r) كتاباً ولا سنة ولا إلجماعاً، ، ولاشيئأ يحكم(r) له بحكمه، أو وجد معه( \& ( قياس) (0).
 الجديدة أيضاً داخل في كتاب الأم(v): ما كان(^) الكتاب والسنة(1) (1) (1) موجودين (• (1) فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباءهما، فإذا (11) لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول اله
الأنمة أبي بكر, أو عمر أو عثمان (أو علي)(٪٪) =

$$
\begin{aligned}
& \text { • (i) (i) (i) (i) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r (r) وفي ( ( ( } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$






- (1) وفي ( ( ) ز) زيادة (اموجودين فيهه) .


 ذلك: ان الإمام السافعي أضاف اسم علي رضي الله عنه مـع بقية الانمة في القديم، ولم يذكره

قلت : وقد نبه الزركشي على ذلك وأورد الجواب عنه فسوف أذكره بلفظه لما فيه من الفائدة: قال الشانعي : أقول بقول الأئمة أبي بكر وعمر وعيُمان، وسكت عن علي فرد عليه داؤد وقال: ما

قال ابن القطان: ولا نظن بالشانعي الإعراض عن أمير المؤمنين علي، وله في هذا مقاصد . منها : أنه ترك ذكره اكتفاء، لانهم معلومون ببعضهم، فنبه على البحض، ولهذا قال في في بعض
المواضع: أبويكر وعمر .

ومنها : أنه تصد بذلك الرد على مالل لانه يخالفه في هذه المسألة فقال: أقول بقول الأئمة =
= (رضي الشع عنم)(1) أحبّ إلينا إذا صرنا إلى التقليد، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل(Y) على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، فيتبع الـا
 قوله الناس كان أظهر ممن(\&) يفتي(0) الرجل أو النفر، وقد نأخذ بفتياه
 الخاصة(A) بـا قالوا عنايتَهم بما قال الإمامُ.
 الدين في هوضع الأمانة(11) أخذنا بقولهم، وكان اتباءهم أولى بنا من اتباع من
=
 ومنها : أن الكلام على ظاهره، وأراد الثلاثة في صورة، وهي إذا ها انفردوا وكا وكان علي حاضيرأ
 علياً موافق في المعنى، وليس كذلك أمر عليَ بالكوفة، إنما كان بحضرته من يأخذ عنه، فلم يكن في سكوتهم له حجة. قال ابن القطان: والأشبه الوجه الأول، وهو أن يكون ترك ذلك اكتفاء. وكذلك قال ابن القاص في التلخيص.
وقال السنجي في شرحه : إنه الأصح أنه ذكر المُمُظمُ وأراد الكل ......(البحر المحيط .(TN-TV/7
. (i) (i) (1) بين القوسين ساتط من (1)



- ( ) وفي (

0) وفي (i) (إيعني) وهو خطأ) .
(ا) وفي (أ) (ويدعهاه) .

- و (V
^) وفي (

9) وفي (أ) (اثم قال الإمام)
(i) (1.


والثانية : الإجما ع فيما ليس فيه كتاب (Y) ولا سنة .

 والخامسة : القياس على بعض هذه الطبقات .

ولا يصار (£) إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى(0) (7).
هذا كله نص الشافعي رحمه الل(v) في الكتاب المشار إليه، رواه الإمام البيهقي عن شيوخه عن أبي(^) العباس الأصم(9) عن الريـيع بن سليـمان عنه، وهو صريح في أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس كما نتله عنه الإمام فيـما تقدم، فيكون له قولان في الجديد، وأحدهما موافق( • (1) للقديم(11)
(1) انظر : الآم Y
Y) وفي (
-
を) وفي (i) (i) (i) (i)
0) وفي (أ) (آْهل) وهو خطا .

 ^) وفي (أ) (ابي) بإسقاط الألف سهوأ .
9) هو : أبو العباس محمد بن يعقوب النيسابودي الورّاق المعروف بالاصم، ولد سنة سبع وأريعين ومانتين، وأخذ عن الربيع، ودوى عنه كتب الشافعي، حصل له الصم في آخر وقته ، توفي سنة



في حجية قول الصحابي (رضي الهُ عنه)(1) وإن كان قد غفل عن نتله(r) أكثر
الأصحاب
ومن كلامه في القديم، لما ذكر الصحابة رضوان الشَ عليهم(r) أن قال: وهم فوتنا (ڭ) في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر اسْتُدْدِكِ به علم او استنبط



 أخخنا (II) بقوله، وإن اختلفوا أخذنا بقول بسضهم ولم نخرج عن أقاويلهم .$(1 Y)_{+4}$

(i) (i) با بين القوسين ساتط من (i)<br>-<br><br><br>0)<br><br>(V  4) با بين القوسين ساتط من بقية النسخ<br>-1 ( 1 عا بين القوسين ساتط من (ع)<br>( 11<br>

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب أيضاً : فإن لم يكن على قول أحدهم

 علم وأحكام(r).
 اختلفوا فيه نظرناً إلى الأكثر، فإن تكافئرا نظرنا إلى أحسن (0) أقاويلهم مخرجاً عندنا(7). وذكر بقية الكلام.

7) انظر : البحر المحيط 7/0\&-00.

فيحصل من كل ما تقدم للشافعي [في قول الصحابي (رضي الشَ عنه)(1)] (r) أقوال(r).

أحدها : إنه حجة مقدمة على القياس، وهو قوله القديم ونص عليه في
 وثانيها : [إنه ليس بحجة مطلقاً ، وهو الذي اشتهر بين الأصحاب أنه قوله
. الجديد
والثالث :](9) إنه حجة إذا انضم إليه قياس، فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي، كما أشار إليه في كتاب الرسالة الجديدة(V) (V). فظاهر (^) كلامه أن يكون القياسان متساويين، لأنه لم يفرق بين قياس وقياس(9).

وقد تقدم فيما نقل الإمام عنه في قول تخصيص القياس الجلي، بتقديمه على قول الصحابي، فعلى هذا يكون المراد بالقياس الذي يعتضد بقول(•1)

. (أ) (1)


٪) وفي بقية النست (أايضاً في الجديد) .
ه) ما بين القوسين ساقط من (أ وح) ، والمثبت من (ب ود) .

(V
^) وفي (ب ود) (اوظاهر) .
9) انظر : البحر المحيط (7/ (1)

- ( 1 • (
(i) (I)
- (i) (ir

رابع له، وفيما نتله الماوردي أن قياس التقريب إذا اعتضد بقول(1) الصحابي كان أولى من قياس التحقيق(r) قول خامس. وفيما نقله ابن الصباغ عن حكاية بعض الأصحاب أن القياس الضعيف إذا اعتضد بقول الصحابي كان أولى من القياس التوي قول سادس، إن (جعلنا القياس) (r) الضعيف أعم من قياس التقريب وغيره، وفيما خرجه الغزالي أنه يكون حجة إذا لم يكن مدر كاً بالقياس دون ا للقياس فيه مجال(ء \&) قول سابع•
وهذا (0) كله إذا كان قول الصحابي رضي الله عنه(Y) منفردا"*(V) ولم
 السكوتي(9)، فإن خالفه غيره من الصحابة (رضي الله عنهم)(•1) فقد تقدم(11) أن الشافعي يقدم قول أحد الخلفاء الأربعة على غيرهم، وأنه يرجح(H) قول من اعتضد قوله بالقياس
( ) ٪
9) ، الإجماع السكرتي : هو أن يقهل بعض المجتهدين في العصر الواحد تولا في مسالة ويسكت

السول rao/r.
(1) (1) الما بين القوسين ساتط من (i)



وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع(1) أنه إذا قيل بأن قول

 في أحدهما الأكثر (r) وفي الآخحر الأقل، ولكن (v) مع الأقل أحد الأنمّ الأنمة الأربعة
 (رضي الله عنهـا )( • ا) ففيه وجهان.


والثاني : ترجيح القول الذي هعه أحد الشيخين (r) (رضوان اله
عليهما ) (1r).

وقد ذكر الغزالي (رحمه اله) (\&) أ بعد هذا في المستصفى(10) أنه إذا قيل بأن قول الصحابي ليس بحجة فهل يجوز للعالِم يعني المجتهد تقليده؟
^ ^)

قال : اختلف فيه قول الشافيي (رحمه الل)(1) فقال في القديم يجوز تقليده، وإن لم ينتشر، ورجع(Y) في الجديد إلى أنه لايقلد العالم صحابياً آخر (r) نقل المزني (- رحمه اله - عنه)( () ذلك، وهو الصحيح المختار (0)، وتبعه على أفراد هذه المسألة فخرالدين الرازي(T) وأتباءُه والآمدي(V)، ولم يتعرض إليها ابن(^) الحاجب وهو (الحق)(9)، لأن الظاهر أن مراد الشافعي بالتقليد إنما هو الاحتجاج، لأنه استعمله(•1) فيه في موضع الحجة فقال في مختصر المزني(11) في أدب القاضي(Ir): إنه يشاور، ولايشاور إذا نزل به المشكل إلا أميناً عالماً بالكتاب والسنة والآثار، وأقاويل الناس(")، ولسان العرب، ثم قال بعد ذلك: فأما أن يقلده، فلم يجعل (اله)(٪؛) ذلك لأحدٍ بعد

> ( ) ٪

والآمدي هو: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الحنبي ثم الشافعي، ولد سنة إددى وخمسين وخمسمائة اشتتل على ابن فضلان وغيره، توفي سنة إحدى وثلاثين وستمائة. من مصنفات: الاجحكام في أصصل الاعكام. له ترجمة في: شذرات الذهب
 ^) وفي ( 1 ( (ابنغ)
 (1-1 (أ) (أستعمل)
 - (IY) ( (أدب القضاء) (IY)
r|r (Ir ) وفي المختصر (اوأقاويل الناس والقياس ولسان العربه)•
(i) (1) (1)

رسول الشّ (صلى الله عليه وسلم)(1) *(r) فأطلق اسم التقليد على الرجوع ع إلى
 مـع ما تكرر من قوله في غير موضع من النهي عن التقليد هوالمنع منه.

