
A

$$
\begin{aligned}
& \text { الطَبَّة، الأوكْ }
\end{aligned}
$$

[^0] E-Mail:DAR ELWAFA @ HOTMAIL.COM



" $>1119-1 \cdot \varepsilon \Lambda$ "
等


الجُزُلَّالِّل
الالحج .. الييع. .. الككا



## - ـ بـب صفة الحج ودخول مكة


و هو و اف بجميع ذلك مشُنمل على جمل من الفو ائد ونفائس من الفر ائد وهو من إفر اد




## صفة حجة النبى

VOq - V0q



























 . فقه الحديث
قوله : ( إن رسول الله حج ) و وّع هذا بمعنى مافى صحيح مسلم ، ولفظه










$$
\begin{aligned}
& \text { 「 - م من المخطوط ( يبنى مكث بالمدينة بع الهجرة ) . }
\end{aligned}
$$






















 شريكاً هو لكك تمكله وما ملك ) ولببك مصدر مشّى مضان إلى المعقول لبيان الملبــى

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


 فأكثر أهل البيت وأبو خنيفة أن الإحر ام لا بتعقد إلا بالنية مقارنة بالثللية أو نقلّيد اللهدى
 وقال بعض أصحاب العلم : هى واجبة لا يصح الحج إلا بها ، وقالل ماللك : و واجبة لككن



 يقطعها بكلام ، ويكره رد اللدلام عليه ، فإن سلم عليه رد باللفظ ، ويندب بعد الثلّيــــة الصلاة على الْنبى



 اللنبى .





 الأشُو اط الأول ، ويمشى علىى عادته فى الأربع الأخيرة ، و الرمل هو أُسر ع المشنيّ مـع نقارب الخطا ، وهو الخبب ، ولا بشر ع الرمل إلا فى طو افـ والحد فى حج أو عمبة ،


 البيت فصلى ، فيه دلالة على شر عبة" الصـلاة خلف مقام إير اهيم وقد أُجمع 'العلماء على'




 النووى ：و اللسنة أن يصليهما خلف المقام ، فإن لم يفعل ففى الحجر و وإلا ففى المسجد ،
 وفاتته الفضيلة ولو أر اد أن يطوف طو افات استحب أن يصلى عهتب كل طو اف ركتين فلو أراد أن يؤخر الصلاة عن الطو افات جاز ذلك وهو خلاف الأولى ، وقد قالل بهــــا











 المشزوع ، وڤد قالل ：（ خذوا عنى مناسككم ）و والأصل إنما فعله مبين لما شــــر ع النه سبحانه فلا يعدل عنه إلا للاليل ولم يوجد خلاف ذلك ، و هذا على رواية مسلم（ ابـــدأ ）
 شا


$$
\begin{aligned}
& \text { - (1ヶ1人) ( } \\
& \text { ( } \\
& \text { 「 - سبق تخريجه . }
\end{aligned}
$$


 الفضيلة ، وقّال أبو حفص بن الوكيل من أصحابنا : لا بصح سعبه حتى يصنعد علا

 ألكصق أصـابع رجليه بدرجها ـ انتّهى كلامه


 بكرر اللأكر ثلاثاً ، والأعاء،مرثّين فقط ، والصنواب الأول ، وففى قوله : (بين ذلك )












 ثبتت هذه اللفظة فى روابية مُسلم وكذا ذكر ها الخحميدى فى الجمع بين الصحنحين ، ،وْفى الموطاً؛ ( حتى إذا (انصبت قُّماه فی بطن الوادى سعى ) النتهى.

$$
\begin{aligned}
& \text { - الدجموع ( }
\end{aligned}
$$

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

وقَا وقع فى بعض نسخ صحيح مسلم مثل لفظ الموطأ ، وفيه دلالة على انـــنـحباب
 مستحب فى كل مرة من السبعة ، وعن مالكَ روابتان احداهها كما ذكر ، و الثانية تجب
 استحباب الذكر والدعاء والرڤى ، و هذا متفق عليه ، وفى هذا دلالة على قول الجمهور من العلماء أن من الصنا إلى المروة شُوط ثم منها إليه شُوط آخر ، و الخلاف لابن بنت

 لأنه لم يكن ماء بعرفة فكانو ا بتزوون فيه ، وقيل : إن إبر اهيم عليه السلام متروياً فى رؤياه فى ذلك اليوم وفيه دلالة على أنه لا ينبغى الثققدم إلى شّيء قبل ذللك اليوم ، وفىى
 الحـاج بمكة وأراد الإحر ام أحرم يوم اللتروية ، وقد ذكر هذا ماللك أيضـا ، وفال بـعـــ
 (الفجر ) فيه دلالة على سنن :



 الكّشى على الّلركوب فیى جملة النسفر إلّى الحج ومنها : أن يصلى بمنى هذه الصلوات الخمس .
 سنة ليس بركن ولا واجب ، فلو تركه فلا دم عليه . وقوله : ( حتى طلعت الثشمس ) فيه دلالة على أن السنة أن لا بخرجو ا من منى إلا


 صلاة الظهر والعصر خلاف السنة ، وفى الحديث هنا حذف ، ولفظ مسلم ( وأمر بقبة من شعر فنصبت له ، ولا تشكك قريش أنه واقف عند المشعر الحـرام ، كمــا كانــت
 مـا هو السنة من النزول بنمرة ، وأن لا يدخلوا عزفات إلا بعد صـلاة الظهر والعصر ،




 كر اهة هن قريش أن يخرجوا من الحرم ، لأن المزدلفة من الحرم المحرم نوقَياً مــُـهـم








 و هو سنُّ باتفق جماهير العلماء وخالف فيها المالكية ومذهب الثافعى أن فى الحــج أربع خطب مسنونة :
إحداها : يوم اللسابع من ذی الحجة ، يخطب عند الكعبة بعد صـلاة الظظهر . و الثثانية : ببطن عرنة يوم عرفات . و الثالثة : يوم النحر . والثرابعة : يوم النفر الأول ، الثانى من أيام الشتتريق . قال أصحاب الشانعى : وأكل هذه الخطب إفراد بعد صـلاة الظهــر إلا التُــى يـــوّوم
 إليه من المناسك إلى الخطبة الأخرى والش أعلم .








للوفوف :
منها : إذا فرغ من الصلاتّن عجل الذهاب إلى الموقف ،






 بحسب الإككان

## ومنها : استحباب استقبال الكعبة فى الموتق .


 الالهوية ، وللشافعى فولان : أحدهما : أنه سنة ، و الثانى : واجب.
























 بذلك اللنزون فيها ليلاً ، والثزلف النساعات من الليلّ ، وتسمى المزدلفة جمعاً بفتح إلجيم









$$
\begin{aligned}
& \text {. (آل }
\end{aligned}
$$

يصلى الأولى فى وقت الثّانية ، فإن فرق بين الصـلاتين فلم ، وفال المنصور بالش : إنه




 و التابعين ، وبه قالل الأوز اعى و أبو يوسف وأنثهب وفقهاء أصحاب الحديث ، وقوله :




 النؤرى: بصليهها جميعاً بإقامة واحدة ، وهو محكى أيضا عن ابن عهـر ، وڤولـــه :
 اللتسبيح ويؤخذ منه المو الاة بين الصـلانيّن المجموعتين ، واختلفوا هل المــو الالاة شـــرط
 الصحيح عند الششافعية إلا أن الأفضل أن لا يفصل بينهما بالنافلة ، وقال المؤيد بــاله : إنـ إذا فصل بالنافلة وجب إعادة الأذان للنانبة وبه قالل بعض الشافعية ، ڤال النـــو
 اضطجع رسول الله الالفع من عرفات ، وأن ذلك نسك ، و هذا مجمع عليه ، واختلف العلماء هل هو و واجب

 دم، بل بستحب ، ومثله عن مالك ، وقالل جماعة من أصحاب الشافعى : إنه ركــن لا لا لا
 محمد بن إسحاق بن خزيمة ، وقالل به من الثّابعين علقمة والأسود و الشّعبى و النخعـى
 المجزيء من المبيت ثلاثيُ أقو ال : الثصحيح منها : ساعة فى النصف الثانى من اللبل.

و الثنانى : ساعة فی النصنف الْنانى ، أو بعد طلو ع الفجز قبل طلوع الشمس . و والثّالثث : معظم اللثليل

وقوله : ( وضلى الفجر 'حين تبين لـه الصبح ) فيه دلالة على أنه نشّر ع الْمبالغغة فـى




 جماهيز الفقهاء ، وقال جماهير المفسرين وأهل اللسير والحدبث : المشا






 الميم وفتح المهملة وكسر السين المهملة المشددة ، سمى بذلّك لأن أصحاب الفيل لمــــا








! - ( الملك : ؟) .



الكبرى ) وهى جمرة العقبة ، وهى الجمرة التى عند اللثجرة ، وفيه دلالـــة عـــــى أَن



 حبة الباقلاء ، ولا يجزيء بما ليس بحجز كالزرنيخ و الكحل و الذهب و الفضــــة و وغيـر









 هدقة عن كل حجر ، ويلزم دم لتفريقها وقوله : ( ثم انصرف إلى المنحر ) يدل على




 سائر أُيام النحر منه شيء وظاهر قوله : ( وأشركه فى هلديه ) أنه قد كان شاركه فى




تطنيق السنة إن أمكن وانش أعلم .



 ببضعة ، فجعلت فى قلر فطبخت ، وأكل• من لحمها وشرب من مرقها ) فيهـدلالهة على


 و أما قوله : ( فصلى بمكة الـظهر ) فقد ذكر مسلم بعد هذا الطو افـ ، طواف الإفاضّةٌ ،






 و الحنفية ، ونصل عليه الشافجّى وانقق عليه أصحابه ، وقال أبو حنيفة وأكثر العلمــناء: :




 وقتها ، ثُ رجع إلى منى فضضلى بها الظظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك متنفلِ


 لأجل الإفاضة والنَ أعلم
'- سيأنى فی الحديث رتم (.)

## دعاء المحرم بعد الثلبية"'




## تخريج الحديث

الحديث أخرجه البيهقى ، وفى إسناده صالح بن محمد بن أبى ز الئدة أبو و اقد اللثيثي، . وهو مدنى ضـيف
وروو عنه إبر اهيم بن أبيى يحيى ، وفيه مقالل ولكنه لم بنفرد به بل تابـــهـه عليــهـ عبد الله بن عبيد الله الأموى أخرجه البيهتى والدارئطني. فقه الحديث

فى الحدبث دلالة على استحباب اللدعاء ، و أفضل الاععاء مادل عليـــه الحــديث و الش

## عرڤة كلها موقف ومنى كلها منحر





 بإن نسخته سقط منها هذا الحديث .










فقّه ا"لحميت

 الموضـع الذى نسلك فيه ، وأنه غير منضيق عليهم الاقتفاء به فیى ذللك بل بجـــزيهم: أن


 مكة ، وأما سائر الْامـاء اللز مـة من الجز اءات فمحلها الحرم المحرم ، ولكنـه لا يخنضن

 يجوز نحر الهوى وحماءء الجنايات فى جميع الحزم ، لكن الأفضل فئ حتو الحاج النحر

 تحلل الْحاع ، و اليُحال جمع رحل و المر اد به المنزل ، ثالل أهل اللثغة : رحل الرجــل منزله سو اء كان من حجر أو مدر أو شعز أو وبر ، وفولـه : (وعرفةّ كلها موقــفـف )



 هو منقارب لهـ ، و ڤذ نقدم حدّ جَمْع .

سننة الثخخول والاخروج من هكة



「

 r.

## فقه الحديث'











 كا



 فيستحب لـه أن يسندير ويفعل ذلك ، وقالل بعض الشافعية : إنما فعله النبــى كان على طريقه ، فلا يستحب لمن لم يكن كذلك والنه أعلم .

## أدب اللدخول إلى مكة



 الطبرى فلم أجده والهُ أعلم
「



## فةه اللحديث

ذو طوى بفتّح الطاء المهملة وضمها وكسرها ، و اللفتح أُههز وأفصح ويصرف ولو ولا يصرف ، موضع معروف فزرب مكة ، وهو بين الثثية اللعليا التى يصسـد الليهـــا 'مــن




 سواء ، و الثنبى على اسنحباب الغسل لدخولب مكة ، وفوله : ( ويذكر ذلك عــن النبــى برفعه ، فكّه حكم إلمرفوع ع

## تّقبيل (لحجز الأسود




## تخريج الّحديش「



 فيه، فقالل ابن اللسكن : رجل: من بنى حميب من قريش ، و وقالل البزالر : مخزونمى ، و وڤال


 فى قوله : إن جعفر بن عبر الش هو ابين الحكم فقد نص العقيلى على أنـه غبزه ، و'قال: فى حديثه وهه و اضطراب.

## ڤقةه الحديث

والحديث فيه دلالة على شُ عية تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه ، وسيأتى الكلام
على حدبث عمر قربباً '.

## السنة فى الطو افـ



 الأَوَلَ خَبَ ثلاثاًٌ وَشَشْى أَرْبَعاً ) .

 فقه الحديث٪


 ففيه فو لان عند الشافعية ، أحدهما : يشر ع الرمل ، وهو الأصح و الثّانى : لا ششـر ع ع الـا

 عليه ، وقد كره الثشافعى ومجاهد إطلاق الشُوط و اللاورة عليه ، وقالا : يقال لـه طوفة ،

' - فى الحديث رقم (VTA) .
 والنسانيى (0:



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











 الأخذ به .

## استللام الركنين اليمانيين

- VMV

اليَمَانِيَّنِ ) رواه مسِلمّ •

## فقه الحديث"


 (الركنين اليمانيين ) المر اد بُهما الحجر الأسود و الركن اليمانى ، أطلق عليهمـــا ذلـبك تغليباً ، ويقال للركنين الآخرين الشاميين ، وقد يقال لنركن الحجر الأسود والزكن اللأى
 الكعبة الغربيان ، و اليمانيان بتخفيف اللياء هى اللغة الفصبحة المسْهورة .

 ر رتم (

(تنبيه ) يمان : مخفت يمنى بتُعويض الألفت من إحدى يائى اللنسب فبقــــن اليــاء

 المذكورين ، و الختصـا بذلك لكونهما على قو اعد إبر اهيم عليــه الســـلام وز لد الحجـر
 الستحباب اسستلامهمـا ، واتفق الجمهور على أنه لا يمسـح اللركنان الشاميان وقد ذهــبـ
 ابن مالكك وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد رضى الله عنهم وأخرج أحمــ
 (كنت مـ ابن عباس ومعاويـة ، فكان معاوية لا يمر بركن إلا اســتلمهه ، فقّــالل ابــن


 عباس ، فجعل لبن عباس يستلم الأركان كلها ، فقال معاوية : إنمـا استثلم رســول الله


 ابين أبى عروبة عن وتّادة على الصو اب أخرجه أحمد ؛ أيضاً ، وكذا أخرجهُ من طريق هجاهد عن ابن عباس نحوه ، وروى الشافعى من طريق محمد بن كعب القرظـــــى أن
 المذكورة عن ابن عباس ( أنـه طاف مع معاوية ، فقال معاوية : ليس شئ هـ هن البيت
 معاوية : صدقت ) وأخرج الأزرقى فى تاربيخ مكة" ( أن ابن الزّبير لما فرغ من بناء

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

$$
\begin{aligned}
& \text {-(Yiv:1) - }
\end{aligned}
$$

اليبت ، وإستلم الأركان الأربعة ، فلمل يزل البيت على بناء إبــن الزبيــر ، إنا طــــف








 انتهى ،، وكلام الههوية ظاهرزه إستلام الأركان الأزبعة والشأ أعلم .

## موفق عمر من الحجر الأسود




## فقه إلحديث"






 ونسبة النفع والضر إليها ، كما كانت الجاهلية في عبادة الأصنام وتعظبهـا ، ورجـــاء

> ' - رشم (175) .

. (ra\&r)
 " - البحر الزخار (؟:



 المختلفو الأوطان والنه أعلم .


 الضيف اليملنى أحد علماء مكة من الشُافعية جواز تثبيل المصحف ، وأجزاء الحديث ، وبَبر الصالحين ${ }^{\text {واله أعلم . }}$

## استنام الحجر بمحجن


 ترجمة الراوي

هو عامز بن وانثة اللئى ، و الثة بالثاء المثلثّة المكسورة ، ويقال : الكنانى ويقال :




روى عنه الزهرى وأبو الزّبير وفتّادة وجابر بن زيد .


 باب خطير يودى ابانّنا إلى الهولاك و العياذ بالشّ فيجب سده .

$$
\begin{aligned}
& \text { • - ر رقم ( }
\end{aligned}
$$

## فقه الحديث'








 قيل : وابن عباس ؟













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

 وأخرجه عبد اللزذاق (0: با

- المجموع (A: مب) .


















 والآخرة ، ربنا آتنا فى الالنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وفنا علا عذاب الثنار قالوا : آبين)




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

9 - أقحم النسية اللمى كلام المهدى فى وسط كلام النرافعى ، وكان الاولىى أن ينتهى من كلام الر افعى ثم ينشب إلىى الإمام المهـي ر أيه .

## الاضطباع فى اللطو اف

 أَخْضرَ) برواه الخمسة إلا النُسلائى وصححه الثترمذي' . ترجمة اللراوي



 حنيناً و الطائف وتبوك ، وكان عانملا لعمر على نجران ، وهو معود فی أهل الها الحجاز ،



 وعكرمة .

## فقه (لحديث


 داود

## النتهليل والتكبير نصحود عرفة

( وع - VV


r.

ورد فیى صفةٌ غدو هم من منى إلى عرفات ، وفى رو ايةٌ لمسلم بلفظ ( منـا الملبــى
 والتلبية أفضل ، وفيه رد على من قالل : نتطع الثلبية بعد صبح بوم عرفة والله أعلم .

## تقّيم الضعفة للرمي


 فقه الحديث


 والضعفة : المر اد بهم النساء ومن يتصل بهن من الصبيان ، و الحديث فيه دلالة علــى
 أعلم.

## جواز الافع من مزدلفة للعذر




$$
\begin{align*}
& \text { 「 - أخرجه البخارى رقم ( }
\end{align*}
$$



 بمزلنفة ، و فيى حكمه .





 وولا فضيلة فيه ، وهذا قول باطل :

 من الليل ، وفى فوله له ساعة من الالنصف الثانىى أو بعده إلى طلوع الشُمس . وقت الرمي

 تخريج الحديث「

الحدبث رواه أيضاً أحمذ وصحده النُزمذى .

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


 فى الحدبت الآتى قريباً .

جواز الرمى قبل الفجر لعذر

 . شرط مسِلم

## تخريج الحديث

الحدبث أخرجه أحمد وغيره ، وتد ورد فیى معناه ما أخرجه الخاله فالل : أُبأ على









 كانت من الضعفة كما فى حديث ابن عباس ، فنترّر من مجموع هذه الأحاديــث أن أم

$$
\begin{aligned}
& \text { - - } \\
& \text { + + - دقم ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - ' } \\
& \text { " - هكذأ فی المخطوط ، أما عند الدار تطلنى و النسانئى ( منزلها ) . } \\
& \text { - - ر" }
\end{aligned}
$$




 مندوب فأمره بالندب ، وحينُّذ فلا تعارض بين الأحاديث وفى المسألُة أربعة مذاهبٌ : الأول : ذهب أحمد و الثـافعى إلى جو از الرمى دن بعد نصف الللّل للقادر :و العاجز .
 الثثالث : قول الههوية لا لايجوز للقاذر إلا بعد طلــو ع الفـجــر ، وللمــر أة و العـــاجز والخائف ، ومن له عغر من بعد نصف الليل . والقول الرابع : اللثورى و واللخعى أنده من بعد طلوع الشثمس للقادر ، وكأن الأزجح


 الحر ام على من أجيز له الافقع من نصف اللثل ، وُلا دم عليهم •

## الحع عرفة



 ترجمة المراوي"

 بكر و الشّعبي.

و الحديث صححه أيضاً الحاكم والدارقطنى وابن حبانَ ، ، وهو مروى بألفاظ مختلفة



 (وقضى تفثة. ) والتفت هو إذهاب الشُعث، ، فاله الالضضر بن شميل) ، وفيل : هو المذاسك،
 فمجمع عليه ، و أما الوقوف بالمزدلفة ، فذهب الجمهور إلى أن الحـج يتم بدونه ، و أنــــهـ
 و إليه ذهب إبر اهليم النختى و الثـعبى وعلقمة و الحسن البصرى والأوز اعـى وحماد بـــن سلمة وداود الظاهرى و أبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن جرير وابن خزيمة ، و وهــو



 حديث عروة أريد به ، أن من فعل جميع ذلك فقد أتى بالحج اللتام الكامـــل الفضــــــــلة ،

 الحـج عرفة ، من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمـع فقّ تم حجه) أخرجه أحمد وأهل اللالسنن وابن حبان والحاكم والدارفَطنى والبيهقي، وفى رواية لأبى داود

$$
\begin{aligned}
& \text {. orq _ ord :r) ( } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$








 البن فُالمة مخالفته هذه ، فحكى الإجماع على الإجز اء دونها و الشُ أعلم .

## الإفاضةّ قبل طوع الششسس

وvVy
 الشُسْنُ ) رواه البْاري

## فقه الحبيث؛












$$
\begin{aligned}
& \text { ' - ك كما مر فی تخريج الحديث. }
\end{aligned}
$$

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

رو اية الطبرى بسنده ( كان المشُركون لا ينفرون حتى تطلع الشمس ، وأن رسول الله


 أن يكون فاعل أفاض هو عمر ، وهو بعيد

## اتتهاء التّبية

VVA وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضى الله عنهـ ، قالا : ( لَمْ يَزلِ اللنبى


## فقه الحديث「"














| . |
| :---: |
| (17AY, 17AY) - |
| فتّ الباز (\% \% (\%) |
| رقم (1) |
| (YyY, rVogrys:0)- |

حتى رمى الجمرة ، فلما ربع قطع التثلبية ) وما روى 'ابن خزيمة ’ من طرّيق جـعفر














 بين ها الختلف من الآثار والشه أعلم .

## رمى الجممار بسبع حصيات


 (الْقَّرَّة ) متفق عليهُ .

$$
\begin{aligned}
& \text { ' } \\
& \text { r - }
\end{aligned}
$$



 والتَّرذى رثم (1.19) .

## فقه الحديت'

فیى الحبيت دلالة على أن هذه الكيفيةُ مشرو عة فى رمـى جمرة العقبة كمـا وقع فـــى


 الوادى ، ويجعل مكة عن يساره ، ومنى عن يمينه ، ويسنقبل العقبة ، ويرميها بالحصا اللسبع ، وهذا قول جمهور العلماء .
وقال بعض أصحاب الشافعى : إنه يستحب أن يقف مســتقبل الكعبــة ، ونكــون




 اللنى تذكر فيها البقرة ، و السورة التى يذكر فى آلل عمر ان ، والسورة التى يذكر فيهــا الالنساء ، فسب الحجاج وذكر فول ابن مسعود

 الحصى ، سميت بذلك لاجتماع الثاس بها ، يقال : أجمر بنو فلان إذا اجتمعوا ، وقيل:
 وقيل : لأن آدم أو إير اهيم عليهما السلام لما عرض إبليس له فحصبه جمر بين يديـــه أى أسر ع ، فسميت بذلك

## وقت الرمي






## تخريج الحديث'



 السحاق بن راهويه فیى مسنده موصولاً أيضاً .

## فقه الحديث"


 وهو دذهب الهدوية وممالك ووالشافعية وأحمد وجماهير العلماء ، وذهب الناصر إلنى أنه يجوز اللرمى بعد الفجر ، وتّهب اللهاوية وأبو حنبفة و السنحاق إلى أنه يجوز فى اليـيـوم


 وڤثه من بغد اللزو الٌ ، وقد فالل : ( خذوا عنى مناسككم ) .

## ريمى الجمسار الثثلاث

-VA1






$$
\begin{aligned}
& \text { ' - }
\end{aligned}
$$

 الجمراث التى ترمى من ثانى النحر ، وقوله : ( ثمّ يسهل ) بضم الياء وسكون الكمهـلة أى يقصد السهل من الأرض ، وهو المكان اللى لا ارنفاع فيه وقوله : ( ثم يأخذ ذات
 ( جمرة ذات (العقبة ) أى الجمرة ذات العقبة والحديث فيه ذكر رمى الجمرات الثلان









 الجمرة النالثة .



 إلى محل النحر والله أعلم .
' - فتح البارى ( (r: "OAT وبعدها ) -

「

-     -         - 



-     - المرجع السابق -


## الإحلا بالحلق أو الثّقصير


 فقه الحديث




 وحديث أبى سعيد أخرجه الُطحاوى من طريق الأوزاعي وأحمد و البن أبى شُيبة وأبـــو
 وورد أيضاً أن ذلك كان فى حجة الْوداع من حديث أبى مريم السلولىى غند أحمد وإـــن
 أحمد وابن 'أبى شنية ، ومن حديث أم عمارة عند الحارث ، والأحاديث التّى فيها نُّعْيُن


 قال المصنف رحمه اله : و هُذا هو المتّعين لنظاهر الرو ايات بذلك إلا أن المسبب فيهمــــ


 ' - ألتمهيد (0)

 . ( $\mathrm{r} 90: 1$ )

.
 دخل عليهم من الحزن ، لكونهم منـوا من الوصول إلى البيت مـع القتّالرهم فى أنفســـهـم

 ففعل فتَابعوه فحلق بعضهم ، وقصر بعض ، وكان من بادر إلى الحــــق أســر ع إلـــى
 عباس عند ابن مـاجة 'و غيره ( أنهـ قالوا يا رسول الله : مـا بال المحلقين ظاهرت لهم

 أحف ، فهو كذلك لم بخلص الامنثّال بل بقى معه شكك ، وفعل بعض الحلق لمبادرتـــهـ




 مجمع عليه إلا ما روى عن الحسن البصرى أن الحلق يتععين فى أول حجة ، المّ ، حكاه ابن

 شيبة "عن إبر اهيم الالخعى قال : ( إنا حج الرجل أول حجة حلق ، فإن حج أخــرى ، فإن شاء حلق ، وإن شاء قَصر ) ثُ روى عنه؛ أنه قالل : ( كانوا يحبون أن يحقـّـوا فى أول حجة وأول عمرة ) انتهى .

 أو كان سُعره خفيفاً لا يمكن تقصيره ، أو لم يكن لـه شعر فيمر الموسى على رأنـــهـ ،


- (r/a:r) - r
- 「 المرجع السابق - الما


 عندهم ، واختلفو ا فيه فعند اللحنفية الربع إلا أبا يوسف فقال : النصف ، وقال ولا الشالفعي: أقل ما يجب حلق تلاث شعرات وفى وجه لبحض أصحابه شعرة واحدة ، والثقصــير ، الـا


















 ولا تعارضنا رو اية الأكر مرنبين لأن فى تلك زيادة وهى معوول بها واله أعلم .

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






 ووڤع عن أحمد 「من طريق أخرى عن عطاء ( أن هعاوية حدث أنـه أخذ من أطــر أف













 وأعطاه اللنبى




.
 .



 الرواية ، وقال : معنى قصرت عن رسول اله اله أى فصرت شعرى عن أمر رسنول

 يرمى به الوحش ، وقال صنّاحب المحكم : هو الطويل من النصـال وليس بعزيضن ونكذا أبو عبيد والشأ أعلم .

## تقديم وتأثير بصضن النسك




 عليه' .

## فقه الحفيت٪








وأحمد (r: 109) وابن حبان رثم (rAvV) .


 مسلم : (لم أشعر أن الرمى قبل النحر فنحرت قبل أن أرمى ) وقال آخر : ( لم أشعر
 معينِين، وتّ ورد فى مجموع الرو ابيات فى ذلك السؤَالن عن أربعة أثشياء :



 (السؤال عن الإفاضة قبل الحلق ) فى حدبئه عند الطـحاوي


 ذلكك ، وذلك أنه لما تقرر عنده أن وظائف يوم النحر بالانفاق أرّبعة أثشياء : 1




$$
\begin{aligned}
& \text { ' - يعنى النزول إلىى مكة لطواف الإفاضـة . } \\
& \text {. } \\
& \text { - r }
\end{aligned}
$$

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




 و النخعى وأصحاب الر أى انتهى .





















 و الطو افن ، فإنه لو سعى فبل أن يطوف وجب إعادة السعى ، وحذيث أسامة الذا لأى مـر


عطاء ، فقالل : لو لم يطف للقدوم و لا لغيره وقَم السعى قبل طواف الإفاضمة أجــز أه ، أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه واستقوى ابن دقيق العيد قول أحمد ، وقــــلا :



 شيء ..(الخ ) لَ عموم فيه ، إذ الظاهر أن الشيء مقيد بالقرينة ، وهى الأهور اللتى لم . يشعر بها







 ويوجب الام على من قّدمه على الزمـى والشَ أعلم .

## النحر قُبل الحلق

 وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِلَكَ ) رواه البخاري "

## ترجمة الراوي"






$$
\begin{aligned}
& \text {. (rv: انفتح ( }) \text { - - } \\
& \text {. } \\
& \text { • } \\
& \text { " - - من المخطوط ( و المسور بكسر الميم وسكون المهملةُ وفتّح الواو ) . } \\
& \text { • - من المخظوط ( ومخرمةٌ بفتح الميم وسكون الذاء المعجمة وفتح الراء) . }
\end{aligned}
$$

 مكة ولم يزل بها حتى مات منعاوية وكره بيعة بزيد ولم ولم يزل مقيمأ بها إلى أُن نفذ بزيد عسكره ، وحاصر مكة وبها ابن الزبير فأصـاب المسوز حجر من أحجار المنجنيـبـق ،

 وأبو أمامة سهل بن حنيف وابن أبى مليكة .

## فقه الحديث'

 أُصر في عمرة الحديبية ، فتحلل






## بـا يحل للحاج فى التحلـل الأول

(إِا رمَيْــتُمْ
 إسناده ضعفٌ .

## تخريع الحديث"

لفظ أحمد ، ولأبي داود ( إلذا زمى أحدكم جمرة العقبة ، فقّ حل له كل شــي ؛ إلا


$$
\begin{aligned}
& \text { - 「 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (TVY: r ( ) }
\end{aligned}
$$




 حرمأ كما كنتّ أول هرة ، حتى تفيضوا بالبيت ) وذكر ابن حزم أن هذا مذهب عــرورة ابن الزبير .

## فقه الحديث






 الطو أت .
وذهب الليث إلى أنه لا يحل الصبد إلا بعد طو انت الإفاضة ، وهو كـــذلك مـردود
عليه فى الحديث .

## تقصير النساء




## تخريج الحديث"

وقوى الإسناد أبو حاتم فى الُللّ؛ ، والبخارى فى التّاريخ" ، وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فأصاب .

$$
\begin{aligned}
& \text {-(इ7:7)-* }
\end{aligned}
$$

## فقه الحديث'

و المراد أنه لا يستحب فئ حقهن ذلك ، وأن الأفضل هو التقصير ، فإن فعلت الحمق

## الرخصة فى ترك المبيت بمنى




## فقه الحديث"

الحدبث فيه دلالة على أنٌ المبيت بمنى من واجبات الحج ، وأن التُرخيص إنما وقع











 العذر إذ لو وجب'لبيّن ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة ، وفى الحدبت دلالـــة عالـــى

$$
\begin{aligned}
& \text { ' - ' }
\end{aligned}
$$

اسنتّان الأمر اء و الكبر اء فيما بطر أ من المصالح و الأحكام ، و المر الد بأيام منــى ليالــة - الحادى عشر واللتين بعده والله أعلم

فــائــــدة : كانت السقاية من ماء زمزم بغير مؤنة باللثليل ، ويجعلونه فى الحيــاض

 راحلته وخلفه أسامة فاستسقى ، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أســــامـة وقال : أحسنتم وأجملتم هكذا فاصنعوا ) فهى حق لآل العباس

## الجمـع فی الرمـى لعذر

VVA
 يَرْمُونَ يومَ اللنَّرِ ) رواه الخمسة وصححه الثترهذى وابن حبانَ

## تخريج الحديث؛

الحديث رو اه مالك أيضاً و الشافعى عنه ، وأحمد والحاكمْ كلهم مـن حــديث أبــى البداح عن عاصم عن أبيه ، أو عن عدى أبيه على اختلاف فى ذلــكـ ، وأبــو البــــا
 لكتُرة الاختلاف فى إسناده ، وفى الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جــده ( أن



 " - أخرجه أبو داود رقم (


 or
 و البيهي" .

## فقه الحديث



## الخطبة يوم النحر

( متفق عليه「「 .

## فقه الحديث؛





 اسسمه، فقال : أليست اللبلاة الحرام ؟



 إلا فى لفظ لابن بمر فقال : ( أيام منى ) وأخرج أحمد ل من طريق أبى حرة الرفأشى











 خطبة مع أن الالنى .
 من حديث نبيط بن شُربك مع أنه فالل فى خطبة يوم النحر : ( خذوا عنى مناســكـم ) وانش أعلم .

## الخطبة ثانى أيام النحر


 بإسناد حسن ؛

## ترجمة الراويْ

 روى عنها ربيعة بن عبد الرحمن الغنوى .

$$
\begin{aligned}
& \text { - r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - - } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

## فقّه الحديث




 (سمتت رسنول الله . يوم الرؤوس ، قالو ا : اللها ورسولمه أعلم ، قالل : هذا أوسط ألـام التشثـريق ، وَـــال :


 أعمالكم ، ألا فليبلغ أدناكم أقصناكم ، ألا هل بلغت فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قـــــيلا

- (


## أركان الحج والعمرة


 فقه الجديث

الحديث فيه دلالة على أنم القارن يكفبه طو اف واحد ، وسعى واحد للحج و العمزبة ، وهذا ذهب إليه الشُافعى وأضحابه وماللك وأخمد و إسحاق وداوند ، وهو محكى عن البن





$$
\begin{aligned}
& \text {.' }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. (البقرة : ( }{ }^{\text {( }) \text { - }}
\end{aligned}
$$

إلا طو افأ واحدأ ، والأحاديث متضافرة على نحو حديث عانشُة من روايةّ ابـن عمـر وجابر وغير هما .





















 مسلّ" من طريق مجاهد عن عائثة ( أن طهرها كان بعرفة ) وفى رواية القاسم عنها
（ وطهرت صبيحة ليلة عرفةة وأنها تطهرت بمنى ）واتفقت الروايات كلها على أنهــا













 الحققة ، وظاهر قُصـة عائشة أنـهُ لا يجب الدم ، إذ لم يذكر فى شيء من الثرو ايات أنه أمر ها بالدم والهُ أُعلم

## الرهل فى طو افـ الإقاضة

 اللأى أَفَاضِ فِيهِ ）رواه اللخمنـة إلا الترمذى وصححه الحاكم＇．

## فقه الحديث「




$$
\begin{aligned}
& \text { - (1Vミ7) (7: ) (1) } \\
& \text { ( + + }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سبق تخريجه في الحديث رقم (Y74) . }
\end{aligned}
$$

والحديث فيه دلالة على أنه لا يشر ع الرمل فى طواف الزيارةّ ، وهو مذهب الجمهور
 ذللك فى طواف الإفاضة ، و الجواب أنه لا دليل على ذلك فيقتصر على اللّليل .

## طو اف الودداع


 فقه الحديث

الحديث فيه دلالة على أنه يشر ع فعل اللصلو ات المــذكورة والنــزول بالمحصــبـ و اللمصبب بحاء وصاد مهملتين ثُم باء موحدةٌ هو الأبطح ، وهو ما انبطح من الوادى

 التحصيب هل هو مستحب فعله النبى






 ولكن برد عليهما اعتبار الخلفاء لذلك ، فإنه لو لا أنهم فهـوا الشُر عية لما واظبو ا علـى الا ذلك ولأبانوا للناس أنه غبر مشروع والش أعلم .

## اللززول بالمحصب




مسلم' .

## فقه الحديث"

قولها : ( أسدح لخروجه ) أى أسهل لخروجه من مكة راجهاً إلى المدينة وقــــلـ : إن الحكمة فى نزوله أظهره الله على عدوه ، وأنَّ لـه نوره ليظهره على الدين كله ولو كره المشُركون ، فإلن





 . ألةِ

## جكم طوافـ الوداع




$$
\begin{aligned}
& \text { والتُرمذى رقم ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " - سيرة ابن هشام (Y: (Y) }
\end{aligned}
$$

## فقه الحديث'

قوله : ( أمر ) بتغيير الصّيغة كذا فى رواية عبد اسش بن طاووس ، والمراد بالفاعل المحذوف هو النبى



 لللناصر ومالكك وقول للثافعى ، قالوا لأنه لو كان واجباً لمـا خفف عن الحائض كغيــره وه







 يعيد ولو أقام شهرين ، ولا يلزم المعتمر لفعل على وابن عمر وعائشة ، و لأن الـــلـليل




 والخلف ، والخلاف مروى عن عمر وابنه وزبد بن ثابث ثالل ابن المنذر : قال عامـــــــة فقهاء الأمصـار : ليس على الحـائض النتى قد أفاضت طواف ، ورووينا عن عمـــر بــن
 الوداع ، فكأنهم أوجبوه عليها بعد طواف الإفاضة ، إذ لو حاضت فبله لم يسقط عنها ،

$$
\begin{aligned}
& \text { - r }
\end{aligned}
$$

 عائُة ، قالت : ( حاضت صضفية بنت حيى بعدمـا أفاضت ، قالت : فذكرت ذلك لرينّول


 تحيض، قال : ليكن آخر عهدها بالبيت ، فقال الحارش : كذلك أفتانى رسول اللنة '



 . أعلم

## فضل الصـلاة فى المسجدين

- V94

 حبان".


## تخريج اللحديث


 بألفاظ كثيُرة عن جماعة من الصحابة ، وعددهم فيما اطلعت عليه خمسة عشر صصـابياً وهم : أنس وجابر وابن غمر وأبو هريرة و وأبو الالدرداء وأم الـــرداء وعائشبــة وابــنـن

$$
\begin{aligned}
& \text { رتم (ra.T) }
\end{aligned}
$$

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

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

اللزبير وجبير بن مطعم وميمونة أم المؤمنين وسعد بن أبى وقاص والأرقم و وأبو سـعيل وأبو ذر وعمر بن الخطاب ، والألفاظ فيها اختلاف ولنذكر الألفاظ الواردة وهى : 1- ( صلاة فی مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما ســواه مسـن المســاجد إلا المسجد الحرام ) أخرجه الطبالسى وأحمد وابن أبى شيبة وابن منيع والرويانى وابـــن خزيمة و الطبر انى فى الكبير وأبو نعيم و الضياء عن جبير بن مطع '، وابن أبيى شيبة والطيالسى وأحمد ومسلم وابن ماجةّ والنسائى عن ابن عمر ‘ ، و أحمد والبخارى ومسلم
 واللنسائى عن ابن عباس عن ميمونة أم المؤمنين"، وأحمد وأبو يعلى والضياء عن سعد ابن أبىى وقَاص" ، و الشّبرازى فى الألقاب عن عبد اللرحمن بن عوف ، وابن أبى شيبة عن عائشدة" ، وأحمد وأبو عو انة والطبرانى فى الكبير و الحاكم والباروددى وابن فــانع
 عثمان وعن أهل بيته عن جده عثمان بن الأرقم عن الأرقم .
الحر ام الحرام فهو أفضل ) أخرجه البيهتى وابن زنجويه عن ابن عمر . (
 و اللطحاوى و الشافعى وابن زنجوبه و الضياء عن جابر " .
 و أبو نعيم .



 . (17ro)
 الكبير (




؟（ صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه مــن المســـاجبُ إلا
 و النّسائى عن أبى هربرة＇：
（ صلاة فى ها！المسجد أفضل من مائة صلاة فى غيره إلا المسنجد الجرام ）
أخزجه أبو يعلى و الُطحاوي وابن حبان و الضياء عن أبىى سعيد ‘ .
† ا－（ صلاة فى مسلجدى تزيد على سوواه من المساجد ألف صلاة غيز المسنـجد
الحرام ）أخرجه الطبرانى في الكيبر عن جبير بن هطعم ．

المصلى ، وليوشكن أن لا يكون للرجل مثل شطن فرسـه من الأرض حيث يرى منـــــهـ بيت المقدس خير لهُ من الانيا جميعا ）أخرجه الحاكِم عن أبى ذر －－－（ صلاة فی مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه ）الالطحاوي؛ عن

 صلوات فيه ، ولنعم المصلى فى أرض المخشر والمنشر ، وليأتين على الثناس زمــــنـن ولقيد سوط أو قال قوس إلرجل حيث يرى مذه بيت المقدس خير لـه أو ألخب إلثيه من الالنيا جميعاً ）أخرجه البيهقى فی شعب الإيمان عن أبيى ذر ْ ه ．
 وفى بيت المقكس خمسمائة صلاة ）أخرجه البيهقى فى شعب الإيمـان والخطبب فــــى
 11－1 و أخز ج حديث أبنى اللارداء أحمد والطبر اني
「 「－السستّرك على الصحيحين（ ؛： 002 ）．
＂－－ألمده ．
•－شعب الإيمان（ ）
•－لم أجده

وحديث أم اللارداء أخرجه ابن عساكر في الإيجاز ، ولفظ حديث أبى الّردداء
 والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة صلاة ) .