 بقوله: الذي أذهبُ إليه قضاء عثمان رضي اله عنه أنه يبرأ من كلم كل عيب لم
 وأعاد هذا الكلامَ بعينه في كتاب اختلافِ العراقيـين(•) (1) وهو من الكتب الجديدة(11) (أيضاً )(1)).

وقال نحواً من ذلك أيضاً في تغليظ الدية بالقتل في الحرم، وأنه يأخن فيه
(1) (i) ما بين القوسين ساقط من



) (1) وفي (i) (ايرجب)



9 9 انظر المصدر السابق (1)

- (1) وفي (د) (العرا)، ومابعدها مطموس : أعني (قيين).
- النظر : الام (I) (1)


وقد (تقدم أنه) ( () أخلذ في كتاب انحتلاف الحديث بقول عمر رضي الله
عنه(0) في الترقوة والضلع*(1) جمل(V)، وأن(^) ذلك في الجديد أيضاً (4) . وفي المسألة مباحث كيُيرة ليس (هذا)(1) موضع ذكرها، وقد أفردته( (II) بمصنف هستقل(Ir) . والش أعلم(Ir) .

Y Y Y Y Y عغان بثمانية آلافق درهم، دية وثلث. انظر : مختصر المزني Y\& M\& ومعرفة السنن والآثار .19^-192/7
(i) (

0) وفي (ب) (ارضوان الله عليه) ، وساتط من (i) .


- (V
( )

(i) (1-

(IY (إ) وسماه إجمال الاجصابة في أقوال الصحابة أصولي، تحقيق وتعليق محمد سليمان الانثقر ،

با والتراث بالكويت.

وفي (ح) تال ناسخها بعد الفراغ من النـخ : وهذا آخر كتاب القواعد والحمد للّ على جميل العوائد ، والمعلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه ومجد وسلم تسليمأ ، وحسبنا اللّ ونعم الوكيل، وكان الفراغ من نسخه في وقت العصر من نهار الااحد المبارك ثامن شهر جمادى الأولى من شهود سنة ست وخمسين ونمانمائة، أحسن اللّ عاقبتها ....... علقه لنفسه ولمن شاركه من بعده فقير رحمة الله وعفوه وغفرانه محمد بن علي ..................... الشافعير بابن العديسة ...... بلغ قرآة ومقابله : ...مذنب خطه عسى دعوة غير خائبة

من كتب المرحوم حسن جلال باشا للجامع الازهر تنقيذ الوصية . وما من كاتب إلا سيبلى وتر وتى الدهر ما كتبت يداه . فلاتكتبن بكفك غير شيء 躬 سيسرك في القياهة إن تراه . وإن تجد عيبا فسُدّ الخلال - وتوجد بعدها بعض الوثائق غير مقروءة.
 يستثنى من ذلك ما لو جبت المرأة ذكر زوجها فإنه يثبت لها الخيار( 1) أو استعجلت إلقاء الحمل أى الحيض لانقضاء العدة.

1) قلت : في المسأله وجهان: أحدهما: لا. كما لو عيب المشتري المبيع قبل القبض. وأصحهما: نعم. كما لو خرب المستأجر الدار المستأجرة فإن له الخيار ، فإن المرأة بالجب لاتصير قابضة لحقها. (روضة الطالبين /210).

> وفي نسـخة (i) :

وهذا آخر ما يسر الله تعالى وله الحمد والمنة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّ4، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد عبده ودسوله، وعلى آله وأصحابه وأنزاجه وذريته، وعلى سانر النبيين والمرسلين، وآل كل وسانر الصالحين. ووافق الفراغ من نسّ هذه الكراريس نهار الخميس السابع والعشرين من شهر جمادى الاولى من شههي سنة أريع وسبعين وسبعمانة بالقدس الشريف شرفه اللّ تعالى وعظم.
$\qquad$
وفي (ب ود) :

وهذا آخر ما يسر اللّ تعالى وله الحمد والمنة القصد إليه من هذا الكتاب، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأله سبحانه وتعالى ان يصلي ويسلم على محمد عبده ودسبوله، وعلى آله وأمحابه وأزواجه وذريته، وعلى سانر النبيين والمرسلين، وآل كل وسانر

الصالحين. آمين، آمين.

آخر كتاب المجموع المُذْهُ في قواعد المذهب قاله مصنفه رحمه اللّ:
فرغت منه كتابة وتصنيفاً جمعاً وترصيفاً ببيت المقدس، حماه الله تعالى في عشية يوم الأربعاء بالت عشر شـهر ربيع الاول سنة سبع وخمسين وسبعمانة، والحمد للَ رب العالمين، حمداً يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه، وحسبنا الله ونعم الوكيل( ( ). [وكان الفراغ من تعليقه لاريع لِيال بقيت من شـهر شعبان المكرم من شههِ سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة على يد الفقير إلى اللهّ تعالى (اعبدالرحمن بن عمر بن عبداللهّ بن خلف الشَهِير بالتزمني=

# = الآشعري الشافعي حامدأ الَّ تعالى ومصلياً على رسوله، ومسلماً ، وهو حسبي ونم الوكيلـX ) . 

[ركان الفراغ من إتمام تعليق هذه النسة المباركة من نسخة معتمدة محرة في يوم الازيعاء الموافق للـاني عشر هن شهر...... سنة أريع وتسعين وسبعمانة أحسن اللَّ عاقبتها بمحمد. اللهم هل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما ذكره الذاكسفن وغغل عن ذكره الغافلون، وضغي الهَ عن أصحاب رسول الهَ أجمعين](Y) .

1) ما بين المعكوفتين انفردت به النسخة (ب).
Y) ما بين المعكوفتين انفردت به النسخة (د)


## فهرس الآيات القرآنية

فهرس الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف أو أشار إليها
فهرس الشعر
فهرس البلاان والأماكن الواردة في متن الكتاب
فهرس الأعلام المترجم لهم
فهرس الكلمات الغريبة
فهرس المصادر والمراجع
فهرس الفصول
فهرس الفوائد الفقهية
فهرس القواعد الفقهية
فهرس الموضوع

类兴米米米

## 1 －فـهــرس الآيـــات القـرـرآنـيـــــة

الصفحة
ra．

## Y－فهرس الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف أو أشار إليها

الصفحة
YO\＆
ivi－ivo
โฯฯ
$14 \wedge$
0.7
riv
WVA
ral
そそ
191

1ro
WV

をદと
19
MN
IVo

الـحـــــيــث أو الأثــــــر
ا－أبغض الحلال إلى الهُ تعالى الطلاق
Y－إذا اشتريت بيـعاً فلا تبعه حتى تقبضه
r－أن رجلا أعتق ستة هملو كين له عند موته ．．．
ع－خذـيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ه－روي عن علي أنه صلى في ليلة ست ر كعات 7－زوِّج فإن المرأة لاتلي عقد النكاح V－V فر من المجذوم فرارك من الأسد ＾－فمن قتل له قتيل ．．．． 9－قضى عمر رضي الله عنه أن فيه جمكاً ．ا－لابأس أن تأخذها بسعرها يومها II－لاتصروا الإبل والغنم r rו－لو يعطى الناس بدعواهم

عا－لايححل سلف وبيـع ولاشرطان في بيـع ولا ．．．．
10- لايورد ممرض على مصح

17－من ابتا ع طعاماً فلا يبعه ．．．
ivo
9.
ire
mr

$$
\begin{aligned}
& \text { اV نهى أن تباع السلع حيث تبتاع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 19- نهى النبي } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

## r - فـهـرس الـشــعـــر

الصغحة
صـدر الـبـيـتـت
MM
ما كل ما يتمنى المرء يد. كه.
§ - نـهــرس البلدان والأماكن الواردة غي متن الكتـاب

الصغحـة
(7)

97
rVA
$0 . V$
97

البـلــــد أو الـــــــــان
1-البصرة

r - القاهرة
ع
0

0 - فـهـرس الأعــلام المتـرجـــم لهـــم
1-1 الأمدي (017) .
Y ا

- Y ا ابن أبي هريرة (
.



،HY ،TIE ،TY. ،YOV ،YET ،YNA ،TIO ،YIY ،Y.Y ، (Y..) (ابن الرفع - 9 . zoV ،Mr^
.



 . 291 (EM7 (EVY (EY)
10- ابن القيم (IY) .

. ابت اللبان ( IV

19 - أبوإسحاق الشيرازي ـ انظر : الشيـي أبوإسحاق .


. (

. ME ( M ) أبو خحلف الطبري (

.


 . EV. ،とOV

اM - أبو العباس الأصم (.ه) .

.







$$
\begin{aligned}
\text {. }
\end{aligned}
$$




$$
0 \text { - - حاجي خلـيفة (r) . }
$$












$$
\begin{aligned}
& \text {. Ol. ، O.V (Zl0) الربيع بن سلميان - or }
\end{aligned}
$$


. દE7 ،દYO ،દ.દ ،દ.r ،rq.

ه0 - الروياني (صاحب الجرجانيات) أحمد بن محمد أبوالعباس الطبري (YOA)
-ه - السيوطي . Y ، (YV) ، . \&.