 بخمسين ألف صلاة ، وصلاهـه فى المسجد الحرام بمائة ألفـ صلاة ) أخرجه ابن ماجة وابن زنجويه وابن عدى و ابن عساكر وإسناده ضعيف ' .
 بمجموعها عنى قدر مشترك ، وهى أفضلية المساجد الثلاخثة على غبر ها مـــن مســـاجد
 فإن الظظاهر أن أفضلية المسجد لأفضلية المحل ، قالل القاضى عباض رحمــه الهّ " : إن





 وذهب عمر وبعض الصحابة ومالكك و أكترُ المدنيين أن المدينة أفضل ،و اعلم أنه قد ثيل
 المفهوم ، وهى مساجد الأنبياء كما نقله الطبرى عن أبى حاتم ، فالالالف و اللام لمعهـو

 فى بيت المقدس بخمسمائة ، وان الصدلاة فيه بأنف ، و أن الصـلاة فيه بخمســة آلاف ،

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

ولا هنافاة فی العدد الققليل وا الكثير ، 'إذ الو اجب إطر أح هفهوم العدد و العمل بالمصنـرّرح
 بألف صـلاة ، وهى فى بيتٌ المقدس بخمسة آلاف ، فتكون الصـلاة فى مسبجد المكينـــة




 عن ذلك فيما قاله ابن نُافع صـاحبه فقالل : بل هو بِنى المسجد الذى جاء فيـــهـ الخبــر



 المسجد إلى صنعاء كان مسنجدى ) زاد ابن أبى شبيةٌ ويحبى ( وكان أبو هريرة يفقول:


 ولو بلع مسجدى صنعاء كان مسجدى ) وهو معضل ، وله و لابن أبى شُيبة من اليــن






 الُمسجْ وكان مقامههما فى الضّلوات و الصف الأول اللْى هو أفضل ما يقــام بـــه فـــى

اللزيادة ، قال: وما سمعنا عن أحد من السلف خلاف هذا ، أو ما علمت سلفا لُمن خالف


 المضاعفة تعم ما زيد فى المسجب النبوى بعد ذكر بعض الأخبار والآثار السّابقة ، وقد
 لبعض أُمة العصر فلما روبت له ما سبق جنح إليه ونلقاه باكتبول . انتهى.


 أرجح منها كما قاله الزلز



 فبلفت صلاة واحدة به عمر خمس وخمسين سنة وستّة أثهر وعشرين ليلة انتّهى .


 من المالكية ، وشه له مارو



 من ألف رمضان فيما سواها من (البلانان ، وجمعة بالمدينة خير من ألفـ جمعة فيمـا

سواها من الثلدان ) و هو في شرف المصنطفى عليه السلام ، ولابن الجوزى عن إبــن





## 7- بـاب الفوات والإحصر

## الإحصار


 فقه الحديث"

















$$
\begin{aligned}
& \text {. (1A.9) - } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

 (r: .
؛ - فـى ستنه بعد الحديث رقم ( • ؛ 9) .
 . فعل النبى



 ميادة :

## وها هجر ليلى إن إنباعدت عليك أحصرتك شبفل












 آخرون : لا حصر إلا بالعدؤ ، وصـح ذللك عن ابن عباس (لا حصر إلا مــن حببنـــه

 وابن جرير (Y: Yז' (Y) .

.
「 -


عدو ) ' ورووى مالكُ فى الموطأ و الشُافعي ‘ عنه عن ابن شهاب عن سالم عن أبيـهـ ،
















 جرير وغيره وهو أنه لا حصر بعد الانى الا


 إنما يكون عن الحج بخلاف العمرة ، لأن لمها وقتَّا لا يفوت ، والدج يفوت بفوات وتّهّه،

$$
\begin{aligned}
& \text { ' - أخرجه ابن جرير فی تشبيره (Y: (YYO) . }
\end{aligned}
$$

واحتج له السماميل القاضىى بُما أخرجه بإسناد صحيّح عن أبى قلابة ، فالل : ( خرجــت






 كذللك ، فإنة فنحر بُدْنَه ودعا حالقهه فحلق ) ومن حديث ابن عمر ( فنّحر بُبْنَه ، وحلق رأسـنـهـه )



 للعذر ، واللجواب أنه لا قياس مع ظهور الحجة من الحدبث فإن فى القصـة أنـــــه قـــلـ








 ابن عباس ( فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها ، وإن كانت حجة غيـر الفريضنــة








 العمرة ـ النتهى

 أيضاً من حدبث ابن عمر ، فالل : (لم تكن هذه العمرة قضضاء ، ولكن كان شان شرطاً على قريش أن يعتمر الناس من قابل فى الثشهر الأى صدهم المشركون فيه ) او واعلم أنـــهـ





 عطاء يقول : لم بندر يوم الحديبية إلا فى الحرم ، وو افقه ابن اسحاق ، و وفال غيره من
 وروى يعتوب بن سفيان من طريق مجمع بن يععوب عن أبيه ، فالل : ( لمـــ احـبس



$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { • + المرجع الشابيق - }
\end{aligned}
$$

الحل ولكنه لا يدل على المقصصود ، فإنه يجوز أن يكونوا أرسلوا بالهـى إلــــي الحـُرم
 الأسلمى ( قلت : يارسول الله ابعث معى بالهلى حتى أنحره فى الحرم ففعل ) إلا أتــــهـ لا بال على الوجوب .


 - الحرم
 الههى محده )


 فى الحل فالمختال فول الجمنهور

## اشتراط المحرم التحلل بالأعذال

V9入

 ترجمة الزاوي

 و الصو اب الهاشمية .






## فقه الحطيث

 له أن بيّحلل ، وقد ذهب إلى هذا عمر بن الخطاب وعلى وابن مسعود وآخــرون مـــن

 إنه لا يصح الالشتر اط ، وحملوا الحديث على أنها قصة مخصوصة ، أو أنه كان واجباً ثم نسخ إلا أن من قالْ إن عذر الإحصـار يدخل فيه المرض ، فيتــول : إنـــه بيكــون


 معمر ، وهذا غلط فاحش ، فإن الحدبت فى الصحيحين وســـنـن أبــى داود و التّزمــــى و النسائي وسائر كتب الحديث المعتتمدة من طزق متحددة بأسانيد كثيّرة عن جماعة مــن
 من يقول : إنه لا يصبر محصراً بالمرض ولذا احتاج إلى الاشتر اط ، فقد جعل سبحانه المخرج للعبد على أى الوجهين .

## حكم الكسر والعرج جلمحرم

( V99

 ترجمة اللراوي
عن الحجاج بن عمرو بن أبى غزبة بفتّح الغين المعجمة وكسر اللزايى وتنّدبد اللتّاء التحتية الأنصـارى المازنى منسوب إلى جده مازن بن النجار يعد فى أهل المدينة حديثه عند الحجازيين قَال البخارى له صحبةً روى عن الثبى

 ابن عبان وعكرمة مولى بن عباس ؤعبد الشه ابن رافع .

## فقّه الالحـيث




 فالجمع بينهما ينفى الفارق والنّ أعلم .








 عن سعيد بن جبير عن الحازث ابنٍ عبد الهُ بن كُبى ربيعة ( سمعت عمر وجاءه زجل




 وهو يفهم من نول عمز : ( طف باليبت وبين الصفا والمروة )

$$
\begin{aligned}
& \text { - ( }{ }^{\text {- }} \\
& \text { • - النرجع السابق }
\end{aligned}
$$

وذهب العترة إلى أنه يجب عليه دم لفو ات الحج ، وذهب الحنفية و الشافعية إلى أنه

 اشنمل هذا الباب على ثلاثة أحاديث

## 

 الفصل الأول

## فيما وزد فيها مـا يدل على شرعيتها وفضلها هن الكتناب واللسنة والإجماع والقيـاس







「




 الاعتبار و التنزحم على الميت و اللاعاء له .




 تاريخ ابن عساكر وكامل ابين عدى ، أنه عن عبد الهّ مكبر اً إلا أن الاختلاف فی عبد الهـ

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

لا بِضر ، لأن المصغر وإن كان أوثق فالمكبر أيضاً روى لهـ مسلم ، وإن كان مقروناً

 هلال ، فالل ابن عدي" : أرجو أنه لا بأس به وقد روى عنه سنّة هنهم الإمام أحمـــــ ، ولم يكن يروى إلا عن ثقة فلا يضره ثول أبى حانم : إنه مجهول ، وقول العقيلى : إنـ

 كتابه أن لا يذكر إلا الصحيح ، فبّبت حينئذ أن الحديث بعمل به ، ولا يضر الاختلف




 شفاعتى ) من طريق عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن عمر وعبد الرحمن هــــا ،

 بكر المقزى فى معجمه من طريق مسلمةُ بن سالم الجهنى حشثنى عبيد النّه بن عمر عن نافع عن سالم عن ابن عمر هرفوعاً ( من جاءنى زائرأ لا تعمله حاجة إلا زيارتى كان



 والطبراني" من ابن عمر مرفوعاً ( من حج فزار قبرى بعد وفاتى كان كمن زارنى فى

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























و الْبيهقي' عن أنس مرفوعاً ( من زارنى بالمدينة كنت لهـ شفيعاً وشههياً يوم القيامـة )













 هريرة مرفوعأ ( ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه الّسلام )

 على روحى حتى أزد عليه ، وفيل : هو هجاز عن السماع ، فكأنه فـــال : إلا أســـمعـه




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

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { - (Y! - } \\
& \text { - (orv:r) - - }
\end{aligned}
$$





 الععان: : يحتمل أُن يراد به السّرور مجازاً ا .







 الوسائل إلى إدر آك السعادة ألأبدية و الفوز بالدرجات العلية .

## الالفصل الثاني

فی مـلكّ وجماعة
الذلاض

## فى وجوب زيارته هِ ألى ندبها






هذا موضوع •

الجفاء أن أذكر عند الرجل ولا يصلى على ) ' ونحوه من الأحادبث فى ذللك المعنى ،











 عرضت على صلاته حين يفرغ منها ، فقال أبو الارداء : وبعل الموت ؟



 ( إن له عز وجل ملكاً أعطاه أسماع الخلاثق ، فهو قائم على ڤبرى إذا مت ، فلـيس




> ' - أخرجه عب الرزاق (Y: YاV) .
















 فی حقٌ الشهداء ، أنهم أحياء يرزقون













 .

$$
\begin{aligned}
& \text { - - رقم (YYO) }
\end{aligned}
$$






 وكلموه ).






 في بصض الأحكام :

 جنازته بإمام لكونه هو إمام أمتّه و غير ذلك .
 بنى اسر ائئل ( أنها دلت موسى عليه السلام على الصندوق اللذى فيه عظــــام يوســـف




 الأنبياء لا يتركون فى قبور هم بعد أربينين ليلة ، ولكن يصلون بين يــى اللّ تعسانى


 اللنبى




 ابن عمرو ، فال : ( كنت أنـا وستيل بن المسيب إلمى جنب حجرة أم ســلمـة ، فجعــل































 النبى






 الكراوردى : ( رأيت جعفر بن محمد أى الصطلدق بن الباقر جاء فسلّم على رسول اله

$$
\begin{aligned}
& \text {. (177:1) (الم - } \\
& \text { - (EM:O) - }{ }^{\text {( }} \\
& \text { ( (TV):Y) - }{ }^{\circ}
\end{aligned}
$$

لو

























$$
\begin{aligned}
& \text { (TT9: 「) - } \\
& \text { - " }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " - المصنف (r) (ovy) }
\end{aligned}
$$




 الواجب ، والإجماع على جواز شد الرحالـ للتجارة ، وهطالب الالنيا المباحة والمندوبة














 انتهى كلامه .






$$
\begin{aligned}
& \text { - (1.7:9) - }{ }^{-1}
\end{aligned}
$$






























أن غير الله سبحاننه وتعاللى يضر وينفع ، فيسوى فى اللتعظيم بــين البـــارى ســبحانه وتعالىى و غير ذلك و قد أشير إلى التحذر من هذا فى حديث عـئشهة رضنى الله عنهــا

 وقبر غيره مسجدأ خوفا من المبالغغة فى تُعظيمه والاففتّان بـه فربمـــا أدى ذلـــك إلـــىى الككر، كما جرى لكثير من الأمم الخالية ولما الحتاجت الّصحابة و التاببعون إلىى الزيادة فی مسجد رسون الله أهـهات المؤمنين فيه ، ومنها حجرة عائشة مدفن رسول الله وصـاحبيه أبــى بكــر و عمر ، بنو ا على القبر حبطانا هربعة مستديرة حوله لئلا يظهر فى الْمسجد ، فيصــلـي

 الز ائر للنبى
 وبين الْنبي لأجله و هذا الثقول الوسط الذى لا إفر اط فيه ولا تفريط .

## |لالفصل الثالث|

## فى اختلاف الّسلف و اللخلف في الأفضل

## من اللبدإية بـكهة أم بالْمدينة لمن يريد الزيارة

 إلىي هذا الإمام أبو حنبفة رحمه الله ، وروى عن أحمد بن حنبل أنه لما سئل عن ذلك ، ذكر بإسناده عن عطلاء ومجاهد و النخعى ، أثكا إذا أردت مكة فـــلا ثبــدأ بالمدينــة ، واججل كل شيء لمكة تبُعأ ، وذهب علقمة والأسود وعمرو بن ميمون من اللتابعين إلىى بتقديم الزيارة على الحج ، والأولى أنه إذا كان الووقت متسعاً فالأولى تُقديم الزيارة ، إذا
 إللى قبون حجه ، وتوفيقه للإتبان به على أكمل وجوه الكممال و اللسداد ، ومن خشي فوت











 فلعـة الله على الكافرين الـ

## الفصل الثرابع <br> فى آداب الزيارة

## ونما ينبغى للز ائر أن يعمله فـى طريقه



 بينفعه بزيارتّه وأن يتقبلها منهه ، فإن بإكثثار الصبلاة عليه نيل السعادات الدينية و الدنيوية،



 زدت فهو خير لك ، قلت : النصف ؟ قّال : مـا شئت ، فإن زدت فهو خير لك ، هُّـلـل :













 العمرة أناخ بالبطحاء الذى بذى الحليفة يصلى بها ، قال نافع : وكان ابن عمر يفعـل .
الثالث : الاغنّال للخول المدينة ، وقد ذكرته الهـوية والمالكية والحنابلة و الحنفية،
 صرحت به الحففية .




 فيه خصلتين ، يحبهما الله عز وجل ، الحلم والأكاة ) "

 ( $\mathrm{YA}: \mathrm{r}$ )

 . اعنقد شز عية ذلك عذر وزجر





 وأهل طاعنكّ ، ووفقنى لخسن الأدب وفعل 'الخبرات ، وترك ا'المنكرات ، و'قد ذكر' هذا جماعة من العلماء وإن لم يُصح فيه شيء.


 لما ورد المدبنة زائر أ وقرب من بيوتها ، ترجل ومشىى باكياً منشداً "






 وتردد بها جبريل وميكائيل ، وعزجت منها الملائكة و الـــروح وضـــجت عزرمبـبـاتها
 وسنة رسونه ما انتشر ، مدارس آيات ، ومساجد وصلُوات ومشاهد الفصل والخيرات،


 نفحاتها ، وتفتّل ربو عها وجدر انها

 وعلى عهد إن ملأت محاجري من تلكم الجدران والعرصات لأعفــرن دصون شيبى بينها لولا العو ادى والأعادى زرنتها أبداً ولو سحـباً على اللوجنـــات لكن سأهدى من حفيل تحيتي تلطين تلك الالـار والحجــرات أزكى من المسك المعتق نفحة تـنــــــاه بالآصال والبيكـرات


الثــامن : أن يقول عند دخوله المدينة : بسم الله ما شاء الله ، لا فوة إلا بــاله ربّ


 رياء ولا سمعة ، خرجت اتقاء سخطك ، و ابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذنى من الناز ، وأن تغفر لى ذنوبى ، إنه لا يغفر اللذنوب إلا أنت .
 وأنه الذى أظظهر حرمتها ، كما أظهر ابر اهيم حرمةُ مكة ، وأنها أفضل الأرض مطلقاً
 هو خبر الخلاثقو أجمعين ، ويستشعر تعظيم المدينة من حين دخوله إلى أن يخرج كأنه . برى النبى

 للمدينة ، لما لهمّ من شرفـ حق الّجوار ، إذا لم يُكن غيرهم أحوج منهم.


 للجلوس فيه ، ونتعليمه شرائع الإسلام والإعنكاف فيه ، وتأديب أصحابـة فيّه ، و هذايتهه




 كالوصول إلبيه فیى حالل حياته ، و أنه بيسمع سلامه ويجيب عليه ويعرفه بعينته ، وركــلـ
 غيره كما فالل بعض العارفِّن :

## وأنت باب الله أى المرئ


الأحوال ؛ ومتى أرالد دخول الْمسجد قدم رجله اليمنى ، ويقول : ( أعوذ بْالله المظيم ؛
 حول و ولا قوة إلا بالنه ، اللأهم صل على محد وآل محمد وصحبه وسلّم ، اللأهم اغفـر.



 الذكر أحاديث صحيحة ، وذذكر الرحمة فى الآخول ، لأن المساجد هحــال رحمبـة الش

- ( المجادلة :


تعالى رحمة مخصوصة تناسب قصدهم وعبادتهم ، وذكر فى الخروج الفضـــل ، لأن






 صحيح على شرط الشيخين ، ويرد عليه بأن فيه علة ذفيت على الحاكم ، لكنه حــي



 رأسه اللأكة حتى وفف بياب الجنائز وهو الباب المسمى بياب جبريل ، وتسميتّه بياب










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

$$
\begin{aligned}
& \text { (r.v:1) (ا المسترحر - - " }
\end{aligned}
$$


























 طرفه عما أحدث به من الزينة .

 ياخيرة الله ، السالم عليك ياحبيب اله ، السلام عغيك يانبى اللرحمــة ، اللســلام عليــك

 ياسبد المرسلين وخاتم النبيين ، السلام عليك ياخير الخلائق أجمعين السلام عليك ياقائك







 عبدك ورسولك النبى الأمى و على آل محمد ، و أزو اجه أمهات المؤمنين والمين وذريتّه وأهل





 واختلف حال اللسلف فى التطويل والتُقصير ، فروى ابن عساكر عــن ابــن عمــر الْتُقصبير ، وكذلك ما مر عن الحسن بن الحسن ، وذهب الالنووى وجماعة من العلــــاء إلى أن التطويل أفضل ، والأولى أنه مادام الزائر مستحضر أللهيبة والإجلال صــادق

 يارسول الشه من فلان بن فلان أو نحو ذلك ، وحيث كان الموصى قد


وعلى المبلغ إليه الرد ، ورسول الشّ
 فهو حى

الخامسن عثر : بتأكا علىي الز ائر إذا فر غ من السـلام على رسول الله










 من ذنبى ثٌ بكى ، و أنشأ يقوِل :



 وزوى بعض الحفاظ عن أُبى سعيد اللسمعانى أنه روى عن على كرم الهُ وجهه ، أْنهم:

 وعينا عنك ، وكان فيما أنزل عليك ( ولو أنهم .. الآية ) ' وفد ظلمت نفسى ، وْجشتك



لقضاء حقك ، و الثتبرك بزيازتك و الاستشفاع بك ، مما أتقل ظهورنا ، وأظلم قلوبنــا ، فلبس لنا شفيع غيرك نؤمله ولا رجاء غيرك نصله ، فاستّغفر النه تعالىى لنا ، واشفع لنا
 والعلماء العاملين ويكزه أن بطوف بقبر اللنبى نحريمه ، لأن الطو افـ كالصـلاة ، وقد أجمحوا أنـه يحرم الصـلاة إلى ڤبره تعظظيماً لـــه ،

 والأدب أن يبعد مذه كما يبعد لو كان حياُ حاضر اُ ، وادعى اللنووى إطباق العلماء على ، ذلك ، واعترض دعوى الإطباق الـعز بن جماعة ، وقال : إنه سشل أحمد عــن نتقيــل الققبر ومسه ، فقال : لا بأس به ، ومثلّه عن المحب الطبرى و وابن أبين الْصعب و الإمام

 فأخذ مروان برقبته ، ثم قال : هل تدرى ما تصنع ؟ فأقّبل عليه ، فقال : نـم ، إنى لم الم آت الْحجر ، إنما جئت رسول الله


 هاذا على من شم تربـة أحمد أن لا يشم مدى الزم مان غو الليا

وقد رد ذلك بأن قول النْووى إطباق العلماء أر الد من بعد عصر المــــحابة يعنـــى أنهم رأوا ترك ذلك لمصلحة ، وهو سد ذريعة المفسدة اللتى تحصل من عامة اللناس من

 يكون الحامل على ذلك الاستغر اقق فى المحبة ، ومتصودهم إنما هو الاححترام والتُتظيه، و اللناس تختلف مر اتّهم فى ذللك كما كانت تختلف فى حياته ، فإنه كان ناس حين يرونه



الانحناء للقنر الشريف ، وأقبح منه تقبيل الأرض له ، وحكى هذا ابــن جمأعــة عــن بعض العجماء .



 , ولشّ ولمن أوصاه ولساتئر المسلمين ، والبتقبال القبلة هو الأفضل على ماذهب اليلّ جمهـبـور

 اله الهُ


 وشروطه و الثانى : فیى حقّ الجاهل لذلكّ .











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



















 الإسطو انة ، لو يعلم اللناس ما صلوا فيها إلا أن يطير لهم فيها قَرعة الما وكا وكان أبو بكر
 عندها، قيل : والاعاء عنديا ما مستجاب



 زر عة : والهى الحديث ، وكالٌ البو حاتم : ذاهنب الحديث ضعيفـ الحديث عنده مناكبر ، وثالل النساثّى : متروك

الحديث . تهذيب التهذيب (9: 1-1 (1)
「 - المعجم الأوسط (1: عYY) .

والخامسة : أسطوو ان على










 الصللة اللصلاة .. الحدبث ) وقد حرم الناس الالتبرك بأسظوان البسرير لغلق الشباك بـ









 كانت مساره إلثى باب عثمان المعروف الليوم بباب جبريل ، وفال المطرىى : وحولهّهـا



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

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. }
\end{aligned}
$$

 البخاري' عن أنس (لقد أدركت كبار أصحاب النبـى الثمغرب ) فجمبيع اللسوارى قد الختصت بصـلاة أكابر الصحابة عنده .

## الفصل الخامس

## فى زيارة من فى المدينة

فيندب لـه أن يخرج كل يوم إلى البقيع لا سبما يوم الجمعة ، والأولى أُن يكون ذلك


 وفاطمة بنت رسول الشه على، وزين العابدين ، ومحمد بن على الباقر ، وجعفر الصادوّ ، فيسلم على كل ولم واحد










 الكحل على الحال ، والمراد الأرواح ) .
「 - أخرجه مسلم رقم (9Vを) وابن حبان رثم (Y|VY).
























$$
\begin{aligned}
& \text { ' - أخرجه ابن حبان رتمّ (ITV) (ITV) . }
\end{aligned}
$$

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

## الفصل النسادس

## إذا أراد السفر من المدينة المشرفةّ

فينبغى أن يقف للوداع ، ثم بأتى إلى دسجد النبّى
 النّ تعالّى فى قبول زيارته ، نم يقول : النسلام عانيك يارسول النه سلام مودع لا فالٍ ،

 أخبرت به عن ربك ، وعن علم حقيقى بنبوتك ورسالثّك ، ومعرفة بقينية أنكّ قد بلغت الريسالة ، و أدبت الأمانة واجتهنت فى النصيحة ، ونصحت الأمة فجز الك الله عنا أفضل






 أُعمالنا ، وقبل جوارنا ربنا ، وشكر سعينا ، وردنا بأفضل ما ينقلب به و افذ ، وخبر ها

 ما خلقت ، وزنة ما خلقت ولا حول و لا قوة إلا باله اللعى الُعظيم ، وحسبنا الشه ونعـــ
 نراب حرم الْمدينة ومن أحجار ها إلى خارج حرمها ولو إلى حرم مكة ، كما لا يخر ج شُيئاً من حرم مكة إلى خارجه ، ولا بأس بإهداء ماء آبار المدينة ، وذكر شُهاب الاين الـا
 أحجار ها إرجاعه .

## الفصل السابع

## فی غفت الإجارة على زيارة الالنبى


















 والدعاء عنده .انتهـه









 كوجوب الوقوف بعرفة ، و إنما كان فى زيارة غير اللنبى وجهان ، لأن جنس الزيــانـان



 وصحابته الأخيار الزُ اشذين ، كلما ذكره الذأكرون ، وكلما غفل عن ذكره الْغافلون .
وتم الكلام على الجزء الأول من شنرح بلو غ المر ام



## V- كتاب اللبيوع























「「 ${ }^{\text {- }}$
 والعروض (ت 9 (ت بهـ) الأعلام (Y: 19) .





 مندوباً ، والإباحة فيه فلِلبةً أو غبر موجودة ،



 جائزي النتصرف المتبادل ، لما يصح تملكه بـمن معلوم مع تُعربه عن ســـائر وجـوهوه الفسـاد ، بلفظين ماضيين ، أو ما في حكمهما كابشارة أخرس والكتنابة ، وكمــا يعتـــاده الناس في المحقر ، و هذا الحد أُشمل .













 فيجب رده أو بدله إن تلف ، ولكل هنهما الفسخ ، ومذهب المؤيد والخر اســـانيين مــن


 بشترط فيها الإعطاء من الجانبين أو الإعطاء من أحد الجانبين بكفي ؟ فأشنار محمبُ بن الحسن في الجامع الصغير إلىى أن تسلنيم المبيع يكفي ، كذا في الثنهاية .



وأما حكمه : فالملك وٌ هو عبارة عن القفزة على اللتصرفات في المحل الشنزعيّ .



 1- بيع العين بالثقود كالثوب بالثور اهم . r-


0- وبيع المساومة : وهِو اللذي لا يلتفت فيه إلى الثمن اللمابقّ . 7- وبيع المر'ابحة .
V- V وبيع الثنولية . .
^- وبيع المو اضعةٌ : وأهو ضند المر ابحة ، بِضع من رأس المـلّ شيبياً .

## 1 <br> يعنى بـالشروط شروط المبيع

الشُروط : جمع شرط ، والشُرط في اللغة : العلامة' ، وفي اصططلاح الفقهاء هـــو

 المعلق عليه بتقدير حصوله ، و المر اد هنا هو ما بلزم من عدمه علم الحكم و المــذكور
 حديث بريرةّ من الشُرط المنهي عنه الأي ليس في كتاب الشه وغيره كما أثشبر إلبه فــي



 ويحنمل أن يريد مانهى عنه من المُروط ، وقد عرفت ذللك ، و أفرد الضمير المذكر في الوجهين في قولّه : ( عنه ) اعتبار اُ للفظ ( ما ) وفي ثوله : ( منه ) الضمير عائد إلى مفرد اللبيوع و إلى مفرد الشُرط المنقتدم معنا.

أي الكسبب أطيب ؟
( ...
 تُرجمة الراواوي؛

 ومعاذ بن عفر اء أول أنصاربين أسلما من الخزرج ، وكان أول من قام المدبنة بسورة

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

$$
\begin{aligned}
& \text { " الإصابة (1: }
\end{aligned}
$$

يوسف ، فيل : إنه هاجر إلى الثنبي رو اية سوى ماثبت في صنحبح البخاري أنه كان يقول لابنه رفاعة ( ما ســـنـرني أنـــي

 ابين خلاد ، وله في ضحيح الثخاري ثلالثة أحاديث ، وخر ج عنه أهل المسنن بوي أبــن ماجةُ ، توفي أول زمن مجاوبة.

## تخريج (لحديث"














 العلل : المرسل أُثبه ، وفيه على المسعودي اختلاف آخر ، أخرجه البزالر ؛ من طرّيق
• r
"
 المسعودي ، فإن إبسماعيل أخذ عنه بعد الاختّلاط فقه (الحصديH'
 الدرء بيده وكدح فيه ، وفي فوله : ( كل بيع مبرور ) دلالة على فضيلة التّجارة وأنها


 الفاسد والش أعلم .








 وحده، وهو دالل في كسب اليّ .

## بعض البيوع المحرمة

N. 1


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



 فقّه الحديث"


 ذكر (زسوله ) وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر عن اللليث ( إن البهُ ورســؤله


 رعاية النتظطي ، وأما في حثه.

 والثقتلبي إن الشه خزم وإن رسوله حرم كتوله :

## نحن بما عندنا وأنت بما عـد








$$
\begin{aligned}
& \text { (r.a:r) -" }
\end{aligned}
$$


 الشخحوم المذكورة في الحديث ورخص بعض العلماء في القليل مــن شــــعر الختزيــر للخرز ، حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالككيـة ، فعلـى هــــا
 والوبر ، فإنته طاهر فيجوز بِعه وهو قول أكثر المّالكية و الحنفيـــة والثهـويـــة إلا أن


 ينُعلق بهـا من رطوبات الميتة ، لا نجسةً العين ، ونحوه فول ابن القاسم في عظم الفيل، إثه يطهر إذا سلق بالماء ، والمشهور عن مالكّ أن الخنزير طاهر فعلى هذا ليس العلة


 مباحة ، و إن كانت بحيث إن كسرت بنثفع برضاضـها ففي مسحة بيعها خلاف مشــهـور


 قالل المصنف رحمه اله؛ " :لم أقف على تسمية القائل وفي رواية للبخــاري ( فقـــال : رجل ) قوله : ( أرأيت شحوم الميتة .. الخ ) معناه فهل يحل بيعها لما ذكر هن المنافع



 بشحم الميتة في طلاء السفن وفي الاستصباح بها وغبير ذلك مما ليس بأكل ، و لا فــي


 ؛ فـ في فتح الباري (؛:
























 الملك بن الُماجشون وأحمد بُن حثبل وأحمد بن صالح وابن أعلم .

## |ختلاف المتبايعين

( A.r
 الخمسة وصححه الحاكم'

## تخريج الحدليث

الحدبث روي بألفاظ مختلفة ، فرواه بهذا اللفظ إلا قوله : ( أو يتتّاركان ) فإنه بلفظ
 وكذلك لأحمد في رواية ( و اللسلعة كما هي ) ولللارقطني



 ولكنه مع هذا الاختلاف لا يقبل ما تفرد به بقوله : ( المبيع هستهلك ) و وهي معارضة
 يتبايعان سلعة ، فقال : هذا أخذت بكذا وكذا ، وقال : هذا بعت بكذا وكذا ، فقال أبــو
 أن يستحف ، ثم يجيز المبتاع إن شاء ، وإن شاء ترك ) و وفيه انقطاع لاختلافهم فــي




 (1:
r

" المجروحين (Y:



عبيدة ، وقد رواه الشافعي:في اللمختصر عن سفيان بن عجلان عن عون بن عبـــ الش












 بالانقطاع، وتابعة عبد الحقّ ، و أعله ابن القططن بالجهالةً في عبد اللرحمن و وأبيه وجده،




 فلم يقع عند أحد منهههو إنما :عندهم ( والقول قول البـئع أو يترادان المبيع ) .

## فقه الحديث




' 「








 وصفتّه قبل تسلمي المبيع ، لان له حق الحبس ، وهذا لا خلاف فيّ فيه ، إذا كان المبيع قد
 أَو ال:


 السلام ، و الثّاني : التحالفت والتزاد .








 فيجب على كل واحد اليمين لنفي ما ادعي عليه ، و هذا مفهوم من نولئله : ( البينة على المدعي واليمين على المنكر ) ' وأما إذا أقاما البينّة حكم للمشّرَي إن أمكن عقـد ان ،


 المبيع مع تساقط اللينتين ، وأما إذا اختلف البيعان في قبضه فالقول لمنكر ڤقبضــهـ، ، إلذ




 مـع الاتفاق على اللثمن فالقول لمنكر ذللك ، و التول للمسلّم إليه في فيمة رأس المال ، إذا اختلفا بعد الثّلف واله أعلم :

## حكم ثُمن الكلب ومهر اللبغي وحلوالن الكاهن

r r. الَبَفِيِّ ، وَحُّوانِ الكَاهِنِ ) متَفقِ عليه' .

## فقهd الحديث"



 متلفه، و عنه كالجمهور ، و عنه كثول أبي حنيفة يجوز بيعه وتجب القيمة ، وْقالل عطاء




$$
\begin{aligned}
& \text { واليو داود ( }
\end{aligned}
$$



 حاتمّ بلفظ ( نهى عن ثمن الكلب ، وإن كان ضارياً ) يعني مما يصبد وسنده ضعيف،

 مذهب ماللك جواز اتخاذ الكلب ، وكراهية بيعه ، ولا يفسخ إن وقع ، وكأنه لما لم يكن عنده نجسا ، و أذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة ، كان حكمه حكم جميع المبيعات ، لكــن

 اتخاذه ، وعلى تقدير العدوم في كل كلب ، فالنهي في هذه اللثلاثة للقدر المشترك مـن

 الإجماع ، لا من مجرد النُهي ، ولا يلز م من الاشترّ الك في اللعطف الاشتر الك في جميع الوجوه ، إذ قد يعطف الأمر على اللنهي ، والإيجابب على اللنفي ، وڤولــــه : ( ومهــر البغي ) بفتّح الباء وكسر الغين المعجمة وتشدديد التحتانية ، وأصل البغي الطلب ، غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد ، والمراد بالمهر هنا ، هو ما تأخذه الزانية على الزي الزنا ،
 أعطاها ذلك بالعقد على اللتمكنِ مظهر أ أو مضمر أُ ، وحصل العقد على مباح حيلــة ، فإنه يصير كالغصب إلا في أربعة أحكام ، وهو أنه يطيب ربحه ، ويبر أ من رده إلئها، ولا أجرة عليها ، إذا لم يستعدل ذلك الذي أعطيت ، ولا يتضبيق عليها الرد إلا بالطلب


「- نـ
-r (

- (ror:r) -
- الروض النضير (r) (r) ovv )




 لحصول غرضه ورجوع مالله وأطال الكلام في ذلك وروىى عن الإمام ابن ثيمية اللتزدد


 أبو ها ، قالت امز أه تمدح زنوجها :


## لا يأخذ الحلوان عن بناتنا










 وهو غبر داخل في النههي

## بيع الحيوان واسنتثناء ركوبه

؛ ؛ .


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





- السياق لمسلم


## فقه الحديث"


















 فيحتمل أن إداهها وقع بها البيع والأخرى زيادة ، كما قالل : ( وزادني أوقية ) .
 - (₹91) (r) (r) (r)



و الُحديث فيه دلالة علئ أنه يصح البيع للأبة" و اسنثلاء الركوب ، وقد ذهب إلمئ هذا

 وحمل هذا الحديث بلى هذا ، وقالٌ الشُافعي وأبو حنيفة وآخرون : لا يجوز ذلكّ سُنواء


 حقبقة البيع ثالو| : ويحنّل أن بكون الشُرط ليس في نفس العقد ، و إنما يضنر الشُّـرط
 ويمكن الجو اب بأن النهي عن بيع الشيء ليس مطلقاً ، وتمامه ( إلا أن تقم ) ومفهّومه



 (أتراني ماكستك ) فإنه يدل على وفوع صورة البيع ، وإن كان المقصود هو إعطــاء



 الالشفاء والش أعلم

وفي الحبيث فوائـــد : إحداهـــا : هذه المعجزة الظاهرة لبرسول النه



## عدم اللتفريط بـالمال المل大يل


 فقه الحديث
 الكتاب ، وفيه دلالة على صحة بيع المدبر ، وسيأتي الخلاف في جواز بيعه مســـوفـي إن شاء الله تُعالىى .

## وقوع الفأزة في اللسمن


 و النسائي ( في سمن جامد ) .

## فقه (لحديث

الحديث فيه دلالة على أن المبيتة نجس ، وأنـه بتجس بملاقاتها ماكان رطباً وــــلكـك
 لا بكون صلب الجمود ، لأنه لا يضر ملاقات النجس بما كان جامدأ لا يتخلالثها رطوبة، وإنما يكون كذلك فيما كان فيه انعقاد ينخلل أجزاءه رطوبة ينغمس فيها مان ما وقع فيـــهـ ،



 هريزة



 , أحمد (1:


## جكم النجاسة إذا وقّعت في الطعام



 تخريج الُحديث






 البخاري يقول ：التنقيل في حدبث أبي هريرة خطأ و الصو الب أنه في حدنِث ميمبونة،







 ．أعلم

$$
\begin{aligned}
& \text { - 「 } \\
& \text { 「- التلخيص الحمير ( (r: \&) . }
\end{aligned}
$$

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

## فقة الحديث

واعلم أن هذا الاختلاف إنما هو لتصـحيح اللفظط الوارد ، وأمـا اللحكم فهو ثُابت فـــإن
 يلقى جميعه إذ العلة مباشرة الميتة ولا الختصاص في الذائب بالمباشرة وتميز الـــبـض عن الْبض و النه أعلم' .

## ثمن الكلب واللسنور

(ر) A.^
 ترجمة اللراوي「
 (النهي عن ثمن الكلب ) متفق عليه من حديث البن مسعود .

## تخريج الحديث؛



 مستوفى في حديث أبي مسعود .

## فقه الحديثْ

 وقد قرنه بثمن الكلب ، وقد ذهب إلى هذا أبو هريرةٌ وطلوس ومجاهد وجابر بن زيد ،













 واله أعلم .

## الو لاء لمن أعتقى

A.9








 وَاشْتَرِطِ تَهُمُ اللوَلاءَ ) م

## فقه الحديث













 الأنصار ، وكذا عند النسائي من رواية سماكّ ، ووقع في بيض الشنروح أنها لآل أبي لهب ، وهو وهم من قائله انتقل إلى أم أَبمن ، وقيل : لآل بني هلال ، أُخرجه اللتّرمذي

 وروى هو ذلك عنها ، وتوله : ( في كل عام أوقية ) فيه دلالة على شر عيلة النتجبيم في
 إن أهلها كاتبو ها على تسع أواق في تسع سنين ، كل سنة أوقية ) و ولكنّه لا بدل على








 الأكثر رواه البخاري وفي رواية الكثشيهني ( فأعيتني ) بصيغة الخبر من الإعيــيـاء ، والضمير للأواق وهو متّجه المعنى أي أعجزتي عن تحصيلها وفي هذه القصة دلالة

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { 「 (النور : }
\end{aligned}
$$


 خلافاً ، ففد روي عن علئ أْنه يعثئق إذا أُدى نصف مال الكتابة ، ويطالب بالباقي وفي




 حنيفة و الشافعى وبعض الهبالكية ومالك في رو اية عنه إلمى أُنه لا يجور بيعه ، قا بألو ا : لأنه خرج عن ملا الكسِد بدلبل تحريم الوطء والاستخدام وكبيع ما قـ بيع ، وظا




 شُر اء الكتابة ، ويدل عليه ما وفع في رواية ( فابن أحبوا أن أقضني عنك كتابتك ويكون



 هن الثشروط ، وهو مالا بكسب البيع ولا اللثمن جهالة ، ولا يرفع موجب العةغ لا بفسد العقد ، بل بلغغي الششرط ويضتح الـعقد ، وسيأتي الكلام في النشروط .
 (الثترطى لههم الولاء ) ثبثت هذه اللفظة في رواية هسام بن عروة عن أبيه ؛ و انفـــرد بها دون غيزه ، ولكنه ثابث حافظ مقبول مـا تفرد به ، و الختلف العلماء في تأولِل هـذا ؛












 حيث إبه اعتقت عند صدور البيع أنه بقي له بعض المنافع ، وانكشّف الأمر على خلاف ذلك ، حتى إنه روي عن علي عليه السلام إنكار هذا اللفظ الذي فيه الشُتر اط الــو لاء ،






 أعتق ) إنما للحصر بليل أنها وقعت ردأ لمن أراد أن يكون له الونو لاء من دون إعثاق، فلو لم تكن للحصر لما حصل الزجر للمذكورين ، ومنعهم عما أرادوه .

$$
\begin{aligned}
& \text { • (الإنراء : (V) - ( }
\end{aligned}
$$


 وسلمـن في الرجال ، وقيّل : إن أول مكاتب أبو أمبة عبد عمر ؛ وكانت مكانبة بِريرة




## منع بيع أمهات الأو لاد

 الأَوْلادٍ ، فقالَ :
 تخريج الحديث"


 عند رسول الله





 عن مصعب ، وهو ابن سععلٍ المصبصي وفيه ضعف ، وقد أخرج أحمد وابن مأجــــة '
.r
 "- في سنـه (.)
 ولات من سيدها فهي حرة عن دبر منه ) وفي إسناده الحسسين بن عبد الشّ بن عبيد النّ ابن عباس الهاششي قال في الكاشف : ضعفوه وقد روى عنه ابن المبارك و وغيره من











## فقه الحديث

 ذهب إلى هذا الأكتر من الأئمة ، وسواء كان الأي يريد بيعها سيدها أو وارثه وسيـواء واء



 الأو لاد أن لا يبعن ، ثم رأيت بعد أن يبعن ، قال عبيدة : فقلت له : فرأيك ورأي وأي عمر في الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك في الفرقة ) و هذا الإسناد هعـــدود فــي ألا الأسانبد ، ورو اه البيهقي من طريق أليوب وقالل ابن أبي شيبةٌ : حدثنـا أبو خالد الأحمر
 -( ${ }^{1} \leqslant 7$



- عبد النززاق (ral: (ra) .
- عز عزاه ابن حجر في التلخيص الحبير (؟: Y Y) .


















 أربعة أٔو الل وفي المسألكة من حيث هي ثـانية أو الد والهُ أعلم .


## جواز بيع أمهات الأولاد


 حبان' .

## تخريع اللحدبث وفقهه

وأخرجه 'آحمد والشافعي و البيهتي و أبو داود و الحاكم' وزاد اد ( في زمن أبي بكــر )



 يرى) فالأمر واضـح في ذلك وقد قال المصنف رحمه الهن تعاللى " : إن في رواية ابــن أبي شيبةَ ما يدل على ذلكـ .
وأما إذا كانت الرو اية بالنون في (لا يرى ) كما ذكر ابن رسلان في شرح ســـنـن

 حكم المرفوع علّى الثبي

## بيع فضل المـاء


مسلمْ ، وزاد في رواية ( وَعَنْ بَيْعِ ضِرِابِ الْجَمَلِ ) .

وأخرجه أصحاب السنن
الفتح القشبري هو على شرطهما ، وأخر ج الشافعي الأعرج عن أبي هريرة ، وهو متفق عليه ، بلفظ (لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضنل
 . الذهبي
「




 "- في مسنده (r:





## فقه الحديث







 في أرض غبر مباحة للراعي ، ومتلاه ذهب المنصور بالّة و أبو جعفر والإمامْ يحبيى في








 بعض النفهاء والإمام يحيى وأحد نولي المؤيد وأحد وجهي أصحاب الثـافعي ورورابــــة




 إجارة أرض النهر والبئر وإن كانتا ممنوكتين ، قال : لأن ذلك وسيلة إلى بيــي المــــاء





 يأخذ أحدكم حبلأ فيأذذ حزمة من حطب ، فيبيع ذلك فيكف الله بها وجهه خير له من






 على صحدة بيع البئر ، وجواز تسبيلها ولو كان المسبل مشاعأ وصحة بيع ما ما يفتـــرق













 للزر ع لهذه العلةٌ لكنه خلاف الظاهر من غير دليل . واله أعلم .

## بيع عسب الفحل؛


الفَحْلِ ) رواه البَخاري

## بيع حبل الحبية


 عليه ، و اللثفظ للبخاري ".

「


 وأحمد (r: \&1) .

- أي ابن عهر .





 وأكثر استعمال الحبل في الآدميات ، قالل أبو عبيد : لم يرد في غبر الآدميات إلا فــي

 مدرج ، يعني من كلام دافع ، ومنظه ذكر الخطبب في المدرج ، وذكره الْبخاري ( فـــي




 المنهي عنه ، هل هو حبث يؤجل بثمن الجزور إلىى أن يدصل النتّاج ، أو أنه يبيع منه



 التفسير الأول ، فذكر الحديث في باب السلم ورجح الأول لكونـه مو افقأ للحــديث ، وإن

 عن ذلك فكان محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل ، أو بيع الجنين ؟ و على الأول
 الأول ، أو بيع جنين الجنين ؟ فصـارت أربعة أقوال .

「- الموطأ (Y: ror) .

وحكى صاحب المحككّ عن ابن كيسان أن المر اد بالحبلة الكرمة ، وأن المّر اد الثههى





 في لغة العرب على صيغة المجهولّ .

## بيع الولاءو

 عليه".

## فقّة الحديث




 ولعل لم يبلغهم الحدبث هكذا قالل النواوي في شرح هسلم؛ .

## بيع الحصاةٌ والثغرر

 بَيْغِ الغَرَرِ ) رواه مسلمْ .


 ( (18A:1.) - ${ }^{\text {8 }}$


## فقه الحديث'




 بكل حصـاة درهم ، وقيل : أن يمسك أحدهما حصـاة بيده وبقول : أي وقـــتـ ســقطت


 أهل الجاهلية ، فجاء الإسلام بالنهي عنها ، وأضيف البيع إلى الحصاة للملابسة ، لمــا كانت الحصاة تعثبر فيه . وثوله : ( عن بيع الغرر ) الغرز بفنتح الغين المعجمة ، والراء المهملة المكــررة






 و اللبن في الضنرع ، وبيع الحمل في البطن ، وكذا بيع ثوب من ثباب ، أو شــا




 تسعة وعشرين ، وعلى دخول الحمام بالأجرة مع اختّلاف اللناس في استعمالهم المـــاء

$$
\begin{aligned}
& \text { '- شرح النووي لمسلْ رقم (؛: 104) } \\
& \text { - - - النساء : }
\end{aligned}
$$










 في الماء ، ويجاب عنه بأن ذلك فغتقر وهو لا يزيد على ما في بيع الجــوز و واللــوز و الفستق و الثبيض من الغغر ، ، وقد اغثفر ذلك و الها أعلم .

## بيع المبيع قبل الكيل

 يَكْتَالَهُ ) رواه مسلُمَ

## روايات الحديث


 رسول انه
 وما بحرم علي ؟ قالل : إذا:اششتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه ) و أخرجه الـــدارفقطني

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { - رتم (10r1) }
\end{aligned}
$$

رقم (








 أحسب كل شيء إلا مثله ) أخرجه اللسبعة إلا الترمذي ي " .

## فقه الحديث

الحديت فيه دلالة على أن الطعام لبس لمشتريه أن يبيعه حتّى بكتاله ، والمراد منه

 فقال: : إن هذا الحكم بختص بالطعام لا غبر من سائر المبيعات محتجاً باتغاقهم على أن





 ابن ثابت وحدبث ابن عمر اللذي أخرجه النسبعة ، وذهب ابن عباس والعترة و الشــافعي




















 إلى عثمان البتي












$$
\begin{aligned}
& \text { - ( } 1: r) \text { - }
\end{aligned}
$$

إذا جهل البائي و المشتري قّردها ، فإن اشتر اها جز افاً ففي بيعها فبل نقلها روابتان عن
أحمد ونقلها قَضهها

بيعتان في بيعة

و اللنسائي وصححه التترمذي وابن حبان
( Al9
أَوَكَسْنُهُما أَوِ الرِّا ) .
تخريج الحديث؛
وأخرجه الشافعي ، وهو في بلاغات ماللكْ ، قالل اللتزمذي : حسن صحيحِ وفــــي الباب عن ابن عمر ، وابن عمرو ، وابن مسعود ، وحديث ابن مسعود رو اه أحمد " من ،

 ابن عبيد عن نافع عن ابن عمر مثله ، وحديث ابن عمرو رواه اللدار فطني فــــي أْثنـــاء . حديث
فقه الحديث
قال سماك في تفسيره : ( هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنساء كنا ، وهو بنقا كذا ) رو اه أحمد ^ ، وقد يفسر بأن يقول : بعتك عبدي بعشرة على أن نبيعني جاربيلّك

 يجوز وقوعه وعدم وفوعه ، فلم يستقر الُملك . وقوله : ( فله أوكســهـهـا أو الربــا )


 -
 أو الربا من ذلكَ ، وهذا مما يؤيد الثنفير الأول' .

## النهي عن أشبياء في البيع




 هنا الوجه أخرجه الطبر/اني في الأوسط' وهيو غريب .

## تغريج الحدبثْ





 الفوارس أنه فال غريب .
 حنبةُ و ابن أبي لبلى وابن شبرمة ، فسألت أبا حنيفة عن بيع وشرط ، فقال : يبطلان ،


 فالا ، فتالّ : لا علم لي بما قالا ، والكنه أجاز العقد وأبطل الثُزط في في خبر بريزّة ،
 ( $1.0: 0$ )
 (IV:Y) (IVA:Y)
 $.(77-70: 0))^{-}$
 - (

 ابن حزم ( قدمت مكة ) ومثله رواه الخطابِي وفيها ، فقلت : ( سبحان الله ، ثلاثة من فقهاء الُعراقِ ، الختلفوا في مسألة واحده ) . فقه الحديث
فوله : (لا يحل سلف وبيع ) هو حبث يريد الشخص أن يشتزي سلعة أكتر هــن
 ليعجله إليه حيلة ، وكلتا الصورتين حرام ، و العقد فيهما فاسد ، وقوله : ( ولا شرطان


 الفلانية بكذا، ذكره الإمام المهدي في الغيث ، والأول أُقرب إلى لفظ الحديث ، وقولّه : (ولا ربح ما لم يضمن ) قيّل : معناه ما لم يملك ، وذلك هو اللغصب ، فإنه غير ملك



 أنها تَّف من ماله وتسمية ذلك غير مضمون مجاز ، وقوله : ( ولا بيع مـا ليس ) قد
 الغصب فهو ليس عنده ، وقد فسر أيضاً بالمبيع قبل القبض ، وكلاهمـــا محــتملان ،
 الله يأتيني الرجل فيريد مني الثمبيع ليس عندي ، فأبتاع له هن اللسوق ، قال : لا تبع مـا ليس عندك ) مـا بدل على أن المقصود به النهي عن بيع الشيء قبل أن يملكه ، وإن كان في نبيّه تملكه لأجل تسليمه إلى المشتري وهو الأولى والشَ أله أعلم.
 وصحده ووانقه الذهبي.


## بيع العربان

و وغنه" عن عمرو بن شعيب به"

## تُخريج الحديث






 النبيهقي من طريق عاصم من عبد العزيز عن عمرو بن الحارث عن عن عبد الز الزحمن عن
 سنّل ( رسول الله من البعربان في البييع ) . . ققه الحديث

قوله : ( عن بيع المربان ) هو بضم المهملة ، ويقال : أربان بالهمزة ، ويقـبـال :







$$
\begin{aligned}
& \text { ' ا- أي عمرو بن شميب . } \\
& \text {. } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

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



## النهي عن البيع مكان الشثراء





 والحاكم '.

## فقه الحديث


 قبض المشتري هو الحيازة إلى المكان الأي يختص به ، وأما نتله من مكان إلى مكا مكان

 كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان الذتصاص لالثائع فيه ، وفي


 فوله: (نهى أن تباع السلعة حيثٌ تبتاع حتى يحوزها التجار إلمى رحالهم ) و واله أعلم .

## |قتضاء الذهب بالورق والثعكس




$$
\begin{aligned}
& \text { 「- أي أبن عر . }
\end{aligned}
$$




## تخريج الحديث


بأس إذا تفرقّما وليس بينكما شيء ) وفي لفظ أبي داود ( مالم يفرق بينكما شـــئيء ) قال التثرمذي و اليبهيهي





## فقه الحديث





 أبيع الإبل بالبقيع فأيع بالدناتير وآذذ اللاراهم ، وأبيع بالاراهم وآخذ الانانير ، وأَذذ



 بأن النقنين جميعاً غير حاطبرين ، والحاضر أحدها ، و وهو غير الالزام في الذمة فبين




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


 الأصناف فبيعوا كيف شُشتم إنا كان يأ بيا ) كما سيأتي في حيثيث عبادة و الشه أعلم .

## النهي عن اللنجش

 فقه الحديث

















$$
\begin{aligned}
& \text { '- أي ابن عمر }
\end{aligned}
$$










 و إن البيع لا يحل ) .

## النهي عن بعض البيوع


 فقه الحديث
المحاقلة : قال أبو عبيذ : هي بيع الطعام في سنبله بالبر ، مأخوذ من الحقل وهو




 واتنقا عن مالك عن نافع عن 'ابن عمر بلفظ (نهى عن المزابنة ) و والمز ابنةُ بيع الثمُر
'- فتّح البازري (0:YAV) .
「 - عزاه المييثمي في مجمع الزوانذ (؟: کA) له .




بالتّمر كيلاُ ، وبيع الكّرم بالزبيب كيلا وأخرجه عنه الشافعي في الأمُ ، قالل الشُافعي :



 الساحات جمع ساحة ، وعن مالك أن المحاقلة هي أن بكري الأرض بيعض ما تنبت ،



















المعنى . التخيصس الحبير (r: (rq)

- (TIVY) - رتم (
- 



وڤد انتق 'العلماء رحمهم النه على تحريم بيع الزطب بالتمر في غير العر ايا ، وأنه ربا؛
 وسواء عند الجمهور كان اللرطب و العنب على الشّجر أو مقطوعاً ، وقال أبو خنيفـــة :
















 إن لم يكن قد سبقه الإجماغ والشا أُعلم

## بيوع منهي عنها




$$
\begin{aligned}
& \text { '- رقم (170) . }
\end{aligned}
$$


























 لأن هذه بغير حالة لا تحقق زيادة وهذا في الثمر ، وأما الزرع إنا الشتّرط بقاءه إلـــى


















 رأيته :
الثـاني : أن يجعل نفس ألمس بيعاً بغير صفة زائندة .

التأويلات كلها ، و علة البطلنان مختلفة في ذلك .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (Y) :V) - } \\
& \text { (TYY _ MT: A) (A) } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

فالأول : العلة فيه عند من يشبت خيار الرؤية،هو أنه شرط يرفع موجب العقد ، أو
موجبه لثبوت الخيار ،و عند الشافعية أن ذلك في حكم بيع الغغائب و هو لا يصح بيعه . والثانتي : أن ذلك من باب المعاطاة ، فعند من يجيزها في المحقرات ، يقول : بأن
 و الُمنابذة الخلاف الثاني في المعاطاة . والثالث : مثل الأول عند من أثبت خيار المجلس ، وأما عنـ من لا يشّبتـه فثــــرط عدم الخبار، إذا كان خيار العبيب يبطل عند الهـوية ، والبيع صحيح إذا لم بكسب اللعقد

جهالة ، و عند المؤيد بالشه وغبره يصح الشرك ، ولعلهم يحملون النههي على الكر اهة . والمنابذة : اختلفوا فيها على ثلاثة أقو ال وهي أوجه للشافعية أصحها أن يجعــلا نفس اللبذ ببعاً كما تقّم في الملامسة، و الثاني : أن يجعلا النبذ ببعاً بغير صيغة .
 تفسير اللنبذ ، فقيل : هو طرح الثؤب ، وقيل : هو نبذ الحصاة ، والصحيح أنه غبره . واععلم أنه قد استكل بقوله في تفسير الملامسة : هو أن يمس الثّوب ، ولا ينظر إلبه على بطلان بيع الغائب ، و هو قول المثافعي في الجدبد ، وعن أبي حنيفة و العترة بصح


 التي تقدمت ( لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها ) و استّل به على بطلان ببع الأعمى
 ذلك ، فيكون كبيع الغائب مع اشُّر الط نفي الخيار ، وفَّل : بصح إذا وصف لله غيره ، وبه قالل ماللك وأحمد ، وقالت الهورية وغبر هم وأبو حنيفة : إنه يصح مطلقا .

## النهي عن تلقي الركبان

AYV


 و.النساني (Y:V:V) وأحمد (I: AY) .

## فقه الحديث'


 الركبان فنشتري منهم الطعام ، فنهانا الثنبي (أن نبيعه حتّى نبلغ به سوق الظغجام ) و هذا اللفظ مبين في حديث: آخر عن ابن غمر ( أن الثتلقي لا يكون في اللسوق ) وهـــو قالل : ( كاتوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق ، فيبيعونـه في مكانه فنهاهم رســـولـ




 وطلب الحظ لأنفسهم ، فابن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصير هم ، وأمنا إمكان معرفتهم"ذلكي










 ولكنه ثبت الخياز لاليائع عند الشافعي مطلقا ، وحجنّه حديث أبي هريرة ( أن اللنبي


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

 طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة ( لا تلقوا الجلب ، فمن تلــــــاه فاشــــرى منه ، فإذا أتى سيده فهو بالخيار ) وسيانّي' . .
 النووي ، فال : فإن كان الشنراء بأرخص من سعر البّلد ، أو أكثر فوجهان ألصحهـا أنه
 والحدبث فيه دلالة على أن العلة في الالنهي ، هو نفع البائع ، وإلز الة الضنرر عنه ،


 أبو عبد الشه المازري٪ ، فإن ثيل المنع من بيع الحاضر للبادى سبيه الرفق بأهل البلا ،











 تُمن المتل ، وذكر المتولي فيها أن بخبرهم بكرّرة المؤنة عليهم في الانخول وذكر أبــو

$$
\begin{aligned}
& \text { '- رقَ (Ar^) } \\
& \text { r- أخرجه البخاري رقم (riro) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { •- فتح الثباري ( \&: rvo ) . }
\end{aligned}
$$



 المعتبر وجودأ وعدماً .

وثوله : ( لا تلقوّا الركبــان ) وصف الركبان خر ج مخزج الأغلــب لأن الجابـــبـ















 المتاع مما تحصل به التّوسغة في البلد لا إذا كان حقير أ



 بأس باتباعه ، وتخصيص النصص به ، أو تععيمه على قو اعد الققاسييين وحيث يخفّى أو
 ذلك ، فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه فاعن الصنرر المــنكور




 أن يكون المتصود مجرد تنويت الربح والرزق على أهل البثلا ، وهذه الشُروط منها ما ما ما يقوم الدليل الشثرعي عليه كشرطنا العلم بالنهي ولا إشكال فيهـ ومنها ما ما يؤخذ باستشباط المعنى ، فيخرج على قاعدة أصولية ، وهي أن النص إِا الْا استّبط منه معنى يعود عليه بالتخصنص هل يصح أولا ؟ ويظهر لك باعتبار ما ذكرناه من الشّروط ـ انتهى .




 جرير مرفوعأ ، وفي آخره ( والنصح لكل مسلم )؛ النتهي . وظاهر نهي بيع الحاضر




 إلا عند من يقول : يرجح الإباحة ، وذهب المؤبد بالش و وغيره إلى أنه محمول على نهي


$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text {r أي البخاري }}
\end{aligned}
$$








 كلمة جامعة ) وفد أخرجه أبو داود



## النهي عن تلقي الجلب


 فقه الحديث

 قريباً .
$\qquad$


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





## بيع الرجل عثى بيع أثيه



 . سَوْمِ المُسُلِّمٍ )

## فقه الحديث"









وصورة البيع على البيع هو أنه إذا وقع البيع بنيار فيأتي في مدة الخيار ، ويتـــول
 الششر اء على الشُراء ، وهو أن بيقول للبانع في مدة الخبار : افسخ البيع وأنا ألشتريه مـك بأكثر من هذا الثّمن ونحوه هـ



 وهو البيع ممن بزيد ، وفد بوب على ذلك البخاري ، وقالل : ( باب بيــع المزايـــــة )
'


' ( (يرست : •q) .








 يذر إلا الغنائم والمواريث) فقيد به حديث أنس ، وقد أكذ بظاهره الأوز اعي وإبنـ"خاق وجعلا الجواز مختصاً بهـا .











 وقد فسر الحاجة في روالية ابن خلاد بأنها الالين ، وذكره البخاري في بات من من باع

 والنساتي السم الرجل بأنه من الأنصار اسمه مذكور ، واسم الغلام يعقوب ، وقولـــهـ :

 بالإجابة ولم يأذن ولم يترك ، فإن تزو وهذا مذهب الجمهور ، وفال داود : يفسخ النكا ، وعن مالكّ رو ايتان ، وقال جماعة من أصحاب مالك : يفسخ قِبل الاخول لا بعده ، أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصر رِّ ففي تحريم الخطبة على خطبتّه فو لان اللشافعي أصحهما لا بحرم ، وكذا مقيد في كتب

 خطبني أبو جهم ومعاوية ، فلم ينكر النبي


 المنع ، وإن كانت صغيرة فرضا الولمي وحده .















$$
\text { '- شُرح النووي على صحيح مسلم (9: } 19 \text { 1) . }
$$



 ولعله يأتي التقثييد هنا متل منا هر و

## النُهي عن اللثفريق بين الولد وأمه


 الثترمذي والحاكم " ككن في إسناده مقال " ، وله شاهد .

## تخريع اللحديث"

المقال في إسنادهمن جها حسين بن عبد الله المعافري مختلف فيههوله طرق أخرى عند البيوهي" غير متصلة من طُربق العلاء بن كتِّر الإسكندر اني عن أبي أيوب ، ،ولم



 عبد النعزيز ، قال اللارفطنئ وفي صحبح مسلم





「
 - (194:9)--(ra9:r) -




## فقه الحديث



 الآتي ، وهو نص في الليع ، ويقاس عليه سائر الإنشاءات كالهبة و اللنذر ، وهو ما كان


 الكلام في الذي بعده ، وظاهر الحديث عموم اللتفريق ولو بعد البلوغ ، قال في الغيث : ولكنه خصه الإجماع في الكبير كما في اللعتق ولعل مستتد الإجماع إن صـــح حـــيث عبادة بن الصـامت ، وهو متأيد وإن كان ضعيفاً بحديث مسلم المار ، و عند المنصــور
 ولا وجه له ، و النص ورد في الؤ الاة وولادها والأخوين ، ويقاس عليه سائر الأرحــام المحارم بجامع الزح امامة و العتقّ

## النهي عن الثفريق بين الأخوة




 تخريج الحديث
أخرجوه من رواية الحكم بن عبينة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، لكن حكى ابــن أي حاتم في العلل؛ عن أبيه أنه إنما سمعه الحكم من ميمون بن أبي شبيب عـــن علـــــي

 صـيح على شرط الشنيخين ولم يخرجاه وو افقه الذهبي
 . (rAT: 1) -
 يمتّع أن يكون الحكم سمعبُ من عبد الرحصن ومن ميمون بحدث به مرة عن هذا ومرّرة عن هذا .

## فقّه الحديث

والحدبث فيه دلالة على: أن هذا البيع باطل أو فاسد ، فإن الارتجاع يصح فيهـنـا ،


 والأمر بالار تجاع للغلامين بحتمل أن يكون ذلك العقد جديد برضا المشتري وااله أعلم.
 ويجوز كالذبح وهو الأصح نخلاف الآدمي للحزمة والنه أعلم .

## حكم التسعير




 حبان

## "تخريج الحديث"




 . (Yソ : : Y) -
 رتّ (8950) .




وإسناده حسن ، ولابن ماجة والطبراني في الأوسط' من حديث أبي سعيد نحو حــيبـ

 الموضوعات من حديث علي ، وقال : إنه حدبث لا يصح الـي فقه الحديث
الغلا : متصور وهو ارتناع الثُمن عُى ما يعتاد ، وقوله : ( إن الله هو المسعر )








 وتوت أهله ، و إذا خاف الإمام على أهل المصر الهلاك ، أَذ الطعام من المحنكــر ،

 شرف الدين : إن المحتكر إذا طلب زيادة على قيمة وقتّه سترّ عليه وإلا أدى إلــــى أن
 الأو اري ، و إن جكل ثمن مثله كان إلى نظر الحاكم ، بأن يقيسه على ما ما مضى في في متل
 غبر القوتين فقال الإمام المهاي في الغيت : إنه استصلح الألمّمة المتأخرون تثنير سعر
 برد على الجميع

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

## الاحتكار

 رواه مسلم' ،

## ترجمة الراوي



 ابن المسيب وبسر " بضم الباء المؤحدة وسككون المهوملة ابن سعيد. تخريج الحديث



 عمر ( من احتكر الططعام أربُعين ليلة ، فقّد برئ من الله وبرئ الله منه) أخرجه أحمد



 حانّم قالل : هو منكر حكاه عنـه ابنـهُ وغبر ذلك من الأحادبث .


 -
 بابسناد ضعيف.



## فقّه الحديث'

والاحنكار هو أن يشتري الشيء ليبيعه في وقت غلائه ، وظاهر الحدبث يدل على




 الاحتكار المحرم هو الاحنكار في الأقوات خاصـة ، وهو أن بشتزي الطعام في وقــت


 واعلم أن الأحاديث الواردة في الباب وردت مطلقة ومقيدة بالطعام ، وها كان على
 يبقى المطلق على إطلافه ، إلا عند أبي نور ، فإنه يحمل المطلق على المقبد ، فكـــان


 ذلك وكثير من العمومات والمطلقات ، ولعل ذلك هو الحامل للأكتر إلى تقيبيد الاحتكار
 عن سعيد بن المسيب ( أنهـ كان يحتكر فقيل له : فإنك تحتكــر ؟ ف فـّـــل : إن معـــراً


 صربح في النّحريم •


-     - رتم (17.0)



## بيع المصر اة

؛





## فقه الحديث"







 حبستّه ، وكذا فال البخاري وهو ثول أبي عبيدة و أكثر أهلا اللفة ، و واله الثشانعي : هـي










 r ${ }^{\text {r }}$
 - (ror :r) - ${ }^{\text {s }}$
(بغير النظرين ) أي الرأيبين ، و فوله : ( بعد أن يحتّلها ) كذا في رواية ابن خزيمــة



 شاء رد ) في الحديث دلالة على أن الرد بالتصربية فوري ، لأن الفاء في فوله : (فهو














 وسقيتها ، ويجوز أن يكون مفعولأل معه على ما ذهب إليه بعضهم من صحة مصاحبتّه

للهفعول به .

 الصـاع بتعدادها ، وذهب ابن حزم إلى عدم التُعدد وقال ابن عبّ البّر : لا يجـبـ فــي





 بالقطع مع الفارق وكأن اللؤارد بناء على ما كان أغلب في ذلكي العصر ، وبعضهم عمم



 . اللحم بالنع













זَ- عزاه ابن حجر في فتّح الباري (؟: ؛צז) له .

























 بدعة وضلالة وقدا اعثذر أبو هريرة عن النفراده بجو انب العلوم واللطائف حبث قالل :

$$
\begin{aligned}
& \text {-(以) : : ( ) - } \\
& \text { - رقم (r) } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

( إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأبواقِ ، وكتت ألزم زســولّ الهـ


















 فضلاتتها ، والجو اب بأن المعلوم هو ما كان فيها قبل البيع مصر أل لا الحادث بيعد إبيّع،



 وأحمد (1)
「
, (1) الْ
.

*     - سيأتي تخريجه رقم (A「A) .
"- سيأتي تخريجه رقم (A؟ (A) .

الدلالة أن الفرقة تقطع الخياز ، وظاهر الخيار العموم ، فيعم خبار المصراة وغيرها ،






 المقطوع وأما مخالفته لقياس الأصول فلا فإن القيباس هنا هنضمن للعموم في جميــع





 ولهذا نظائر ، وهو في ضمانات الجنايات كالموضحة ، فإن أرشها مقدر مع الاختلاف








 يشرط الرد وأجيب عن الأول : بأن النقص إنما يمنع الرد ، إلذا لم يكن لاستّعلام العيب وهو هنا لاستعلام العيب فلا يمنع • وعن الثناني : بأن المصر اة انفردت بالمدة المذكورة ، لأنه لا يتبين حكم النّصــرية في الأغلب إلا بها بخلاف غير ها

وعن الثالت : بأنه إنما: استحق الصاع عوض اللان لا عوض :الشُأة . وعن الثرابع : بأن الربا إنما يعتبر في العقود لا الفسنخ
 رده بعينه بسبب الاختلاط ؛ فيكون مثل ضمـان العبد المغصوب الآبق . وعن الْسادس : بأن الخياز يثبت باللندلبس والتَنرير للمشترى ، وهو أيضاً فيم حكم






 أصل في النْهى عن الغش وفئ ثُوت الخبار لمن دلس عليه ، وفي أن اللتنليس لا يفسد













$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { غ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - (rャa: }
\end{aligned}
$$




## بيع المحفلة

 هُعَهَا صَاعاً ) رواه البخاري " ، وزاد الإسماعيلي ( من تمر ) . تخريج الحديث"


 وخالف الأكثرين أبو خالد الأحمر فأخرجه عن سليمان الثيمي بإسناد الأكثرين مرفوعاً،
 الأكترين فو فقه على ابن مسعود كما فعله البخاري . فقه الحديث

 -ذلك مستوفيى

## تحريم الثشن

و А


 .

## فقه الحديث'

الصبرة : بضم الصاد المهملة وسكون الباء الموحدة ، وهي الكومة اللْجمو عة من










## اللنهي عن بيع اللغب لمن يتخذه خمراً


 رواه الطبراني في الأوسط بإسبناد حسن

## ترجمة اللراوي؛


 الشّ بن مغفل ، روى عنه أبنه سهل وحسين و عبد الشه بن مسلم المروزي الأسلمي مان بمرو وله عند المر اوزة حديث كثير

## تخريـع الحديث


 بصيرة ) و الزيادة هي أيضاً في رو اية الطبراني
 -- "
 . (iv:c) - ${ }^{\text {? }}$

## فقّه الحديث







 ذلك لا يجوز ، إذ فيه إعانة لهم إلا أن يباع بأفضل مذه جاز ، وفوله : ( إقتحم النار ) أي دخل النار على بصيرة ، أي علم منه بالسبب الموجب لاعخوله والث أعلم'

## الانخراج بالضمـان


 خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن اللقطان

## تخريج الحديث؛

الحديث أخرجه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن والحاكم من طريق عــروهة عـن








 .
「- لانْ فيه مسلم بن خالد اللزنجي وهو ذاهب الحديث .













 يد المثنتري أمانة ، فإن رد المشتري المبيع بالحكم وجب الرد ويضمن التالف وإلن كا كان








 من أضل الثمن فأٔثبثت الحففية الغصب على المبيع من أجل أن ضمانها علي النغاضبب،


 ( الخراج بالضمان ) يحنمل أن بكون معناه أنه يملك الخر إج بضمان الأصل ، ويحتمل:

 والأحوط أن نتوقف عنه فِما سواه . انتهى .

## تجارة الوكيل بمال موكله





أْر .

## تخريج الحديث؛

الحدبث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإرقطنـي ، وفي إبناده سعيدي بــن








 مرسل ، قال المصنف رحمة النّ عليه : والصو اب أنه مثصل في إبناده مبهـم ، وفــي الشاهد الألي أورده أبو داود" من حديث حكيم ضعف ، من حيثٌ أن في إبـــناده عــن شُيخ من أهل المدينة وهو مجهول ، قال البيهتي : ضـف من أجل هنا الشُيخ ـ انتهى

$$
\begin{aligned}
& \text { - (rov) (ror }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - (rリNT) }
\end{aligned}
$$





## فقه الحديث

















 دلالة على أنه يشكر الصنيع لمن فعل المعروفـ ويجاز ع ولو بالو بالدعاء .

## النهي عن شراء بعض الأثشياء






## تخريج الحديث




 شُبية : شُهر ثقّة طعن فيه ، وروى عن أحمد أنه قال : ما أحسن حديثه .

## فقه الحديث

و الحديث فيه دلالة على عدم صحة بيع ما ذكر ، أما الحمل الأي غي بطن حيوإن واللبن في الضر ع ، فهو مجمع على ذللك لما فيه من الْغرر ، وقد تقدم و وأما الُعبد الآبق فهو منهي عن بيعه ، والعلة نُعذر التسليمٍ ، وإن كان ذاته معلومة مشتهره ، ولذللك قالِ
 القسمة فلعنم المملك ، وكذا الصدقات قبل القبض فإنه لا يصـح ، لأنه لا يســـتقر ملـــك
 القّبض بعد اللتخلية ، فإن ذلك يصح لأنهم جعلو ا التخلية كالقبض في حقــه ، ، وضــربة الغائصس هو أن يقول : أغوص في البحر غوصة بكذا فما خرج فهو لك ، و العلة فــي ذللك هو الغرد

## شراءء اللسمك في الماء

في فِي المَاءِ ، فَإِنَّهُ غَرَّ ) رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه .

$$
\begin{aligned}
& \text {.( ( } r \text { r:r) -" } \\
& \text { - - رثم (104) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \mathrm{r} 1 \mathrm{~A}: 1 \text { ) - }
\end{aligned}
$$

## فوّه الحـديث





 المقتخي كلإِحاق يخصص العموم والش أعلم .

## النهي عن بيوع الغغر

「

 موقوفاً على ابن عباس بإسناد قوي ، ورجحه الليبهقي

## فقه الحديث











 الضرع خزانة ، لقوله فيمن بحلب شُاة غيره بغير إذنه : ( يعمد أحسدكم إلـــى خزانــــة
 اسنعارة و الشه أعلم .

## بيع المضامين والملاقيح




## تخريج الحديث"





 والبزار" ، ، وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق بإبناد قوي .

## فقه الحديث

 الجمال، وهو بدل على عدم صحة بيع ذلك ، وهو إجماع ، وقد تُتلم .

## الندب إلى الإقالةة

© 0


 . (o.r.)

## تخريج الخديث'











 النجار بُلْظ ( من أقال أخام المؤمن عثرته في الانيا ، أقال الله عثرته يوم القيامة ) .

## فقة الحيث










$$
\begin{aligned}
& \text {. } \text {. } \\
& \text {. } \\
& \text { - - (ص: ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { '- أخرجه الاليوقي (I: YY) }
\end{aligned}
$$

و أحكامها : أن نكون بيعاً في حق الشفيع ، يعني أن للشفيع أن بشفع بعـــد الإقالـــة
 هطلقاً ، وإنما كانت كذلك لأنها في المعنى مبادلة بمالين ، و هذا هو معنى البيع في حق





 في حق الششفيع وغيره فلا تنبت فيه الشفعة ، و هذه التّفاصبل من الأحكام و النُروط لم بدل عليها الحدبث ودلالته على كونها بين المتبايعين لقوله : ( بيعتّه ) ولفظ ( أقال ) لا




 للازم على الملزوم ، و المشاكلة مجتمعة لذلك والش أعلم .

## r

الخيار بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التّخيير ، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه؛، والمذكور في هذا الباب خيار اللشرط وخيار المجلس؛

## مشروعية الخيار




 فقه الحديث「





 ظاهر في الثنفرق بالكلام ، لأنه بالاعتقاد وأجيب بأن المر اد به الالتغرق بالأبــدان ، ،لأن
 ذكره الفضل هو في المعنى الحقيقي ، ولكنه يخالف إلى المجاز اتساعاً ، و وقوله : ( أو



 اشتّطط أحدهها الخيار مدة معينة ، فإن الخيار لا ينقض بالثفرق بل يبقى حتى تمضــــي

$$
\begin{aligned}
& \text { وأحمد (Y: (1) .) }
\end{aligned}
$$








 يحصن الالفرق بالبدن بينهما ، وقد ذهب إلى هلا هلا علي وابن عباس وابن عمر و وغيــرهم


 وفي الكبير التحولٍ من مجلسه إلى آخر بخطونِّن أو ثلاث ، كفعل ابن عمر ، فإن قاما










 و لا صرح في رو اية بقدر تغرقة الأبدان ، واخرج ابن أبي شبيةٌ بابسناد صحيح عـن





 وشَ أجيب عن المعارضبة والنسخ ، بان النسخ لا يشبت بالاحتمال ، والجمع بين البذليلين
 وثال بعضّهم : هو من رو!آية مالثك وثد عمل بخلالفه ، ويجاب عنه بأن مخالفة اللّاوي








 متمكن من إمضاء البيع ، أو فسخه بالقول أو بالعقد ، و وقال بعضهم : لا لا يعمل به ، ، لأنه





 للخروت من الخلاف وكلاهما على خلاف الظاهر ، وقالت طائفة : المر اد بالتففرق هو





بالمتَابعين المتساومان ، ورد بأنه مجاز ، والحمل على الحقققة أو ما يقرب منها أولىى،






















 المجلس ، وذلك أن حمل الاستقالة على الفسخ أوضح من حمل الْفبار على الاستّقالة ،


 نفي الحل على الكر اهة ، لأنه لا ليلِق في المرو عة وحسـن معاثُــرة المســـلم ، لا أن


 من الكالام لُرد الجديث بما يطول ذكره ، و أكثنره ها لا يحصل منه شيء ．

## الخيار حق المتبايعين






## فقّه الحديث

نقفم الكلام في الحديث قريباً ، روي عن ابن عمر（ إنا بائع زجلا فإن أراد أن يتم
 وللثرمذي البخاري؛ فوهة لابن عمر مـع عثمان في ذللك ، ولعل ابن عمر لم يبلغه اللنهي المذكور ．والش أعلم

## ما يقوله من يخدع في البيوع





$$
\begin{aligned}
& \text { 「- أخرجه مسلْ رقم (10ヶ1) . } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

 وإن حبان رقّ（O．0 ）．

## فقه الحديث'

الرجل سماه ابن الجارود في المنتقى من طريق سفيان عن نافع النّ حبان بن منتق،








 جعله بالثفيار ثلاثاً فيرد له در داهمه )







 غير فرق بين أن بحصل غبن أو لا ، وأجابو ا عن حديث حبان بانه
 بعض الحصون فأصاب رأُسه مأمومة فتغير بها لسانه وعتله لكن لم يخرج بذلك عــن




 º البحر النزخار (r:
























 "- أنرجه الثارتطني (r:


 خيانة ) بدل الثاء الموحدة ، وقال : هو تصحبف ، قالل : ووقع في بعض الرو اليات في في



 بين ما فات فيه جوهر الككلمة جميعه وما فات فيه البعض والشا أعلم .

## "












 النسائئئ عن أبي هريرة ( بيأتي على الثناس زمان يأكلون الربا ، فمن لم يأكله أصبــابهـ


 في حقه وزاد الآخر في الأجل ) ورو اه الطلمز اني
 حل ولم يكن عند صاحبه قضصاءز زاد ، وأخر عنه ) .



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

## اللـغنة للمتعامل في الربا



.
فقه الحديث





 وموكله وشاهداه وكاتبه ملعونون على لسان محمد مـ ) .

## أبواب الثربا كثيرة


 ابن ماجة مختصر او الحاكِ بتمامه وصححهُ '،

## تخريج الحديث






$$
\begin{aligned}
& \text { - - رـّم ( } \\
& \text { 「 } \\
& \text { - " }
\end{aligned}
$$

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

(الربا سبعون حوباً ، وأيبرهـا كنكاح الرجل أمه وإن أربى الربا عـرض المُبنــم الرجل ) .

## فقه الحديث






 من الإثم والش أعلم
 أن أكناه نكاح الأم .

## بيع اللريوي بجنسه



 عليه؛ .

## فقه الحديث"







 وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الْزبير ، فقالو ا : إنه يجوز
 إلا في النسيئة )' وهو حديث صحيح اتفق العلماء عنى صحتّه ، وأجاب عند العلــــاء

فهنهم من قال : معنى لا ربا إلا في النسينة المر اد به لا ربا أعظم شديد التحــربم




 في النسيئة ، ولعل السؤال سبق قبل حضور أسامة على الجو اب ، وحضر أسمامة على













$$
\begin{aligned}
& \text {. ( } \mathrm{r} \cdot \mathrm{C:} \mathrm{o} \text { ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " } \\
& \text { "- الحازمي في الاعتبار • }
\end{aligned}
$$

أبي الجوزاء عن ابن عباس (بعد أن أنتاه بالحل في العام الأول ثم سنأله في العــام
















 الصحيخة ، ولعلها لم تبُلغه :
「






 إن قلت أكر هت فذا باطل - زنل حبَار العلم في الطين .