 . 77 -
. MT . 1 - - V . W . IW ،IV7 عمرو بن شعيب



$$
.01860 .7
$$







. القاضي شرف الدين ابن المقدسي ( M


. ( 101 ( القفال الكبير (حاحب التقريب ) ( Vq . 1 ( 1 - -


،190 ، IM ،NAV ،YY ،H0 ،1E ، (II民) ( المتولي (صاحب التتمة) AY . E.1 ، raE ،HM ،ry. ،YOY ،HEY

. O1V ، 017 ، 17 . Ar ، (W) ، الهقري ا AV
. النووي . انظر : الشيخ محي الدين النووي - M
(org)
. IVV الالإبراء
. - - أبت
1.V، الإجارة - 99 - Y

. 0
T ا 1 - الاحتطاب
V V الأحقاد - V
-


II الأالأخرم
Y I - الارتفاق الآ

. . 1 - 1 - الأرواث

. 9 . 17 - الأس
الالاستبراء IV

. 19 - الاستظهار
. YW - Y.
. YII - اصطرف - Y

. Yq. الاعتكاف - Y ا Y

.
7 - الإعلام - 9 - 9 -
. الإفراز - 9 - 9

- \&ll ، Yq. الإفضاء - YA
. $9 \uparrow$ - أفلس 9 -

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1.1 \text { - الإقالة - } \\
& \text {. MI الأقراء } \\
& \text {. M. } \\
& \text {. Mq. الالتئام } \\
& \text {. ع } 9 \text { - } 9 \text { - الإليتان }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. rno الانـدمالra } \\
& \text { - } \\
& \text {. } \\
& \text {. 1. الإيلاء - } 1 \\
& \text {. } 1 . r \text { - الأيمان - } \\
& \text {. } 4 \text { - بيـع الصاع } \\
& .109 \\
& \text { ع - التحالف 1.1 } \\
& \text {. \& } \\
& \text {. } 99 \text { التروي - EV } \\
& \text { - } \\
& \text {. } 111 \text { - التشريك - } 11
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 01 \text { - التصرية } 0 \text { - } 0 \text { الت } \\
& \text { \& } \\
& \text {. r97 التفويض هr هr }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. 12. } \\
& \text { \&ll الجائفة - } \\
& \text {. ITV الجب - oV } \\
& \text {. } 10 \text { - الج - الجز }
\end{aligned}
$$

. 1.0 - الجعالة - 11 .
. IIr - الجمد
. Y.^A
. rAV ra - الحاذق
. IYo الحصر - TE

- الحو - 70
. EAT الحور - 77
. 90 - TV
. MVo K
. IVV 79
. El0 الحكومة - V.
. MTV arall - VI
- IIV الحوالة - VY
- YA. ا' - V
. EYA
. Yar الخرقة - Vo
. الخز - V7
. 90 - 11 - W
. 179 الخصاء - VA
. YAY خطاب الوضص - Va

. YaV خلية - 11
MV Mr - ا'خنثـى المشكل AT Ar
. 99 ا'ختخـيار - Ar
. EイY K
. Y. 7 - ا'
. ع. 9 - 97
- EVo ا' الديوان - AV
. الذاراري - M
. 19
. 9.
. Y9A 91
. 100 - الرضا
. lov الرقبى - $9 r$
. 1.1 - الركبان 10
90
- 97 - الزي
. 90 - 90
. 79 -9 السعوط -9
. 99 - السفه
. IVo السلع-1..

. YV9 السموم - I.Y


. 1.0 - الشر كة 1. 1.
. 1.7 - الشعاب 97 1.
. YV9 الشغار - I.V

. IIV الشفع - الش الش
. MIr الشقان - II.
. 711 - الشيب - 111
. الصبا - الصغ - ال ال
. $9 r$ - ITr
. 91 - الصحابي
. 910 - الصداق
. الصرف - الصو - الصو
. الصفقة - IIV
- IV الضرس - الض ال ال

الض9 - الضائن

$$
\begin{aligned}
& \text {. \&1を ॥-IY. } \\
& \text {. 1.7 JI-IY } \\
& \text { ITY } \\
& \text { - IM } V_{0} \text { II - IM } \\
& \text {. N. } 2 \text {, H- Ire } \\
& \text {. } 91 \text { - } 51 \text { - 1YOV } \\
& \text {. 1. Y JI - Ir7 } \\
& .107 \text { JI - ITV } \\
& \text {. 1.ع云, JI-IYA } \\
& \text {. Yq. UL } 11 \text { - Ira } \\
& \text { - } 91 \text { تन - Ir. } \\
& \text { - Ma } \\
& \text {. } 102 \text { \& } \\
& \text {. YQI j, iJl-IM } \\
& \text {. YNI } \\
& \text {. ME } \\
& \text { ع ع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. M. } 5 \text { SJ-1ra } \\
& \text {. loy - Jl- Iz. } \\
& \text {. YY - JI- IEI } \\
& \text {. } 100 \text { ä. Jl- IEr } \\
& \text { - JJ- JEr } \\
& \text {. \& J J - リモと } \\
& \text { - 11.f - } 11 \text { - } \\
& \text {. NC JI- \ع7 } \\
& \text {. Y.o il - IEV } \\
& \text { - IVA }
\end{aligned}
$$

10. 

. 112 - الفداء - 101

. EAE
. 10ع - القراض 1.0 1.0
100-1.0 القرض 100
107 - القرعة 107
. Y. 9 ال lova
. 109 القصارة - 101
109 - القصب 0 - 0 . 0 .
. 17. القضاء 17.
. 0.Y القنة - القا
17Y - قياس التحقيت 0.0.0.0. 0.0 r|71 - قياس التقريب 0.0.0.0.
 170 - القياس الخفي 0.7 القيان

177- القيافة

. 1.7 1 1 1 الكتابة 17
. 1ro 179 - الكساد
. MI الكألأ IV.
. . الكو - IV
. IVI الكي - IVY

. اللقطة - IVE
. EYA اللقيط - IVO
. EV9 اللوث - IV9
. ع. 9 - المارن - IW
. ElY المأمومة - IVA
. المبتوتة - IV9
. 9 . المبيـ - ا 1 .





. 11. المحلـ - 1A7
. المدبر - المال 199 - IN
. المدنف المدر - MM





. المساقاة - Iq\&

. 9 197 المستفتي - الم

. YA1 المعا - المعا - 19A



. 97 - المنحوتة - Y. الم


. ITV - - H - 0
. 17V - Y. 7
. 97 - Y. 9
. الموات - Y.A
. عا

. النذور - MII

. Yq. النفاس - YIr
. MVo النقلة - YIE
.M. V $^{\text {M }}$ - YO


- النهب - YAV
. YOO النوبة - MN
. EMY الهاشمة - Ma
. 9V الهـ - M.

. الهوريسة - ال
. YAV
. YaI الوثبة - ME
. YA9 الوجل - MO


. الوقف YYA
. الو كالة 1 - الو


## فـهـرس المـصـــادر والمـراجـــع

## المسـتعملة في الدراســة والتحقيـق

مرتبة حسب حروف المعجم

- $\mathbf{f}$ -

1 - الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول للبيضاوي ت H0هـ تأليف شيخ الإسلام علي بن عبدالكافي السبكي ت VO7هـ وولده تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي تا تا الطبعة الأولى ع.عا هـ عـ دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان. r - إجمال الإصابة في أقوال الصحابة تأليف خليل بن كيكلدي العلائي تMIهـ تحقيق محمد سليمان الأشقر


جمعية التراث الإسلامي ، منشورات مركز المخطوطات، صفاة ، الكويت.
r - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

تأليف علاء الدين بن بلبان الفارسي ت لهاهـ تحقيق شعيب الأرنؤوط

مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى اعاعاهــ ا991م بيروت. ع - الأحكام السلطانية والولايات الدينية
تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت .ع0هـ دار الكتب العلمية .

-     - الإحكام في أصول الأحكام

تأليف سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي ت ابآهـ تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي. الطبعة الأولى IrAVAـ ، مؤسسة النور .

$$
7 \text { - أدب القاضي . }
$$

تأليف أبي يالعباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص تrrorr

دراسة وتحقيق الدكتور حسين خلف الجبوري

- الطبعة الأولى 9. 18هـ 1919
. مكتبة الصديق ، الطائف .
V - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.
تأليف محمد ناصر الدين الألباني

المكتب الإسلامي ، بيروت لبنان.
^ - أزهار الرياض في أخبار عياض .

صندوق إحياء التراث الإسلامي

9-الاستغناء في الفروق والاستثناء .
تأليف محمد بن أبي سليمان البكري تحقيق الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي.

مركز إحياء التراث الإسلامي
. جامعة أم القرى .

تأليف عز الدين أبي الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجززي ت •باهـ تحقيتق وتعليق محمد إبراهيم البنا، ومحمد أحمد عاشور . - الأشباه والنظائر - الأ

تأليف هحمد بن عمر بن مكي بن عبدالصمد صدر الدين ابن الوكيل ت . - VIT

تحقيق ودراسة د ـ أحمد بن محمد العنقري، و د ـ عادل بن عبداله الشويخ. الطبعة الأولى
. الأشباه والنظائر - Ir
تأليف تاج الدين عبدالوهاب بن علي ابن السبكي ت Wـهـ تتحقيق الشيـن عادل أحمد عبدالموجود، والشيـخ علي محمد عوض.


دار الكتب العلمية ، بيروت
-
تأليف الشيـن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن الملقن. مخطوط في دار الكتب الظاهرية، دمشق، ومصور فيلم في جامعة الإمام بالرياض، قسم الدخطوطات رقم YME.
1ع - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. تأليف جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ت 911 الطبعة الأولى r.عاعـ

دار الكتب العلمية، بيروت .
10 - الإصابة في تميـيز الصحابة.
تأليف شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني المعروف بابن حجر

العسقلاني ت Morهـ
ومعه الاستيعاب في أسماء الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي المالكي ت س7ڭهـ.
 17 - الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء. تأليف خحير الدين الزر كلي. الطبعة الثالثة ، والطبعة السادسة ع^19مه دار العلم للملايين.
أعلام الموقعين عن رب العالمين. IV

تأليف شمس الدين ابي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ت . 8 VOl

$$
\begin{aligned}
& \text { ترتيب وتضبيط محمدل عبدالسلام إبراهيم. } \\
& \text { - الطبعة الأولى } \\
& \text { دار الكتب العلمية ، بيـروت لبنان . } \\
& \text { 11 ا أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام. } \\
& \text { تأليف عمر رضا كحالة }
\end{aligned}
$$

الطبعة الثالثة 19W ATMV
مؤسسة الرسالة بـيروت . - الأم 19

تأليف هحمد بن ادريس الشافعي ت ع.Yهـ. دار المعرفة بيروت لبنان
.
تألـيف أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني ت O7rهـ .

. دار الجنان بـيروت

- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل . M
تأليف أبي اليمن القاضي محـيرالدين الحنبلي
منشورات المطبعة الحيدرية مـهـ
M - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بـين الفقهاء .
تأليف الشيـن قاسم القُونوي ت 9VAهـ
تحقيق الد كتور أحمد بن عبدالرزاق الكُبيسي
M - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك.
تأليف أبي العباس أحمد بن يحيىى الونشريسي ت \&918ــ
تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي
الرباط ...اهـ .هوام، بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة .

Y\& - البحرالمحيط في أصول الفقه
تأليف بدر الدين دحمد بن بهادر الزر كشي ت عوهـ الطبعة الثانية

وزراة الأوقاف والشئون الإسلاميـة بالكويت.
Y - بدائـع الصنائع في ترتيب الشرائع

تأليف علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ت OAV هـ مطبعة العاصمة ، القاهرة

الناشر : زكريا علي يوسف .



دار المعرفة بيروت
. البداية والنهاية - YV
تأليف أبي الفداء الحافظ ابن كئير ت WQـ
دار الكتب العلمية بيروت .

-     - البدر الطالـع بمحاسن من بعد القرن السابـع

تأليف شيـن الإسلام محمد بن علي الشو كاني ت .
الطبعة الأولى سنة
مطبعة السعادة بالقاهرة .
ج - البرهان في أصول الفقه .
تأليف إمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني تحقيق عبدالعظيم ديب

الطبعة الثانية . .عاهـ
دار الأنصار ، القاهرة .

- ت -
- • - تاج العروس من جواهر القاموس المسمى بشرح القاموس. تأليف محب الدين السيد هحمد مرتضى الحسيـني الزبيـدي هنشورات دار مكتبة الحياة لبنان .
-     - تاريخ بغداد أو مدينة السلام

تأليف أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي

دار الكتاب العربي بيروت لبنان.

- ت تاريـخ علماء دمشق في القرن الرابـع عشر الهجري . تأليف محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة دار الفكر دمشق ، الطبعة الأولى 7.عاهـ 1917. - تأسيس النظر تأليف عبيدالله عمر بن عيسى الدبوسي، مطبوع هـع رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول.

تحقيق مصطفى محمد القباني دار ابن زيدون لبنان.
ع - التبصرة في أصول الفقه .
تأليف أبي إسحاق إبراهيـم بن علي الشيرازي ت 1 تهـ

دار الفكر دمشق
Or - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهـج الأحكام.
تألـيف برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي المدني ت V99هـ الطبعة الأولى 7.عاهـ 7 . 7 .
.
. M - تحرير ألفاظ التنبيه
تأليف الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت TV7هـ
تحقيق وتعليق عبدالغني الدقر


- دار القلم دمشق
VV - تحفة المحتاج بشرح المنهاج

تأليف شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي ومعه حواشي السرواني والعبادي دار الفكر
^^ - التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية. تأليف الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالها الفوزان


مكتبة المعارف ، الرياض .
9 9 - تحقيق المراد في أن النهي تقتضي الفساد . تأليف الحافظ أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي ت الطبعة الأولى r.
دار الفكر دمشق .

- ع - التذكرة في الفقة الشافعي

تأليف ابي حفص سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن دراسة وتحقيق الد كتور ياسيرين ناصر الخطيب الطبعة الأولى .اहاهــ . 199 دار المنارة ، جدة. - ا

$$
\begin{aligned}
& \text { تأليف الشريف علي بن محمد الجرجاني } \\
& \text { الطبعة الأولى r.r.عاهـ } \\
& \text { دار الكتب العلمية ، بيروت }
\end{aligned}
$$

عr - التعليق المغني على سنن الدارقطني
تأليف أبي الطيب محمد شمس الحق آبادي
7r177اهت 1977م ، دار المحاسن للطباءة.

تأليف أبي الفداء الحافظ ابن كثير ت W\&ـ


دار المعرفة ، بـيروت.

- تغ - تغسير النسفي

لأبي البر كات عبداله بن أحمد بن محمود النسفي دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشر كاه .

0 - التلخيص في الفقه .
تأليف أحمد بن أبي أحمد الطبري المشهور بابن التاص
مخطوط في المكتبة السليمانية باستانبول، فهرس أياصوفيا، رقم I.VE وله نسخة مصورة في مكتبة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالكيم صنيتانياني الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . §

تأليف أبي عبداله محمد بن أحمد الذهبي ت R^^^هـ
 دار الفكر ، بيروت
EV تأليف جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي ت تحقيق الدكتور هحمد حسن هيتو الطبعة الرابعة
. مؤسسة الرسالة

- \& - التنبيه في الفته الشافعي

تأليف ابي إسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي ت توMهـ
 عالم الكتب.
هع - تهذيب الأجكام .

تأليف ابي محمد الحسن بن مسعود البغوي
مخطوط في مكتبة أحمد الثالث بتر كيا، رقم .هV، فقه شافعي.
. 0 - تهذيب الأسماء واللنات
تأليف أبي زكريا مدحي الدين بن شرف النووي ت الـي
دار الكتب العلمية، بيروت .
101 - تهذيب اللغة .
تأليف ابي منصور محمد بن أحمد الأزهري ت تالمه تحقيق الأستاذ عبدالكريم العزباوي الدار المصرية للتأليف والترجمة -هطابع سجل العرب .

- ${ }^{-}$
. الجامع الصحيح ، وهو سنن الترمذي - or تأليف عيسى محمد بن عيسى بن سورة ت PV9هـ تحقيق احمد محمد شاكر

الطبعة الأولى 1YO7هـ الهـ
هطبعة البابي الحلبي وأولاده.
. الجامع لأحكام القر آن
تأليف ابي عبدالهُ محمد بن أحمد القُطبي

تأليف ابي إسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي ت عMI الـهـ الطبعة الأولى r. اعهـ بهوام

تأليف ابي محمد الحسن بن مسعود البغوي
مخطوط في مكتبة أحمد الثالث بتر كيا، رقم .AV،، فقه شافعي. . 0 - تهذيب الأسماء واللغات

تأليف أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ت TV7هـ
دار الكتب العلمية، بيروت . .

تأليف ابي منصور هحمد بن أحمد الأزهري ت .rVهـ تحقيق الأستاذ عبدالكيمي العزباوي الدار المصرية للتأليف والترجمة هطابع سجل العرب .

- 飞-
- الجامع الصحيح ، وهو سنن الترمذي - الج تأليف عيسى محمد بن عيسى بن سورة ت TV9هـ تحقيق احمد محمد شاكر الطبعة الأولى مطبعة البابي الحلبي وأولاده . . هr - الجامع لأحكام القر آن تأليف ابي عبداله هحمد بن أحمد القرطبي

تأليف ابي إسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي ت تو أهـ الطبعة الأولى r.
عالم الكتب.
ع9 - تهذيب الأحكام .

تأليف ابي محمد الحسن بن مسعود البغوي
مخطوط في مكتبة أحمد الثالث بتر كيا، رقم .AV، فقه شافعي. .

تأليف أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ت IMهـ
دار الكتب العلمية، بيروت .
1ه - تهذيب اللغة .

تأليف ابي منصور محمد بن أحمد الأزهري ت . TV. تحقيق الأستاذ عبدالكريم العزباوي الدار المصرية للتأليف والترجمة

هطابع سجل العرب .

$$
\begin{aligned}
& \text { - }{ }^{-} \\
& \text {. الجامع الصحيح ، وهو سنن الترمذي - or } \\
& \text { تأليف عيسى هحمد بن عيسى بن سورة ت توV9 } \\
& \text { تحقيق احمد محمد شاكر } \\
& \text { plarv الطبعة الأولى } \\
& \text { مطبعة البابي الحلبي وأولاده . } \\
& \text {. } \\
& \text { تأليف ابي عبداله هحمد بن أحمد القرطبي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { دار الكتاب العربي للطباعة } \\
& \text { - pla7V هirav } \\
& \text { • ع - الجوهر النقي } \\
& \text { تأليف علاء الدين بن علي ابن التر كمان ت الـن } \\
& \text { •هطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي }
\end{aligned}
$$

## $-\tau-$

-     -         - حاشية إعانة الطالبين

للسيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي.
وبهامشه فتح المبين بشرح قرة العين.
لزين الدين بن عبدالعزيز الفناني
الطبعة الثانية
.
ه - حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي .
تأليف الشيخ ابراهيم الباجوري
مطبعة دار إحياء الكتب العربية
عيسى البابي الحلبي وشركاه.

- حاشية العلامة البناني على شرح المحلى - oV الطبعة الثانية

هطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .

-     - حاشية الشرواني على تحفة المحتا ج

تأليف الشيخ عبدالحميد الشرواني
. دار الفكر

مطبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشر كاه .

- 7 - الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي

تأليف أبي الحسن علي بن محمد الماوردي
تحقيق وتعليق الشيخ علي هحمد معوض، والشيخ عادل احمد عبدالموجود الطبعة الأولى
دار إحياء الكتب العلمية ، بيروت
آ تأليف الحاوي الكبير • الحسن الماوردي

مخطوط بدار الكتب المصرية رقم Nr فقه شافعي، هصور فيلم بالجامعة الإسلامية، قسم المخطوطات، بTجزءو تحت رقم V..1-79V9.
-
تأليف سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال تحقيق وتعليق الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكة الطبعة الأولى 19M

> مكتبة الرسالة الحديثة.
.
تأليف أبي الحسن أحمد بن فارس الرازي ت 90 هـ تحقيق الد كتور عبدالهَ بن عبدالمتحسن التركي


الشر كة المتحدة للتوزيع ، بيروت.
. 7 - خبايا الزوايا
تأليف بدر الدين محمد بن بهادر الزر كشي ت Va\& تحقيق عبدالقادر عبدالله العاني الطبعة الأولى r. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت.
77 - الدارس في تاريخ المدارس •

تأليف عبدالقادر بن محمد النعيمي الدمشتي ت وYVهـ تحقيق جعفر الحسني

مكتبة الثقافة الدينيـة .
77 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.
تأليف شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ت MOTهـ تحقيق محمد سيل جاد الحق . دار الكتب الحديثة

- الديباج المّذهُب في معرفة أعيان علماء المذهب - TV

تأليف ابن فرحون المالكي ت V99 هـ
تحقيق وتعليق الد كتور محمد الأحمدي أبوالنور
دار التراث ، القاهرة .