## بيع الزلربوي بجنسـه




 فقه الحديث٪
 ومبالغة في الإيضاح ، والحدبث فيه دلالة على تحريم التّفاضل في الجنس المتفق ، وقد وفع النص على هذه الستة ، فقال أهل الظاهر ：لا ربا فيما عداها بناء على أصلهم في
 هعناها ، وما يشاركها في العلة ، واختلفو ا في العلة التي هي سبب التّحريم في الستّة ،
 منهما إلى غير هما من الموزونات و غيز ها لعدم المشاركة ، فالل ：و العلة في الأربعـــة الباقية كونها مطعومة ، فبتعدى اللربا منها إلثى كل مطعوم ، و وأما مالكي فقالْ في اللذهب والفضة كقول الشافعي رضي الله عنه وقالل في الأربعة ：العلة فيها كونها تدخر للقو الفـا





 الأصناف فبيعوا كيف شئتم ）ومال ربيعة ：اتفاق الُجنس ووجوب الزي





$$
\begin{aligned}
& \text { 「 「- المرجع السابقق - }
\end{aligned}
$$

 ومؤجلا ، كبيع الذهب بالحنطة ، وبيع الفضة بالثشعير و غيره من المكبــل '، وأجمعــــوا
 اختلاف الجنس ، إذا كان بـاُ بيد كصاع حنظة بصاعي شعير ، فالل العلماء : وإذا بيع



 'مقايضة













## المسلاواة في الجنّس الربوي


 فَهُوْ رِباً ) رواه مسُلمّ

$$
\begin{aligned}
& \text { '- فتح الباري ( ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r- رقم (1014) }
\end{aligned}
$$




 الربا المحرم ، و المعنى أُنهما جميعاً مشتركان في إنم أثم الرّ المبا الآخذ و المعطي .

## بيع الجبيد بالرديءء من الطعام




 وقال في الميزان مثل ذلك ) متّقق عليه' . ولمسلم ( وكذلك الميزان ) .

## فقه الحديت"

فوله : ( استعمل رجلا ) اسمه سواد بفتح السين المهملة ، وتخفيف الواو آخزه دالّ


 الصلب ، وقيل : هو الذي أخرج منه حشفه ورديئه ، وڤيل : هو الذي لا يخلط بغيره ،
 بأنه الخليط من التمر ، ومعناه مجموع من أنواع مختلفة ، الحديث فيه دلالة علــــى أن

 وأنه يصح أن يشتري ذلك البائع له ، ويعود له عين ماله ، لأنه لم بفصل ذللك في مقام

$$
\begin{aligned}
& \text { جان رثم (O.Y) هـ }
\end{aligned}
$$

الاحتمال ودل على صحة' البيع مطلقا سو اء كان من البائع أو من غيره ووبّ ذهبّ إلىى



























 اختلفت العادة اعتبر بالأغلب ، فإن الستوى الأمران كان له حكم المكيل إذا بيع بالكيل ،





 كانت متقفمة ، وفي الحديث دلالة على التُزفيه على النفس باخثبار الأفضل و النّ أعلم .

## بيع مجهول القَدر


 فقه الحديث
الصبرة: : بضم الصـاد المهولة الطعام المجتمع كالكومة ، ووجه اللنهي عـــم علـــم
الالنساوي ، وقد تقّدم اشتنر اطه .

## بيع الطعام بجنسه

- AOV



## فقه الحديث

 اخثلف الجنس ، والظاهر أنه لا يقول أحد بالعموم ، و إنما الخلاف في البــر و الثــعير

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

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text {r }}
\end{aligned}
$$





 إليه احنياطنا" من عدم جواز الالتفاضل في اللبر بالثنعير .

## بيع القلادة وفيها خرز وذهب



 روايـات الحديث"
 خروزة ) وفي بعضها ( وذهب وجوهر ) وفي بعضها ( خرز وذهب ) وفي بعضـــهـا



 الكصنف رخمه اله ": الجو الب المسدد عندي أن هذا الاخنلاف لا يوجب ضــعفاً بــــل ألمقصود من الاستتلال محفوّظ لا الختلاف فيه وهو اللنهي عن بيع ما لم يفصل ، وأُنـــا


 بشابه هذا ، متل حديث جابر وقصة جمله ومتقالر ثمنه .



-
-• التظيص الحيير (r: 9) .

## فقه الحديث＇

والحديث فيه دلالة على أنه لا بجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل ويل ويباع









 وهو مخالف لصريح الحديث ووجه فول العترة والحنفية أنه لما حصل هقابلة الذهب

 عشر دينارأ وهي الرواية اللني صححها أبو علي الغساني ، وكذللك رو اية（ الثنا عشر ）
 المصاحب ‘ليكون ما زاد من المنفرد في مقابلة المصاحب ؛ ، وأجاب الخطابي＇بأنــــه

 قال ：（ لا تباع حتى تفصــل ）وظاهر الإطلاق في ا＇لمساوي و غيره و الأغنائم وغيرهــا


 بفصل واختبار المساواة بالككيل أو الوزن ، و عدم الكفاية بالظن في التغليب ، كما أجازه


$$
\begin{aligned}
& \text { - 「- ني شرح النووي ( ألطماوي ) } \\
& \text { 「- 「- في شرح النووي ( ينين ) - }
\end{aligned}
$$




 في غالب الأحكام منزلة الكلّ ، فكأنه لم يبع ذلك الجنس بجنسة والش أعلم .

## بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

( A09 بِالحَيَوْانِ نَسِيَيَةُ ) رواه الخْمسة وصحعد الثترمذي وابن الجارود ' .

## تخريج الحذيث





 وعن جابر بن سمرة عند ببد النه في زيادات المسند ْ "؛ وعن ابن عمر عند الطحاوي و الطبر اني' .

## فقه الحديث

الحديث فيه دلالة على عدم صحة بيع الْحيوان بالحيوان نسيئة ، و اللفظ محتمل بأن
 فسز الثـافعي الحديث نوفيقاً بين هذا وبين حديث أبي رافع ( أنه

-
 .


 "

بكرأ وقضى رياعياً ) وسياتّي ، وأن يراد أنه لا يصح أن يكون أحد الطرفين معلوماً ، ،
















 يعللون منع ذلك في الثيع ، لأن المبيع الققمي يجب أن يكون موجوداً عند العقد في ملك



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

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

 اختلف الجنس لا إن اتحد ب، وجمع بين الحدبشن بهذا .

## بيع العينة



 عنه ، وفي إسناده مقال ، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثُقات وصحخلة ابن القطن

## تخريج الحديث؛






 صحيحاً ، لأن الأعمش مدلسن ، ولم يذكر سماعه من عطاء ، و عطاء بحتمل أن يكون
 الحديث الثى الإسناد الأول و"هو المشهور انتهئ.

## فقه الحديث


 عينة لحصول اللعين ؛ أي اللنقد فيها ، أو لأنه يعود إلى البائع عين ماله والأخذ بأذناب

البقر كنابة عن الإشتغال عن الجهاد بالحرث والرضا بالزر ع كناية عن كونه فد صـار
 وجهاد النفس ، ومخالفة الشبطان و الهوى ، وتَسليط النه مجاز عن جعلهم أذلاء ، عبّــر
 عنكم ، والزجوع البى الدبن ، أي الاشتنغال بأعمال الدين ، وفي هذا دلالهة على اللزجـر

 الشافعي باتباع الحديث إذا صـح بخلاف مذهبه ، وقد تقدم الككلام في ذلك فــي حـــيث الـي شر اء عامل خيبر الجمع بالجنيب واله أعلم '

## الهدية في قضاء الحاجة


 وفي إسناده مقال" .

## فقه الحديث




 عوض مال ، وهذا هثله ، وقد تقدم نظيره و النه أعلم .



 في الأمح جارية بقوله : ( لا ينير الش ما بقوم حتّى يغيروا ها با بأنفسهم ).


 ابن معين والنُرهذي .ميزان الاعتدال (0: זه ؛) .

## جزاء الرشوة




## تخريج الحديث

 الهيثمي 「 : رجاله ثقّات .

## فقه الحديث


 القبلة















 (ov:1) -r



يشهدان له ما ادعاه ، فهذا حرام ، وهو عند الله عظيم ، لأن الشاهدان يشهـان الزور ، وشهادتهما فيه من الكبائر . انتهـى
وقال عقبه مالفظه : ولا شك أن أخذ الحاكم للرشوة حرام سو اء اعثقد أن ماحكم به حق أو باطلا ، فحمل الحاكم على الحكم بالرسوة كما حمل الشاهدين على شهادة الزّور . من غير فرق والش أعلم
وفي الباب أحاديث كثيرة عن أبي هربيرة وعن ثوبان' ، وفي حديث ثوبان زيــادة (والرائش ) بالثشبن المعجمة ، وهو الذي يمشي بينهما .


 ملعون لأجل أخذ المال يشبه الربا ، وكذلك آخذ الربا وموكله.

## بيع الّبعير بالّبيرين

r ی
 الاحاكم والبيههتي ورجالثه ثقّات" .

## فقه الحديث

الحديث فيه دلالة على جو از اقتراض الحيوان وفيه ثلاثة مذاهبب : الأول : اللشافعي ومالكك وجماهير العلماء من السلف: والخلـــف ورواه فـــي شــرح الإبانة عن الصادق واللباقز أنه يجوز قرض الحيوان إلا جارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز ، ويجوز لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمر أة و الخنثى ونى
والثُاني : مذهب المزني وابن جربر وداود أنـه يجوز قـــرض الجاريـــة ، وســـائر الحيو ان لكل أحد .

$$
\begin{align*}
& \text { r }
\end{align*}
$$



 لا ربا في الحيوّان

## بيع إلمزابنة

を



## فقه الحديث"

المز ابنة : بالز الى والباء الموحدة والنون مفاعلة من اللزبن بفتح اللز ايلي وسكون الباء











 الققار والغغر ، فال ابن بُد البر : نظر مالك إلى معنى المز ابثة لغة ، وهي المذافعة.


 صلاحه؛ وهو خطأ ، وفيل : هي المز ارعة على الجزء ، وفيلل : غير ذلك ، و التّفير الوارد في الحديث هو أولى ، لأن ظاهر الرو ابات أنها من المرفو ع وعلـى تقــــــير أن
 مخالف لهم في أن مثل هذا مزابنة ، وإنما اختلفوا هل يلتحق بذلك كل مل ما لا يجـوز إلا كنّا بمثل ، فالجمهور على الإلحاقِ للمشاركة في العلةُ وقيل : يختص ذلـــك بالنخــلـل والكرم ، وفي كلام الههوية في تفسير المز ابنة هي بيع الرطب على الالخلّ بنمر مكيــل أو غبر مكيل ، و العلةُ في ذلك هو عدم العلم بالتّساوي مع الاتفاق في الجنس و اللتقدير، ولكنه يصح الإلحاقَ لما شارك ذلك في العلة في الحكم لا في الاســمـ لأن الأســماء لا

تثبت بالقياس

## بيع التمر بـلرطب


 ذلكِّ) رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم " .

## تخريج الحديث

وأخرج الحديث مالكك والشافحي وأحمد وابن خزيمةٌ و الالرقطني و البيهقي و البزار؛ ؛

 والبيضاء ضرب من الشعير ليس فيه فشر ، و اللسلت ضرب من الشععير قشرته رقيقـــة وحبه صغار ْ ، وفي القاموس السوت بالضم الشُعير أو ضرب منه ، وفي رواية لأبي
$\qquad$


「- التخذيص الحبير (r: 9-1 - - .


 الحديث بديلن أنه شيهه بالرطب مع التّر ، ولو الثّل الجنس لم يصح الثئبيه ، والعلتا حب لا فشر فيه .

داود و الحاكم' مخنصرة ( نهـى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة ) وصحصد ابن المُيني ؛؛





 المنذري : قد زوى عنه ثقات ، وقَ اعتمده ماللك مع شدة نقده ، قالّ الحاكم : ولا ألعلم
 أو زبد بن النعمان الصحابني المشهور ، وصحح أنه غيره ، وهو كما قال : :

## فقه الحديث

و الحديث فيه دلالة على عدم جواز ما ذكر لعدم الُعلم بالتساوى ، وقد تكرر اللكـــلام فى نظائر. ه.

## بيع الدين باللدين

(174 اللدَّيْن بالأيّنِ ) رواه إسحاقِّ و البزار بإسنـاد ضعيف

## تخريج الحديث

وزو اه الحاكم والاارقطنئئ من دون تفسير ، لكن في إسناده موســى بــن غبيــدة
 فصححه على شزط مسلم ، وقّد نُعبب الْبيهقي من نصنحيفه على الحاكم ، وقد أخرجه



「

$$
\begin{align*}
& \text { •- أخرجه الحاكم (r) } \tag{Y}
\end{align*}
$$


 أهل الحديث يوهنون هنا الحديث ، وقد جزم الالارقطني في العلل بأن موسى بن بن عبيدة







 تقابض ، وقال الحاكم عن أبي الؤليد حسان : ( هو بيع النسيئة بالنيسئة ) كذا نتله أبو
 فال: : ( هو بيع الداين بالدين ) و الشافعي في باب الخلان فيما يجب به الليع بلفظ (نهى عن بيع الايين بالاين ) .

## فقه الحديث

والحديث فيه دلالة على أنه نهى عن بيع النسيئة بالنسبئة ، و اليع إذا وقع على هذا فهو فاسد ، والظاهر أن ذلك إجماع ، وإن اذتلف العلماء هل الفاسد غبـر الباطـلـ أو انهما في معنى واحد والشا أعلم .
\& ـ ـ باب الرخصة في العرايا وبيعع أصول الثمـار

اللترخيص في العر ايا



فقه الحديث٪








 المضـاف و أقيم المضـاف إلئه مقامه .

 ذكره الالجاري عنه معققاً o ، والمعرية في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة ، ، كانت




-
"

 الصلت على اختلاف الروايتين :

## 




 مشهور بين أهل المدينة ، يتداول فيما بينهم ومالك هو أعرف بـلا بحال أهل المدينة ، و وها












' "
「- شرح معاني الآثار (؟؛ •r) .





الرشيد . تُنيب التهذيب (؟: 94) .


 قالل البخاري ' : وفالل ابن: الدريس : ( العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يداً بيي ه؛ ولا



 فسد البيع ) انتهى


















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

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

المشُتري إلى الرطب ، وقال القرطبي : وكان الشافتي اعنمد في تفسير العرية علـى

 إليه للضرورة ـ النتهى










 لاحتأج إلى الثفصيل ، ولا بكون ذكر من باب البدل ، بل إعطاء اللتمر بجديـــا هبــة ،
 لم يكن واجبأ عليه فلما أنذ له أن يحبس ما وعد به ويعطي بلثه ، ولا ولا يكون في حكم


.للـخروص

## مقدار الرخصة في العر ايا

هِ





 و ولر اجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها ، وعند الشافعية الجو لز فيمـــا دون الخمسة ، ولا يجوز في الخخمسة ، وهو ڤول الحنابلة وأهل الظاهز ، ونسنبة في الْنحر





 برخص في غغيره ) فأفهم أن الأتحريم منقلم ، و الثنرخيص بعده منأخر ، ويحتج للمُالككية

 بحديث جابر . انتهى







 r- البحر الز





وأقول : مـع فرض صحة الحديث ، والقول بمفهوم العدد يتعــين المصــير إليـهـ لأن





 المزني أن يقول به الشافعي كما هو مبين من كلامه . انتهى .


 الظظاهر : لا تُجوز الزيادة ولو في صفقتين • واعلم أن الحديث ورد في الرطب بالتمر على رؤوس الشّجر ، وأما شراء الراء الرطب




 يعتبر في أمل آخر ، فالو اجب الاقتصـار على محل اللنص إلا فــي الطـــرفـ الأول ،





 وهذا القصد لا يحصل فيما على وجه الأرض والنه أعلم .

لا تباع الثمـار حتي يباو صلاحها



فقه الحديث










واحدة لتطول مدة الثفكهد بها .







 .

$$
\begin{aligned}
& \text { - - } \\
& \because(V \wedge: 1 \cdot) \text { ( }) \\
& \text { * كتاب النيو ع بابب رقم (A0) . }
\end{aligned}
$$




 ابن أبي ليكى والثؤري ونسبه في البحر إلى أحمد و إسحاق : إنه يبطل البيع •



 الصلاح وبعده ، وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده ، وأهل مذهبه أعرف به من بغ غيرهم،

 الههوية ، إذ لا غرر ، وقال المؤيد : لا يصح اللنهي عن بيع وشرط ، فإن أطلق صتح
 اللظاهل ، فال الجامام المهـي : إلا أن يجري عرف بالبقاء مدة مجهولة فسد ومبتله ذكر . النووي في شرح مسلم




 بالكسر ، وهو فساد الطلع وسواده ، وفي رواية يونس ( الثمار ) بالراء وهو الهو تصحيف



رو اية ( مزاضن ) بكسر أوأله للأكثر وڤال الخطابي : بالضم ، وهو داء بقع في اللثمـــرة











 صلاحها • اللخ ) ما يذل عبي أن ذلك موثوف على ابن عمر .

## لاهباع الثمـار حتي يبدو صلاحها

، AV.
 "فقه الحخيث


 يقال في الالنخل : بز هو ، إنمأ يقال : يزهى لا غير ، ومنهم من قال : زهــا إذا طـــلـ

1- ا- أخرجه الثبخاري رقم (Y)

「


$$
\begin{aligned}
& \text { حبان رقم (. } \\
& \text {. } \\
& \text { - " }
\end{aligned}
$$

واكتمل ، وأز همى إذا الحمر واصفر ، وقوله : ( قيل : وما زهوها ) لم يسم السائل في











 النظل زهو أ ، وهي لغة . النتهى .

## بيع العنب والحب

N AVI
 تخريج الحديث"
 حماد

## فقه الحديث

 صلاحه ، وأمن الآفة عليه ، وفي رواية لمسلم؛ ( وعن السنبل حتى يبيض ) والمعنى




 حبان رتم (8999) .









 وبالش الثنو فيق .

## وضع الجو ائح





## فقه الحذيث

الحيثن فيه دلالة على أن الثمر 'الذي علي رؤوس الثقجر إذا باعه الماللك وأصـابته







ماهنا ؟ فذكر الحدبث ) ' فأفاد مع ذكر سبب النهي ثأريخ ذلك ، فيكون هذا هتــأخراً ،





















 و هذا بناء من البخاري أن بيع الثمار قبل الصلاح صديح ، ولذلك بوب قبل هذا ( باب

$$
\begin{aligned}
& \text { ' - فتح الباري (₹: } \\
& \text { r - سيأتي برقم (ANA) } \\
& \text { r - فتح البالري (؛ }
\end{aligned}
$$

 كالصشورة عليهم على أن ألْنهي ليس للأحريم

## بيع النخل وعليه ثمر

( AVr


## فقه الُحديث








 على مذهبه من عدم العمل بمفهوم المخالفة ، ورد على أبي حنيفة بأن الظاهر يخالف






 واحد ، فإن تعدد فلكل حكمه ونص أحمد على أن اللأي يؤبر للبائع ، والذي لا يــؤبر


 الأزض ومن أنفهه ومما لايعلمون ) (يبى :"ז) .

 طلع آخر من ثلك النخلة ، فقالل ابن أبي هريرة : هو للمشتري ، لأنه لبس للبائع إلا مـا


 الحديث أن المُرط الذي لا ينافي متتضى العقد لا يفسد البيع ، فيخص اللنهي عن بيــــــ
 التي أجرى الله العادة بحصول اللأمرة محها ، و هذا النصر ورد في النخيل ، ويقاس عليه سائر الأشجار على ذلك والش أعلم

## -- أبواب اللسلم و القرض والرهن

## تحديد الكيل و الوزن والأجل في اللسلف



 وللبخاري

## فقه الحديث


 رأس المالِ ، و السلم الثشليمه في المجلس .



 أم لا ؟ .
وفوله : ( اللسبنة والسنتين )؛ منصوبان بنزع الخافض ، أي إلى السنة و السنتينٍ ،

 أسلف في شيء ) وهي أُعم ، وقوله : ( في كيل معلوم ) إذا كان مما يكالن ، أو ورزن





$$
\begin{aligned}
& \text { - (4190) ( ر) - } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • - البحر النخار (r: ب99) . }
\end{aligned}
$$

المصصنف رحمه الش تعالى في الفتح＇：فإن كان مما لا يكال ولا يوزن ، فلا بد فيه من













 بالأجل و أبو سعيد والأسود و الحسن ، هكذا علق الروايةً الثبخاري ، وقـ وصل الشافعي









$$
\begin{aligned}
& \text { 「 } \\
& \text { 「 - نتح البار } \\
& \text { • - - المرجع السابيق }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - (ra.: : }) \text { - - } \\
& \text {. ( } 1 \leq \cdot V Y \text { (V:A) - * }
\end{aligned}
$$


















 وإلا فقو لان وعلى القول باعتباره فلا بلزم المسلم قبوله في غير المكان المشروط ولو

 السور إن كان ، وإلا فأطرف دار منها .

## تحديد الأجل في التسلم




$$
\begin{aligned}
& \text { (AVV) ( }
\end{aligned}
$$


 ترجمة الراوي'

 أدرك النبي
 على المخنّار .

## فقه الحديث




 والنبيط : بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتَانية ، قَل : سمو! بذلك لمعــرفتهـه بأنبـاط الماء ، أي استنفر اجه لكثرة معالجتّهم الفلاحة .










$$
\begin{aligned}
& \text { " - البحر الزخار (r: + + . ) . }
\end{aligned}
$$

محلاُ للتسليم لا يوجبه إذ لا يضيق بخلا وفت الحلول ، كذا ذكز الإمام فئي البحجُر ،


 بحيى : الأصح أنه لا بنفسنِ إلا بعده .
وفي الُحدبث دلالة على جواز مبايعة أهل الأمة والسلم إلئهم ، وْرجو ع المخختلفين عن
 أُسلاً بُر أسه والهُ أعلم .

## أنثر اللنية في المعامـلات




## فقه الحديث

فولنه : ( من أخذ أموالٍ الناس ) ظاهره العموم لوجوه الأخذ ، فيشمل من أخبــهـا







 ونتسليط الآفات التي يكون بها حتفه ، ويحتمل أن ير اد الإتلاف في الآلخرة بالعــذابب ،




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

وتصرف فيه ، وأظهر أنه قادر على الوفاء ثُم تبين الأهر بخلافه أن الليع لا يرد بــلـ
 الحدبث التر غيب في حسن النية و التّر هيب من ضد ذللك ، وأن مدار العمل عليها ، و أن







## (لثشر اء نسيئة إلى ميسرة


 أخرجه الحاكم والبيهقي

## فقة الحديث

الحدبث فيه دلالة على صحـة التأجيل بالميسرة ، وقد نققم الكلام فيه ڤريباً فراجعه.

## الإتتفاع بالرهن

AVA



## فقه الحديث

فوله : ( الظظهر يركب ) بضم أوله على البناء للمفعول ، وكذلك ( يشرب ) و وهـو محتمل أن يكون الفاعل الرالهن والمرنهن ، فقد قيل : إنه مجمل غير متعين المـــراد ،

وأجيب عن ذلك بأنه لا إجمال ، وانـه منعين أن يكون هو المرتهن لقرينــة العــوضض ه






قال ابن عبد البر ' : هذا الحديث عند جمهور 'الفقهاء ترده الصول مجنمعنة وآثــــار






















 في ذلك ، ويرجع بما أنفق ، و على ما حكى الإمام المهـي عن أبي حنيفة و الشانعـي أنـا



 عليها انتهى . وهذا راجع إلى تأويل الأوز اعي المار واله أعلم .

## لا يغلق الرهن

AVa
 المحفوظ عثد أبي داود وغيره إرساله .

## تخريج الحديث

وأخرجه البيهيهي من طريق زياد بن سعد عن الزهلهري عن سعيد بن المسبِب عـن







|
 والبيهُقي (Y:













 فقه الحديث










 ( المدثر :

على ديسن ، ويطلقَ أُيضاً على العين المر هونة تسمية للمفعول بإسم المصدر ، ويجمع






 الحضر لم يكن له ذلك وإن تبرع به الراهن جاهن جاز ، وحمل حدبث الباب عليه وأحكــام اللزهن و تنصبل الخلاف في ذلك مستوفى في كتب الفزوع من الفقه.

## حسن القضضاء

冨

 فقه الحديث





 نغعأ ، لأنه لم يكن بشُرط من المقرض وإنما ذلك تبرع مــن المســتُقرض ، وظـــاهرهـ

العموم للز يادة في الصفة وألعدد ، و هو مذهب الجمهور ،والخلاف لمالتك أن الزيــــادة في العدد لاتحل ، وأنها منهي عنها والنه أعلم .

## كل قرض جر نفعاً فهو ربا

 ربِا) رواه الحارث بن أبي أسـامة" و إسناده ساقط
AAT NAK - و وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري

## تخريج الحديث





## فقه الحديث

و الُجديث محمول على أنِ المنفعة مشروطة من المقرض ، أو في حكم المشـرزوطة و أما لو كانت ثبر عاً من المقتُرض فلا يمنع من ذلك جمعاً بينه وبين الحـيث الأي مــر و الله أعلم ، وهذان الحديثان محـلهـا فبل الككلام على الرهن .

$$
\begin{aligned}
& \text { - مسند الحارث رقم (乡TV) . } \\
& \text { ' } \\
& \text { " - رقم (r. }
\end{aligned}
$$

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

8 - باب اللثفليس والـحجر
الثنفليس مصدر فلسه أي نسبه إلى الإفلاس الذي هو مصدر أفلس أي صـــار إلـــى
 والتضييق ، وفي الشرع : أن يقول الحاكم حجرت عليكا التصرف في مـلكّ .

## الرجل أحق بمالّه

1Aを اللهُ عليـه '


 ووصله البيهقي وضعغه تبعاً لأبي داود ${ }^{\text {• }}$ "


 وهذه الزيادة في ذكر الموت .



" - المستنـرك ( (

## ترجمـة اللراوي'


 هريرة ، رؤى عنه الشُعبي، والزه هري .

## فقه الحديث"





















معسر أ لم يحصل الغزض المقصود في البيع ، وإذا لم يعينه يدل على أنه إذا كان المـال قد تعين في صفة من الصفات أو بزبادة أو نقصـان فليس صـاحبه الأول أولى بل بل بكون من أسوة النغرماء ، وذهب الهـوية والشافعي إلى أنه إن تغيرت صففته بعيــبـ فلالبــــائع
 مااتُق عليه حبن حملت ، وكذلك الفو ائد للمشتري ولو كانت متصلة لانها نماء حادت

 وهو يتاوله لفظ الحديث لأن الباقي مبيع باق بعينه ، وقيل : يرجع بجميع اللمن ، ولا ولا


 مصنفه
















 أحمد أيضاًا ، وقد زاد بعضهـه في آخر حدبث أبي بكر بن عبد النرحمن ( إلا أن يتــرك





















يبتاع الرجل ) فنلك نص في الثبيع فكيف يصح حمله على الوديعة ونحو ها ؟ و وتأونــــهـ

 الأول
وتولهم : إنه خبر واحث غير صحبح ، فإنه مشهور ، فقت روي ابن حبان' ' ذلك من
 حسن ، وتضى به عثُمان وعمر بن عبد العزيز ، فخرج عن كونه فين فرداً غريباً ، وقالٍ

 يختلف على عُمان ، ويلحق بذلك المؤجر ، فيرجع مكري الآابة و الالدار إلى عين دابتّ

















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

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


 على مثلك المشتّرّي وليست بمناع للبائع .

## لئُ الواجد ظلم




## ترجمة الثراوي'


 دينار وابزاهيع بن ميسرة .

## تخريج الحديث

 الأوسط ؛ : لا يروى عن الُشّربد إلا بهغا الإسناد ، ثفرد به ابن أبي دلبيلة .

## فقه الحديث















يسجن ) وقال إنحـاق : فسر سفيان عرضه أذاه بلسانه ، وقالل أحمـــد بمـــا رواه عـــن
 به على مشرو عية حبس المدين إذا كان قادر أ على الوفاء تأديباً له و وتشديداً عليه ، و هو حجة لأبي حنيفة وزيد بن علي أنده يحبس حتى يقضي دينه ، ولايحجر عليه ، وأجــاز الجمهور الحجر وبيع الحاكم عليه مالله ، وسيأتي في حديت معاذ ' ، ويدل الحــديث بالمفهوم أن المعسر لتِّه لايحل شُيئاً من ذلك ، و هو إجماع ثول الجماهِير من العلماء ،


 فذهب الهـوية إلى أنه يفسق بذلك ، واختلفو ا في ڤلر ماليفسق ، فذهب الجمهور مــنـهم

 ترددوا في اشتراط الأككرار ، ومتتضى مذهب الثافعي اشتّراطه والن أعلم .

## استتحباب الوضع من الاين

AAA

 ولَيْسْ لَكُم إلاَّ ذلكَ ) رواه مسلمُ ،

## فقه الحديث

تنقدم الكلام في ضمـن الثنمرة إذا أصبيت ، والجمع بين هذا وحديث جابرْ وْوثوله : ( فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئأ ) أن هذا على جهة الاستحباب و الحديث على جبـر

من حدث عليه حادث .

| - |  |
| :---: | :---: |
|  |  |




" - مر برقم (AVY) .

 بإعسار المدين ، وإنما تتألمر عنه المطالبة في الحال ، ومتى أيسر وجب عبلّه التقضاء واس أعلم

## الحجر على المفلس

AA9
 مرسلا ورجح إرسالهّ「



















.
 مكثر الكأثن (1: (!)

 الشبيخين ولم يخرجاه .

## تخريج الحديث

ابن كعب اسمه عبد الرحمن ، كذا سماه عبد الرزاقّ ، أخرجه الاالرقطني و الحاكم
 وخالفه عبد اللرزاق وعبد اله بن المبارك عن معمر فأرسلاه قالل عبد الحقّ : المرسل
 سنة تسع ، وجعل لغزمائه خمسة أسباع حقوقهم فقالوا : ( يارسول الله بعه لنا ، قالل:

 معاذاً إلى الليمن ، وأنه أول من تاجر في مـلـ الله

## فقه الحديث

الحديث فيه دلالة على أن المدين يحجر عليه الحاكم اللتصرف في مالثه ويبيعه عنـــهـ
 بالدين ، فإذا القّصر على فّر مأورد لم بكن الحجر إلا على المستغرق ماله ، ولكنه إذا


 حنيفة: إنه لايحجر ولايبيع و إنما الو اجب أن يحبس حتى يقضي دينه ، قالوا : لقوله

 تجارة عن تراض ، وحديث معاذ حكاية فعل ، وأيضاً فإنه مرسل ، و أجبيب بأن ذلـــكـ

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







عموم وحدبت معاذ خاصن وأُن الفعل إذا ظهر وجهه فهو حجة كالقول، وقد ظهز هنا ؛






 الحرمين هو خلاف ماصح من الرو ايات المشهورة ، فــإن فــي مرالســبل أبــي داود


 صلاحاً ، وفال أبو جعفر :؛ الاين المؤجل كالمعدوم حثّى بحل الأجل ، قالِ المؤيب بـباله:







 وأخرج الثبيهقي القصة من طريق مالك ، وقال : رواه ابن علية عن أيـوب ، قُــّل :
 عبد الرزاق عن معمر عنُ أيوبه. ، وزواه الدارقطني في غر ائب مالكّ بإسبنياد متصل ،



「 「 أي أحاط به الدين .
 (rra10)










 طلالت مدثه ، إذ لافرق بين المدة الطويلة و القصبرة في حق الآدمي ومن لادنــلـل لــه








 المعنى ، فهو إما بالنص إذا اعتبر عموم المعسر ، أو مــن بـــاب القيــانس إذا اعتبــر


 ذلك حيث يمكن البيع من دون غبن .

$$
\begin{aligned}
& \text { ' - البخاري رقم (YY0) } \\
& \text { - (AET:r) - } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

## سن الثلبوغ

- 



وفي رواية للبيهقي ( فلم بجزني ، ولم يرني بلغت ) وصنحعها ابن جزيمة" فقه الحديث










## من لايجب غيه الحد


 الأربعة وصححه اين حبان والحاكء' .





 - +




 الملك على رواينّه عن عطية التُرظي وقّال: فصار بمتابعة مجاهد صحياً على شرط الشبِينِ ولم يخرجباه.

هو عطبة القرظي من سبي بني قريظة ، قال ابن عبد الثبر : لم أقف على المّ أبيه،
 تخريج الحديث
أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد المطك بن عمير عنه بلفظ ( ومن لم ينبت لم يقتل ) وفي رو اية ( جعل في السبي ) وللترمذي ( خلى سبيله ) وله طرق أخرى عن
 كما قال ، إلا أنهما لم يخرجا لعطية ، وماله إلا هذا الحديث الو احد . فقه الحديث「












 تكلمه ) رواه البخاري’ في صحيحه عن أبي اليمان ، فهذه عائشة لا نتكر الحجر وابن

$$
\begin{aligned}
& \text { " - أُخرجه البخارّي رثم (OVY0). }
\end{aligned}
$$







 -له واله اله

## حكم عطية المرأة





## فقه الْجديث

الحديث فيه دلالة على أْن المر أهة محجوزة عن التصرف في مالها إذا كانت مزوْجة






 دون والشّ أعلم





؛ - اللمغني (r+1-r)

## متى تحل المسألةّ؟

(إِّ


 لهُ المَسْألةُ ) رواه مسلمُ .

## فقه الحديثّ



 مستقلمِ على القو اعد إذا لم يكن فلا ضمن بذلكَ المال و وانه أعلم .

## V -

## اعلم أن الصلح لهِ أقهنام أربعة' :

- ا- صـلح الثمسلْ مـ الكافر

「「ــ و الصلح بين الفئة الباغية و العادلة .

 وهو ما يذكره أهل الفروع في باب الصلح .

## المسلمون على شروطهم

؛


 . . 900

## تخريج الحديث





حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أيهي عن أبى هريرة دون الاستُّاء ، وأخرجـيـه

 هذا كتاب عمر إلى أبي موسى فنكره فيه .

## فقه الحديث




















$$
\begin{aligned}
& \text { - سنت الليههي (7: 70) رقم (11140) }
\end{aligned}
$$

「 -

 - - مر تخريجه تريباً .






 اللاثقق بهم ، وعداه بعلى إشُّارة إلى علو مرنتّتهم ، وفي وصفهم بالإسلام أو الإليمان ما ما














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

 يشترط أن يطأ الأمة اللثي يحرم عليه وطؤها ونحو ذلك و الشّ أعلم .

## غرز الخثّب في جدار الجار





## تخريج الحديث








 يرد على عبد الغني بن سعبد الأي بقول بالجمع إلا إن أراد بالناس خاصـياً ، وهم مــن روى عنه الطحاوي ، وفَّ أخرجه أحمد و عبد الرز اقق من حديث ابن عباس " .

## فقه الحديث








 -
"
 - ( $\varepsilon$ を $\quad$ !


























$$
\begin{aligned}
& \text {. (V) (Y) (Y) - - } \\
& \text { ' - فتّح الباري (0) }
\end{aligned}
$$

فيها،فالمخاطب بذلك ممن يجوز عليه جهل ذلك، لأنه لو كان المخاطــبـب بــن أعيــنـن النصحابة لما واجههم بمثل هذا الخطاب ، وقد جزم بهذا إمام الحرمين تبعأ لغيره ، مع أن متل هذا الحكم قضى به عمر في أيام وفور الصحابة ، وقد قوى الوجوباب الثنـــافـعي
 ورو اه بسند صحيح ( أن الضحاك بن خليفة' سـأل محمد ابن مسلمـةّ أن يسوق خليجاً كه فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فامتتـع فكلمه عمر في ذلــــك فــــأبى ، فقال : والله ليمرن به ولوعلى بطنك ) َ فحمل عمر الأمر على ظاهره ، وعداه إلــى



 حلفت ، فاجعل اسطواناً دون جداري فاجعل عليه خشبك ) وروى إسحاق في مسنده ،
 خشبته على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه فإذا من شئت من الأنصـــا



 الإصابة ( )








 التهذيب (1:199)



 وڤع عند ابن عبد البر＂من وجه آخر（ لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم ））．

## تحريم اللغصب والأخذ بالحياء


 صحيحيهها 「 ．نمامه（ ولّلك لـُّدة ماحرم الله مال المسلم على المسلم ）： تخريج الحديث؛
وهو من رو اية سهيل بن أبي صالح عن عبد اللرحمن بن أبي سعبدْ عن أبي خمبد،
 والبيهقي ، وقوى ابن المديني رو اية سهيل ، وفي الباب أحاديث كثبرة عن البن عمـــر
 رفعه（ حرمة ملل المؤمن كحرمة دمــه ）أخرجه البز ار و وروى أبو داود و وللنزمــذُي

 حديت أبي حمير أصح ها في الباب

 （ r に ： 1 ）





> الو قعة . تعجيل المنفعة (1: 4إب) .




والثبيهقي' من حديث عبد الله بن السائبب بن بزبد أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا ) .

## فقه الحديث





 أشُياء كثيرة مثل أخذ الزكاة كر هاً ، ومثل النشفعة ، وإطعام المضطر و القريب و والمعسر
 بغير طبب نفس وحل ذللك ، و هذا منها لاسيما و هذا مجرد انتفاع ، و العين باقبــة ، لا لا يحتاج إليها المالكّ والنه أعلم




 تهايب الثهذنبب (r:



- (النساء : ب9) .


## A -


 واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه ، واستثني من النهي عن بيع الدبن بالذين أو


 الطعام ، لأنه بيع طعام فبلْ أن يسنّوفى في

## مطل الغتي ظلم

人


## فقه الحديث

فوله : ( مطل الغني ظلم ) " عند النسائي وابن ماجة؛ من حديث ابن عبينة عن أبي
 وڤد رواه الجوزفي من طريْق همام عن أبي هريرة ( وأن الظلم مطل الظنــي ) و وهـو






 الغغني القادر أن يمطل بالدبِّ بغد اسنتحقاقه بخلاف الُعاجز وفبل : هــو مسـن إضبّــافة



- المسند (ץ: זד؟) رقم (99Y) .

المصدر إلى المفعول ، والمعنى أنه يجب وفاء الاين ولو كان مستحقّه غنياً ، ولابكون




 وفيده بعضهم بالتشديد والأول أجود . انتّهى .








 وإرشاد ، وهو شُاذ ، وحطله أكثُم الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل الظـــاهر علــى

ظاهره ، وهو الوجوب .
 إذا كان عمدأ كبيرة أم لا ؟ فالجمهور على أن فاعله يفسق ، لكن هل هل يثبت فسقه بمطله

 لايشترط فيها الالنكرار ، نعم لايحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره انتّهى .

 لزوجته ، و السيد في نفقة عبده ، ومفهوم الحديث أن مطل العاجز عن الأداء لابـــــل
















 على كفه عن الظلم .

## تزك الصلاة غلى المتوفَّى الثمين




 زواه أحد وأبو داود و النسباني وصحده ابن حبان والحاكمّ . .
 - - البخاري رئم (Y)

「


## تخريج الحديث

الحديث أخرجه البخاري' من حديث سلمة بن الأكوع ، وثوله : ( توفي رجل منا )



 لدينه قضاء ؟ فإن حدث أنـه ترك لاينه وفاء صلى عليه ، وإلا قال للمسلمين : صــلـوا على صاحبكم ) وقوله : ( ديناران ) في حديث سلمة ( ثلاثة دنانير ) وكذا أخرجه أبو



 حديث أبي فتادة ( تمانية عشر درهماً ) فهذا دون دينارين ، وفي مختصر المزني من

 عليه يارسول الله صلى الله عليكل ، وعليَ دينه ، فصنلى عليـــه ) و وفي رو اية ابين ماجة



 ورو

 ديناران ، فعدل عنه ، فقال علي : هما عليّ يارسول الله ، وهو بريء منهـا فـيا فصــلى


 برجع ، إن فال : إنما ضمنت لألِجـ ، فإذا لم بكن للميت مال ، و علم الضنامن بذلك ، فلا رجو ع له على الضمانـة ، وعن أبي حنيفة إن ترك الممبت وفاء جاز الضنــن بنـبـدر

 واجبة ، وأن ترك النبي و الدين لايسقط إلا بالتأدية والمه أعلم • وڤوله : ( حق المغريم ) منصوب على المصبـدر
 الحق وشبت عليك وكنت و المحامل فيه مصنون الجملة كما ذهب إليه ســيبويه ، وفيـــهـ


 ( وبر يء عنهـا الميت ) علي ذلك مبايؤيد هذا المسستتبط والش أعلم .