تأليف تلميذه الحافظ أبي المحاسن محمد بن علي الحسيني الدمشقي ت - OM 0

ومعه لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ للحافظ محمد بن فهد المكي

$$
\begin{aligned}
& \text { ومعه ذيل طبقات الحفاظ للذهبي • } \\
& \text { تأليف جلال الدين السيوطي } \\
& \text { دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان. } \\
& 79 \text { - ذيول العبر في خبر من غبر • } \\
& \text { للحافظ الذهبي وتلميذه الحافظ الحسيني } \\
& \text { وهو جزء ؤابع للعبر في خبر من غبر } \\
& \text { تحقيق أبي هاجر محمد السعيد زغلول }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. دار الكتب العلمية ، بيروت }
\end{aligned}
$$

- נ -
. الرد الوافر - V.
تأليف ابن ناصر الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي ت AEYهـ تحقيق زهير الشاويش الطبعة الأولى رهى

المكتب الإسلامي ، بيروت .
. الرسالة - VI
تأليف محمد بن ادريس الشافعي ت Y Y هـ تحقيق أحمد محمد شاكر

تحقيق الشيخن عادل أحمد عبدالموجود، والشيخ علي محمد معوض الطبعة الأولى اعا $1999 Y$ دار الكتب العلمية ، بيروت .

$$
\begin{aligned}
& \text { - س - } \\
& \text { ت - السراج الوها } \\
& \text { تأليف الشيـخ دحمد الزهري الغمرّاوي } \\
& \text { دار المعرفة ، بـيروت لبنان } \\
& \text {. سنن ابن ماجه - V\& } \\
& \text { تأليف أبي عبداله محمد بن زيد القزويني ت YVoهـ } \\
& \text { تحقـيق وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي } \\
& \text { مطبعة دار إحـياء الكتب العربية . } \\
& \text {. Vo }
\end{aligned}
$$

تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت YVOهـ ومعه كتاب معالم السنن للخطابي ت HMهـ إعداد وتعليت عزت عبيد الدعاس الطبعة الأولى

-     - سنن الدارقطني - M

تأليف علي بن عمر الدارقطني ت
وبذيله التعليق المغني على الدارقطني ، تأليف ابي الطيب محمد شمس

الحق آبادي
تصحيح وترقيم السيد عبدالهُ المدني
. 1977 م م دار المحاسن للطباعة

- سنن الدارمي - W

تأليف أبي محمد عبداله بن عبدالرحمن الدارمي ت rooهـ

V^ - السنن الكبرى .

تأليف أحمد بن الحسين بن علي البيهتي ت \&OAهـ
وبذيله الجوهر النقي لعلاء الدين بن علي الشهير بابن التركماني ت ..AVEO
 السندي ت

تحقيق وترقيم مكتب تحقيق التراث الإسلامي
الطبعة الثانية
دار المعرفة ، بيروت لبنان .

- ش -

V9
تأليف الشيخ محمد بن محمد مخلوف
طبعت جديدة بالأوفست عن الطبعة الأولى 9 جاهـ
دار الكتب العربي ، بيروت لبنان .
.
تأليف ابن الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي ت 19.اهـ

المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت لبنان.
ا^ - شرح التلويح على التوضيح •

تأليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت تلاني
مطبعة محمد علي صبيح وأولاده .

- AY - شرح ديوان المتنبي

وضعه عبدالرحمن البرقوقي
دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان plava -1799
. شر - شرح السنة
تأليف محي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ت 017 هـ تحقيق شعيب الأرناؤوط.


المكتب الإسلامي
1£ - شرح الضضد على مختصر المنتهى هطبوع مع حاشيتي التفتازاني والجرجاني دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الثانية r.
10 - شرح فتح القدير .

الطبعة الثانية ، دار الفكر ، بيروت.

AT - شرح القواعد الفقهية ، للشيخ أحمد الزرقا .
تأليف الشيخ مصطفى أحمد بن الشيخ هحمد الزرقا .
الطبعة الثانية 9.18هـ 9 1919م
. دار القلم دمشق

$$
\begin{aligned}
& \text { شرح اللمـ~ - AV } \\
& \text { تأليف أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي } \\
& \text { الطبعة الأولى A. اءه } \\
& \text { دار الغرب الإسلامي ، بـيروت لبنان. } \\
& \text { • شرح معاني الآثار - M }
\end{aligned}
$$

تأليف أبي جعفر أحمدل بن محمد بن سلامة بن عبدالملك الطحاوي ت الکهـ
تحقيق زهزي النجار
الطبعة الأولى 1949494هـ
دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

$$
\begin{aligned}
& \text { - ص - } \\
& \text { 19 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . } \\
& \text { تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري } \\
& \text { تحقيق أحمد عبدالخفور عطار } \\
& \text { الطبعة الثانية 19V9 199 الهـ } \\
& \text { دار العلم للملايين بيروت } \\
& \text { - } 9 \text { - صحيـح مسلم بشرح النووي • } \\
& \text { دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع } \\
& \text { - platr - هle.r } \\
& \text {. } 91 \text { - صفة الصفوة }
\end{aligned}
$$

تأليف الشيـخ جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي ت

- 097

الطبعة الثانية 197A AlrM

```
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - الهند . 
```


## - ض -

- 9 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسـع

تأليف عبدالقادر بن محمد النعيمي الدمشقي ت 9YVهـ تحقيق جعقر الحسني

هكتبة الثقافة الديـية .
-
تأليف أبي بكر ابن هداية الله الحسيـني ت عا.اهـ مطبوع عـع طبقات الفقهاء للشيرازي دار القلم ، بيـروت لبنان .

ع - طبقات الشافعية .
تأليف عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي ت


دار الكتب العلمية ، بيروت .
90- طبقات الشافعية الكبرى .
تأليف تاج الدين عبدالوهاب بن عبدالكافي السبكي ت Wهـ تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو، ومحمود دحمد الطناجي الطبعة الأولى مطبعة عيسى البابي الحلبي وشر كاه.

97- 97

# تأليف أبي اسخاق إبراهيم بن علي الشيرازي ت EVTهـ ومعه طبقات الشافعية لابن هداية الش 

. دار القلم ، بيروت لبنان

## $-\varepsilon-$

- العبر في خبر من غبر -

تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ت VEAهـ الطبعة الألوى 0.عاهـ ه190ام
. دار الكتب العلمية ، بيروت
\$ 1 - العذب الفائض في شرح عمدة الفارض . تأليف إبراهيم بم عبداله بن ابراهيم الفرضي طبع بأمر جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود .
$-\dot{\varepsilon}-$
99-الناية القصوى في دراية النتوى
تأليف القاضي عبداله بن عمر البيضاوي ت H0هـ دراسة وتحقيق علي محي الدين على القره داغي دار الإصلاح للطبع والنشر

- السعودية - الدمام
- ف -
. . . - فتاوى الإمام النووي ، المسماة بالمسائل المنتورة .
تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت IMهـ

$$
\begin{aligned}
& \text { الطبعة الثالثة 19.0 اهـ 1910 } \\
& \text { دار السلام للطباعة والنشر } \\
& \text { 1.1 - فتتح الباري شرح صحيـح البخاري . }
\end{aligned}
$$

تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت هROYـ
ترقيم وتبويب دحمد فؤاد عبدالباقي، وتصحيـح وتحقيق الشيخ عبدالعزيز

- بن باز
- دار الفكر
- $1 . r$

تأليف الإمام أبي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي ت عTYه

$$
\begin{aligned}
& \text { مطبوع مـع المجمو ع شرح المهنب للنووي . } \\
& \text { دار الفكر }
\end{aligned}
$$

ץ.1 - فتح القدير الجامسع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . تأليف محمد بن علي الشو كاني ت . الطبعة الثانية

هطبعة البابي الحلبي بمصر .
ع ا. - الفتح المبين في طبقات الأصوليـين. تأليف عبدالله هصطفى المراغي. نشر محمد أمين دمـج وشر كاه، بـيروت لبنان. الطبعة الثانية \&qM1 1.0 الفروق -

تأليف شهاب الدين أبي العباس أحمدل بن ادريس القرافي عالم الكتب ، بيروت
1.7 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي
 طبع على نفقة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . مطبعة دار التراث بالقاهرة
-
. I.V القاموس الفقهي لغة واصطلاهااً
تأليف سعدي أبي حبيب
الطبعة الثانية ^.^عاهــ

تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي
دار الجيل ، بيروت .
1.9 - قواعد الأحكام في هصالح الأنام .

تأليف سلطان العلماء أبي محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام
السَّلمي ت .77هـ
-11 - القواعد .

تأليف ابي بكر بن محمد بن عبدالمؤمن الحصني ت MY9هـ مخطوط في مكتبة تشتربتي إيرلندا رقم

وقد حققه طالبان في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، رسالة ماجستير، مطبوع بالآلة الكاتبة.
الق - القواعد الفقه تاريخها وأثرها في الفقه .

$$
\begin{aligned}
& \text { مؤسسة الريان ، بيروت •1918.هـ } \\
& \text {. طبعة جديدة مضبوطة منتحة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. دار الفكر دمشق } \\
& \text {. 1.1 - القاموس المحيط }
\end{aligned}
$$

تأليف الد كتور محمد بن حمود الوائلي

. مطابع الرحاب بالمدينة المنورة

- ك
. الكا - الكافي في فته أهل المدينة المالكي


$$
\begin{aligned}
& \text { تحقيق الدكتور محمد محمد الموريتاني } \\
& \text { الطبعة الثانية ...اءهـ . } \\
& \text {. مكتبة الرياض الحديثة } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

تأليف شهاب الدين إبراهيم بن عبدالله المعروف بابن أبي الدم ت TEYهـ

- تحقيق محمد عبدالقادر عطا

دار الكتب العلمية ، بيروت .
W
تأليف مصطفى بن عبدالها المشهور بحاجي خلينيفة عني بتصحيحه هحمد شرف الدين . منشورات مكتبة المثنى بغداد
110 - كفاية النبيه في شرح التنبيه .

 نسخة مصورة ببامعة أم القرى بمكة المكرمة رقم عEE\&، فقه شافعي،

117 - الكليات ، معجم في الدصطلحات والفروق اللغوية .

$$
\begin{aligned}
& \text { تأليف أبي البقاء ايوب بن موسى الحسيني الكفوي ت \&9.اهـ } \\
& \text { الطبعة الأولى } \\
& \text { مؤسسة الرسالة ، بيروت . }
\end{aligned}
$$ تأليف أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد ت 10اهـ مخطوط في المكتبة الظاهرية دمشق رقم فيلم رقم VY، ومخطوط رقم MYY. . 11^

تأليف أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الطبعة الأولى 1rV\&هـ 1900 100 الطبعة الثانية
. دار صادر بيروت
. 119 - لسان الميزان
تأليف شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت الطبعة الثانية .اهوهـ

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت لبنان .
. اللمع في اصول الفته - المَ
تأليف أبي إسحاق بن علي الشيرازي ت 1 تهـ الطبعة الأولى 1\&.0 هـ 1910 10

دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان .
${ }^{-}{ }^{-}$
. المجموع شرح المهذب
تأليف ابي زكريا محي الدين النووي
. دار الفكر
. المجمتوع المذهب في قواعد المذهب
تأليف الحافظ أبي سعيد العلائي
رسالة دكتوراه تحقيق محمد عبدالغفار

r Ir - المحصول في علم أصول الفقه
تأليف محمد بن عمر الرازي ت 7.7هـهـ

دار الكتب العلمية

- المحلى - المع

. دار الفكر
- مختار الصحا -

تأليف محمد بن أبي بكر الرازي
.

- اM - مختصر المزني

تأليف ابي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني
دار المعرفة ، بيروت لبنان .
. IYV
تأليف أبي الثناء نور الدين محمود بن أحمد الحموي المعروف بابن

دراسة وتحقيق الدكتور مصطفى محمود الينجويني
. اللجنة الوطنية ، الجمهورية العراقية
. اYA - مذكرة في المؤلفات في القراعد الفقهية . من وضع فضيلة الشيخ محمد بن حمود الوائلي - IY9 - مراصد الاطلاع على أسماء الأذكنة والبقا تأليف صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي ت

$$
\begin{aligned}
& \text { تحقيق علي محمد البجاوي } \\
& \text { الطبعة الأولى } \\
& \text {. دار المعرفة ، بيروت لبنان } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

تأليف ابي عبدالهُ محمد بن عبداله الحاكم النيسابوري ت 0.عهـ ومعه تلخيص المستدرك لأبي عبدالهه محمد بن أحمد الذهبي ت AEAهـ
دار الفكر ، بيروت Araاهـ 19VAم.

ITI - المستدرك على معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية. تأليف عمر رضا كحالة .

. الم - المتصفى من علم الأصول .
تأليف ابي حامد محمد بن محمد الغزالي ت 0.0هـ
ومعه فواتح الرحموت لمحمد بن نظام الدين الأنصاري
الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ، بيروت
. rrir - مسند الإمام أحمد
تأليف الإمام أحمد بن حنبل

الطبعة الثانية 19YA 19AA
المكتب الإسلامي ، بيروت .

- مسند الإمام الشافعي

تأليف محمد بن إدريس الشافعي
دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان .
-ro - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .
تأليف أحمد بن محمد بن علي الفيومي ت .Wهـ

$$
\begin{aligned}
& \text { د دار الفكر ، جزءءين في مجلد } \\
& \text { - IT7 - معالم السنن }
\end{aligned}
$$

تأليف حمد بن محمد الخطابي ، مطبوع عمع سنن أبي داود .
. ITV - معجم لغة الفقهاء
تأليف د ـ محمد رواس، ود ـ حامد صادق
دار النفائس ، بيروت لبنان
^آ - معجم البلدان .

تأليف شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت الحموي البغدادي
plaor AIFM
دار بيروت ودار صادر .

$$
\begin{aligned}
& \text {. 1r9 - معجم المؤلفين ترجم مصنفي الكتب العربية } \\
& \text { تأليف عمر رضا كـَّالة }
\end{aligned}
$$

مكتبة المثنى ، بيروت، ودار إحياء التراث العربي ، بيروت.
-عا - المعجم المختص بالمحدثين .

تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ت تان
تحقيق محمد الحبيب الهيلة
. مكتبة الصديق، الطائف

$$
\begin{aligned}
& \text {. معجم المطبوعات العربية والمعرَّة - |E| } \\
& \text { جمع وترتيب يوسف اليان سركيس } \\
& \text { مطبعة سر كيس بمصر } \\
& \text { - مlart ـArE7 } \\
& \text { - اع - المعجم الوسيط }
\end{aligned}
$$

إخراج إبراهيم هصطفى، وأحمد حسن الزيات، وحامد عبدالقادر، ومحمد علي النجار، بإشراف عبدالسلام هارون مطبعة مصر شر كة مساهمة مصرية .مآهـ. . 197 .م . معرفة السنن والآثار - اع تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهتي تحقيق سيد كسروي حسن الطبعة الأولى

دار الكتب العلمية ، بـيروت

- الـغ - المني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنها تأليف محمد الشربيني الخطيب pl90N_ATW
- مطبعة البابي الحلبي بمصر

تأليف أبي محمد عبداله بن أحمد ابن قدامة ت .

1E7 - منافع الدقائق (خاتمة مجامع الحقائق ).

الـطبعة العامرة بمصر ITM اهـ.
. المنور في القواعد - IEV
تأليف بدر الدين محمد بن بهادر الزر كشي ت Va\&ـ
تحقيق الدكتور فائق
الطبعة الثانية ع.0اهـ شر كة دار الكويت للصحافة. 1E^ المنخول من تعليقات الأصول ـ
تأليف أبي حامد هحمد بن محمد الغزالي ت 0.0هـ
تحقيق حسن هيتو •

1E9 - منهاج الطالبين وعمدة المتقين في فقه الإمام الشافعي. تأليف يحيى بن شرف النووي ت IVMهـ وبهامشه منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري دار المعرفة ، بيروت
. 10 - المهنب في فته الإمام الشافعي
تأليف أبي اسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي . دار الفكر
. 101 - الموضح في شرح التنبيه
تأليف صائن الدين عبدالعزيز بن عبدالكيم الجيلي
مخطوط بدار الكتب الظاهرية رقم Y YاY فيلم مصور في جامعة الإمام

$$
\begin{aligned}
& \text { بالرياض، رقم (YGYI). } \\
& \text {. الموطأ - الم }
\end{aligned}
$$

تأليف الإمام مالك بن أنس ت 19Vهـ

# وبذيله كتاب إسعاف المبَّطأ برجال الموطأ للسيوطي  

- دار الريان للتراث ، القاهرة
-i -
. النجوم الزاهرة في ملوك هصر والقاهرة الد
 طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب ـي 10\& - نخبة الفكر مع النكت على نزهة النظر


 100 - النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية . تأليف الد كتور أحمد فهمي أبو سني

107- النظم المستعذب في شرح غريب المهذب .
تأليف محمد بن أحمد بن بطال الـر كبي مطبوع مـع المهنب دار الفكر
VV
تأليف جمال الدين عبدالرحيم بن "الحسن الأسنوي ت الـوني ومعه سلم الوصول لشرح نهاية السون للشيخ المطيعي عالم الكتب

$$
\begin{aligned}
& \text { 101 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج • } \\
& \text { تأليف شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي ت ع ع..اهــ } \\
& \text { الطبعة الأولى }
\end{aligned}
$$

دار احياء التراث العربي ، ومؤسسن التاريخ العربي ‘، بيروت لبنان.

- هـ -

109 - هدية العارفين أسماء المؤلفين و آثار المصنفين. تأليف إسماعيل باشا البغدادي طبع في استانبول سنة 1901م أعادت طبعه بالأوفست هنشورات هكتبة المشنى بغداد .
-
-17 - الوافي بالوفيات .

تأليف صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي

171 - الوجيزز في فتد مذهب الإمام الشافعي .
تأليف أبي حاًمل محمد بن محمد الغراليّ
pl9V9 -1r99
دار المعرفة • بيروت لبنان .

- الوسيط في المذهب

تأليف محمد بن محمد الغزالي
دراسة وتحقيـت علي محيي الدين على القره داغي الطبعة الأولى

- دار الاعتصام ، ودار الإصلا الاولح
r 7 - الوسيط في المذهب . الاعصام
تأليف محمد بن محمد الغزالي
هخطوط بدار الكتب المصرية ، رقم 7.r ب، فيلم دصور في جامعة الإمام بالرياض رقم .