( ل


 - (فمن هبات ولم يترك وفاء ( )

فقه اللحفيث









 الصـلاة على من الستدان ديناً غير جائز و أما من استّان لأمر جائز فما كــــان يمتّــع ،










 المسشمين أن بفعله ، بمن مات وعليه دين ، فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الم المي




 من بيت مـال المسلمين ).

## لاكفالة في حد

( 9 - 1

「 「 -


## تخريج الحديث

 وأخرجه الخطيب وابن عسناكر .

## فقه الحديث




 لجواز أن بيعي عليه حق غير الحد ، أو قار المجلس الحكم في حد القنف وهي وهو منابين










 لمالك في جواز أن يَّجاون: التّعزبر حداً ، أو كان مذهبه أن المحصن الجاهل لا بِّجم

- الكامل (0: (Y) وثالل : عمر بن أبي عمر الكلاعي منكر الحديث من التقات .「「



 - - فتح البازي (؟:



 فسمع مؤذنه عبد الله بن اللنواحة شهد أن مسيلمة رسول الله ، فقال عبد الله : علـيـي




 على الكففيل إحضار المكفول عايه لإقامة الحد عليه و القصاص للإجماع من القالئلين أنه
 القول بضعفه فهذه الآثار العمل بها أرجح ، إذ ربما بدعي الإجمــاع النـــكـوتي مــن

 الكفيل والنه أعلم

 ترقيسِا . الإصابة (1:



$$
\begin{aligned}
& \text { • - ( }
\end{aligned}
$$

## 9 - 9 باب الشثركة و الوكالة


 هصدر الشتُّك ، وبضم اللتُين اسم للشيء المشترك ، وهي الحالة التّي تُحدث بالاختبار

 تقول : وكلت فلاناً إذا الستحفظته ، ووكلت الأمر إلثه إذا فوضته إليه خفف ، وهيئ في' الشّر ع إقامة الشخص غيزه مقام نفسه مطلقاً ومقداً . والوكبل : فعبل بمعنى مفعولن . .

## تُحريم الخياتة في الثشركة


 من مـالهما ) رواه أبو داود' وصجحه الحاكم' .

## تخريج الحديث"





 والدارْطُني (r:




 تهانيب التّهذيب (T: \&T). " - الثلخيص الحبير ( (\%: 9٪) .
 النتهذيب (1: ©)

حزام ، رواه أبو القاسم الأصبهاني في التّر غيب والترهيب' ، و ولفظ أبي داود ( إن الهُ





## مشروعية الشركة

يو 9 . يوم الفتح ، فقال : مرحباّ بأخي وشريكي ) دواه أحمد وأبو داود وابن ماجة 「 ترجمة الراوئ
هو السائب بن أبي السائب ، واسم أبي السائب صيفي بفيّح الصّاد المهولة وسكون




 مباس أنه مـن هاجر مع اللنبي
 فقتل : إنه الشُربك وقيّل : الشّريك ابنه عبد النه ، وقيل : هو قيس بن الساتّب ، وفـــالـ








 r

 مولى مجاهد بن جبر .

## تخريج الحديث'

والحديث لفظ الحاكم عنه أنه كان شريك النبي ،


 السائب ، قال أبو حاتم في ألعلّل ": و عبد الشّ لبس بالتقوي .

## شركة الأبدان


نُصبيُ يومِ بَّمٍ ) رواه الثنبَّئي ؛

## تخريج الحديث

 وعمار بشيء ) .

## فقه الحديثْ











اــ فشركة الأبدان هذا الحديث ، وحديث البر اء ، عن سليمان بن أبي مسلم فـــال :


 الششركة يحنمل شركة المفاوضة ، وهي أن يخر ج حران مكلفان مسلمان جميع نقـــدهـها



 وأجمعو اعلى أن الشّركة بالار اهم و الدنانير جائزة ، ولكن اختلفوا إذا كانت اللانانير من أحدهما و الادراهم من الآخر فمنعه الشافعي ومـالك في المشــهور عنــــه و الككوفيـون إلا الثوري • النتهى
وزاد الشافعي أن لا تختلف الصفة أيضا كالصحاح و اللمكسرة ، وجنح البخاري إلى



 - النّركة و النو

 العقد في الشّركة ، وظاهر إطلاق الجمهور أنه لابد من العقة الذي يســتكمل الشبـروط
 (ويذكر أن رجلا ساوم شيئاً فنمزه آخر ، فرأى عمر أن له شركة ) فال المصــنـف :
 معاوية ( أن عمر أبصر رجلا يساوم سلعة ، وعنده رجل فغنزه حنى الشتراها ، فر أى



- فتح الباري (0: ؟r 1) .
 يشركه لأنه انتفع بتزكه الزيادة علبه ' .


## اللو كالّة في الاستلام و التّسليم




## تمام الحديث



 آخر كتاب الخمس ؛ .

## فقة الحعيث

وفي "لحديث دلالة علئ شُر عية الوكالة ، والإجماع على اعتَّار ها ، وتعلق الأحكام





 .الرسول جاز اللفع إليهه ، وعلىى التولين بما ذكر يحصل الانفاق وينتفي الخلاف .

## الوكالةة في البيع واللثّر اء


أُضتحيةً - الحديث ) رواه البخاري' في أنثاء حديث. وقد تقدم الحديث في كتاب البيع ومـايتعلق به من الفقةه .

## الوكالة في جمع الصدقات


الحديث ) متفق عليه 「

## تمام الحديث


 تظلمون خالدأ ، قد احتبس أُراعه واعتاده في سبيل الله ، وأمـا العباس فهـهـي علـــــــي ومثلها معها ، ثم قال : بِاعمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ) . فقه الحديث


 تطوع، لأنه لايظن هؤلاء الصحابة أنهم يمنحون الفرض ، وقوله : ( فقّيل ) القائـــل

 ( ومنهم من عاهد الله .. الآية )" والمشهور أنها نزلت في نُعلبة ، ووفع في روايــة ابن أبي الززناد عند أبي عبيد ( فقال بعض من يلمز ) أي يعيب ، قالل المصنف رحمـــة

 رقم (ATIV) (





 بكسر القاف أي ما ينكر أُ ما يكره ، وقوله : ( فأغناه الله وزسوله ) إنما ذكر:زئهو










 وأجاب الجمهور بأجوبة :
أحدها:أن المحنى أنـه هِ

 وخبله


 والسلاح ، وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد الو اقف ، وقال ابن دقيق العيدٌ : جميع ذلك"

بأن القصة واقعة عين محتملة لما ذكر ولغغيره ، فلا ينهض الاستدلال بها على شــيء مما ذكر ، قال : ويحتّل أن يكون تحبيس خالد إرصـاداُ وعدم تصرفـ ، إذ قّد بطلــى التحبيس على ذلك ، فلذلك لم يتّعين الاستـلال إذ الإستثلال إنما يكون بنص أو ظاهر ، وقوله : ( فهي علي ومثلها معها ) هذا لفظ مسلم من رواية ورقاء عن أبي الزنـــــاد ، وفي البخاري من رواية شعيب عن أبي اللزناد ( فهي عليه صدقة ومثلها معها ) وفي



 المستقبلة، وقد أخرج التزمذي و وغيره من حدبث علي ذلك ، وفي إسناده مقالل، وفـــي الاارقطني

 النبي


 ذكو ان، وهو ضعيف ولو ثبت لكان رافعا للإشكال ، وقيل : المعنى الستشلف منه هــــــر صدقة عامين فأمر أن يقاص به من ذلك ، وقد استبّعد ماذكر كن الاحتمالين بأنه لــــو كان كذلك كلنه النّبي ذلك اعتماداً على حسن ظن عمر بالعباس ، أو أن العباس بين لعمر مثل ذلك فقبل منه
 صدقة ومثلها ) فالمعنى أنها عليه صدقة لازمة ومثلها ، وقيل إنه أخر ها عنه في ذلكا العام إلى العام القابل فيكون عليه صدقةّ عامين ، قاله أبو عبيد وفعل ذلك رفقا بــهـ ،

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

وقيل : لأنه كان استئان خين فادى عقيلأ و غيره ، فصار من جملة الغارمين ، فالمعني!


 المخرج إليه واحد ، قالل ابن حبان : وقيل : معناه فهي له إلى القندر الذي كان برّاد منـ؛


 في نساء النبي


 - أعلم



 عن اللععض وحسن التأويل،وذكر الحديث في هذا الباب بكون العامل وكلا بلالِ عن الإممام؛
 اللنبي بالضمانة والنة أعلم .

## الوكالة في الأبح

 الباقِيَ .. الحديث ) رواه مسنلمُ ؛

- '


 الهَ وجهه من اليمن ، واللنبي


 و أشركه في هديه ) وقوله : ( ماغبر ) بالغين المعجمة واللباء الموحدة المفتوحة أي مـا


 رو اية التُرمذي ، وأعطى علياً اللبن التّي جاءت معه من اليمن وهــي نمـــام المائـــة ،


 على أنه يستحب تعجيل ذبح الهالبا وإن كانت كثيُرة في يوم واحد ، ولا يوُخر بعضها -إلى بعد يوم النحر


## الوكالة في إقامـة الحدود




## فقّه الحديث

الحديث سيأتي إلكلام عليه مستّوفى إن شاء الله تعانّى في كتّاب الحدود هذا الباب لأن المأمور وكيل عن الإمام في إقامة الحد ، والظاهر أن ذلك هــن بـــاب
「 - في الحديث رثم (Y09) .


\& - الحديث رثم (ITrI) .


 وو لاه غيره ، كان ذلكك بمثزلة توكيله لهِ في إقالمته اننتهى .
' - فتحح البارى (؛: : \&9Y) .


## قول الثحق

- 1 • صحده ابن حبان سن حديث طويل"


## تخريج الحديث؛






 من حديث علي بن الحسين عن جده علي بن أبي طالب عليه صـلات النَ أخرجه أبــو

 صل من قُطك ، وأحسن إلى من أساء إليك ، وڤل الحق ولو على نفسك ) فالل ابــن
 الشّ" : وفيما قالل نظر لأن في إبناده الحسين بن زبد بن علي ، وقد ضعفه ابن المديني

-     - نسان الُعرب (0: غ






" - فيِن التُتير (؛: av av) .

فقه الحديث




 و هي اللشّيء الكريه لمر ارثنه وفي خصوصبات الأحكام أحاديث كثيرة وارده في الإقر ار في الحدود و القصاصن و غيزه ها .
 وهي مأخوذة من عار الفرس إذا ذهب ، لأن العارية تذهب من يو يد المعير أو من العار
 للكالم الخفيف عار ،وقال في النهايةً : العارية مشددة الياء كأنها منسوبة البى العار العار لأن
 إياه ، و أصلها الواواو ،وهي في الشنر ع عبارة عن إبادة المنافع من دون ملك العين .

## تضمين المستّير


أَخَّتْ حَّى تُوَدَّيَّهُ ) رواه أحمد والأربعة وصحده الحاكم" ،

## تخريج إحديث"

أخرجوه من حدبث الحسن عن سمرة ورواه أبو داود والتزمذي بلفظ ( حتى تؤئدي) والحسن مختلف في سماعه من سمرة " ، وزاد فيه أكثر هم ثم نسي الحســن ، فقــــال : (من أمسك لا ضمان عليه ).

## فقه الحديث




 ذهب إلى هذا ابن عباس وزيد بن علي وعطاء وأحمد وإبحاق والشافعي واني وأثهب وأحد تولي مالكى ، وحجَّهم هذا الحديت وما يذكر بعده من الأحاديث ، وذهب الهادي وداود
 (
أُبفاري ولم بذرجاه .


 عساكر وادعى عبد الحق أنه المحيح.















## ألداء الأمـاتـة




' - رقم (9) (9) .

 .

 رقم (ヶY97) وثال :



 00) رقم (1090) و غبر هم .

## تخريـج الحديث

 وأخرجه الطبراني في الكببير والدارقطني وأبو نعيم في الحلية ومالكك و اللبيهقي و الضضياء عن أنس " ، وأخرجه الطبر اني في الكبير و البيهقي عن ألبي أمامة" و الدارقطني عني ون أبي ابن كعب؛ ، و وأحمد وأبو داود عن رجل من الّصحابةٌ .

## فقّه الحديث

و الحديث أظهر في الوديعة ، وقوله : (لا تخن من خانك ) المر اد به أن لا يجاز ئ




 لايملكه بمجرد الأخذ بل بيبعه الحاكم على قول ، أو يبيعه الآخذ على ڤول فيملك ثمنه،


 الثهادي عليه السلام الى أن ذلك لا يجوز إلا بحكم حاكم لظاهر فوله : ( ولالخن كـن

 ليس أكلا بالباطل ، وقوله : (لا تخن من خاتك ) محمول على البــدن ، وأن الأولــى الصبر لتحصبل ما هو خير للصـابرين وتخصيص حديث (لا يحل مال امرئء مسلم )

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

$$
\begin{aligned}
& \text {. (النساء : ( ) - }
\end{aligned}
$$

بما ذكر من دليل الجمهور ، وهو مُرينة تأويل النههي وصرفه عــن التا
الكؤيد بالشه : إن فول الهادي مسبوق قبله بالإجماع و الشه أُعلم .

العارية مؤداة
r


بل عارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ ) رو اه أحمد و وأبوداود و النسائي وصححه ابِن حبّان '
فقهه الحديث
الحديث فيه دلالة على ماذهب إليه الـهادي وداود أن العارية لا تضمن إلا إذا ششرط
 القبمة و الله أُعلم

العارية مضمونة
\&
 . وصحجه الحاكم "

- 910 - وأخرج لـه شاهد| ضنيفاً عن ابن عباس رضي الله عنهـا ترجمـة اللراوي
هو أبو أمية وأبو وهب صفو ان بن أمية بن خلف بن وو هب الجمحي القرشني هــرْبَ

 وقف عليه ، فالل له : إن هذا وهب بن عمير بزعم أنلك أمنتني غلى أن أسير' شهرين ،

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text {. } \text {. (YM.. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " - الإصابة (r: }
\end{aligned}
$$

فقال له رسول اله هِ : ( انزل أبا وهب ، فقال : لا ، حتى تبين لي ، فقالل رسول الن

 نفس نبي ، فأسُلم يومنذ وأقام بمكة ، ثم هاجر إلى المدينة ، ونزل على العّل العباس ، فذكر
 أششر اف فريش في الجاهلية ، وكانت امر أته أسلمت قبله بشهر ، فلمـا أُسلم صفوان أن أقرا على نكاحهـا ، مات صنفوان بمكة سنة الثتثن وأربعين ، رو ع عنه ابنه عبد الله و ابـــن أخيه حميل وعبد الله بن الحارثت وعامر بن ماللك وطاووس ، وكان من المؤلفة قلـــوبهم وحسن إسلامهم ، وكان من أفصح قريش لساناً . تنريج (لحديث"
ووله : ( وأخرج له شاهدا ضيفاً عن ابن عباس ) ولفظه ( بل عارية مضمونة )
 أنا اليوم يا رسول الله ، والله أرغب في الإسـلام ) وفي روايـسـة لأبـي داوني
 جعفر بن محمد عن أببيه عن صفوان مرسلاً وبين أن الأدراع ( كانت ثمـــنـين ) وروواه
 المناقب ، وأعل ابن حزم وابن القطانْ طرق هذا الحديث ، زاد اد ابن حــزم أن أحســن مافيها حديث يعلى بن أمية ، يعني الذي روواه أبوداود في الباب عن ابن عمر ، أخرجه البزار بلفظ ( العارية مؤداة ) وفيه العمري وهو ضيع

## فقه الحديث

الحديث فيه لفظ ( مضمونة ) محتمل كما عرفت أن يكون وصــفأ كانٌــفأ لحقيقــة العارية ، فيكون دليلا على أن العارية تضمن ، وإن لم تضمن ، ويحتمــل أن بكـــون الوصف مخصصـاً فيكون دليلذ على أن العارية من أنواعها المضمونة ومــن أنواعهـا
رثم (1991).
.
.
.



 حجةٌ على ضمان العارية مططلقَا واله أعلم .

## تحريم اللغصب




مسلم.

## فقه الحديث


 وفي لفظ في الصحيحين ( من أخذ ) .
وقوله : ( شبراً ) أي مقالر شبر ، وفي لفظ في الصحيحين ( قيد شــبـر ) بكســر
القاف أي قفره ، وذكر الشبر تتبيهأ على الستواء القليل و الكثير في الو عيد ، وقولـــهـ : (طوقه الله ) وفي رواية ( طُوّقَه ) بضم أوله على البناء للمجهول ، وفي رو اية (فإنه

وقوله : ( من سبع أرضبن ) بفتح اللراء ، ويجوز إبكانها في لغة فلبلة كذا هـــال الجوهري وفي التطويق وحده معان
أحدهـا : أن معناه أن بعاقب بالخسف إلى سبع أرضين أي تكون كل أرض في تلـك الحالة طوقا في عنقه ، ويؤيد هذا حديث ابن عمر ( خسف به يوم القيامة إلــى ســـع أنع - ${ }^{r}$ (أرضين

والثاني : أنه يكلف نقل ما ظلم منها يوم القيامة في المحسر ، وبكون كالطوق فــي
 مرفوعاً ( أيمـا رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخــر ســــيع أرضين ، ثم يطوقّه حتى يقضي بين الناس ) ؤ ولأبي بعلى بإسناد حسن عن الحكم بن



 - (iv̌. (Y) (ivr

 (القيامة يحمطه )
 كما جاء في حق من كذب في مقانمه كلف أن يعقا شعيرة .

















 ويجري عليها أحكام الغصب واختلف العلماء في ضمانها إذا ثلفت بعـد الالنـــتيلاء ،
 .

 . (ir: النطلم) -




 ثبوت اليد على غير المنقول وللحدبث المذكور في الباب وهو الأولى والشَ أعلم •

## من أتلف شيئاً ضمنه





 فقه (الحديث







 من عائشُة في صدفة أم سلمة ، فيما أخرجه النسائي' عن أم سلمة ( أنها أتت بطعـام
' - سيق تخريجه في الحديث رقم (911) .


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

$$
\begin{aligned}
& \text { " - أخرجه النسانئ رقم (1) (1) }
\end{aligned}
$$







 أكتر ظثي أنها حفصة - بصحفة فيّها ثريد ، فوضعتها فـرج بحتجبن فضربت بها فانكسزت .. الحديث ) ولم يصب عمران في ظنه أنها حفصنة بل

 رسول الله



 هذه القصة لصفية فيما أخرجه أبو داود و الْنسائي من طريق جسزة بفتح الجبيخ وسبكون














النكاح ( بصحفة ) و هي قصعة مبسوطة ، ونكون من غير الخشب ، قوله : ( فضربت















 الأقو ال وانش أعلم



 القصعة ، فإن كان من بعض زوجات النبي
$\qquad$

الحقيقي ، لأن المـاللك للبيث ومـفيه هو النبي
 النّقصي ولكن نجد فيه عموم ؛ فوله : ( إناء كإناء وطعام كطعام ) فإن اللفظ لايقصبــر









 بالكلام لما وقع منها من الْتُغي ، لما فهم من أن النتي أهدت أل ادت بذلك أذي التي هو
 لأنه كان مهوى لهم ، فقد خز ج عن ملكها بالنخلبة والش أعلم .

## حكم الززراعة في أرض الثير


 إلا النسائئ وحسنه الترمذي" ، ، ويقال : إن البخاريُ ضففه .

## تخريج الحديث

 أبي رباح من رافع بن خديج" ، وضتعفه الخطابي ، ونقل تضعبفه عن البخاري ، و'هو

$$
\begin{aligned}
& \text { " - علن التقزمذي (1: (1) }
\end{aligned}
$$



 ذكره ابن الملقن النّحوي.


 بالنفقة ) وأخرج الطبراني في الكبير وابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب ( أن رسول الله


 الكذكور في الغصبب .

## فقه الحديث











 ( (ive-A)

 ع- البحر الزخار (६:


 مالكهـ بالاستهلاك ، فلا يقوني حبة المذكور وانش أعلم .

## ليس لعرقّ ظلام حق




 في وص. في وصله وإرسالكه ، وفي تعيين صحابيه .

## تخريج الحديث"











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





وليس لجده عمرو بن عوف في البجاري سوى هذا الحديث ، وهو غير عمــرو بـن عوف الأنصاري اللبدري .

 ابن آدم في كتاب الخر اج؛ ، وفي أسانيدها مقال ، لكن يقوى بعضها بعضا.

## فقه الحديث







 الغرس للغاصب ، ولايخر ج عن ملكه ، وقد تقدم الكلام فى الزّر ع ، والجمع بين هـــا الحديث و الحدبث الأي قبله .

## حرمة الْمسلم

(إن
 هَأ ) متفق عليه"

## فقه (لحديث

الحديث فيه دلالة على تحريم ملل المسلم ، و أن حرمنه كدمه ، و هذا إجماع و افــق
النشر ع فيه النتمريم الحقلّي عند من قال به .





## |














 أخذ مال الغير بغير رضاه ؛ و وهو مراد من قال إنها مخالفة للقياس .

## مشروعية الثثفعة




 وفي رواية الطحاوي

## فقّه الحديث



 والببت الصنير والبئز والحوض والبرك ولبركة و وغير ذلك ، مما لم يقسم ، وقد ورد في البئر




 العقار والدور ، لقوله : ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الثطرق فلا شــفعة ) والــــــود

 المالكية خلافه إلا المنصور بالنه فخالف في المكيل والموزون فاله : لألنه لاضنرر فيه ،






 من الصرن بكسر المههلة الخالص من كل شُيء وفوله : ( الشفعة في كل شــرك )

 r - البحر الزّخذار (؟: ؟) .




。 - فتح الباري (؟:









 بأخذه الشُفيع بالشّفعة . النتهي .









 مسنل )







 وهو محجو ج بالليلل العام م



 والصدقة ، ماعدا الميراث فإنه لاشفعة فيه إجماعأ ، و الحنفية تخص اللشفعة بالبيع فتط؛









 (الشفعة في كل شيء ) شُمول خلك للاججارة إلا أن يوجد دلبل يقبد ذلك بالبيع •

## جار الارار أحق بالشفعة


رواه النسائي وصححه ابن حبان' و وله علةّ .



 وهذا هو المحفوظ ، وقيل : هما صحيحان جميعا ، قاله ابن التُطلن وهو الأولنى .

## تخريج الحديث






 فقة الحديث
 بالحديث الآتي العام وبالققابس على الادار أيضاً ، إذ اللعلة القرب بالجوار و وهو حاظِنل ،














- كما هر في هامش (1) (1)


. (11+7)
*     - برڤم (rirq).

حديث أبي رافع أنه كان يملك بيبين في دار سعد لا أنه يملك شقصـأ ثـائعاً من منــزل


 داره لا شريكاً ، ولكن هذه الرواية تخالفت رواية البخاري ، و هو أرجح عند النّعارض،




 يبعد اعتباره ، أما من حيثٌ الثليل فالتصريح بالشّرط في حديث جابر الآتي ، وهو إذا



 الأصل أو في الطريق ، ويندر الضرر مـع عدم ذلك ، ولو اعتبر ذلك التأتأي لاعبّبـر


 المناسبات، وحديث جابر المقيد بالشّرط ، يحتمل التأؤيل المنكور وإلا فماذا كان المان المر اد






 الذي لاجوار له ومتل هذا التُقّير الخاص بالغيبة كثير

## من حقوقّ الجوار

 أخرجه البخاري' و وفيه قصضة" .

## فقه الحديث





## الشفعة بالجوار

جr


## تخريج (الحديث'


 فقه الحديث







 الباري رمبم (4)
 (Tr : : (\%) (1) (1799)



يجب عليه السبر ، والحديت يحتمل تتزيله على هذا ويكون المر اد ( ينتظرها ) هو أنه
 واحدأ ) قد عرفت مادل عليه بمفهومه فال ابن حجر في شرحه على المشُكاة : احـــتـع



 مطلا عن المشاركة في الطريق ، والجار على من لبس بجأر . انتهى كلامه .

## لا شفعة لنغائب

 مـجة و الثبزار' وزاد ( ولا شفعة لغائب ) وإسناده ضعيف . تخريج الحديث
ولفظ الحديث من رو ايتهها (لا شفعة لغائب ، ولا لصغير ، والشفعة كحل الـعقال )





 قيدها مكانه ثبت حقه وإلا فاللوم عليه ) وذكره عبد الحقّ في الأحكام عذه ، وتعقبـهـ
 الششفعة لمن واثبها ) وذكره ثاسم بن ثابت في دلائله .

## فقّه الحديث











 و إن نراخى ، وقال ماللك : ليست على الفور بل وثت وجوبها متسنع ، واختلف قوالها في


 الخمسة الأعو ام لا ثتقطع فئها الشُفعة .

を

## (لمقارضة

9 1 ه
 تخريج الحديث
وأخرجه ابن عساكر عن صالح بن صهيب عن أبيه .

## هقه (الحديث

إنما كان البركة في الثنلات لما في البيع إلــى أجــل مــن المســــاهلة والمســـامحة
و المقارضة لما في ذلك من انتفاع اللناس بعضهم ببعض ، وخلط البر بالشُعير إذا كـــان


 ويسمى مضاربة ، مأخوذة هن الضرب في الأرض لما كان تحصيل اللربح في الأغلب بالسفر ، أو مأخوذة من الضرب في المـال وهو اللتصرف فيهـ و التغلب .

## الاششتراط في المقارضة





 تَريج الثحديث

حديث دكيم أخرجه البيهقي أُيضأ بإسناد واه .
' ا- أخرجه ابن ماجة رتم (Yイ9)


## فقه الحديثش






 الشرط إلمى اللنبي
















$$
\begin{aligned}
& \text { - (10:AV) ( } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 8 - ( } \\
& \text { ( }(91: 1)^{-c}
\end{aligned}
$$







 اللمنهي عنه ، و عند أبي حنيفةُ و الشافعي أن ما في الذمة يتحول عن الانحمانة ويصـير الْير أمانة ، و عند اللهنوية العلة أن ما في اللنمة لبس بحاضر حقيقة ، فلم بتعين كونهـ هـــالـ

 اششثر اط حكيم بن حزام ماذكر دلالة على أُنه يجوز لمالكـ المال أن يحجر العامل عمـا


 خالف ، فإن أجاز المالك نفذ البيع ، وإن لم يجز لم ينفذ البيع والْ أعلم .

# -10 ـ باب اللمساقاة والإجارة <br> المز الرعة بالّشطر 




 عُمْر ( )



## فقه الحديث؛











 هذا ، هل شر عبتها على خلاف القياس ؟ وإنما ذلك رخصدة ، لأن فيه مخالفة للأصبول،
 ر رم (





 المنصوص عليه ، وهو الكرم عند الشافعي لما عرف في التّنوية بينهما في الخــرص للزكاة.


 له ، وما نركه فهو له ، وأجاب الجمهور بأن فوله : ( أقـــركم علــى مـــأقركم الله )





 قول من قَال : إنها فتحت عنوة ، إذ حقّ المسلمين إنما هو في العنوة ، وظلــاهر فَــول من قال: صلحاً ، أُنهم صولحو ا على كون الأرض للمسلمين ، والشه أعلم .




 الجميع فيقاس عليه والشا أعلم .




































 اللر اثشدين في ذلك . انتّهى . و هذا الاني قال أي - ابن القتم - كلام مقابل العمل عليه في جميع بلاد الإسالام من



 ولا يتكرر كل سنة كبناء الحبطان وحفر الأنهار فعلى المالكّ والش أعلم' .

## كراء الأرض بالذهب والموق





 وفيه بيان لما أجمل في المتنق عليه من إطلاق النهي عن كراء الارض. ترجمة الزاوى




فقه الحديث'
اللحديت فيه دلالة علىئ صحة إكتر اء الأرض بأجرة معلومة من الــذهب و الفضضــة






 وأبو يوسف ومحمد بن الخسن وجماعة من المالكية : تجوز إجارتها بالذهب و الفقضـة ؛





بحديث ر افع بن خديج ، وبّأولوا أُحاديث اللنهى تأويلين :
 و الثربع ونحو ذللك .


 هذا التأوبل الثانى البخارى ووغيره عن ابن عباس و الش أعلم .








وصبيان ، و المعنى أنهم كانوا يدفعون الأزض إلى هن بزر الوعها ببذر من عنده على أن









 - يمكن حصر ها في هذا المختصر




 كراء الأرض، قال عبد الله : لقد كنت أعلم في عهد رسول الله الهو أن الأرض نكري ،
 كراء الأرض ) وأخر ج مسلم




 مجمل تفسيره بالأخبار التي رويت عن رافع بن خديج و غيره من طرق أخر وقد عقل












 الاحتياج فأبيح لهم المؤ اجزنة ، ونصر الا











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

. وهو حديث حسن (Yī.)

الخصام، وهذا يقتضي فساد المعاملة إلا أن يمنع كون ذلك مظنةّ وإنما هو أثـــر نـــادر فيتم الاحتجاج ، وهذا حاصل ماورد واله أعلم .

## اللنهي عن المزارعة

 بِالمُؤاجَرَةِ ) رواه مسلمُ 'أيضناً.
ترجمة الراوي
هو أبو زيد ثابت بن الضحالك بن أمية الخزرجي الأنصـاري ، كان رديف النّبي
 وهو صنغير ، ومات في فتتة ابن الزبير ، روى عنه أبو قالابة. تققم الكلام في الحديث.

## أجر الحجام




## فقه الحديث






 واحتيج إلىى الجمع بينهما بما ذكر ، وذهب أحمد وجماعة اللى الفرق بين الحر والعبد ، العد
 الإنفاق على الرثيت و اللواب منها وأباحو ها للعبد مطلقا ، وعمدتهم حديث محيصة (أنه الانه



 أجرته) بأن محل الجواز ما: إذا كانت الأجرة على عمل معلوم ، ويحمل اللزجر علي مـا
 يتداوون من إخر إج الام وغيره ، وحل الأجرة على المعالجة بالطبّ

## الكسب الخبيث

¿ \& خِبِث ) رواه هسلمّ .

## فقه الحديث؛


 في ذلك ، ولعلّه يمكن أن بيّأول بهذا الحديث حديث ( من اللسخت كسب الحجام ) و بأنه
 هناخبث من المككاسب ، فيكون في معنى الخبيث .
(1010.)







 الكيبر (1797).

إثّم من منع أجر الأجبير


 فقه الحديث



 بالإجماع ، وقوله : ( فاستوفى منه ) أي استوفى على الأجير فيما استأجره لابله وانش أعلم

## أخذ الأجر على كتاب الله

 أَجزاً كتابَ الهِ ). أُخرجه البخاري " .

## فقه الحديث"









رتُم (AvVV) .

أخرجه البخاري معلقأ في باب مايعطى في الرثية على أحياء العرب بياتحة الكتاب وبرقم (OVYV) .

> فتح الباري ( ؟: ته ؟) .
 . (rraq) a

 ممن كنت أعلمه القرآن وألكتاب وليست لمي بمال ، فأرمي بها في سبيل الله ، فـفال :
























 - * -

عبادة فقيل : عنه عن الأسود بن ثعلبة ، وقيل : عنه عن جنادة ، ورواه اللاارمي بسند




 يعطى فيقبل ) ولفظ الْخاري قول الحكم : (لم أسمع أحداُ كره أجرة المعلم ) ووصلد ألـد

 البخـاري قول الحسن ( وأعطى الحسن دراهم عشرة ) و ووصله البن سعد











 القسام ) " وكأنه بكره لـه اُخذ الأجرة على سبيل المشارطة ، ولا يكر هها إذا كانت بغير
 وكان يقال : ( اللسحت الرشنوة في الحكم) '

















 شيء لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الْأين نزلوا لعله أن يكون

$$
\begin{aligned}
& \text { أبي شُبية في مصنفه. }
\end{aligned}
$$

 لاينفعه ، فهل عند أحد منكم هن شبء

 من عقال ، فانطلق يمشي ومابه قلبة' أي علة ، قال : فآتوهم جعلهم الأي صالحو الحوه الحم




 العوض في مقابلة ثراءة القارىء وللقرآن تعليمأ أو غيره ، إذ لا فرق بين قر اءعته للثتعليم وقر اءثه للالطببيب والهة أعلمّ

## الأمر باستيفاء حق الأجير

و - QrV

Ar^ 9 - وفي الباب عن أبي هريرة الطبراني" ، وكلها ضعاف .

## تخريج الحديث




$$
\begin{aligned}
& \text { - أي عة . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (11.^0) (1-:r) (VOKr) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " - المعجم الصغير (!: آ }
\end{aligned}
$$



 أجيراً فاستوفى منه ولم يعظه أجره ه ) .

## تسمية الأجرة

هr 9ـ
 أبي حنيفة. .

## تخريج الحديت"

رو اه من طريق عبد الثله بن المبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبر اهيم عنهُ فّال:








 - (rAOV) (r)

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

## أ أ باب إحياء الموت

 شبهت العمارة بالحياة ، وتعطيلها بققد الحياة ، وإحياؤ ها هو عمارتها فالإحياء استعازة
 وغرسها وقلع مافيهها من الخلاء وتتقيتها ونحو ذللك ، فالل الإمام يحيى : الإحيــاء ورد ور
 مطلقات الشنار ع كما قلنا في فبض المبيعات والحرز في السرقة مما بحكم به المعرف ،
 تصلح للزر ع أو غيره ، وبناء الحائط على الأرض ، وحفر الخندق القعير الأي لايطع ، الألـع




الماء في النئر

## من أحيا أرضاً ميتة فهي له




البخاري'

## فقه الحديث




 عمارً ، قال ابن بطلال : ويمكن أن يكون أُصله مــن اعتمــر أرضـــاُ أي اتخــذها ،

$$
\begin{aligned}
& \text { - ( } 9 \text { ( } 9 \text { : - }
\end{aligned}
$$


 أحق لللملم به ، ووقع فيُ رواية أبي ذر ( من أُعر ) بضم الههزة ، أي أعمره غيره؛ ، وكأن المراد بالغيز هو الإمام .























$$
\begin{aligned}
& \text { ' - الـرجي السابق . }
\end{aligned}
$$

وهو مفهوم هن قوله : ( ليست لأحد ) إذ هو يعم ماكان حتأ وماكان ملكاً ، فالل المؤبد





 يوم الجمل ابن ثلات عشرة سنة ، لان الجمل كان سنة ست وثناثيّن ، و عمر نو نوفي سنة بتلات وعشرين ، وروى أبو أسمامة عن هشام بن عروة عن أبيه فـــال : ( رددت يــوم

الجمل استصنرت ) .

## الأرض الميتة لمن أحياها

9६,

 جابر ، وقيل : عائشة ، وقيل : عبد الله بن عمر، والثراجع الأول ) . تخريج الحديث"








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

 مرسلاُ وأخرجه العسكري: في الأمتال عن عمه . تقدم الكلام على فته البحيتٌ .

## لا حمى إلا لهَ ولرسوله




## فقه الحديث"








 قإم









$$
\begin{aligned}
& \text { " } \\
& \text {. } \\
& \text { " - في مصنفه (0: }
\end{aligned}
$$

الأرجح عند الثافعية أن الْحمى يختص بالخليفة ومنهم من ألْـــق بـــه و لاة الأفـــاليم ،
 اشتّراط إذن الإمام في إحياء اللموات وتحقب بالفرق بينهما ، و اللنبي

 الخضمات ، الذي جمع فيه أسعد بن زرارة' بالمدينة ، وحكى ابن الجوزي أن بعضهمه،
 أن يحمي لنفسه وللمسلمبن لكنه لم يدم لنفسه إذ لم بملك مايحمى لأجله ، ثم قالل الإمام يحيى فى المذهب ومالتك والفريقان : ولايحمي الإمام لثفسه بل لخيل المجاهدين وأنعام



 الحمى ، فقال له : ياهني ، أضم جناحك على المسلمين ، واتق دعوة المظلوم ، فإن


 لث ، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والثورق ، وأيم الله إنهم يرون أني ظلمتهم ،
 بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ماحميت على الناس في بلادهم شبراً)
 ولا لأحد غير الإمام أن يفعل ذلك والشه أعلم .

 وأول من هات من الصحابة بعد الهجرة و أول ميت صلى عليه اللنبي وأول من دفن بالثقيع . الإصــابة ( )

 - (ryqs)

## لا ضر ولا ضرار



## 9६0-9 وله من حيث أبي سعيد مثله" ، وهو في الموطأ مرسل؛ .

## تنريج الحديث"

وأخرج الحدبث الطبراني عن ابن عباس ، وأخرجه ابن ماجة والبيهقي" بعن عُبادة



 خئبته في حائط جاره ، و والطريق الميتاء سبعة ألرع ) :

## فقه الحديث








 الضّر مهنوع عقلا وشر عأ إلا مالدل الشّرع على إباحتّ رعاية للمصلحة النــي تربـــو
「





:




إحاضة الأزض الميتّة
 على أَرْض فَهِيَ لَهُ ) رواه أبو داود ، وصححه ابن الجارود' . تـخريع الحديث
 منه خلاف ، ورواه عبد بن حميد؛ من طريق سليمان الليشكري عن جابر • فٌّه الإحديث

الُحديث فيه دلالة على أن عمارة الأرض المحياة مملكة للعامر كما تقدم و المـــراد بالارض في فوله : ( على ألرض ) هي الأرض المباحةّ ، وذللك هعلوم •

حريم الثبئر


تخريج الحديث



-     - أخرجه أبوداود رقم (Y. VV) . - r " -
 - -

 " - لم أجده عنده والشه أعلم.
 الققيمة ، وفي النهاية : البديء : بوزن البديع البئر النتي حفرث في الإنـلام وليست بعادية قديمة .

وحريم البئر العادي خمسون ذراعأ ）وأخرجه الالار قطني＇من طريق سعبذّ بن المسّبيب




 هريرة ، وفيه رجل لم يسم •

## فقّه الحديث






 سُرح مختصر الحنفية（ حزيم بئر العطن أريعون ذراعأ وحريم بئر الناضـــح سنـتون









$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { + } \\
& \text {. } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$



طالب إطلاق كلام الهادي عليه السلام وهو الأولى ، إد ثُوت ذلك بالقياس على البئر ،




 هذا جميعه بالقياس على البئر بجامع الحاجة، وها في الأرض المباحة، وأمـا الأرض المملوكة فلا حربم في شيء من ذلك بل لكل أن بفعل في ملكه ما شُاء و واسُ أعلم．

## إقطاع الأرضين

روه رواه أبو داود والترمذي ، وصححه ابن حبان＇．

## تخريج الحديث＂

 الطبراني

## فقّه الحديث

 الأرض الموات وتختص به وتصير أولىى باحبائه مدن لم بسبق إلىى إحبائه واختصاص

 الزبير حضر فرسه ولنعل أبي بكر وعمر ودكى القاضي عباض أن الإقطاع تشــويغ

 ．
「 ـ و هي（

 الحديث ، قال سمالك ：فَال والنل ：وددت أن كنت حملته بين يدي ）．

$$
\begin{aligned}
& \text { • - البحر الزخار (؟: (؟). }
\end{aligned}
$$


 له غلته مدة . انتهى

قال السبكي : و الثّاني :هو اللذي بسمى في زمانـنا إقطاعا ، ولم أر أحذا: من أُصحابنا


 أرض إذأ كان دستحقا لذلك والش"أُعلم .

 تمليك، وعلى الثلاني يحمل إقطاعه


 ولعل وجه ألقاسا أن ألمتحجر إنما للإمام إبطال حق المتحجر دفعأ للضنـرر

 فيه للمصلحة واله أعلم .

## إثطاع اللزبير


 داود ّ. وفيه ضعفـ .

「 ؛ - لأن فيه الاعمري المكبر وهو عبد الشه بن عمر بن جفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه مقال. .

## تخريج الحديث

وأخرجه أحمدِ من حديث 'أسماء بنث أبي بكر وفيه ( أن الإقططاع كان من أمــوال
بني النضير )

## فقه الحديث


 للزيادة على مقدار حضر الفرس ، فز اده الثبي قدر ذلك و الشّ أعلم .

## الناس شركاء في ثلالث

(90.
 نقات" .

## تخريج الحديث"







 راويه عن مالكك ، وهو عند الطبراني بسند حسن عن زيد بن جبير عــن البـن عمـر


「
 - (1)

Y - أخرجه ابن ماجة رتم (Y\&YY) .








 . حرام )

## فقةه الحديث





 النار إذا كانت فيز موات ، والمر اد بالكلأ هنا هو الكلألا الني يكون في الأرض الما المنباحة


 المملوكة و المنحجرة ففيه خلاذ بين العلماء ، فعند الهادوية و وبرهم أن ذلكّ مباح من

؛ - في سنته رثم (Y\& (Y) .
.

^ - رقم (rsvr) .