 تحقيت الد كتور إحسان عباس


| الصفحة |  |
| :---: | :---: |
| ITM | فصل : أها خـيار الشرط ... |
| 121 | فصل : ويلحق بهنا أمور أخر غير الخيار |
| Yro | تنيـه : تبين بهنه المسائل أن قول الشيخ أبي إسحاق .... |
| Yo. | فصل : العقد على الحنفعة مدة إذا طرأ فيها ما لو قارن |
| rVA | فصل : النكاح على ثلاثة أقسام ¢ حلال وحرام ومكروه ... |
| Mr | فصل : في المواضِ التي يجب فيها ههر المثل |
| rer | فصل : في تعداد فرق النكاح وأنواعها |
| mo | فصل : الاستبراء ضربان |
| MV | فصل : قسـم ابن القاص الرضا ع إلى خـمسة أقسام |
| ral | فصل : القتل تنقسم إلى الأحكام الخمسة |
| 8.9 | فصل : في أنواع الديات بحسب مقاديرها |
| Err | فصل : إذا نصب الشر كاء قاسماً بيـنهم وسموا له أجرة معينة |
|  | فصل : في تحرير أقوال الإمام الشافعي رحمه الله في قول |

$0 . r$
الصحابي رضي اله عنه والاحتجاج به...

الفــائدة

90
101
I7V
IVE
197
r.o
reo
rev
779
YVI
rVY
ra.
rar

MN
rะ
yor
mะ
ME

فائدة : ما لايبذل العقلاء المال في مقابلته غالباً فائدة : قال الهحاملي في اللباب: الآجال ضربان فائدة : المؤئر من الشروط في العقود بطلانها فائدة : من فوائد اشتراط الحلول في أموال الربا امتنا ع جواز السلم فائدة : اختلف قول الشافعي (رحمه الله) في السلم على ثلاثة أقوال فائدة : قال الشيـخ أبو حامد في الرونق، والمحالمي في اللباب: الرهن غير مضمون

فائدة : كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط فائدة : لو اجر ابنه داره ومات فائدة : في تصوير ثبوت الولاء بكل من الرجلين على الآخر فائدة : يقـع التوارث من الطرفين في النسب فائدة : لاترث جدة هـع ابنتها إلا في صورة واحدة فائده : الذي يحرم على الرجل وطء زوجته هـع بـاء النكاح بـينهما فائدة : فيما يترتب على تغييـب الحشفة في الفرج

فائدتان :
إحداهما : يسقط المهر رأساً وإن وطئ الزوج في ثلاث صور الثانية : يجب بالوطء الواحد مهران لشخصين في صور فائدة : لايسمع من المرأة دعوى عنة الزو ج في صور فائدتان :

إحداهما : الرجعة تفارق عقد النكاح في أمور
الثانيـة : لايعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا في صور

فائدة : ذكر الشيخ أبوحامد في الرونت أيضاً: أنه إذا اجتمعت
rva
rar
القرابات فنساء الأم أولى إلا في صورة واحدة
فائدة : القتل ينقسـم إلى أقسام
فائدة : قال المتولي وغيره: الواجب من الدية عند العفو دية المقتول لا دية القاتل

فائدة : تقدم فيما إذا وجب على رجل قصاص في النفس فائدة : يفارق المرتد الكافر الأصل في أحكام فائدة : إذا وزع المسهى على بعض العمل عند تعذر تكميله فقد يحتاج فيه إلى صنعة الحساب فائدة : باب اليمين أوسـع من باب الشهادة فائدة : قال الشيخ أبوحامد ثم المحاملي في كتابيهها: يفارق أم الولد المدبر في ثـانيـة أحكام

## ^/ ـ فــهـرس القـواعــد الفقهيـة

الصفحـة
9.

99
1.. I.r
irv
189
 قاعدة : كل عقد فيه عوض إذا علق بصفة لايقتضي إطلاق العقد تلك الصفة 109 ITY 179 ivy
 199 قاعدة : العيوب المعتبرة شرعاً خمسة أقسام
لايجوز ضمانه إلا الدرك
قاعدة : كل من صحت منه مباشرة الشيء صح منه التو كيل فيه لغيره
قاعدة : من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار

قاعدة : حجر العبد لا لنتص فيه ، وحجر الصبي لنقص فيه
قاعدة : قال الشافعي رضي الهُ عنه: أصل ما بني عليه الإقرار
أني أعمل اليقين وأطرح الشك
قاعدة : من أنكر حقاً لغيره ثم أقر به قبل قاعدة : الشرط إما أن يقتضيه العقد أو لا قاعدة : العقود بالنسبة إلى التبض وعدمه

قاعدة : قال ابن القاص في التلخيص : كل من له على رجل

$$
\begin{aligned}
& \text { قاعدة : كلما جاز بيعه جاز رهنه وما لايجوز بيعه لايجوز رهنه } \\
& \text { قاعدة : كلما جاز الرهن به جاز ضمانه ، وما لايجوز الرهن عليه }
\end{aligned}
$$ مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في الحكم

قاعدة : العارية مضمونة في يد المستعير إلا في ثلاث صور
re. قاعدة اختلف الأصحاب في الوديعة ، هل هو عقد با بـد بنفسه أم ... قاعدة : لايجتمع على عين عقدان لازمان قاعدة : كلما صح بيعه صحت هبته
m. قاعدة : لايدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره إلا في قاعدة : فيما ينتقل إلى الورثة من الحقوق وما لاينتقل

قاعدة : إذا مات العتيق ولم يخلف الا عصبة معتقة قاعدة : كل إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجب
rur
rur
rvo
rA.
ral
Y91
$r .9$
riv
ror
roo
قاعدة : قال الغزالي في الوسيط : كل من طلق زوجته طلاقأ مستعقباً للعدة . rr قاعدة : أسباب النفقة ثلاثة قاعدة : قال الشيخ ابوحامد والمحاملي في مختصريهما: الأم (ovr)
ra．قاعدة ：اختلف قول الشافعي رضي الهَ عنه في القتل العمد ما موجبه؟ قاعدة ：قال ابن القاص في تلخيصه：كل عاقل بالغ قتل عمداً وجب القود هـ ع ع قاعدة ：قال الشيخ أبوحامد：لايجب القصاص بغير مباشرة إلا في صورتين 1 •ع ع قاعدة ：ذكرها القاضي حسين ：يعتبر في القصاص التساوي

そ17 بين الجاني والمجني عليه في الطرفين والواسطة ． قاعدة ：كل من جنى جناية فهو المطالب بها ولايطالب بها غيره

211
إلا في صورتين ．．．
قاعدة ：كل من وطئ وطئاً حراماً وهوعالم بتحريمه فعليه الحد إلا في صور قاعدة ：قال الشيخ ابو حامد وغيره：لايجوز للمسلم

をro أن يدفع مالا إلى الكفار المحاربين إلا في صور
\＆TV قاعدة ：فيما تقع القرعة فيه
\＆rq
モยદ
\＆01
ราร
\＆7
\＆V1
\＆人1
\＆人7
EAV
قاعدة : في النرق بين ما يحتا ج فيه إلى الحاكم وما لايحتا ج

قاعدة : قال الماوردي في الحاوي : الدعوى على ستة أضرب
قاعدة : لو ادعى ما لو اقر به الخصم نفعه

قاعدة ：الحجة إنما تقام بعد المخاصمة على الخصم قاعدة ：إذا نكل المدعَى عليه عن اليمين وردت على المدعِي قاعدة ：الأيمان على ضربين قاعدة ：إنما تعرض اليمين غالباً على من يقبل إقراره قاعدة ：كل من حلف على فعل نفسه حلف على البت

## 9 - فـهـرس الــــوضــوعــات

الصفحـة
$r$
$\varepsilon$
7
$\wedge$
الفصل الأول (نبذة عن القواعد الفقهية وعن أهم المويلفات فيها ) تعريف القواعد الفقهية تعريف القواعد لغة واصطلاحاً

تعريف الفته لغة واصطلاحاً
الفرق بين القاعدة والضابط الفرق بين القواعد الفقهية وبين أصول الفقه أهمية القواعد الفتهية أهم الــؤلفات في المذاهب الأربعة المؤلفات في المذهب الحنفي

المالكي = $=$
الشافعي = $=$
$=\quad=$
الفصل الثاني (دراسلة حياة المؤلف) المبحث الأول : اسمه ولقبه و كنيته ونسبه المبحث الثاني: ولادته ونشأته المبحث الثالث: صفاته
المبحث الرابع: تأثر العلائي بمن قبله وتأثر من بعده به

المبحث الرابع: طلبه للعلم ورحلاته لذلك المبحث السادس: أشهر تلاميذه المبحث السابع: آثاره العلمية المبحث الثامن: ثناء العلماء عليه

المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه
المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه
المبحث الخامس: مصطلحات الكتاب
المبحث السادس: منهج التحقيق

المبحث السابع: وصف النسخ ونماذج منها الفصل الرابع: المقارنة بين المجموع المذهب للعلائي وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي
المبحث الثاني: في أهمية كل من الكتابين
المبحث الثالث: في تعداد القواعد و كثرتها
n المبحث الخامس: بعض الشيوخ الذين أخذ عنهم

المبحث التاسع: وفاته
الفصل الثالث : دراسة الكتاب
المبحث الأول : تسمية الكتاب المبحث الخامس: مصطلحات الكتاب المبحث السادس: منهج التحقيق تمهيد في ترجمة مختصرة للونشريسي صاحب ايضاح المسالك
المقارنة بين الكتابين
المبحث الأول : من حيث منهج كل منهما في تبويب كتابه
المبحث الرابع: في تقعيد القواعد
المبحث الخامس: في تخريج الفرو ع على القواعد

المبحث السابع: استمداد القواعد في كل منهـا
المبحث الثامن: في مصادرهما وفي صحة عزوهما المبحث التاسع: وصف الكتابين

المبحث العاشر: ما يؤخذ على كل منهـا

القسم التحقيقي
9.