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



 نظر إلى أن ذلك نماء الأرض فيكون ثابعأ لاصله ، ويجعل ذلك مخصوصاً من عموم الحديث قياسأ على المتفق عليه من سائر نماء الأشياء المملوكة ، و التخصيصن بالفقاس





 للغير الاستضضاءة بذلك ، لأنه لم بئخذ شيئاً من ملك غيره ، و إنما أجزاء الهو اء اكتسبت النور والشّ أعلم

## - IV


 وقوف وأو قاف ، وهو قَربّة مندوب إليبه .

## مشرو عيةّ الوقف

901
 مسلم' .

## فقه اللحديث"















 r
 ثو إبها للميت فقد تقلم ذلك في آخر الجنانز ' . وقف عمر







وفي رواية للبخاري ( تصدق بأصلها ، لايباع ولايوهب ، ولكن ينفق ثمره )".

## فقه الحديث


 البخاري في رواية ، ولأحمد من رواية أيوب ( أن عمر أصاب أرضأ من يهود بـنـي



 .
「 - عز اه ابن حجر في الفتح (ه: - . \& للطداوي .

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

رسول الله إني أصببت مالًا ، لم أصب مثله قط كان لـي مائة رأس فاشتريت بها مائة







 صدقة تطوع فوله : ( إن شُئت حبست أصلها وتصدقت بها ) أي بمنفتها ، ويوضا



 عن نافع عند البيهقيْ ( تصدقَ بُمره احبس أصله ، لا يباع ولا يورث ) و هذا بظاهره



 (تصدق بأصله لا يباع ولا يو هب ولكن لينفق ثمره ، فتصدق به ) فعلمت أن الشرط





الستّة المذكورين ) قد تُقدم ذكر هؤلاء في الزكاةٍ إلا الضبف ، وقوله : ( لأي القربى)


















 ( غير متّول فيه ) هكذا لفظ مسلم وفي رو اية للبخاري الماضية ( غير متمول مالألأل )





$$
\begin{aligned}
& \text { - r }
\end{aligned}
$$







## وقا يـرك المجد . المؤثلـ أمثالي














 وهذا لا ينافي أن يكون وقفّه في زمن النـي





 يمنع من الرجوع فيها ، ويجاب عنه بأن هذا منقطع ، لأن ابن شهاب لم يدرك كر عمر ،
 أمره به ، ثم يخالفه إلى غيره ، ويحتمل أن يكون عمر يرى صحـة الو قف ولز ولزومه إلا إن شُرط الو اقف الرجوع فله أن برجع ولعله قد وقع ذلك منه وقّد روى الطحاوي عن


 ملكاً لمالكه ، وإن كان صاحب الْهـاية جعل ذلك مخصوصـاً بعلي والحســين عليهــــا السلام ، فإنه جعل الوقف مشروطأ بعدم الإحتياج إليهه ، ويجاب عنه بأنه لا وجه لمــــا - الدعاه من الاختصاص ولايقوم ذلك إلا بدليل واعلم أن حدبث عمر ه هذا أصل في مشرو عية اللوقف ، قال أحمد بإسناده عن البــن عمر : ( أول صدقة أي موقوفة كانت في الإسلام صدقّة عمر ) 「 وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ ، قالل : ( سـألنا عن أول حـبس فـــي الإنســلام ، فقـــال





 أبان، قالل : كان أبو يوسف يجيز بيع الوقّف فبلغه حديث عمر هذا ، فقال : من ســـمع

$$
\begin{aligned}
& \text { " - أخرجه أحمد (r: 109) }
\end{aligned}
$$





















 الحديث فورائدْ :





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






 فيه ، وأنه لا بشُرط تعيين المصرفـ لفظلًأ ، وجواز الوتف على الأغنيـاء ، لأن ذوي القربى والضيف لم يقبد بالحاجة ، وهو الأصح عند الشافعية وغيرهم ، وأن للواقف أن


 قول ابن أبي ليلمى وأبي يوسف وأحمد في الأرجح و الهادي ، و وفال به من المالكية ابــن




 اللمنع في ذلك هو مايفهم من بوله : ( سبل الثمرة ) أن تُسبيل الثمرة هو هو جعلها للثغير ،









$$
\begin{aligned}
& \text { 「 - فتّ الباري (0) }
\end{aligned}
$$








 هنكر ، ويستبطط منه على أن خيبر فنحت عنوه: إلا أن هذا المسشتبط من وثف المشاع ؛

 وكان نخلاُ ) وأُوْل في سنن أبي داود






الثوڤف في سبيل الله
"


وأعتاده في سبيل الله ) .
فٌ
قوله : (احتبس ) أي خبس ، أدر اعه : جمع درع ، وأْعتاده : هذا لفظ. مسلم و:نــــي


 تعبد ، والأولن هو المشهور :

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

ros

والحديث فيه دلالة على أنه يصح وقف العين عن الزكاة ، أو أنه يأخذ بزكاته آلات


 المانعون من إجز اء الوقف عن الز الزكاة بأجوبة :

 . بتحبيس سلاحه وخبله

 أسقط الززكاة عن الأمو اله المحبسة ، ولمن أوجبها في عروض التجازة ا
 إخراج القيمة في الزكاة كالحنفية ، ومن يجيز الأتجيل كالشافعية .

 وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك ، بأن القصة و واقعة عبن محتملة لما ذكر ولغيره ، فلا




## 1 1 －ـ باب اللهبة والثعر ى واللرقبى







 هنا في هذا الباب أنه ڤصد بالهبة المعنى الأعم ．

## كراهة اللثفضيل بين الأولاد في اللعطية

亿多





 تخريج الحديث


 ترجمـة اللر اوي
 الخزرجي صحابي شهير من أهل بنر وشهد غيرها ، ومات في خلافة أبيُ بكر ســــنـ
 عمر ، وثت روى هذا الحديث عن النعمان عدد كثّر من التابعين منهم عزورة بن الزيبير
 والطـحاوي ، و المفضل بن المهلب عند أحمد وأبي داود و النسائي ، و عبد الشه بن عبّبـة
 وأبي داود وأحد والنسائي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم ، ورواه عن الشعبي عــد كثبر . انتّهى .

## روايات الحديث



 عطية ) وفي رو اية البخاري في الشههادات عن الشُعبي بلفظ ( سألت أهي أبي بعــض




 فششى معل بعض الطريق ، وحمله في بعضها لصغر سنة ، أو عبر عن الستبّاعه إياه بالحمل .







$$
\begin{aligned}
& \text { ' - فتح الباري ( } \\
& \text { + - ابن حبان ( } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$








 ظن أنه لا يلزم من الامتتاع في الحديقة الامتناع في العبد لأن ثمن الحديقة في الأغلب؛






 فسمع كل ما رواه فاقتّصر عليه وانلهُ أُعلم .
 عوانة من طريق عون بن غبد الله أنها بنت عبد اللّ بن رواحة ، و الصحبح الاؤل وو الهي ممز بايع النبي






$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text {. } \\
& \text { - (r): : ( ) }
\end{aligned}
$$

بنت ، قوله : ( نحلت ) مثله في روابة أبي حيان عنـ مسلم ، فقال : ( أكلهم وهبــت


 ( قال : فأرجعه ) ولمسلم من طريق إيراهيم بن سعد عن ابن شهاب ، هالل : ( فاردده)
















 الاضطراب القادح في الرواية
 لولده ) فذهب البيه المؤزد بالشَ في أحد قولبه ، وبعض الحنفية ، أو أن القّبض يغني عن
 الإمام بحيى لمذهب الهادوية ، وذهب إليه أبو حنيفة وذهب: الناصر و الشافقحي إلني أنـة














 بقاءه على ظاهره ، وأجاب الجمهور على ذلك بعشرة أجوبة :



 و المانع من هبة جميع المال 'سحنون من المالكية .

 وقعت .



تظاهرت عاليه الزو ايات ، أته كان صغيرأ ، وكان أبوه هَابضاً له لصغره فـــأمر بــرد العطية المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض .

 الأفضل خلاف ذلك ، لكن استحباب الثتسوية رجح على ذللك ، فلذللك أمره به ويجــبـ عنه بأن ڤوله : ( أرجعه ) يحتمل أن يكون معناه ، لا تمض الهبة المذكورة ، ولا بلزم من ذلك تققم صحة الالهبة .








 سيما أن ثلك اللرو اية بعينها وردت بصيغة الأمر أيضاً حيث قاله : ( سوّ بينهم ) .
 النعمان ( قاربوا بين أولادكم ) لا ( سووا ) وتعقب بأن المخالفين لا بوجبون المقاربة، كما لا يوجبون الثتسوية .

 أثشه إلا على حق ) بدل على أن ذلك خلاف الحقّ وقد فال في آخر الرو اية التي وقع فيها التشبيه ، قالل : ( فلا إلا ) .
 ظاهرة" في أن الأمر لللندب ، فأما أبو بكر فزو اه في الموطأ بإسناد صحيح عن عائشــــة





 - قمـهة عمر

عاشرها : أن الإجماع النعقد على جوالز عطية الرجل ماله لغير ولده ، فإِذا جازِ لهـ










 مرفوعاً ( لا يحل لرجل يعطي عطية ، أو يهب هبة ، فيرجع فيها إلا الوالـــــ يعطــــي



 . " - ' - 「




ينكح ، ولا ادّان ديناً ، وفّال بذلك إسحاق ، ولعلّهم احتّجوا بما روي عن عمر أنه فاله:



















 العقوق للابّاء ، وأن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتأج إلى فــبض ، وأن

$$
\begin{aligned}
& \text { ' - تخريج أخرجه عبد اللرزاق و النيهتي • } \\
& \text { r - }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { - - - البقزة : ( } \\
& \text { - - فتح الباري ( - }
\end{aligned}
$$














## كر اهية اللعودة في الههية



 يَرْجِعُ فِي هَيْئه ) .

## فقه الحديث

























 عليهها ، وأعمى بصيرتها عن التّأمل لدقارة الدنيا ، وقبح الإخلاد إليها .

## من يحق لـه العودة في الثهية


 وَالأربعة وصِحصه الْترمذي وابن حبان والُحاكم" .

 أ - ذتح انباري (0:

- ( النحل : • . .




## تخريج الحديث'

 يرجع فيما وهب لولــده ) عن مُسلم بن خاللد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم ععــن طاوس مزسـلا ، وثال : لو اتصل لقلت به. انتهّى .






## فقه الحديث



 لغيره من ذوي الحاجة ، وأراد بذلك اللتغليظ في الكر اهة و والش أعلم .

## قبول اللهاية والإثابة عليها

 وَيَبِبُِ عَلَيها ) رواه البخارني ؛ .

## فقه الّحديث





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



 ' - لم أجهه في مصنفه .

كون مثل ذلك عادة مستمرة يقتخي بلزومه ، ويحتمل أن تعوده لـلك ، إنما هو لما كان عليه من هكارم الأخلاق وسماحة اللفس بيذل الإحسان فلا يدل على الوجـوبوب ،


 ووجه الالالة منه مواظبته مما أهدى ، فلا أفلل أن يعوض بولمثل ، وبه قالل النُافعي في الققديم ، وذهب إليه أيضاً التهوية ، فقالوا : الأصل في الأعيان الأعواض ، وقال النُافعي في الجديد كالحنفيــة :
 فلو أجبناه لكان في معنى المعاوضة ، وقَ فرق الشرع و الـعرف بين الثيع و الهبة ، فما





 أعطاه الموهوب له القيمة ، وقيل : لا للزم إلا أن يرضيه وهو وّول ولا عمر ، فإذا الشّرط فيه الزضا فليس هناللك بيع اللعقد ، والأول هو المشهور عند ماللك ، و أما إذا ألزم القا القيمة
 فَرينة الحال على ذلك مثل أن يهب الفقبر للغني نحو ذلك . انتهى •
 المنلي مثله ، و القيكي قيمتّه ، ويجب الإيصناء بها كالدين ويعمل بظنه ويحتاط بالزيــاديادة كفعلد وقد تعثب بأن الزيادة من النبي الخلق الكريم ، وبذل من لا يخشى إملاقأ واله أعلم .

## رد اللهـية بـأحسن منها


 قالَ : نَحَمْ ) رو هاه أحمد وضححه: ابن حبان' .

## تخريج الحديث






## الأعمرى لمن وهبت له

 هتفق عليه


 داود والنسبائي فقه الحديث"
والعمرث بضم المـملة وسكون الميم مع القصر ، وحكى ضم الميم مـع ضم أؤِمه ،


' - أذرجه هسلم رثّم (4r0) .



لأههم كانو ! يفطلون ذلك في الجاهلبة فبطي الرجل الالار ، ويقول له : أعمرتك إياها ،


 ولا تزجع إلى الأون إلا إن صر ح بأشُشر اط ذلك .









 يقول : إذا انقرضو ا رجعت إلى الواهب ، لأن لها حكم الوقفت في رواية .


 وقيل : القدبم للثانعي كالجديد .




 أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي أعطيها ، لا ترجع إلى الأي أعطاها لأنه أعطى






 ولايخصه إلا عند أبي ثور : هُ
「-


 الأحاديث الصحبحة المطلقة (العمرى جائزة ) " و علدوا به عن قياس النُروّظ الفاسِّة،




 الأحادبت الصحيحة والنّ أعلم .

 يجاب عند بأن الإطلاق في: الأحادبث تتناول المقيدة لوجود المطلق عند وجود المتّلـ ،

 الجاهلمي ، وجاء الإسلام بذلافه و النه أعلم .

> " - أنرجه مسلم دتم (.140) .







 ذلكى فمن شاء أعمر ودخل على بصبرة ، ومن شاء نرك ، لأنهم كانوا يتو همون أنهـا ألـا كالعارية ، ويرجع فيها ، و هذا دليل للشافعي ومو افققيه والش أعلم . الشم
 به أو لاد الإنسان ماتتاسلوا ، وأصله أن كلما رفع عمرو عقباً وضع زيد قدماً ، ثم كثر


















' - شرح النووي على صحيح مسلم ( YY:I (Y) .
「 - برقم (TVYA) .









 بطل الشنزط ، وصح المقفـ مُم اغهة له ، وهوّ مثل شرط الو لاء .

## لا يشتري الواهب هبتّه

.



## تمامهd ( فإن العائد في ضدقتّه كالكلب يعود في قيئه ) .

## فقه الحديت "





 ما نقّم ذكره في خدبث ابن عمر ، في وقف عمر ( لا يباع أصله ولا يوهب ) فكيف



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



 عمر في سـبيل الله ) ' وأخرجه مسلم وساقه أبو عو انتة في مستخرجه من طن طريق عبيا الهّ بن عمر عن نافع عن بن عمر ( أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ، فأعطاه


 . فنسبت العطية إلى النبي














 شرعي ، و التصريح بنسبته إلى نفسه ليكون في رو اليته تحقيق التصـة وتثبيث الحكم.

$$
\begin{aligned}
& \text { - 「 - }
\end{aligned}
$$

## الحض على الههية

الاج في الألب المفرد وأبو يعئ بإسناد حسن' .

## تخريج الحديث









 وأقيلوا الكرام عثراتهم ) وفي إسناده نظر .

## أثنر اللهاية

 (الستخِيبِةَ ) رواه ألبنزار بإسنباد ضبيف^ . .


. r

 .




## تُخريج اللحديش"

.
 تفرد به عائذ، وقد رو اه عنه جماعة من اللنقات و الضـعفاء ، ڤــال: وررواه كـوثر بــن


 مـللك بلفظ ( الههية تذهب بالسبـع والبصر ) وروواه ابن حبان في الضتعفاء^ من حديث ابن عمر بلفظ (تهادوا فإن اللهدية تذهب اللغل) ورد بمحمد بن أبي الزعبزع عة "، وقالل: لا يجوز الاحنّجاج به وقال فيه اللبخاري : منكر الحديث ، وروى أبو موسى المـــديني في الذيل في تزجمة زعبل برفعه ( تزاوروا تههاوا فبإن الزيبارة تنبت الثود ، والـهديــة تذهب السخيمة" ' ل" هو مرسل ، وليست لمز عبل صحبة.

## الحث على الثهدية وإن قَّت

世
 فقّه اللحديث
 على أنه منادى مضاف إلى الْمسلمات ، و هو من باب إضافةّة الموصوف إلــى صــفتّه

$$
\begin{aligned}
& \text { ' } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - برثم (Y) - }
\end{aligned}
$$



 - اr -

كمسجد الجامع ، وقد أجازٍ الكو فيون اككتفاء بمغابرة اللفظ بين المضصاف و المضـات إلبيه،




















 الأعم من ذلك أولىى ، ولعل تخصيص النساء بذلكّ لما كان النساء بحسب الأغلب ، إنما








يتصرفن فيما يملكه النزوج ، وفي الحدبت الحض على الثنهادي ونـــو باليســير ، لأن
 استحباب المودة وإِبقاط النكّلف' .

## متى يحق الرجوع في الثهبة؟

؛
 تخريج الحديث"
الحديث رواه مالكّك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريــ من أن عمــر


 عن إبر اهيمر بن إبسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن أبيى هريرة ( الواهب أهـ أحق
 والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر " ، فالل البخـاري"': هـــا
" - ثلت : الأحاديث الثلالثة وردت في الحض على اللهدية لأنها تحقق معنى الأخوة بين اللمؤمنين التــي أمــر الشّ




 و وغير ها


 - -- - أي النييهقي (


 - • المرجع المسابق -

 عباس وسنده ضعيفن ، وقّال البن الجوزيّ ضعيفة وليس فيها مايصح '

## فقه الحديث'







## 9 ا 9 بـب اللقطة

 عياض : لا يجوز غبره ، وقالل الزمخشري في الفائق : بفتح القاف و الثعامة تســـكنها ، كذا قالل ، وجزم الخليل بأنها بالسكون ، قالل : وأما بالفتّح فهو اللاقط وفالل الأزهري : هذا الذي قاله هو القياس ، ولكن الذي سمع من العرب وأُجمع عليه أهل اللْغة و الحدبيث

 فتّح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة وذلك لمعنى فيها اختصت به ، وهو أن كــل مــن ير اها يميل لأخذها فسميت باسم الفاعل لذلك.

## لقطة مـا لا قِيمة لـه




## فقه الحديث


 اللتي حرمت عليه لا لكونها مرمية في الطريق ، ولم بذكر تُعربفاً ، فدل على أن الان الآخذ

 روى مثل هنا ابن أبي شيبة عن ميمونة زو النبي


 وحفظ ما كان هن الز كاة ، أو صرف ذلك في مصرفه ؟ وأجيب باحتمــــل لأن بكـــون


 لحقارته و الش أعلم .

## تعريف اللقطة




 يَكْقاها رَبُها ) متينق عليهُ ، .

## ترجمة الثراوي



 في وفاته 'غير ذلك .

## فقه الحديث

قوله : ( جاء رجل ) هكذأ في رواية ماللك عن ربيعة ، وجاء في البخاري ( جـــاء









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





 من حديث الجارود العبدي ، قالل : ( قلت : يارسول الله اللعطة نجدها ؟ ؟ قال : انششدها
 وفي لفظ البخاري ( عما يلتقطه ) وزاد مسلم في رواية ( والذهب والفضــهـة ) و وهــو
 مسلم ، و العفأص بكسر المهولة وتخفيف الفاء وبعد الألف مهولة الوعاء الواء الذي يكون فيه










 وهو بقتخني أن الثتريف سابق ، قال النووي : يمكن الجمع بينهما ، بأن يكون مأموراً





 الأظهر الوجوب لظاهر الأمر ، وقيل : يستحب ، وقال بعضهم : يجب عند الالّقاط ،







 ولا يضره الجهل بالعدد إلثا عرن العفاص والوكاء ، وكذلك إذا زاد فيه ، وواختلفوا إن



 هل يحنّاج إلى يمين بعد اللوصف ، فقال ابن القاسم : بغير يمين ، وهو ظاهر الحدنيث،

 وقَ ضعف هذا التُعلبِل ، بأنهـ لا يجب فيما يجشّى من عاقبة الالتضمبن ، وذهــبـ أُبــو حنيفة و اللافعي اللى أنه يجوز الرد للواصف إذا غلب في الظن الصدق ، ولا يجب إلا ببينة ، وذكر مثل هذا في شُرح الإبانة ، وقال : هو ڤول عالمة أهــل البيــت و علمـُـاء








الرجوع إلى الأصل فإن الأصـول لا تعارض بالاحتمال المخالف لهـــا إلا أن تصـــح



 فوله：（ أعرف عفاصها ）＇و وإلا فالاحتياط مع من لم ير النرد إلا بالبينة ، فال ：ويتأول قونه ：（ أعرف عغاصها ）على أنه أمره بذلك لئلا تختلط بماله ، أو لتكـــون الـــدعوى

فيها معلومة والهُ أُعلم ．









 الملتُط ، وهو إن حد وجود من يسمع الإنشاد غير من قد سمعه أو لأ فعل ذلك ، ولا وألما

 ابن خاللد الجهني في جميع طرقّه ، وادعى القاضي زيد و الهـهوية الإجماع أُنه لا يجــب




$$
\begin{aligned}
& \text { 「 「 البحر الزلزار (؟: (VAr) }
\end{aligned}
$$




 حديثه ( عامين أو ثلاثة ) )وجمع بعضهم بين الزيادة المذكورة في حديث أبـــي وبــــين




 أنمـة الفنو ى أن اللقطةن نعرث ثلاثة أعوام إلا شبيء جاء عن عمر . انتهىى


 الجوزي : وبتأول حديث أبّي بأن النبي ،

 وفضلاثهه، وحمل بعضده مقول عمر على اختلاف حالل اللقطة في عظمها وحقارتها ،
 أخرج أحمد و الطبر اني و البئهقي و اللفظ لأحمد هن حديث عمر بن عبد الش بن يعلى عن



 متابعة، وروى عنه جماعه: وز وعم البن حزم أنـه مجهول ، وزعم هو وابن القطــــنـن أن









 بك ن إنما أباح له الأكل قبل اللتعريف للاضطر الـار وانس أعلم .














 اللمتصلة دون المنفصلة ، وإن كانت قد تلفت بعد التُملك لزم الملتقط بدلها ، والخـــلـا






 وبعدها )









 فيها وإن تْفت ولو تملكها ، وصريح في نلك روا واية أبي داود بلفظ ( فإن جاء باء باغبها ،








































 الأصح عندهم ، والخلاف عند المالكبة أيضاً ، قال العلماء : دكمة النهي عن عن الثّقـا
 وقالو ا : في منىى الإبل كل ما أمتنع بقوته من صغار السباع ع

## من أذذ لقطة لتملكها ضال

9TV ِيَرْفُها ) رواه مسلمٌ .

## فقه الحديث





 محمول على من لا يعرفها

## الإثشهاد على اللقطة

.

 وصححه ابين خزيمة وابن الجُارود وابن حبن؛ ؛ . فقه الحديث
الحديث فيه دلالة على وجوب الإشهاد على اللقطة ، وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفــة



 وفد يجاب بأن هذه الزيادة ، لا تخالف مالم يذكر فيه من الأحادبت ، وهي معبول بُها،

$$
\begin{aligned}
& \text { " - أي عن زيد بن هالا . }
\end{aligned}
$$

إذا كمل فيها شُروط جواز العمل بالرواية ، فكان اللظاهر قول من أوجـبـ ، ويتفــرع ع على الخلاف ما إذا ثلفت ولم يشهج عليها ، فعند أبي حنبفة يضمن لأنه يصبر في حكي وكم
 . يفرط والها أعلم
وقوله : ( وإلا فهو مـل الله يؤتيه من يشاء ) فيه دلالة على أنه يملك الملتقط مــن دون أن بتملك بعد مضي المدة .

## النهي عن لقطة الحاج


الحاجٌ ) رواه مسلم'

## ترجمة الزاوي



 المنكدر و وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب .

## فقه الحديث"

الحديث فيه دلالة على أنه لا ثلثقط ضالة الحاج ، وظاهره ولو كان في الحل أو في


 ذلك كما نققم فُي الحـج من حدبث أبي هُريرة و الحديث هذا تأوله الجمهور بأن المـــر اد اللههي عن الئقاط ذلك للتمليك وأما للإنسناد بها فيحل كما في رواية ( ولاتحل ساقطتّها

 يخلو أفق غالباً من وارد إلبِها فإذا عرفها واجدها في كل عام ســهـل التّوصــل إلــى

معرفة صـاحبها فاله ابن بطال وقالل أكتر المالكية وبعض الشافغية : هي كغير ها مسن



 تملكها من أول الأمر لبحد معرفة صاحبها ، فنهي عن الالثقاط ثم أبيح للمنشٌ .

## الأهي عن لقطة مـلّ المعاهد

( 9V.
 أبو داود ' .

## فقه الحديث


 المسلم ، إلا أنه يقال : اللقططة مجهولة المالكّ ، فهو عند الالتقاط لا تُعلم من مال مـــن




 مانقرد من عمومات الأدلة لتّحريم مال المعاهد كمال المسلم والش أعلم .



 ولو لم بحتّ إلى ذلكى ، وفي الأخرى إذا احتأج ولا ضمان عليه في الحالبين ، وعلـق


الشافعي القول بذلك على كحـة الحديث ، قالل البيهقي : فعلى حديث ابن عمر مرفوعأ
 أوجه أخر غير فوية ، قال المصنف رجمه الله تعالثى " : والحق أن مجموعها لا يقصر
















 يععل به ، وبأنه معارض للقو اعد القطعية في تحريم مالل المسلم بغير إلذنه ، فلا يلتفت


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






















 وكان ذلكّ حين كانت الضيافهة واجبة مُ نسخت فنسخ ذلك الحكم .


$$
\begin{aligned}
& \text { 「 - شرح معاني الآنار (؟: }
\end{aligned}
$$

## 'r.







 في الحث على تُلم الفر ائض أحادبث منها : اــ عن ابين مسعود رفعه ( تتلموا الفلفرائض ، وعلمو ها النـــاس ، فـــإنـي امـــرؤ

 كثيراً، فقال الثترمذي : إنه مضطرب ، و الاختلاف عليه أنه جاء عنّه من طريقّ ابـسن مسعود ، وجاء عنه من طريق أبي هريرة ( تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم ، وإنه أول ما ينزع من أمتي )؛「 وعلموها الناس ، أوشك أن يأتي على الناس زمان بختصم الرجلان في الفريضــة ،
「




 (لحاكم (8:










## العصبة


 فقة الحديث
 المنصوص عليها ( النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ، ونصفهما ونصنـبـف
 ر كثم (VMT)


 وله أكتّ فالها نصف ماترك ) :











نصفهما ) و المر اد بأهلها من بستحقها بنص كتاب الشه تُعالّى ، ووقع في رو اية عن ابن




















| Y |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | بنت | نصف |
| , | أخت ش | عصبة بآقي |
| - | أخلا | محجوب |

 اجتمعا يأخذون التُثت بالتهوية ولا يعصبون بعضهم . (أنساء : - ال






















 السبب ، وفي ابن اللْون بعكس ذلك ، وهو أن جعل السن الأعلى في مقام النّسن الألبُبفل







 فإن فر ابتّه من حيث البطن والرحم ، وخرج بالوصف بقوله : ( ذكر ) الأنثــى ، و وإن



 وجرى عليه الكرماني في شُرحه على البخاري .

 باتقرابة ، ليس بينه وبين الميت أنثى، ، فمن النفرد أخذ المال جميعه و وإن كان مع نوي









 يمبر ابن التم .


والمع كه البتّي .


$$
\begin{aligned}
& \text { "يبق لـ شيء . } \\
& \text { (lvi : (النساء ) - ' }
\end{aligned}
$$

يخصوا إبن الابن بما بقي ؛ فال : فعلم أن حديث ابن عباس مخصوص بما إذا تُـرك










 أبّ، و غلى أن الأخ من الأم إذا كان ابن عم يرّث بالفرض و التحصيب واله أعلمّ ".

## لا ميراث بين المسنلم و الكاثر

- 9VY

' ' العصبة نو عان هي : عصبة نسيّية و عصنبة سبيية : الما البنسبية فهي ثلاهُة أقسام :









 -




## فقه الحديث











 （ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية نرث أهل الكتاب ، ولا يرثونونا، كما يدل النكاح فيْهم،ولا يحل لهم ）وبه قال مسروق وسعيل بن الهسبب و وإير اهيم اللذينـي




 والناصر والحجة عليهم مامر ، وتوله ：（ ولا يرث الكافِر المسلم ）وهذا مجمع عليه ．

## تصصيب الأخت مي البنت وبنت الابن

（VVT


「＋－＋


 ．（YMTI）

## فقه الحديث'
















 يقال له سايمـان الخيل لمعرفْبَه بها .





$$
\begin{aligned}
& \text {. (iv:IY) ( ) } \\
& \text { 「 - لسان العرب (؛: (iv:). }
\end{aligned}
$$

## لا توارث بين أهل ملتين

 مِلَّيْنِ ) رواد أحمد والأربعة إلا التُرمذي وأخرجه الْحاكم بلفظ أسمامة وروى الثنســيائي حـيث أسسامة بهذا اللفظ' .

## تخريج الحديث

وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة ، وروي النسائي حديث أسامة بهذا اللفظظ ، ورو اه ابــن حبان من حديث ابن عمر ، ومن حدبث جابر رواه التّزمذي و اششتّهر به و وفيه ابن أبي
 من ملة )
 اللفظ في حديث أنسامة غير محفوظ ، وأخرجه المزي في الأطر اف من جميع رواياتـــــه عن أسامة (لا يتوارث أهل ملتين ) .

## فقه الحديث؛

والحديث فيه دلالة على أنه لا توارث بين أهل ملتن ، وظاهره العموم في اختلاف


 الرو ايات (لا يتوارث أهل ملتين ، لا يرث المسلم الكافقر ) فجعل الْمملة الثانية بيانــا


 من ذمي ، فإن كانا حربيين شرط أن يكونا من دار واحدة ، وعند الثشافعية لا فــرق ،

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

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





 وأحمد : مصير ماله إذا مات للمسلمين ، وثالل مالك : يكون فيبئاً إلا أن يقصبد بردبّه أن



 يفصل والحاصل من ذلك سبتّة أقو الل .


 فلا حجة فيه، لأن الؤاحدة في اللقط وفي المحنى الكتُرة ، لأنه أضنافه إلىى مفيد الكتّزة ،






 وخبر الو احد إذا حصل الإجماع على و فقّه كان الالتصيص بالإجماع لا بالخبّر فقــط ،



$$
\begin{aligned}
& \text { (النساء : 1) (1) }
\end{aligned}
$$

الخاص قطعي الدلالالة ظني المتن ، فيتعادلان ويترجح التخصبصس به ، لأن فـــي ذلــكـك جمعاً بين الدليلين المذكوربن بخلاف عكسه .

## ميراث الجد



 وصححه الترمذي' .

## تخريج الحديث

وهو من رواية الحسن البصري عن عمران ، وڤثل : إنه لم يسمع منه ، فال ابسـن
المديني وأبو حانم النّ ازي : إن الحسن لم بسمع من عمران .

## فقه الحديث

 وصورة هذه المسألة ، أنه ترك المبي بنتين و هذا السائل ، وهو الجد ، فللبنتين الثلثلان،

 وقال : لك سدس آخر ، فلما ولّى دعاه ، وقال : إن السدس الآخر بكر بكسر الخاء طعمة ،



ميراث الجدة
 دونَها أَم) . رواه أبو داود والنسائي وصححه (ابن خزيمة وابن الجارود وقــــواه ابـــن

$$
\begin{aligned}
& \text { والثعصضبب عند عدم الفرع ، والحجبب مع الأب ) . }
\end{aligned}
$$

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

## تخريج الحديث

 فقة الحديث
















 في الفرائض شيئًا ، ولكن هو ذاكُ السدس ، فإن اجتمتما فهو لكما وأيكما ظلت بــهـ


 عبد الحق باللانقطأع .




 ترث ؟ فجعل أبو بكر اللسدس بينهما ) و إجماع الصحابة رضي الهُ عنهم على ذلك .

## ميراث الخال

MVY
 وصححه إن حبان والحاكم' .

## تخريج الحديث"

الحديث أعله الثيهيقيّ بالاضطراب ، ونقل عن يحبى بن معين أنه كان يتول : كُيس



 حديث أبي أمامة بن سكل ، قال : ( كتب عمر إلى أبي عبيدة ) فذكره هـ فقه الحديث




 - - التخيص الحيير (「" - أخرجه اللبيهتي (0:


" * "













 ( سألت الله عزوجل عن ميراث الععمة والخالة فسارني جبريل أن لا ميسراث لمهــا ) ؛




 عدم توريث ذوي الأرحام ؛ وعدم الرد على ذوي السهام ، يزد المال إلى بيت المالّل ،











إن كان أمره منتظماً ، وهو إذا كان في يد إمام عادل يصـرفه في هصـارفه ، وكان في

 احتمالات : يتصرن فيه ذلك القاضي ، و الثناني : يصرفه من كان في يده ، والثالث :
 والأو لان حسنان ، وأصحهما الأول قال صاحب الإقتصـاد شرح الإرسُـاد : ويتـرجح عندي أنه ينخير بينهما ، وعلى الثداني وقوغ مساجد الاند القرى يصرفها صلحاء القريةّ في هصالكح المسجد و عمارته . انتهى







 اللنصف كالأخت لأبوين ، وللخالة لأب المدس كالأخت لأب مــع الأخــت لأب وأم ،
 بالسو ية إذ لا يفضل ذكورهم على إناثهم فوجبت التسويةٌ في كل حال ، وهذا على قول الأكثر المعتبربن للتنزيل وعلى قول أبي حنيفة وأصحابه يسقط الخال لأب والخالة لأم
 فكأنه ترك عمه وابن أخته ، يسقط ابن بنت أخيه ، وعند أبي حنيفة المال له بناء على


 قالوا : لأن الهَ تعالى سوتى بين الأخوة لأم فقسنا عليهم ذوي الأرحام وللإجماع علــــى
 الخال والخالة ، فوجب إذا اجنمعا أن يستويا وقال أكثر أهل النتزيل : بل للذكر مثـلـ

حظ الأنثيِن كالعصبة ، وكها أن الثنت إذا النفردت حازت جميع المال ، وكاً الإبن فإنا
 تحز جمبع المّالِ بسبب والحد بل بصفة التّههيم والآخر بالرد فافنزفا .

## حديث آخر

-9VA

 حبن' . . تقدم الكلام على الحديث فيما قبله .

## ميراث المولّود

 داود وصححه ابن حبن " "

## تخريج الحديث









 وابن حبان (




## فقه الْحديث'







 ذكره القاضي زبد في الشُرح ، وقال الهادي غليه السلام في الأحكام ومالثك : لا بلا بد من

 الناصر إلى أن الاستهلال لا يكون إلا بالصوت ، ولا تكفي المركة ، وكأنـــه اقتصـــر على لفظ الحديث ولم بنظر إلى المعنى اللأي يعلل به ذلك .

## لا ميراث لقاتل

(14.
 وأعله النسائي ، والّصواب وقفّه على عمرو ${ }^{\text {ع }}$

## تخريج الحديث؛

ورواه ابن هاجة والموطأ والشافعي وعبد الرززاق و الثبيهقي ، وأخرجه ابـــن ماجـــة
 ابن أبي كثير الأشجعي أخرجه الطبر النيْ في قُصة ( وأنـه قتل امر أتهـ خطأ ، فقال لــهـ

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 - وابن البي شيبية (Y: ' }
\end{aligned}
$$







اللنبي


 مرفوعأ فذكره بزياده ( وإن كان والده أو ولده ) والثرجل المذكور هو عمرو بن 'بزق؛؛




## فقه الجديث^










 إلى علي عليه السلام ، فقال كله علي عليه السلام : حقـــك مــن ميراثهـــا الحجــر ،



- (YY:





 ' "- "- في سثه (7: .





 الجمهور ، وذهب الطحاوي إلى أن القاتل إن كان صبياً أو مجنوناً ورث .
ميراث الولاء

 وصححه ابن المديني وابن عبد البر ' .
فقه الحديث
الحديث فيه دلالة على أن الؤلاء بورث ، لان قوله : ( ما أحرز الوالد أو الولــــ )
 مأُخرجه في السنن ، ولفظه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن رئـاب بن حذيفة،





 فرفعهم إلمى عبد الملك ، فقال : هذا من الثضاء الثأي مـا قَال ، فقضى لنا بكتاب عمـر

$$
\begin{aligned}
& \text { - ' }
\end{aligned}
$$

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








 وكذا غيره من المسائلّ و النش أعلم .

## حك الولاء


 الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي" . تخريج الحديث"
 ابن جبان في صحيده من طريق بشُر بن الولبي عن أبي يوسف ، الكن قال هُ عن عبي









$$
\begin{aligned}
& \text { ' - هذا الفظ أبي داو }
\end{aligned}
$$

ابن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة على الصو اب كرو اية الجماعة ، فالخطأ فيـهـه ممن دونه ، وقد جمع أبو نعيم طروَ حديث النْهي عن بيع الو لاء و وعن هبنه ، في مسند
 ورو اه الترمذي من حديث بحبي بن سليم عن عبيد اللهّ بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقال : أخطأ فيه بحيى بن سليم ، وإنما رواه عبيد الله عن عبد الله بــن دينــار ورواه الحاكم من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية ، قالل البيهقي : ويحيى
 معرفة الصحابة ، والطبر اني في الكبير من حديث عبد اله ابن أبي أو فــى ، وظـــــاهر إبناده الْصحة ، وهو يعكر على البيهقي حيث قالل عهب حديث أبي يوســف : : يـرو ى بأسانيد أخر كلها ضعيفة .

## فقه الحديث


 لا تنتقل بحوض و لابغير عوض ، وقد ذهب إلى هذا الجمهور والخلاف لمالك ، وهـــو

محجوج بالحدبث.

## أفرضكم زيد

 ابينُ ثابت ) أخرجه أحمد والأربعةٌ سوى أبي داود وصحصه الثّرمـــني والبــن دبـــان والحاكم وأعل بالإرسال ' .

## تخريج الخديث"


 كالبيهقي والخطيب في المدر ج أن الموصول منه ذكر أبي عبيسدة و البـــاقي مرســـل ،

$$
\begin{aligned}
& \text { • (\&vy :r) (T) (Y.97) }
\end{aligned}
$$

ورجح ابن المو اق و غيره رواية الموصول ، وله طريق أخرى عــن أنـس أَذزجهــا







 عن شيخ من الصحابد يقالّ له مجهن أو أبو محجن .

## فقه الحديث










 و أقضاهمٌ علي بن أبي طالب ، و أصدقهم حياء عثمان ، وأمين هذه الأمة أبو عيبــــة





 والعقيلي وابن الأنباري في المصاحف واين عباكر ، وروى الحاكم منه ( أبو هريــرة وعاء (العلم ) كذا ساق الحدبين السبوطي في الجامع الكبير ،

## '




 و لأنه يخر ج الثاني الوصية في شيء معين محبورأ عن التّصرف في غيره ، و ولابقال:

 واصبة أي متصلة الثنات قال الشاعر :

## تصي الليل بالأيام حتى صلاننا’


 عن المنهيات والحت على المأمور ات كتوله تعالى : : وصاكم به لعلكم تعقلون) .

## الأمر بالوصية

9^؛


> ' - فتّح أنباري (0: 00 ) .





## فقةه الحديث'











 وأخرجه أبو عو انة من طزيق هشام عن نافع بلفظ ( لا ينبفي لمسلم أن يبيينت ليبيتين ..











 من جهة الحزم والاحتياط إلا أن تكون وصيتّه مكتوبةٌ عنده ، إذا كان له شبيء يرئد أن يوصي فيه ، لا يدري منّى نو افيه منيته ، فتحول بينه وبين ما يريد من ذللك . انتهّي






 هصرف في آخرين ، وفال به إبحـاق واختاره ألبو عو انتة الإنـــفر اييني و وابــن جريــر





 للو الدين والأقارب الذين يرثون وأمـا من لا برث فلا فليس في الآية ، و لا في تفسبير ابــن










 الوصبة فأكتر هم ذهب إلى وجوبها في الجملة وعن طاوس وقتادة و الحسن وجابر بــن
' - ( الثبرة: : . .1) . .



 أعبد له ، لم يكن له مال غيرهم فذعانهم النبي























كنت أصنع فيه ، وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولاي فيها أدل ) 'ويجاب عنه بــأن




 تنتظر الصباح .. الحديث ) قوله : ( ليلّين ) كذا لأكثّر الرو آة ولأبي عوانة و اليبيقي؛

 الحر جنتزاحم أثغال المرء التي يحتّا إلى ذكرها


 أبت ليلة منذ سمعت رسول الله هِ يقول ذلك إلا ووصيتي عندي ) فال الطيبي : في








 المشهود بـه ، قالوا : ومعنى توله : ( وصبته مكتوبة عنــهـ ) أي بشــرطها ، و هـــو

$$
\begin{aligned}
& \text { - - رقت (irv) } \\
& \text { + - - رثم ( }
\end{aligned}
$$





























 الاشثتباه أن الاحتمال لا يمنع العُل كالعطل بالثشهادة فإن الاحتمال حاصل فيها ، والعمل بالنهي وغير ذلكك .
وفالل في العواصم : إنه يجوز العمل بالخط ، ورواه عن المنصور بانه مع غلبــة
الظن في الصدق ، وهو قوي راجح و انش اعلم .

وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي للمرء التأهب للموت والاحتراز فبل الفوت وفــــــي



 البينة ، ولا أن بقرأه الإمام و الحاكم على الحامل له وكل هنا لا لا أصل لـه من من كناب ولا

 وقال في العو اصم : إنه يجوز العمل بالنط ورواه عن اللنصور بانله مع غلبة الظــنـ بالصدنق وهو وْوي راجح وانه أعلم م


 ويجمع فِيها ماحصل له به الأجر ، ويحط عنه من حقوق اله وحقوق عباده ، و ومطلقها




$$
\begin{aligned}
& \text { ' - البحر النزخار (0: (1rv) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r - أخرجه النيهقي (9: }
\end{aligned}
$$



 غالبأ والنُ أعلم .


















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

. أبو داود وابن هاجة وأحمد أحم
" -

أوصنا ، يغني في مرض موته ، فقال : أوصيكم بالسابقين الأولين مــن الثمهــاجرين





 يوص به ؟ والوصية بالدبن واجبة فالجواب أنه



 الوصية به ، و وهو إذا كان معه بينة واضحة ، وألوا وألم به الؤر بئة ، وأمن منهم الجحود.



 يتقوا الله ، ويصلحوا ذات بينهم ، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا كانوا مؤمنين ، وأوصاهم

 الغالب وإلا فلا فرق في الوصية الصحيحة بين اللرجل والمر ألة ألة وسواء كانت مزورجة الور أو


 الجملة ، وقد ذهب القتهاء الأربعة وغيرهم وادعى ابن المنذر الإجماع من أهل العـــــم

$$
\begin{aligned}
& \text { ' - برتم (1) (1) }
\end{aligned}
$$

 تصرفهم فيه لقول عمر : (ولو هم بيعها ) 'ولم ينكر ، المؤبد'وأبؤ طلالب وأبو حنيفـــة

















 النصرف عند صدور هان والشَ أعلم .

## الثصدقة بثلث الثمال




- البحر الزلز المار (0)

 - - سياتي برثم (919) .

 'فقه الحديث"








 أُعلم




 ظن أنها ترث جميع المال أو الستكثر لها نصف الثنركة ، وهذه الثنت ، قيل : إن السمها
 عمرت حتى أدركها مالك فيروي عنها وماتت سنة سبع عشّرة وماثّة ه إلا أن النسابين



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







 من البنات ثثتي عشرة بنثا وانله أعلم .


 أن رواية ( أتصدق ) مر اد بـه التعليق للجمع بين رو اليتين مع أتحاد القصة ، ، وقد ثُمنتك


 في رواية جربر بن بزُيد عند أحمد وفي رو اية بكير بن مسمار عند النسائي ، ووفـا رواية بلفظ ( قلت : فالثطر ) و الشُشر مر اد به اللنصف ، وقوله ( قال : الثلثن ) يُجوز








 لبيان الجواز بالثه ، و أن الأولىى أن بنقص عنه ولا يزيد عليه ، و هو الذي بيتبادر إلـى الفهم ، ويحنّل أن يكون لبيان أن اللتصدق بالثّث هو الأكمل أين كثيز أجرْه، ويجتمل

أن يكون هعناه كيّير غبر فليل ، قال الثشافعي زحمه الله : وهذا أولى معانبه يعنــي أن



 ( والثلث كثير ) قال قتادة : أوصى أبو بكر بالخمس ، وأوصى عمر بالزبع و الخمـس الـيس
 الوصية ثلث أمو الكم زيالدة على حسناتكم ) وارث له فذهب ماللك إلى أنه كذلك لا تجوز اللزيادة على الثلثت ، وذهب إليه الأوزاعي





 وارت معين ، وإن كان المسلمون ورثتـه ، ولكا الصاع في حقهم غير معتبر ، وكـــلكـ



 رواية أخرى ، أنه فالل : ( لو علمت ذلك ما صليت عليه ) ولم بنقل أنه راجع الور الوثة،

 ثابت ، وقد ذهب إلى هذا الصـادق والناصر ، وذكر في المعني عن القالــــيمية أن لهـه



$$
\begin{aligned}
& \text { + - المراجع السابقة . } \\
& \text { - - } \\
& \text { 2 - فتّح الثّاري ( }
\end{aligned}
$$






























[^1]يستحب أو يحسن إذا كان ذلك في أنثاء المرض فإن ، الأخبار به بعد اللـــرء أجــوز ،
 الأقاربب ، وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد ، والإنفاق في وجوه الخيـــر ، لأن
 كان ذلك مشرو عأ لأمر بنقل سعد بن خولة قاله النطابي وبأن من لا وارث اله له تجوز










 الْنظر في مصالح الور رنة ، وأن خطاب الشُار ع للواحد بعم من كان بصفتّه من المكالفين







 السلف في مقار المال الذي بستّب في الوصية أو تجب عند من أوجبها فروي عــي



$$
\begin{aligned}
& \text { - (النساء : - ال' }
\end{aligned}
$$










 الوصية لمن له مال مطلقا وهو فؤل الهوادوية .

 الحاكم وابن المنذر .

## اللتصدق عن الميت


 عَنْها ؟ قالَ : نَعَمْ ) متفق عِليهُ .

## فقّه الحديثْ

فوله : ( إن رجلاً ) أورّد البخاري بعد هذه الرواية حديث البن عباس ( أن سعد بن





'

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

رسول الها إن أمي ماتت ، أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم قالت : فأي الصـــدقة أفشضـل ؟




 الرُرح ، فوله : ( وأظنها لو تكلمت تصدقت ) وفي لفظ لالبخاري (أراها ) وهو بمعنى



 ويمكن تأويل النفي بأنها المر اد لم تكتلم أي بالصدقة ، أو يحمل على أن سعداً ما عرف
 وتوله : ( أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ الحديث ) فبه دلالة على أن المرء تنفــهـه

 به في رو اية للبخاري في حديث سعد خلافا للمالكية على المشهور عندهم ، وقد اختلف
 الكالم عليه في آخر كتاب الجنائز ،

 .

## لا وصية لوارث

QAV
 وحسنه أحد والترمذي ، وقو اه ابن خزيمة واين الجارود '

## 

الورثة ) وإسناده خسن .

## تخريج الحديث"

















 هوقوفا في تفسبر الآية ، وله حكم المرفوع أيضاً .

$$
\begin{aligned}
& \text { ' - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 - صحيح البخاري (r ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. }{ }^{\text {( }} \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

و الحديث فيه دلالة على منع الوصية اللو ارث ، وقد ذهب إلى هذا الجمهور من أهل العلم ، وذهب الهادي والناصر وأبو طالب وأبو العباس إلى أنه تجوز الوصصبة للوارث




 الحدبث ، و هو ( إلا أن يشّاء الورئة ) ومن المعلوم أن ذلك لا بكا بكون تثيبيأ إلا لصحتها

















$$
\begin{aligned}
& \text { • (lirglir } \\
& \text {. (1A. : الالبقرة) - } \\
& \text { r - أخرجه البخاري ( }
\end{aligned}
$$

 الكلام في الإجازة ．













 أمره إلى الشه تعالى والش أعلم ．

## اللوصية بالثغلث

8＾9



بعضا والثه أعلم


## تخريج الحديث




 رواه عنه اببنه الحارث وهور مجهول.

## فقة الحديث






 الوصبة للوأرث ، والمقبِد لذلك الحدبث المعمول به الذي مر و وهو دليل واضـح كمــا مر تحققاه والشا أعلم .







- ' ا التخلخيص الحبير (




"

$$
\begin{aligned}
& \text { • - فتح الباري (ry: (ry) . }
\end{aligned}
$$

والثنزهذي وغير هما من طزبق الحارت الأغور عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه،





 الوصية على الاين في هذه الصصوزة الحاصلة المو اللدين يقع بتعدي الميت بحسب الأغلب ،



 الوصبة ينشئها الموصي من فُلْ نفسه ، فقّمث تحربضأ على العمل بها بخلا بلف الآين،








 واله أعلم.

> r
> •

## باب الوديعة'

 الثشيء يدع إذا سكن ، وكأنها ساكنة عند المودع ، وقيل : من فولهم : فلان في دعــــة






 التبول دون أن يتلف منفعة نفسه في الحفظ من غبر عوض ، فعلى هذا يجب عليــهـ أن
 واحتج في الْبحر بقوله (



 المططلب : ويظهر أن هذا كله فيما إذا رأى فبولها من غبر اطلاع المالك على الحالة ،


$$
\begin{aligned}
& \text { - - المغني ( }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text {. في الصحيحين }
\end{aligned}
$$

تعالى : العبد في عون أخيه )

## ضمان الوديعة




## تخريج الحديث؛

الحبثن في إسناده المشي بن الصباح ، وهو متروكتْ ، وتابعه ابين لهيعة فيما ذكره










 بقول به ولايخالف الحديث".
 , أحدد (ب: (YOY)

" - التُلخيص الحبير ( (r: av).



" - في ستّه ( (


## فقه الحديث'

فيه دلالة على أن الؤيع لا يضمن الوديعة ، وهو حكم مجمع عليه إلا مايروى عن

 حفظه ، وكذا خذه أمانة ، وما أشبهه من الألفاظ الدالة على الاستحفاظ ويكفي القبــول







 نوقف القبول على القبض وجوه ثلاثة : جزم البغوي بمنعه و المنولي بمقابيله ، و أفتّـى

 فقال : نعم ، لم تكن وديعةٌ ، وأما شر ائط المودع و المودع وكيفية الثرد فيفصل ذلك في - كتب الفرو ع

وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة ، وباب قسم الفىىء والغنيمةً يــأتي عتــبـ الجهاد إن شاء الله .

## A ـ






 ونكحت الحصاة أخفاف الإبن .









 في العقت ، ورجح بعضده الأول ، فإن أسماء الجماع كنابات لاسنقّاح ذكره "، فيبعد أن يستعبر من لايقصد فحشاً أبم هايستهجنه بما لايستهجنه ، فلـل على أنـه فــي الأصنــل
 القططن فز ادت على الألفَ

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { - (النساء : } \\
& \text { • - أي تظر ابن هجز لانْ هذا كلامهـ . }
\end{aligned}
$$

## الحث على النكاح

٪ 99



## فقه الحديت

قوله:((يا معشر الشباب) المشُر جماعة يُملهم وصف مانو الشباب معشر، و والكهول









 فيختلف باخثلاف الأمزجة ، وخص الشُباب بالخطاب ، لأن الغالب وجود قورة الـــأاعي












 النووي' : ا اختلف العلماء فقي المر اد بالباءة هنا على فولينِ يرجعان إلى معنى واجده :
 الجماع لقجرته على مؤنه ، وهي مؤن النكاح فلينزو ج ، ومن لم يستطـع الجماع العجزه
 القول وقع الخطاب مع اللشُبَاب الأين هم مظذة شهوة الأنساء ولا ينفكون عنها غالباً. . والقول الثاني:أن المر اد هنا بالباءة موّن النكاح، سمبث باسم ما يلازمهها ، وبقفبره:












 الشافعية وصرح به في صنحيجه،ونقله المصيصي





- (rチ:

العنت ، و عبارة ابن تيمية في المحرر ' : اللنكاح للتائق سنة مقلمة على نقل النعبــادة إلا
 اللر افعي عن شز ح مختصر الجويني ، وقال النووي في الزووضةٌ : لا بتُدتم النكاح بل بل
 فحكى الاتفاق عليه ، فإنه قالل : إنا نقول بموجب هذا الحديث في حق الشّاب المستطيع الذي يخاف الضنرر على نفسه من المعزبة بحبث لاير تفع عنه إلا بالتزويج ، وقال ابـــن

 إلى أن الأمر في الحديث محمول على الْندب ، قالوا : لأن الله سبحانه وتعالى خبّر بينه

 وغبره برفع الوجوب والمسألة مبسوطة في الأصول ، إلا أن دعوى الإجمــاع غيــر الا

 على عدم الوجوب ، إذ لايقال للواجب أن فاعله غبر ملوم ، نم الحدبث يتأول بأن ذلك



 النساء،وقد صرح بذلك ابن حزم، فقال:وليس ذلك فرضاً على اللنساء، وفالل أبو إسحاق الالشبرازي^ صاحب اللتتبيه : إن النكاح للنساء مستحب عند الحاجــة ، ومكــروه عنـــ

|  |
| :---: |
| ( (19: y ) - |
| - - المحى - |
|  |
| - (النساء : ) $_{\text {- }}^{\text {- }}$ - |
|  |
| . (النور : ${ }^{\text {( }}$ - ${ }^{\text {- }}$ |

 وتصنيفا واشُتغالا ( (
























 استطاع منكم ) وقّا وهم أبو عبيا ، وفال : هو إغراء غائب ولا لاتكاد العرب تغنري إلا


$$
\begin{aligned}
& \text { - الم ألجهه: }
\end{aligned}
$$


 وإدماجأ لتحصبل عبادة هي في نفسها مطلوبة ، وفيه إثارة إلى أن الفرض من من الصوم
 صوم، قوله : ( فإنه ) أي الْصوم (له وجاء ) بكسر الواو والمد أصله اللغمز ، ومنه:



 الصيام من مجاز المشابهة ، على فُول بعض المحققين ، أو من باب التُشبيه البليغ على الوا

 إرشاد للعاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم لأن النكاح تابع لشّهوة الأكل ، بقوى بقوته ،
 بالأدوية ، وحكاه اللغغوي في شرح السنة ، وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشُــهوة

 والخصاء ، فبلحق بذلك مافي معناه من الثنـاوي بالقطع أُصلا ، و استّذل بـــه الخطـــــابي
 على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن ، وعدم اللتكليف بغير المستطاع ، ويوّخذ
 واستّل به الغز المي أن اللنشريك في العبادة لا بقدح فيها بخلاف الرياء ، ولكنـه يقـــال : إن كان المُّرك عبادة كالمشرك فيه متل ماهنا ، فإنه يحصل الصـو وغض البصر ،و أما تشزبك المباح كلو دكل في الصلاة لترك خطاب من يحل خطابه ، فهو محل نظر ، بحتمل القياس على ماذكر ، ويحتمل عدم صحة القياس ، واستّدل بـــه







 وللبيهقي" من حديث أبي ألمامة ( تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ، ولا تكونوا كرهني الانيانية النصارى) وورد:(فإني مكاثر بكم) أيضناً من حدبث الصنابجي وابن الأعبسر ومغتل بن


 بالرهبانية الحنيفية اللسمحة) ورغن ابن عباس رفعه:(لا صرورة في الإسـلام ) ' وبفــي
 أو رده البغوي في هعجم اللضحابة وحديث طلاوس فال عمر بن الخطاب لأبي الزورأئد : ( إنما يمنعك هن التزويـج عجز أو فجور ) أخرجه ابن أبي شــيبة
 من حديث أنس رفعه : (من رزقه الله امر أة صالحة ، فقد أعانه على شطر دينــهـه ،
1 - سيأتّي حدبث رثم (099) .






صحيح آلاجناد ولم يخرجاه .

رقم (1A!^) وأحمد (1: (ivy) .
 . بانه مرسل
" - أذرجه ابن ماجة رقم (iAE7) .

 منه النُسل والهُ أعلم .

## الزواج سنة الأنبياء


 متفق عليه'

## تمام الحديث

حديث أنس أورده المصنف بلفظ مسلم ، وأصل الحديت ، قال أُس : ( جاء ثلألــــة




 و وأصلي وأرق ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) . فقه الحديث








$$
\begin{aligned}
& \text {. (1ro0A) }
\end{aligned}
$$

الستعمال الحلال من الأطعمة والملابس و غبر ها،فال عياض :و هذا مها اخثلف فيه البُلف،









 عنه اللى غيزه، وأراد




 أرجحية عله فمعنى ( فليس مني ) : على ملتي ، لأن اعنقاد ذلك نوع من الكّكر .

## النهي عن النبتّل


 أحمد وصححه البن حبان .

$$
\begin{aligned}
& \text { : (الأحقات : : ب) - }
\end{aligned}
$$

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




$$
(1 \leq \cdot: 19)
$$



## فقه الحـيث

فوله : ( (ينهى عن التبتل ) الثبتل هو الانتطاع عن النساء ، وترك الانكاح انتطاعاًا

 به في أول حديث معقل بن بسار في نكاح العاقر التّي لاتلا ، ولم يأمره في الثالثـــة إلا
 فهو بمعنى مفعول ، والمكاثرة يوم القيامة بكرّرة الأمة .

## الأمر بنكاح ذات اللين

99V
 السبعة" .

## فقه (لحديث

الحديت ذكر فيه أربع ، وفي زواية مسلم عن جابر بإبقاط ( حسـبـها ) وأخــر ج


 يرديهن،ولا تنكحوهن لأمو اللهن فلعله يطنيهن،و واتكحوهن اللاين، ولأمة سودياء خرقاء
 قيل : يا رسول الله أي النساء خبر ؟ قالل : التّي تسره إن نظر ، وتطيعه إن أمر، ولا
(IVo) رقم (YAT) وتال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .










 مخرج مايعناد الناس من إلهاب المخاطب و التّ امه بما أريد منه .

## اللاعاء لمن تزوج

491
 وابن خزيمة وابن حبانٌ .

## تخريج الحديث’

 الباب عن عقيل بن أبي طالبُ رواه الدارمي وابن السني لو وغير هما من طريقّ الحسبن ،

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

$$
\begin{aligned}
& \text { - أي عن أبي هريرة . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وصححه على شرط مسلم وو انقه الأنهبي. } \\
& \text { ' - التخلخيa الحيير ( الr: }
\end{aligned}
$$

فال : ( تزوج عقيل بن أبي طالب امر أة من بني جشم ، فقيّل له : بالْرفاه والبنــين ،



 يارسول الله ، قال : بارك الله لك ) وزاد الدارمي : ( وبارك عليك ) 「

## فقه الحديث

 وقيل : من رفوت الرجل إذا سكنت ما به من روع ، وقولهم : ( بالرفاء والبنين ) في
 كان من شعاز الجاهلية فكره لذلك ، وفي الحديت دلالة على شر عية الدعاء للناكح .

## خطبة الحاجة




 الترمذي والحاكمّ

## فقه الحديث





$$
\begin{aligned}
& \text { ' - أخزجه مسلم رقم (V10) } \\
& \text { • }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - ( النساء : }
\end{aligned}
$$




وجاء في دواية لابي ذاودّ بعد ثوله










 غِير شُرط في النَكاح ، وشزطه بعض أهل الظاهر ، وهو قول شُاذ .

## يندب النظر للمر أة المخطوبة


 ورجاله ثقات وصحفه الحاكم ^ .

 خطب امرأة : ( انظر إليها ، فإته أحرى أن يؤدم بينكما ) . r r لا إليها ؟ قال : لا ، قال : اذهب فانظر إليها ) .

## تخريج الحديث؛




 جارية ، فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت شنها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها ) • وحديث المنيزة أنه هِ

> أن يؤدم بينكها ) أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجة و والدارمي و وابن حبان فقه الحديث

 القاضي عياض كراهته ، وهو خطأ مخالف لصريح الحديث ومخالف لإجماع الأمـــة على جواز اللظظر للحاجة عند البيع والثُر اء واللشهادة و اللظر يباح إلى الوجه والكفِن ، لأنه يستّل بالوجه على الجمالل أو ضده وبالكهبن على خصوبة البدن أو عدمها ، وهذا مذهب الأكثر ، وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضـع اللحم ، وقال داود : ينظــر إلـــى




( (1\&v:r) -









 الخطبة، حتى إن كرهها تزكها من غبر إيذاء بخلاف بعد الخطبة ، وإلذا لم بيكن الالنظر










 منها ، وقّ روى مثل هذا بُن عمر ، فالل ألمصنف رحمه اله : لم أجده عن عمر.

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

$$
\begin{aligned}
& \text { " - النهاية في غريب الحديث (r:r) }
\end{aligned}
$$

## تحريم الخطبة على الخطبة




و و اللفظ للبخار ي

## تخريج الحديث

وذكر البخاز ي في ترجمة الباب:(لا يخطب على خطبة أخيه حتّى ينكح أو يدع) و وأورده
 ( حّى يذر ) وأخرجه أبو هريزةّ بلفظ : ( حتى ينكح أو يدع ) و وإسناده صحيح . فقه الحديث؛
الحديث فيه دلالة على أُنه منهي عن الخطبة إذا ود سبقه بها أحد ، وظاهر النها


 المنهي عنها بلا دليل على ذلك . وظاهر الحديث إطلاق اللنهي قيل الإجابة وبعـدها ،








「


؛ - فتح الباري (9: 199) .


 فهل إخبارها يقوم مقام ترك الخاطب كما هو المعني به في الحديث ، ولعله يقاس عدم رغبتها إلىى الالتمام بتزك الجُاطب للثمام ، إذ العقد متوقف على إتمامها جميعاً لـنا أراداه





 صحيحة وحكى الطبري أن بعض العلماء قال : إن النّهي منسو خ بقصة فاطمة ،






 للمأذون له بالتنصيص ولغيره بالإلحاقْويؤيده فوله في حديث أبي هريرة ( أو يترّك )




 الأصل في هذا الإباحة حتّي يرد المنع، وقد ورد المنع مقيداُ بألمسلم في حديث عقية بن
 أخيه ، ولا يخطب على خطبته حنى يذر ) وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمـي بالمبنـــلـم

[^2]في ذلك، وأن التُعبير بالأخ خرج على الغالب،فلا يعمل بالمفهوم،وفال بحضهم: الخلاف
 فعلى الأول الراجح مـا قالل الخطابي،و على الثاني اللر اجح ها فالل غيره، ومثل هذا شفعة
 من هذا ما ذهب إليه الأمير الحسين في الشنفاء ، ونتل عن ابن القاسم مـاحب مـالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقاُ جاز للعفيف أن بخطب على خطبته، ورجحه ابن العربي
 خطبته كلا خطبة ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول ، وقد أطلــق
 المر أة الأخرى ، إذا قد أجاب المخطوب إلحاقاً لحكم النساء بحكم الرجال وبال ويشبر إليـــهـ أيضأ مامر هن حديث أبي هريزة في كتاب البيع ( ولا تسأل الثمرأة طلاق أختّها لتكفــأ
 لخطيب أختها ، وهذا إذا كان في عزم المخطوب أن لا يتزوج إلا واحدة ، فأما إذا كان عزمه الجمع بينهما ، فلا تحريم ، والخطبة بكسر الخاء في النكاح.

## أكلّ المهر

















 وله


## فقه الحديث"














 - (TIT) -

"


 . الالمزاب: : 0-0 ( ) -

للمبالغة في التأمل ، وإما لتكرير اللظر ، وبالثاني جزم القرطبي في المفهم ، فال : أي


 وفي رواية الطبراني' ( فصست ثم عرضت نفسها عليه فصمت فلقد رأيتها قانية مليّاً




 رغبته فيها وفي روايةَ حماد ، وقال : ( ما لمي في النساء حاجة ) ويجمع بينها وبين
 الطلب أوضح لها باللفظ ، ووفع في حديث أبي هريرة عند النسائي ( جاءت المراة إلى










 عسى أن يتجبد له فيها رُغبة بعد أن لم تكن ، وفوله ( فقالل : والنه يا رسول الله ) في

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { - 「 الموطا (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - - أخرجه الطبراني (r: اب: }
\end{aligned}
$$









 جاء مصرحاُ بإلا ولها نصفه ، قال سهل : وماله رداء (اء ).





 فأعطيها النصف، وآخذ النصف ) وفي رو اية الدراوردي، قال: ( مـا ألمـــك إلا إلأري










> - في الكيبر (1: • 19).
 عشرين آية وهي امر أتكا) وفي حديث ابن ع عباس (أزوجها منكا على أن تعلمها أريع ، أو خمس سور من كتاب الله ) وفي مرسل أبي النعمان الأزدي عند سعيل بن منير انصور









 والحديث فيه دلالة على أحكام منها :








 وروي ذلك عن عروة أبضاًا،وقيل:ميمونة بنت الحارثٌ،روى ذلك عن ابن عباس وتّادة.

1 - الحسين بن محمد بن الحسين أبو عبد الشه بن أبي جعفر الطبري الحناطي ، تالل السبكي:ووفاة الحناطي فيما


r


 الأجنبيات بخلاب غيره ، ويحتمل أن ذلك كان فبل الحجاب أو بعده وهي مبتلفة" ६- ومنها : أن الهية لا تْتَ إلا بالقوبل .

0- ومنها : جواز الخطبة على الخطبة إذا عرن رغبة الأول عن المخطّوبة الوا















$$
\begin{aligned}
& \text { ' - ' }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { + + البحر اللزخار (r: }
\end{aligned}
$$

عن الناصر ، وذهب طائفة إلى تحديد أقله ، فذهبث العتّرة جميعاً و أبو حنيفةَ وأصحابه


 غير ثابت ، فإنه يرويه ميسر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن جـا



 دراهم ، أو ربع دينار وقياساً أيضاً على اللسرثة ، وفيه ما ذكر .







 بغير ذكر صداق صح ، ووجب لها مهر المثل بالدخول على الصحيح وقيل : بالعقد ، و إنما كان أنفع ، لأنه ثبت لها نصف المسمى بالطلاق قبل اللاخول . 9 ـ و ومنها : استحباب تعجيل تسليم المهر -الليمين ، لكنه يكره بغير ضرورة.




 إلى أهاكك فانظر هل تجد ) مرئين ، ولو كانت اليمين لا نكون إلا على علم ، لمّ يُكــن




 \&
 الإعسار ، أنه لا بسمع منه الآلمين حتى يظهر إعساره بقرائن الأحوال .



 ولالكك خالف في الإجارة الألصم وابن علية لأن التُعامل إنما يكون في غير معروفـــهـ،





 الإجارة ، و الخلاف فيه ، والمانعون يتأولون الحدبث بأن الباء في توله : ( بما مبــكـ )






بشاور ها و لا استأنذها ، ويرد على التُّئيد بأن في اللرو ايات أُنها فوضتّه في أمر ها ، فلم






 من المقرآن ) وعين في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمها ( وهــو عشــرون آيـــة ) ويحنمل أن نكون اللباء بمعنى اللام ، أي لأجل ما معكك من القر آن ، فأكرمه بأن زوجه

 وأنا مسلمة، ولا بحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذالك مهري، ولا أسسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهر ها) أخرجه النسائي وصححه' ، وترجم عليه ( التزويـع على الإســـلام )



 الثّاني من طريق النظر بأن النكاح إذا وقع على مجهول، كان كما لم بسم، فيحتّاج إلى
 يعلمه سورة من القرَآن بر هم، لم يصح، لأن الإجارة لا تصـح إلا على عمــل معـين

 يصحح ، قال : فإذا كان الأتعليم لا تملك به الأعبان ، لا تملك به المنافع. والجواب عما ذكره : أن المشروط تعليمه معين ، كما تقدم في بعض طرقه وأمـــا لا لا لا لا لا لا لا

 خصوصأ مع كونها عربية' هن أهل لسان الذي يتزوجها. وانفصل بعضهم بأنه زو جها إياه لأجل ما معه من القر آن الذذي حفظه وسكت عـعــنـ







 فضله لسأله عن نسبه وطريقته ونحو ذلكك ، فإن قيل : كيف يصح جعل تعليمها إلقَز آن مهر أ وقد لا تتعلم ؟ أجيب : كما يصح جعل تعليمها الكتابةً مهر أ ، وقد لا تبتُلم . ، IV ومن المالككية ابن دينار وغبره،و المشهور عن المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه ،
 عندهم بلفظ الإجارة ولا اللغاربـة ولا الوصية واختلف عندهم في الإحــلا و والإباجــة ، وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصر ، لأن الحديث ورد بلفظ ( ملكتكها )














 (زوجتكها ) إلا ثلاثة أنسن ، وهم معمر ويعقوب وابن أبي حازم ، قال : ومعمر كثير

فال المصنف رحمه الهُ نعالى:وقد غلط في رواية أبي غسان، فإنها بلفظ: (أكهناكها)
 حسين بن محمد عن أبي غسان ، و البخاري أخرجه عن سعبلا بن أبي مريم عن أبــي









 وحماد بن زيد. انتهتى .

 حازم ويعقوب بن عبدالرحمن وحماد بن زيد ، وفي روباية معمر :( ملكتكها ) وهـي






 أراد الخبر عن جريان العقّ على تُليم القر آن، وقيل : إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان ،



 عبروا بها ، فكل على أن كل الفظ منها يقوم مقام الآخر انتّهى.





 اللفظ الصريح و الهّ سبحانه وتعانلى أعلم.




 .

Y Y ومنها : جواز الْعقد من دون أن ثشأل المرأة ، هل لهها ولـي حاضــر أو لا ؟ وهل هي في عصمةّ رجل أو في عدتّه ب قال الخطابي : ذهب إلى هذا جماعة حمـــلِ على ظاهر الحال ، ولكن الُحكام يحتاطون ويسألْون ، ونصر اللشافعي على أْــــه لــيس
 عمـمة رجل و لا في عدته ، لكن اخنلف أصححابه هل هذا علــــ ســبيل الاشـــنـز اطا أو الاحتياط ؟ و الثاني المصحـح عندهم ، و عند اللهدوية أنها تحلف الڭغربية احتياطاً. Y Y Y ومنها : أنه لا يشترط في صحدة العقد نقدم الخطبة ، إذ لم يقع في شيء مـــن
 الظاهرية فجعلو ها واجبةُ ، وو افقهم من الشافعية أبو عو انـة فنرجم في صحبحة : ( باب وجوب الخطبة عند (لعقهد ).

و المر أْ كذلك ، فإنه لم بدل على أن لها مالأ.
 وتَأنٍ ، ويدخل في ذلك طـلب الُلملم كمن يستفتي ويباحث عن علم.
 وظاهردولو كان عاجز أ عن الْتكسب كذا قالهه الباجي،وتعقب باحتمطل أن بكون الْبي اهلع من حال الرجل على أنه قادر على النكسب لا سيما مـا كان عليه أهل ذلك العصر

من قلّة الشيء و القتاعةَ بـاليسير .

والإمـام ولكي من لا ولمي لها.
 عليها منه شيء فلم يمنعه من الانتقاع به ، و إنما هو لحاجنها إلبه ، و أجيب بأن أنتفاعه به جميعه ، قد يصتح على جهة المهايأة لكونه شربكاً لها.


.

اضطر إلى ذلك ، قال البن اللثين بعد أن ذكر فو ائد الحدبث : فهذه إحدى و عشُرين فائدة:
 البخاري من غيره ، و هذه الفو ائد المذكورة ثمان وُ عشرين و الحمد لشّ على ذلك.

## إعلان النكاح

( l • V


## ترجمة الراوي


 عبد الملك بقلىل أو بعده ومأت هشنام سنة أربع وُعشرين ومائة. تخّريج الحديث"
وروى الحديث أيضاً أحمد و اللتزمذي و النسائي وابن ماجة والحاكم من خديث مـحمغ



 وأخر ج الترمذي عن حديث عائشُة ، وقال : حسن غربب ( أعلنوا هلا النكاح واجُعلوه

 خظب أحدكم امرأة وقد خضب بالسو|د فليعلمها لا يغرها ).






## فقةه الحديث

وثوله : ( أعلنوا النكاح ) فيه دلالة على شر عية ما بدل على وقوع اللنكــاح مـنـ الزوجين ، وذلك كالوليمة وضرب الطبول وغبرها من إحضار من يشهـ على العقد ،
 عطف الخاص على العام ، و أما فعل ما يحرم في إعلان النكاح كالمزهـــار وغيــره ، فالأكتز من الأئمة إنما يحرم من غبر اللنكاح يحرم فيه لعموم النههي ، وذهب النخعــي ومالك و غير هما من الفقهاء أنه يباح في النكاح لقوله فيقاس المزمار وغبره عليه ، ويكون ذلك مخصوصاً لعموم اللنهي ومحمولًا على غير
 والفتح أكثر ،مدور جلده من رق أبيض ناعم في عرضه سلاسل يسمى الطاق له صوت


 ظفر بها كالمزمار ونحوه،قالل الإمام المهـهي عليه السلام: ولعله يقول : الخبر منسوخ،




 أوتار المزهر ، فالل في شمس العلوم : وهو عجمي ، وطبق الصنر وهو المنـج ومــــا
 البحر ، وفال في الغيث : والمر اد بما ذكره الإمام يحبى إذا الستععت لا على طريــق الغناء لأن كل ضربة هوضوعة للهو ، فهي محرمة ، ولو في غير لهو ، انتهى .

## لا نكاح إلا بولي

() : : ه
 وأعل بالإرسال ' .
لا ( ) : 9 نكاح إلا بولي وشاهنين )

## تخريج الحديث「






 فيه أبو موسى راويه، ، واللذي رواه هوصو لاً أُصح ، لأنهم سمعوه في أوقات مختلفة ،
 في وقت واحد ، ثم ساق من طريق أُبي داود الطيالنسي عن شـــعـبة ، قـــال : ســمعت ע) (
 مهي ، قالل : ما فاتني من| حديث اللثوري عن أبي إبسحاق إلا لما اتكلت به على ألْــــي

 الكديني ، ومن طريق البخأري والذهلي وغبرهم أنهم صححو! حديث إسر ائيل ، ومُـــن


 الياري (9: عألأ وبدها ).
 فقط ، بل القر ائن المذكورة المقتضية لترجيح رو اية إبر ائيل الذي وصله على غيره. فقه الحديث'




 يرث الو لاء هم الحصبة دون ذوي الأرحام كذللك ععد النكاح ، واختلفو ا في الوصي إذا
 أو ولاية له ؟ فقالل ربيعة وأبو حنيفة ومالكك : اللوصي أونلى ، واحتح لهم بأن الوصــي





 ألبو حنبفة إلى عدم اشُتراط الولي هطلقا ، ولها أن تزوج نفسها ، ولو بغير إذن وليها ، واحتج بالقياس على البيع ، فإنها تستقل ببيع سلحتها ، وحمل الأحاديث الـــوالردة فـــي


 أن بختار في غير الكفوء ، وهو مذهب الأوزاعي ، وقالت الظاهرية : يعتّبر الولولي في




 وبين حديث (لا نكاح إلا بولمي ) وغبره، والإستحياء لا يصلح أن بكون موجباً للحكم ،




## اللنكاح بـغيز ولي باطل



 النسائي ، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم . تخريج الحديث؛
وأخرج إلحديث الشافعي ؤابن ماجة ، "أخرجوه من طريق ابن جريج عن سليمان بن
 سفيان : لم يذكر هذا الحديث عن ابن جريّج غير البن علية ، وسماع ابن عليّة عن ابين جريج ليس بذالك ، وروواه الحاكم من طريق مبد اللرزاق عن ابن جريج سمعت سبليمنان






' - النظر الحديث الآتيم ،

r ( 1.0 :V)

عدي وابن عبد البر والحاكم و غبره الحكاية عن ابين جريج ، وأجابوا عنها على نقــــير الالصحة ، فإنه لا يلزم من سياقِ الزلزهري له ، أن يكون سليمان بن موسى وهم عليـهـ ،
 على البيهقي في اللسنن وفي الخلافيات و ابن الجوزي في التحقيق .

## فقه الحديث

الحديث فيه دلالة على اعتبار إذن الولي في النكاح ، والإذن يكون بعقده لها أو بعقد الوكيل ، و هذا مجمع عليه كفعل الالنبي الوكيل مفوضا يزوجها من شاء ، كما يصح من الموكل وفي أحد اللوجهين للإمام يحيى


 مخصوص بحديث أبي هربرة الآتي
 في النكاح الباطل ، وظاهره ولو كان مع العلم بالبطلان ، وقد ذهب إلى الإمام بحبـى




 النكاح قَّ يكون فاسدأ، وهو ما خالف مذهب الزوجين ، أو أحدها جاهلين ، ولم تكا تكـــن المخالفة في أمر مجمع عليه،و هذا القسم يتّرتب عليه أحكام عندهم مفصلة في الفروع ع وقوله:(فإن اشتجروا ..الخ ) الاشتجار الخصومهة، المر اد به هنا منع الأولياء للعقد عليها، فإذا عضلو ا انتقل الأمر إلى السلطان ، وظاهره أنها لا تنتقل إلى الأبعد إذا منع

 ولي له ) فيه دلالة على إبنات و لاية السلطان في حال العضل ، وفي حال عدم الولي ،
 ويؤيده حديث ابن عباس أخرجهه الطبر اني ' مرفوعاً : (لا نكاح إلا بولي ، ووالســـلطان
 جامعه، ومن طريق الطبر الني في الأوسطِّبِّسناد حسن عن ابن عباس بلفظ: (لا نكاح إلا بولي مرشد أو بلططان ) ونّزجم له البخاري زوجناكها بمـا معك من القـــرآن ) ولم يخرج الخديث لأنه ليس على شــرطه وظـاهز


 عن أن يحكمو| في شيء من الأمور اللدينية و إمضـاء الأحكام الإنـــلامبية ، فــإن بعــدم
 بَعْض

 الإمام يحيى : بل يزوجها منصوب عند أهل اللنصب ، أو من حلم عند الثهويـــة، ،ولا وكاللة و إنما هو تُعيين من الممرأة ، فتعين من شاءت و اللة أُعلم م

$$
\begin{aligned}
& \text { (1£4:11)- } \\
& \text { ( (iv: } 1 \text { ) - } \\
& \text { (191: }{ }^{\text {r }} \text { - } \\
& \text {. (V) : النتوبة) ( }
\end{aligned}
$$

## تستأمر الأيم وتستأنّن (البكر


 متفقّ عليه'

## فقه الحديث"

قوله : ( لا تنكح ) روي بصبغة الخبر مرفو عأ ، وبصيغة النهي مجزوماً والخبـر












 والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر ، فإنه صريح في القول ، و إنما جهــ السكوت إذناً في حق البكر لأنها قد شنتحي من أن تفصح.



 أن تُعلم البكر بأن السكوت إذن ، لكن لو قالت بعد العقد : ما علمث أن سكوتي إِنْ لم يطل العقت بذلك عند الجمهور ، وكذا ذكر المؤيد بالله ، لو سكتت وباطنها الكر اهة لـــم يضر ذلك :، وكذا الثيب لو نطقت وباطنها الكراهة لم يضر ذلك ، وأبطلل العقد بعــض المالكيةً حيث قالت: لم أُعلم أن السكوت رضا ، وقال ابن شُعبان : يقال لها ذلك ثلانتاً :












 الأب، بأنها نكون لأجل السبطابة إلتفس، كما في حديث ابن عمر مرفوعـــا : (وألـــروا



 صالح بن كيسان بلفظ ( و اليثيمـة تسنتأمر ) وكذللك رواه أبو بردة عن أبـــي موسنــي ، ومحمد بن عمرو عن أبي سِبمة عن أبي هريزة ، فدل على أن المر اد بالبكر اليتيكـــة ،

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

قال المصنف رحمه الهُ تُعالى : وهذا لا بدفع زيادة النقة الحافظ بلفظ ( الأب ) ولو قال
 فلا تعارض بين الرورايات،ويبقى النظر في أن الاستئمار هل هو شرط في صحة العقد، أو مستحب لاستطابة النفس كما قال الشافعي ؟ ذلك محتمل .