قاعدة : المبيـع لابد وأن يكون معلوم العين والقدر والصفة فائدة : ما لايبذل العقلاء المال في مقابلته غالباً

قاعدة : كل تصرف تقاعد عن تحصيل معصوده فهو باطل قاعدة : إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ
قاعدة : العقود تنقسم إلى قسمين
فصل : أما خـيار الشرط ... قاعدة : كل خـيار في العقد يرجـع إلى الحظ والمصلحة يجوز التو كيل فيه $10 \wedge$

فائدة : قال المحاملي في اللباب: الآجال ضربان قاعدة : كل عقد فيه عوض إذا علق بصفة لايقتضي إطلاق العقد تلك الصفة 109
$17 \%$

قاعدة : الشرط إما أن يقتضيه العقد أو لا فائدة : المؤثر من الشروط في العقود بطلانها قاعدة : العيوب المعتبرة شرعاً خمسة أقسام قاعدة : العقود بالنسبة إلى القبض وعدمه

r.

Mr
قاعدة : قال ابن القاص في التلخيص : كل من له على رجل
rrv
rra
re. فائدة : اختلف قول الشافعي (رحمه اله) في السلم على ثلاثة أقوال قاعدة : كلما جاز بيعه جاز رهنه وما لايجوز بيعه لايجوز رهنه فائدة : قال الشيخ أبوحامد في الرونق، والمحاملي في اللباب: الرهن غير مضمون

قاعدة : كلما جاز الرهن به جاز ضمانه ، وما لايجوز الرهن عليه

$$
\begin{aligned}
& \text { لايجوز ضمانه إلا الدرك } \\
& \text { قاعدة : حجر العبد لا لنتص فيه ، وحجر الصبي لنتص فيه }
\end{aligned}
$$ قاعدة : كل من صحت منه مباشرة الشيء صح منه التو كيل فيه لغيره تنبيه : تبين بهذه المسائل أن قول الشيخ أبي إسحاق رحمه الله في التنبيه قاعدة : من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار قاعدة : قال الشافعي رضي الله عنه: أصل ما بني عليه الإقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك قاعدة : من أنكر حقاً لغيره ثم أقر به قبل مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في في الحك الحكم قاعدة : العارية مضمونة في يد المستعير إلا في ثلاث صور


rèo
Yo
yev
ro. فائدة : كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط قاعدة : لايجتمع على عين عقدان لازمان فائدة : أجر ابنه داره ومات فصل : العقد على المنفعة مدة إذا طرأ فيها ما لو قارن
M.

Mع
274
M
rVr
قاعدة : كل إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجب
rM
rur
rvo
YN
rı.
ral
rq.
فائدة : الذي يحرم على الرجل وطء زوجته مـع بقاء النكاح بينهما
xal
yar
r. 9
riv
ry
قاعدة : كلما جازت الإجارة عليه مـع العلم بمقدار العمل جازت الجعالة قاعدة : كلما صح بيعه صحت هبته
قاعدة : لايدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره إلا في قاعدة : فيما ينتقل إلى الورثة من الحقوق وما لاينتقل

قاعدة : إذا مات العتيق ولم يخلف الا عمبة معتقة فائدة : في تصوير ثبوت الولاء بكل من الرجلين على الآخر فائدة : يقع التوارث من الطرفين في النسب فائدة : لاترث جدة مـع ابنتها إلا في صورة واحدة لايفيد إلا في الوصية ....

قاعدة : كل من أوصى به لمعين لايدخل ذلك في ملك الموصى له قاعدة : كل عضو حرم النظر إليه حرم هسه بطريق الأولى فصل : النكاح على ثلاثة أقسام ، حلال وحرام ومكروه هـر ا.... قاعدة : الأولياء خمسة ....
قاعدة : فيما يترتب على النكاح من المسائل الشرعية قاعدة : الثيوبة في الفقه على أقسام
فائدة : فيما يترتب على تغييب الحشفة في الفرج
قواعد ثلاث: نذنب بها ما تقدم
قاعدة : قال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام رحمه الله في
تشطير الصداق وعدم تشطيره
فصل : في المواضع التي يجب فيها مهر المثل

فائدتان :
إحداهما : يسقط المهر رأساً وإن وطئ الزوج في ثلاث صور
ケと
r६r الثانية : يجب بالوطء الواحد مهران لشخصين في صور فصل : في تعداد فُرقَ النكاح وأنواعها
ror
ror

100 فائدة : لايسمـع من المرأة دعوى عنة الزو فـي صور قاعدة : الأحكام الخمسة الشرعية توجد في الطلاق سوى الإباحة قاعدة : قال الشيـخ أبوحامد في الرونت والدحاملي في اللباب كل من علق الطلاق على صفة لايقع ذلك الطلاق دون

قاعدة : قال الغزالي في الوسيط : كل من طلق زوجته طلاقاً مستعقباً للعدة . فائدتان :
$m \varepsilon$
me
mo
mV
$r r$
فصل : قسم ابن القاص الرضاع إلى خمسسة أقسام
قاعدة : أسباب النفقة ثلاثة
قاعدة : قال الشيـخ ابوحامد والمـحاملي في مختصريهما: الأم أولى بالحضانة إلا في ثمان صور
فائدة : ذكر الشيتخ أبوحامد في الرونت أيضاً : أنه إذا اجتمعت
rva القرابات فنساء الأم أولى إلا في صورة واحدة
rNI
rat
YAV فصل : القتل تنتسم إلى الأحكام الخمسة

فائدة : والقتل ينقسم إلى أقسام قاعدة : الأصل في القصاص المماثلة فائدة ：قال المتولي وغيره：الواجب من الدية عند العفو دية المقتول لا دية القاتل

E．Y
فائدة ：تقدم فيما إذا وجب على رجل قصاص في النفس قاعدة ：قال ابن القاصن في تلخيصه：كل عاقل بالغ قتل عمداً وجب القود ع．ع
 $\varepsilon .9$

817

そ1人 قاعدة ：ذكرها القاضي حسين ：يعتبر في القصاص التساوي بين الجاني والمجني عليه في الطرفين والواسطة ．
قاعدة : كل من جنى جناية فهو المطالب بها ولايطالب بها غيره

219
\＆r）
فصل ：كل قتل مضمون بأحد البدلين فالكفارة واجبة فيه فائدة ：يفارق المرتد الكافر الأصل في أحكام
قاعدة ：كل من وطئ وطئاً حراماً وهوعالم بتحريمه فعليه الحد إلا في صور الـا قاعدة ：قال الشيخ ابوحامد وغيره：لايجوز للمسلم

EYo أن يدفع مالا إلى الكفار المخاربين إلا فيَ صور
\＆TV قاعدة ：فيما تقع الترعة فيه
\＆ry
فصل ：إذا نصب الشر كاء قاسماً بينهم وسموا له أجرة معينة
\＆r＾ تكميله فقد يحتا ج فيه الى صنعة الحساب
โทด
દยદ
\｛0）
فصل ：في أنواع الديات بحسب مقاديرها

إلا في صورتين ．．．
فائدة : إذا وز إد المسمى على بعض العمل عند تعنر
قاعدة : في الفرق بين ما يحتاج فيه إلى الحاكم وما لايحتا ج

قاعدة : قال الماوردي في الحاوي : الدعوى على ستة أضرب
or．
orn

قاعدة ：الحجة إنما تقام بعد المخاصمة على الخصم قاعدة ：إذا نكل المدعَى عليه عن اليمين وردت على المدعِي قاعدة ：الأيمان على ضربين قاعدة ：إنما تعرض اليمين غالباً على من يقبل إقراره قاعدة ：كل من حلف على فعل نفسه حلف على البت فائدة ：باب اليمين أوسع من باب الشهادة فائدة ：قال الشيخ ابو حامد ثم المحاملي في كتابيهما：يفارق ام الولد المدبر في ثمانية أحكام فصل ：في تحرير أقوال الإمام الشافعي رحمه الله في قول
الصحابي رضي الله عنه والاحتجا ج به...
فهرس الآيات القر آنية

فهرس الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف أو أشار إليها
فهرس الشعر
فهرس البلدان والأما كن الواردة في متن الكتاب

فهرس الأعلام المترجم لهم
فهرس الكلمات الغريبة
فهرس المصادر والمراجِع
فهرس النصول
فهرس الفوائد الفقهية
فهرس القواعد الفتهية
فهرس الموضوعات


[^0]:    (1) له ترجمة في : شذرات الذهب

    Y انظر : المجموع「

[^1]:    () أي : إمام الـرمين الجويني

    - (Y
     .IVV/a

    を ) وفي (ح) (إنذه)
    (0) وني (ب و ع) (أمضيا)"
    
    
    
    4) وفي (أ وب) (الشري)"

    - ) انظر المصادر السابقة

    111 (1) كالوجهين فيما إذا أعتق المشتري العبد الأجنبي في زمن الخيار وقلنا الملك له. انظر
    المصادر السـابقة عدا مغني المحتاج

[^2]:    1）وفي（ 1
    
    「
    を）وفي（ب وع ود）（الثامن）
    0）وفي（أ وع）（إمنفعة）، • والمثبت موافق لما في روضة الطالبين والاثشباه والنظائر للسيوطي،
    الإحالتين السابقتين．
    
    
    ＾）ما بين القوسين ساقط من（أ）، والمئبت من（ب ع د）ولعل الاولى（التاسعة والعشرونغ）
    ليتناسب مع ما تبله．
    －9）أي ابن الصباغ
    
    （i）（ll
    ．（IY وفي（د）（\＃احد）وهو خطأ
    rir انظر تول العلاني عن ابن الصباغ في ：روضة الطالبين rAv／O． （1؛）انظر ：روضة الطالبين rav／0، وقواعد الحصني ق Mov／ب．

[^3]:    ( ) وفي (أ) (إرضاءه)
    (r
    r وسيمام مثل فكسي ومُلوس، وسَّْז وبسهام. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه IVI، ولسان المعب
    £) وفي (أ ود) (هجـذمها).
    
    
    צ) وفي ( ( (إجتمع"

    - ما بين القوسين مثّبت من (i) (V
     ودوضة الطالبين OLE/7، ومغني المحتاج

    $$
    \begin{aligned}
    & \text { ^) وني (أ) (اهن الاهم) }
    \end{aligned}
    $$

[^4]:    (1) وفي (ح) (للقاضي)) وهو خمأ