 عن أيوب موصولاْ ، وكذا رواه معمر بن سليمان الرقَي عن زيد بن حبان عن أـــوب

 حرب تابع حسين بن محمد عن جرير ، وأجاب الليههقي عن ذللك بأنه محمول على ونى أنه زوّجها من غبر كفوٌ والله أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى 「 : جواب البيهقي هو المحتّمد ، فإنها واقعة عــين ، فلا يثبت الحكم فيها تعميماُ ، وأما الطعن في الحديث فلا معنى له ، فإن طرڤهـ يقـوي بعضها ببعض ، وفي الباب عن جابر وابن عمر وعائشة ، وبوب الابخازي ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود ) وذكر فيه حديث خنساء بنت خذام بكسر المعجمـــة
 دال ، لكن في رواية أنها كانت ثيباً ، والثيبب مجمع على اعتّبار رضاها إلا مــا روي عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب وعن النخعي:إن كانت في عيالله جاز وإلا رد ، واختلفوا إذا وقع بغير رضاها فقالت الحنفية والههوية : إن أجازنه جاز ، وعن المالكية إن أجازته عن ڤرب جاز وإلا فلا ، ورده الباقون مطلقأ.

| . (ov:r) - |
| :---: |
|  |
|  |

## الثيب أحق بنفسها

بَ

 و الثنسائي وصححه ابن حبانَ

## تخريع الحديثّ

الحديث الآخر : (ليس) للولمي ..الخ ) رواته نقّات أخرجه ابن حبان مــن حـذ

 الفضل بن العباس عن نافع عن ابن جبير ، وهو فول الّإرقطني. فقة الحديث





 وذهب مالكى إلى أن الصصغبزة يزوجها اللوصي ، وكأنه نظر إلى أن الوصي :قائم مقـــام
 محتجين بقوله : ( والليتيمة تستأمر ) قالوا : والاستئمار لا يكون إلا بعد البلوغ ، ، إذ لا لا

' - أخرجه فُسلم دثّم (1)

 - + . (النساء: : "



بلغت ، لأنه قد يطلق اليتيم على من فقد أحد أبويه وإن بلغ ، و المر اد أن اليتيمة نتّـرك
 الأب ثبت لها الخيار متى بلغت ولو كان جـأً ، وذهب الناصر و المؤيد و الفريقان إلــــى
 والجواب بأنه مجاز ، وثبوت الخيار لها عند اللهووبة وأبي حنيفة ومحمد والْمؤيد باله ،
 ملك اللتصرف ، وذهب أبو يوسف إلى أنه لا خيار لها كمن زوجها أبو ها ، قـــال ابــن
 في ذلك على الأب، فمن رأى أن الاجنّهاد اللموجود فيه الالي جاز للأب بسبنه أن يزو

 المر أة؛ ولذلك جعل أبو حنيفة لهما الخبار إذا بلغالوا اعلم أن نكاح الأب لأو لاده الصغغار ولا




 والأصل في الأبضاع التّحريم إلا ما دل عليه اللنص ، فاقتصر على المنصوص عليه ،
 توطأ مثلها إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا نوطأ ، وحكــاه البــن
 وزعم أن تزو ج اللنبي

> ' - ( الحـع : VA) .



- (الطلاق : ) - "
. - - المحلى(9:


## لا تتولى المرأة عقل النكاح





## فقه الحديث







 بابنتها ، وفوله : ( ولا تزوج المر أة نفسها ) فيه دلالهة على عدم أهلية المرأة لإكانحها


























 صمتها ) و وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب و البكر في هذا المعنى ،






$$
\begin{aligned}
& \text {. البقرة ( ) - }
\end{aligned}
$$

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






















 فيه دليل على الختصاصهن بالعقد ، لككن الأصل هو الاختصاص إلا أن يقوم إلدليل) على












 في غير موضع كفاءة يتطرق إلى أوليائها ، لكن بكفي في ذلك أن يك يكون لكألؤلياء الفسخ











 عدل ）${ }^{\circ}$ عن عائشّة مرفوعأ مثله بزيادة（فإن تشاجرا فالسشطان ولي من لا ولئي له ）




 (أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ، فقال : هذا نكاح الـنر ، ولا أجيزه ، فولو

 ذهب إلى اعتبار الشهادة علمي وعمر وابن عباس والعترة والحسن البصري و النختسـي و الثشعبي وابن المسيبـ و الثشافعي وأبو حنيفة وأحمد ، وذهب البن عمر و ابـــن اللزبيـر وعبد الرحمن بن مهـي وداود إلى أن الششهادة لا تعتبر كشر اء الأمة للوطء ، و والل في




 اللمقصود منها سد ذربعة الاختلاف والإنكار ، فمن قال : حكم شرعي ، فالل : هي من شرط الْصحة، ومن قال: :نؤثيق، ثال: من شُروط النتمام، ثم ذكر حديث ابن تباس حجهة القائلْ باعتباره ثم قالل : وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين ، لأن المقصنـود بالثهادة هو الإعلان فقط، و الشافعي يرى أن الشهادة تنضمن المحنيين الإعلان والقبول

 لا ؟ و الأصل في اششتراط الإِعلان هُول الثبي
 -علي أنه تزو ج بغير شهادة، ، ثم أُعن النكا

في الكّبير



نكاح الشغغار

 متفق عليه' .
واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشُغار من كلام نافِ.

## ترجمة الراوي






 أحد ، مأت سنة سبع عشرة ومائةً ، وقيل : سنة عشّرين. فق





 الخ ) فال ابن عبد البر : ذكر تفسبر الشغغار جميع رواة مالكـ عنه ، وألـــا أبــو داود


 -


























$$
\begin{aligned}
& \text { - فتح الباري (9: با } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$




















 بأن جهة الفساد ذكك ، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمتّه لجملة الفساد ، ثالل



 البضع فهو شُغار منهي عنه ، واختّف على أصل الشافعي فيما إذا لم يصرحا بالبضع

فعند الشافعية الصحة ، ونصص الشأفعي على خلاففه ، ولفظهُ : إذا زو ج الرجل البنتة أو
 ينكحه الأخرى ، ولم يسم أُحد منهما لؤواحدة منهما صداقا ، فهذا الْتشغار الأين نهئ عنه
 المو افق للثفسير المنقول في' الحدينغ، واختلف نص الشافعي فيما إذا سمى مع ذلك:مهر ا" فنص في الإملاء على النبطلان، وظاهر نصـه في المختضر الصـحة، وعلى 'ذلك القّصر في النقل عن الثافعي من بنقل الخلاف من أهل المذاهب ، وذهب الحنفية وراللزهــري ومكحول والثؤوري والليث ورواية أحدد و إسحاقِ وأبي ثور أن النكاح صحيح ، ويلغنوا
 يفصل ، قال الإمام المهدي :عليه السلام في البحر ": قلن:النههي اقتضى قبحه فلا حجة. وقذ يجاب عن طريق الحنفية بأن النهي وإن أقتضى الفسـخ ، فلا بلزم منه الفبــــاذ بــــل
 بعده ،و وحكاه ابن المنذر غن الأوزاعي ، وقّ يجاب عنه بما فاله الثشافعي رحمه النه أن

 إلا بالنكاح اللذي لا نهي عنه ، وما نهي عنه رجع إلـى ذللك الأصل ، وهذا وجهه قــو والن أعلم.



 عرفاًّ كائمشروط لفظاًّ ، فيبطلّ العقّد بشرط ذلك و النتواطؤ عليه ونيتّه والش أعلم.


## نكاح المكر هة مردوهد


 الحديث تقدم الككلام عليه قَريباً في أثثاء حديث أبي هريرة فارجع إليه .

## المرأة يزوجها وليان




## ترجمة الراوي"








 الالسين المههلة ، وميسان بفتح الميم وسكون الياء تُحتها نقطتان وبالسين المههلة .

## تخريج الحديث؛

الحديث صحصه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في المستّرك ، وصحنثه متّوقفة على ونى ثبوت سماع الحسن من سمزة ، ورجاله تقات ، و اختلف فيه عن الحسن ورواه الشافعي
 (r)


 ( (170:r) -

وأحمد و الْنسائي من طريق 'قتادة أيضاً عن الخسن عن عهبة بن عامر ، قالن التزمدْني :
 وأخرجه ابن ماجة هن طريق سعيد من قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة بن عامز .

## فقه الحديث

دل الحديث على أن المز أة إذا عقد لها وليان لشخصبن ، وكان المعقدان مبرّتبين 'أُهـا





 حيث بترتب العقدان ، و أماً إذا وفعا في وقث واحد فإن العقدين يبطلان ، وألظاهز أنه
 يمكن إجر اء حكمهما لعدم مكان قسمتهما بين الزورجين بخلاف المبيع بــين المشـــتريين


 على السلامة، وقالل أحمد وإسنحاق: إن في هذا الظرف يقر ع بين اللزوجين، وبِجاب بأن القزعة غير مشزوعة في منتل هذا ، وقال الإمام يحيى : إنه إن جهل المتأخر أو. الثبّب
 بطلاق ، فإن تمردا فقال الخُقنيني والأستاذ : أُ الحاكم يفسخ النكاح ، وقال السيد أحمد

 للاحتمال لا ڤبل الانقضاء ، إذ عليها في الحقيقة عدة واحدة ، فتنتقل إلى الأخرى . فال الإمام المههي


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

 الموضح هو الأولى والشه أعلم.

## زواج الُعبد بغير إذن سيده

 وَأَهْلِهُ فَهُو عَاهِر" ) رواه أحمد وأبو داود والتَرهذي وصححه وكذلك ابن حبان' . تخريج الحديث
الحديث من رواية ابن عقلّلووأخرجه ابن ماجةّ"من حديث ابن عمر بلفظ ثالت :( أيمـا


 (أنه أخذ عبداً له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما ، وأبطل صداقه ، وضربه حداً ).

## فقه الحديث

الحديث فيه دلالة على أن نكاح العبد بغير إذن مالكهه لا يصـح ، وهل يكون حكمــهـه





 إذن سيده كان العقد موقّوفاً ينفذ بالإجازة ، وذهب الناصر والشافعي إلى أنه لا لا ينعقــد بالإجازة لقولْه : ( فهو عاهر ) والجواب بأنه عاهر إذا لــــم تُحصــل إجـــازة ، إلا أن
.








## لا نتكح المرأة على عمتها




## فقه الحديث"

وفونه : (لا يجمع ) لفظ المضار ع المبني للمجهول مرفو عاً عـى أن لا نافية غيــر












$$
\begin{aligned}
& \text { ' - فتّح الباري (9: (97 وبعدها ) }
\end{aligned}
$$

وبين المر أة و عمتها وخالتهالوو لا يعتد بخلافهم لأههم مرفو! من اللدين، و الظظاهز أن نقله عنهم جو از الجمع بين الأختّن غلط بِّن ، لان ذلك نص الققر آن وهم يعتمدون نصوص القر آنهو إنما مخالفنهم للسنة لطعنهم في أكتر الصحابة رضوان الله عنهمهو اعلم أنه بلزم الحنفية أن يجوزوا الجمع بين المر أمّ وعمتها،لأهـه يقدمون العمل بعموم الكتّاب علــى

 الإجماع من الأمة، وعدم الاعتداد بالمخالف، واللرضاع حكمه حكم النسبب، وڤـــد روي
 الرضاع والنسب في العلة،وأما الحكم فو الحد، واعلم أن هذا الحكم قد روي عن جماعة
 قالل الليبهي : هو كما فالل فقد جاء من حيت علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس.
 وإنما التقا على إبثات حديث أبي هريرة ، وأخرج البخاري حديث جابر هــن روايـــة عاصم عن اللشعبي عن جابر وبيّن الاختلاف على الشعبي فيه ، وفالل : والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ ، والصواب رواية ابن عون وداواود بن أبي هند انتهّى.

 طريق ابن جريج عن أبي اللزبير عن جابر، ور الحديث أيضناً محفوظ من أوجه عن عن أبر

 هوصو لأ فو ة، وثد أخرج الترمذي أيضاً من حدبث أبي موسى وأبي أمامة وسمرة، ثالو


 و الطبر اني وابن حبان وغيرهم ، وفي لفظ حديث ابن عباس عن أبي داود " :( كره أن

 أرحامكن ) و هذه الرو ايات يؤيد بعضها بعضأ و الش أعلم.

## لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكَح


 تقلم الكلام عليه. في كنتاب :الحج.

## نكاح المحرم

- . وهو محرم ) متفق عليه! ! أه

 جعلت أمرزها إلى العباس فأنكحها إياه ). وللبخازي ${ }^{\text {ف }}$ فقه الحديث^
 الجمهور كما تققم في كتاب الحج ، وأجابوا عن حديث ابن عباس بأجوبة :


قال: الأثلثم: فلت لأحم: إن أبا نور بقول: بأي شيء يدفع حديث البن عباس، أي مع
 تزوجني وهو حالل. انتّهى







 أرسل إليها أبار افع يخطبها، فجعانت أمرها إلى العباس، فزو
 أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع ( أن النبي تري تزي

 ومنها: أن معنى (محرم) أي داخل في الحرم، أو في الششهر الحرام ، وقد وند ورد ذلك




 القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديت عثمان ، وأما قصن ميمونة فتعارضت

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

 لأنه النبي هن الصححابة ، فرقّوا بين محزم نكح وبين امر أته ، و لا يكون هذا إلا عن ثبت ． فــائـــدة＇：ذكر ابن عبذ البر أن ابن عباس اختص من بين الصحابة بهذه الزوزاية


 فيه عائشة ، فقال：دع عائشّة ، حتى أنظر فيه ）و هذا إِنـاد صحيح لو لا هذه القصبة،


 محدن بن أبي بكر ، قالل ：（ سنألتت أنسأ عن نكاح المحرم ، فقال ：لا بالس ؛، هل هـــو إلا كالبيع ؟ ）و إسناده قوي ؛ وكأن أنسأ لم بيلغه حديث عثمان وانش أعلم．

## وجوب وفاء اللشروط

（ lor r

ولفظ البخاري ：（ أحق بمـا أوفيتم من الشروط أن توفوا هـا استحكلتم به اللفروج ）．

## فقه الحديث

والمر اد أن أحق الشُروط بالوفاء شروط النكاح ، لأن أمره أحوط ، وبابه أضـــــــِّ و الحديث فيه دلالة على أن ألشبروط المذكورة：في عهد النكاح يلزم الوفاء بها ، وظاهره



سواء كان الشثرط عوضاً أو مالًا حيث كان اللشزط للمر أة لأن استحلا الففـرج إنمـــا

 به من إمسالك بمعروف أو تسريح بإحسان و عليه حمل بعضهم هذا الحديث ، ومنها هـا

 الششروط في الْنكاح على ضربين منها ما يرجع إلى الصداق ، فيجب الوفاء به ؛ ومــا



 التابعين ، وبه فالل اللثوري وأبو عبيد ، وقيل ：هو ثمن شُرط ، قالْه مسروق وعلي بن الحسين وفيل ：يختص ذلكك بالأب دون غيره من الأولياء ، وثال الشافعي ：إن وقّع في نفس العقد فهو من جملة المهر ، أو خارجاً عنه فهو لمن وهب لـ الم وفيه حدبت عبد الن
 النكاح ، فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح ، فهو لمن أعطيه ، وأحق مـا أكرم به
 عن أبيه عن جده وأخرج النبيهتي




 والظــاهر من قول اللشافعية أن الممر اد بالشروط هي التي لا تتافي النكاح ، بل تكــون

$$
\begin{aligned}
& \text { ' - سيانتي نخريجه في الحديث رثم (Y ( } \\
& \text { - } \\
& \text { 「 } \\
& \text {-(1): :r) - }
\end{aligned}
$$







 في الحديث الشروط الجائزّةٍ لا المنُهي عنها.
 تزوج امر أة ، فشرط لها أنْ لا يخرجها من دار ها ، فارتفعوا إلى عمر فوضنع الثنبرط،








 شرط ليس في كتاب الهة فهو باطل ) ' و الوطء والإسكان و غيرهما من حقوق الزيوج ،
 اللبيوع الإشارة إلـي حديث ('المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حرالمـــأَا أو حــرم

 فقالت : إني شرطت لزوجي'أن لا أتزوج بـده ، فقال النبي

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

## رخصة المتعة،

r (
 فقه الحديث"






 وقد روى تحريمها بعد الترخيص في ستةّ مو اطن :


 (خرجنا هـع رسول الله (


 وقد عرفت تصحيح أبن حبان لذلك الأول خيبر كما سيأتي في حديث علي .
 عن متعة النساء يوم الفتح ) وفي لفظ : ( أمرنا بالمتعة عام (لفتح حتى دخلنا مكــة ،

$$
\begin{aligned}
& \text { - (ह1£V) - رقم - : } \\
& \text { - (iv.:9)-" } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

ثم لم بِرج حتى نهانا عنها) وفي لفظ له:((ثم إن رسول النه






 يعد أن بقع الإنن في غزوبة أوطانس بعد أن وقع الثّتصريح قبلها في غزوة الفتح ، فإنها








 المتعة النكاح و الططلاق و والميراث ) وأخرجه البيهتي أيضأ.




 إسماعبِل عن عكرمة بن عبار ، وفيهِما مقال.

السادس : حجة الوداع ، رواه أبو داود'عن طريق الربيع بن سبرة، وفال :( أشهـ













 لعزبة كانت في الناس شُديدة ، ثم نهى عنها ) فلما فتّحت خيير وسع علئهم من المال ومن اللسبي ، فناسب اللهمي عن المتعة لارتناع سبب الإباحة ، و كان ذلك مئ من تمام شكر
 في المسافةّ إلبها بُعد ومشتة ، وخيير بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة ، فوقع النهي عني




ثبت فيها النهي بعد الإذن •

$$
\begin{aligned}
& \text { - أخرجه أبو داود رقم (Y.VY) . }
\end{aligned}
$$

وأما حجة اللوداع فالذئيظهر أن الذي وڤع فيها النهي مجرداُ ، إن ثبت النخبر 'فـي




 اللرخصدة ، وأن ذللك غير منسو خ جماعة من الصحابة هم عبد الشه بن العباس وأنبـــماء بنت أبّي بكر وجابر بن غبد الله وابن مسعود ومعاوية وعمرو بن حريث وأبو ســعيبُ
 رسول النه

 الإيصـال . النتهى كلامه في الأمحلى و
 وع عقد النزرمذي



 الأخبارْ أخرجه عن سعيد:بن جبير ، فالل : قلت لابن عباس : ( ما تقول في المبتعة ؟


ياصاح هل لك في فتوى إبن عباسن تتــون مثوالك حتى مصـــدر الناس

قد قلت للشيخ لـما طال مجلسه
وهل ترى رخصـة الأطر افـ آنسة


قال : أو قـ قال الثشاعر فيـه ؟ قلت : نـعم ، قالل : فكرهها أو نهى عنها ) وأخــر

 شُهاب ، قال : ( مـا مـات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيــا ) ونكره ابن عو انة في في

 عباس في حرف أبي بن كعب (ألّى أجل مسمى) قال : وكان يقول : يرِحم الله عمر ؛ ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم الله بها عباده ، ولولا نهي عمر مـا احتيج إلـــى
 مولى اللشزيد ( سألت ابن عباس عن المتعة ، أسفاح هي أم نكاح ؟ ؟ قال : لا نكاح ولا
 نعم قلت: يتوارثان؟ ققل :لا ) وأخرج النساني " من طريق مسلم القرى ، قال : ( دخلت
 رسول الله هـ ) أما جابر ففي مسلم



 فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس فنكرنا له ذلكك، فقال : نعم ) وأما عمرو بن

 بكر حتى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريت ) وأما معبد وسلمة ابنا أمبة فذكر

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

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

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { - (ร97: : ) - } \\
& \text { - (1\&.0) ( }
\end{aligned}
$$

















 عن ابن جريج أنه فالل لهم في البّصرة: (أثنهـ أني قد رجعت عن حل المتّعة ) بعد أن






$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { - - الأوسط (19:9) - } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$




 يحيى：بل ظني، قلت：وفيه نظر، إذ لم يسمع بمن أنكرها من الأصل ، انتهى كلامهـ．
 الطرفين ، أو ظني في الطرفين جميعاً والهه سبحانه أعلم．
 الذي وقع فيه النحريم ، قال الإمام المهدي في البحر 「 الخلاف،هو إن صـح رجوع من أباحها لم تصر فطعبة على خلا بين الأصوليين،فرع ع ： ثبل ：و لا بعتبر في المتعة من أجازها من أحكام النكاح إلا الاستبر اءء ، أبو جعفر ：بل يعتبر الولي و اللثهود ، قلنا ：ألدلتهم وفعلهم بِتضني عدم الاعتبار ．انتهى



 معذورون لجهل الناسخ ، والمسألة لا اجنهاد فيها بعد ظهور النص والش أعلم ．

## زهن تحريم المتعة

ع متفق عليهُ •
 الأهلية يوم خيبر ）أخرجه اللسبعة إلا أبا داودْ ．

$$
\begin{aligned}
& \text { - 「 البحر الزخار (r: }
\end{aligned}
$$







 و النسائي وابن ماجه وأحمبـ وابن حبان' . .

## فقه الحديت"







 عييّة كان يقول : توله : في خيبر يتعّق بالحمر الأهلية لا بالمتعة ، قال البيهيقي :وما










' - هذا الحديث غثير موجود في 'النبدر .

> .
> .
> .
> • - أزجه أحمد (1)

فنكر أن ابن عيينة رواه عن الزهري فقط ( نهى عن أكل الحمر الأهلية عـــم خيبــر




























 الرو اية ، و وُد تقدم الكلام في الحديث الأول على اللنسخ . والها أعلم.

## نكاح التحكيل

 رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه' .
 تخريج الحديث








 وابن أبي حانم في اللعلل ه؛ وحسنه الالجاري ؛ وروو اه ابن ماجة و الحاكم من حدبث اللثبث

+     - النتلخيص الحيير (r:'0)
؛ - المصنب (A: (N10) .
 - - رتّ (1119)




 لي مشرح ، ورواه ابن قانع في معجم المحابة من رواية عبيد بن عمير عن أبيه عن جده ، وإسناده ضيغف.


## فقه الحديث"


 فطله الذي هو النحلحيل ، إذ تُليق الحكم على وصف يصح أن بيكون علة للحكم يقتضي التُعليل ، ولتَّحليل صور :










 لعهوم الثلعن.
' - الثلخيص الحبير (r: . IV) .



هَالل الإمام المهاي': قلثا: قرزه مونه



 اللنهي عنه ، أو لوصف مقارن ، وأما إذا كان لوصف مفارق فلا بِقتضــي الفســاد ، ،
 اختلافهم في مفهوم اللعن ؛ فسن فهم من اللمعن التأتيم فقط ، قال : الالنكاح ضبحيح ؛ ومن
 فاسد. وعلى ما قرّرناه أولا أن اللعن بتضضي النهي فلا يصح ما ذكر والش أعلم.













$$
\begin{aligned}
& \text { - ( المحى - - }
\end{aligned}
$$

الحديث على عمومه في كل محلل،إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومتزو ج فصح أنه أراد به بعض المحللين،وهو من أحل حراماً لغيره بلا حجةٌ ، فتّعين أن يكون
 أنها لا تدخل في اللعن ، فدل على أن المعتبر اللشرطو والنه أعلمّ. وهذا الحديث يعارض ما نتقم من الحديث في التحلبل، ويعارض رواية البحر عن عمر الصحةٌ واللّ أعلم.

## الزاتي لا ينكح إلا زانية


 فقه الحديث
 الوصف بالمجلُود بناءً على الغالب في حق من ظهر منه اللزنا ، وكذلك اللزجل يحـرم





 الشه الزل انية ور غبته فيها وانخر اطه بذلك في سلك الفسقة المتسمين بالزنـناة محرم عليـــهـ





$$
\begin{aligned}
& \text { (النور : - }
\end{aligned}
$$







 ويصون نفسه عن هذه النتقصة.

## |المطثة البائن تريد زوجها الأول

رجن .

 فقه الخديث










「 - أفرجه اللباري دتم (Trar


تميمة بنت أبي عبيد القرظية كانت تحت رفاعة فطلقها ، فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير ، وتسميته لأبيها لا تنافي ما تقدم أن السمه وهب ، فلعله السمه وكنيينه أبو عبيد ، الـا وقّد وقع عند أبي إسحاقِ في المغغازي مقلوباً ، فجعل اللزوج الأول عبد الرحمن و الثّاني رفاعة ، والمحفوظ ما اتفق عليه الجماعة عن هشام وقد وقع لامر أهة أخرى قريب مــن


 حتى تذوق عسيلتّه ) ورجاله نات ولكن اختلف فيه على سليمان بن بسار ، و عبيد الش
 عمرو بن حزم أخرجه الطبر اني وأبو مسلم الكجي وأبو نعيم في الصحابة عن عن عائشـــــة (أن عمرو بن حزم طلق الثغيصاء ، فتزوجها رجل قبل أن يمسها ، فأراكت أن ترجع
 أخزى مع رفاعة البصري رجل آخر غبر الاوله والزو

 نزلت في عائُة بنت عبد الرحمن بن عقيلِ اللنضرية ، كانت تَحت رفاعةّ بن وهب بن بن عتيك وهو ابن عمها ، فطلقها طلاقاً بائنا فتزوجت بعد بعبد الــرحمن بــن الزبيــر ، فطلقها فأتث اللنبي هو فقالت : ( إته طلقني قبل أن يمسني ، أفأرجع إلى ابــن عمــي





 عبد يزيد أبو ركاتة أم ركانة ، ونكح امرأة من مزينة ، فجاءت إلى النبي

$$
\begin{aligned}
& \text { - (البترة: من الآية.-بY) . } \\
& \text { ' - رتم (r199) }
\end{aligned}
$$


 في مسألّة العنّين.








 الألاودي : صغرت لشُدة شُبهها بالعسل ، وفال أبو عبيد : العسيلة لذا الجماع ، و والعرب






 أبي شيبة وسعيد بن منصور ، قال ابن المنذر : ولا نعلم أحداً و وافقه عليه إلا طائفةّمن


 وحكى متل ذلك ابن الجوزئي عن داود.

وقول المصنف: هذا لفظ مسلم، يعني وأما الثبخاري فساقه بألفاظ منها في ( باب إذا







 طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، قالت عائنئة : وعليها خمــا



 وأخذت هابة من ثوبها، فقال : كذبت والله يا رسول الله ، إني لأفضضها نفض الألديم ،
 تصلحين له حتّى ينوق عسيلتك ، قال : وأبصر دعه ابنين له ، فقال : بنوك هؤلاء ه
 بالغزاب ) وذكره في غبر هذ المو المو اضع أيضاً.

+     - 


## 1



 الالين ، فلا نحل إلمسلمة للكافر ؛ ؤمخلّف في غبر ذلك.

## (لكفاءة في الزواج


 الحاكم " ، وفي إسناده راو 'لم يسم ، وإستنكره أبو حاتم .
 تخريج الحديث؛
الحديث أخرجه الحاكم من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عــن ابــن عـن المـــر

 بقية عن زرعة عن عمرابٌ بن أبي الفضل عن نافع عن ابن عمر ، قال اللإرقطني في في











- (104:19) -
( (MV:r) -

الادرقطني، وله طريقّ أخرى عن معاذ بن جبل رواها البزالز في مسنذه رفعه:( المربب
 ابين القطان : لا يعرف ، ثُ هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ ، ولم بسمع منه. فقه الحديث'

 ما بلحق من اللغضاضة إذا اتصل الوضيع بالرفيع ، فيقاس ما كان فيه عدم مساو الة بين
 وللعلماء في ذلك اختّلف فذهب الهادي عليه السلام والقاسم وأبو العباس وألبو طالــــبـ و المؤبد باله إلى أن المعتبر الممانثة في الحسب واللدين ، وزاد أبو حنيفة الممانلة فـــي المال، ونقل صـاحب الإيضاح عن اللشافعي أنه فال : الكفاءة في الاين و والمال والثنسب ،
 مخنصر البويطي،قال الر افعي:وهو خلافـ المشهور، ونقل الأبزي عن الربيع أن رجلاً









 وقوله


「 「 - من المخطوط ( وهو بفتّح المهملثين ثم باء موحدة ) .


" - أخرجه الثرمذي رقم (1900) .
' - أخرجه في مسند الشهاب (1: بهامش البحر الزخار (r: - 0) : ذكره ابن الجوزي في الموضوعات .
























$$
\begin{aligned}
& \text { ' - كتاب النكاح باب رثم (10) . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( الرُرم: } \\
& \text {. (الحرات: سا) - " } \\
& \text { - (الحررات: (آ) - " }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " - أخرجه: الحاكم (؟: 1-1م) }
\end{aligned}
$$

إلى النسب لا سبما النسب المنقطع في اللدنيا كنسب من لا بنتسب إلى النبي
 بعضاً و العرب كذلكّ، وليس أحد من الُعرب كفؤأ لقربش كما ليس أحد من غبر العرب






 اللنبي
 الوجه المقتضني لمساو اتهم ، و هــو الاجتماع في وصف الإسلام و اسه سبحانه أعلم.

## نكاح الثقرشبية مولى

ץ أسسامةَ ) رواه مسلم

## ترجمة الر اوي

 إنهـ كانت أكبر منه بعشّرين سنة، وكانت من المهاجرات الأول ، و هي راوبة لحديث الاجالل والجساسة وحديث العدةّزوى عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير و الشعبي ، وكانت ذات جمال وفضل وكمالٌ ، وكانت عند أبي عمرو بن حفـص بـر بـر

 والييهتي (V: (1)
 (ヶ) - -

## فُّه الالحديث







 في ذللك لآننهم ، وقّد تُقدم في الحديث الأول ما فيه كفاية . و المصنف رحمه الله تعالّى أورد هذا الحديث بعد الحديث الأول للتنبيه على أنٌ هذا الحديث هو المعول غليه بعذ ظهوز ضعف الحديث الأول.

## نكاح الحجام


 تخريج الحديث
الحديث أخرجاه من طريق ليث بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة مزفوعـًا ،

 أمره الإمام بتّظيم شخص ، فإنه يكون حكمه حكم شرف اللنسب ، واحتج بهيزا الجذيث




 ونحو ها للعادات الجاهلية ، و المألو فات اللفسية المائلة للتكنر و التفاخر .

[^3]
## تخيير الأمهة عند عتقها بالبقاء كـع زوجها أو تركه

 عْتَقَتْ ) متفق عليه في حديث طويلِ
ولمسلم عنها (أن زوجها كان عبدأ) وفي رواية عنها ( كان حرأ ) والأول أثبت . وصح عن ابن عباس عند البخاري r ( أنه كان عبداً ) . فقه الحديث"

فوله : ( خيرت ) هذا بعض من حديث عائشُة ، وهو ( قالت : كانت فــي بريــرة




 الخيار ، قالوا : لأن العلة في ثبوت الخيار الذا كان عبداً ، هو عدم المكافأة من اللعبــد

 والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يشبت النيار ، وإن كان زوجها حراً ،


 فيه على راويه،هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشُة، الُو هو من قول غيرهْ وه وهو


$$
\begin{aligned}
& \text { : - رقم (orva) }
\end{aligned}
$$












 (المستغفري في الصخابة أن السمه ( مقس ).







 وفيها ( أنه كان عبداً ) وقـلـ روى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم ، فقــال : ( كـــن
 (

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { ' - ت نتح الباري (9: - ا؛ وبيعدها) }
\end{aligned}
$$

 حدير عن عكرمة عن عائشة ( كان حرا ) و وهو وهم في شيئين ، في فوله : ( حـر ) ا
 على ابن عباس أنه كان عبدأ ، وكذا جزم الترمذي عن ابن عمر وحدبثه عند الثــــافعي و الالارقطني وغير هما ، وكذا أخرج النسائي من حديث صنفية بنت أبي عبيد ، قالّــت :


 توقيف ، والكنه تعقب بأن الزيادة ( ولو كان حراً ... الخ ) مدرجةّ من قول عـر الخروة ،


 حين أعتقت ) فيحتمل أنه مدرج من قول الأسود ومن دونه ، فيكون من أمثلة ها أدر ج

 بحدبث عائشّة و أقعد بالمشافهة منها ، ويرجح ذلك عملها ، فإنها كانت تذهب إلى أنهـ لا لا
 التزوايات، بأن راوي ( أنه كان عبداً ) باعتباز ما كان عليه ، ور اوي ( أنه كان حراً )

 كان عبداً في ذلك الووفت الأي خيرت فيه كما تقدم،و الجمع بيتحين مع السنو اء الرُورابات ،

 الأسود فلم يختّف عنه أنه كان حر أ ، وأما عروة فعنه رو ايبتان صحيحتان متعارضتان إحداههـا كان حراً ، والثانية أنه كان عبداً ، وأما عبد الز صحيحنّان ، إحداهما أنه كان حراً ، و النانـية الثّك ، انتهى.

[^4] اللرد على من قال ：لا خيار في الجر ، فلنا ：بل اجتّهاد ، يعني فول عائثّبة ：ولو كا كان

 مبني خلاف الفققهاء على تُقفقق المناط في إثبات الخيار ، وفيه نلاثة مآخذ ： إحد｜ها ：زو الل الكفاءة ، وهو قولهم ：كانت تحت ناقص ．
 و هذا مأخذ أصحاب أبي حتيفة،وبنوه على أُصلهم：أن الطلاق معتبر بألنساء：لا باللزجال． الثالث ：ملكها نفسها ،وضعف الأول بأنه مبني على أن الكفاءة معتّبرة في اللِّوام ،


 ورجح المأخذ الثالث بأن اللسبد عقد عليها بحكم الملك حيث كان مالكا لرثفبتها ومبافعها

 باختيار ها ، فخيزها الشار ع بين أن تقبم مع زوجها وبين أن تفسخ نكاحه ، ، إذ قـ ملكت


 حراً لما خيرها ）فإنه بدل＇على أن العُلة عدم كفاءة العبد للحر، ويختص هذا الحا الحكم من بين سائر شروط النكاح من اعتبار اسنمر ازه كـا يعتبر في الابتداء ، ولا مُانع من ذلكّ





| －الْبحر اللزخار（؟： <br>  <br> 「 「 أخرجه النشاني（7：171） |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |

محمد ، قال : ( كان لعانشة غلام وجارية ، وقالت : فأردت أن أعنقّهما ، فنكرت ذلك












 بما جاء في بعض ألنظظ الحديث توله








 الحنابلة ، وكذا في رواية الدارقطني؛ ؛ : ( إن وطثك فلا خيار لك ) و وإذا فسخت الأمـــة

$$
\begin{aligned}
& \text { - أخرجه النّانئي في الكبرى (ז: . .11) . }
\end{aligned}
$$






 وفي العتق ، وقد ذكره المصنف بطوله في البيع ، ودل على أحكام كثّرة فلّذكر بعضضا منها جميعاً للفائدة' :

ا- هو جو از كتابة اللزو جين الزفيقبن ، ويلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخز .

الإعانة أن لا يكون لها حرْفة.
r- وبيع المكاتب إذا رضي ولو لم تُعجز نفسه . ؟ــــ و إن المكاتب عبد ما بقي عليه در هم . 0- و أن الليع بكون إلثى من بحتقه . T- وأن بيع الأهنة الكزنوجة لا يكون طلاقاً ، وأن عتقها ليس طلحقاً ولا فسذاً . . V هـ و وأن السيبِ لا بمنع المكاتب من الإكتشاب .

9- و أن الكسب من حين الكتابابة يكون لـه .
-

Y Y
「
 10ـ وجو از الزيادة فئ الثمن من مطلق اللتصرف .

 في الحديث : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) ' .

 -
.
 شr ع ع

TY
Y Y و أنه لا يعبن اسم من ير اد الإنكاز عليه .
r
9 9 ـ و فيه جو از الليمين فيما لا تجب فيه ولا سيما عند العزم على فعل الشتيء . . اللنبي
 من ناجاه بِعلم الثالث به ويستنتى ذللك من النههي الوا ارد فيه .
Y Y وجو ازز إظهار السسر في ذلك ، و لا سيما إذا كان فيه مصلحة للمناجي . r
 . بخصومة



У
 اللورق وولى النعمة ) .
^† الخبار على الفور ، لأن الفاء تُتضي ذلك ، وقد تقدم الخلاف في ذلك .


 - ع- واعتبار الكفاءة في الحرية وسقوط ذلك برضا المر أة التّي لا ولمي لهاً. §§ وجواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل وإن كان غائباً.

ب٪ .

 7 §§- وجو لز أكل الإنسان من طعام من يظن رضاه .
§V

 لقوله: ( وهو لنا هدية ) .

- -10-ـ وأن تنصرف في بيتّه بالطبخ و غيره بآلاته ووقوده .



Y بoـ وجواز أكل المزء ما يجده في بيتَه إذا غلب الحل في العادة ، أو أنه ينبغــي تعريفه بما بخشى تو وفه عنه .

 00- وأن هدبِ الادنى للأعلى لا تستلزم الإثابة هطلتاً .

 ^هـ وأن لمن تصدق عليه بصدقة أن يتصرف فيها كيف شُاء ولا يـنـقص أجـر المتصدق.
 - آـ ولا عن الذبيحة إذا ذبحت بين المسلمين.
 r r با بسؤال العالم عن الأمور الدينية . TY M

 דוף وجواز مخالفة المشير فيما يُّير به في غير الواجب. VY على من خالف ولا غضب ولو عظم قـر الشُافع ، وترجم له النسائي شُفاعة الحاكم في الخصوم قْبل نصل الحكم .


 أن يُّفع له ، وفي بعض الروايات أن العباس هو اللذي سألّ اللنـــي ويحتمل أن بكون مغينًا سالّ العباس في ذلك .
 Vr_ وأُنه يسنحب إدنخالٌ السرور على المؤمن.
 إجابيته
 Vo و وأن فرط الحّب يذهب الحياء .

〒-
 لا بحصل عن اختيار كالزقضن ونحوه .
-VV



. VA - V9

1 1 أنه يجوز خطبة أككبير و الثشريف لمن دونه .
HY وحسن الأدب في الخطناب ولو من الأعلى لمن دونه .



( و وأن الحب و الْغضن بين الزوجين لا لوم فيه على أُيهما .

اللدنيوية و الدينيةُ بالطريق الأولى.


- هـ وأن المُر أة إذا بغضت زوجها لم يكن لوليها إكر اهها على عشرته . وفي هذه

الكمآخذ خفاء.
اq-
rar و وأنه يجوز للرجل الميل إلى امر أة يطمع في تزويجها أو رجعتها.

ولعلئه يقال : عند الأمن من الفنتة .


- قاله

فالت : ( أتأمرني؟ قالل : إنما أنا شافع ) وفيه غاية الوفار و الثتأني منها . 97- 97 ؤن كلام الحاكم بين الخصمين لا يكون حكمــا حتـى بقصــد بــهـ فصــل

شُجار هما.

الو لغاء لهها إذا أدت الثمن دفعة واحدة .

نتـلك الزقبة ، و إنما فكت نجوم الكتابة كما تقلم في الثبيع •
99- وأنه يفتي الرجل زو وجتّه وقريبه بما نله فيه حظ وغرض إذا كان حقأ.
. . . اـ و أنـه بحكم الحاكم للزوجة بالحوّ .

تسهيض النيع •
 ( أعدها ) وبقولها : ( تسـع أواق )
r + ا و ويستتبط مذه جوأز بيع المعاطاة إذا لم يذكر بعة .

الـهجرة : ( قد أخذتها بالثمن ) ه
 ومثله : ( دَيْنُ اللهُ أحق أن يقضى ) .
 لناس من الأنصار ) ويحنمل أن مالكها و احد ، وكان ذلك على المجــاز فــي إطــنـلا الناس على الؤ احد.

A • ا ـ و أن مشتري اللنبلعة لا يجب عليه اللسؤالّ عن ذللك إلا عند الريبة.

1. 9
.
111 11 وأنه يقبل الؤواحذ العدل وخبر العبد والأمة .
Y Y



وقد وقع في بعض طرقهّه : ( تُعتّ بحيضة ) و هو مرجوح.
10 1 10 وأن تسميُة الأجكام سنّنأ، وإن كانت واجبة جائز كمـا ورد في بعض ألفأظهه، وتسمبة غير الو اجب سنة هو الصنطلاح حادث .


بخلافها ، وڤد زوجت به ، وظهِر منها الكر اهة بعد العثّق .
I V V
A 11 أــو وأنه يعلم صـاحب الحقّ بما يستحقه إذا جهله .

119 19 .
|Y اY وأن مال الكتّابة لاحد لأكثزه .
Y Y Y
 . لا ريبة
を عن اللحم
OY أ و أنه ينبغي للإنسان اللسؤ ال عن أحوال منزله ، وما عهذه فيه .


 هذا الحديت الشريف ، وهي مائة وانثان وعشرون فائدة وقد وسـ وسع فيه بأبسط من ذلك


## تحريم الجمع بين الأختين



 ترجمة الراوي
 الجبشاني ، قال البخاري : لا يعرف سماع بعضنهم من بعض ، و الجيشّاني بفتح الجـيم

 بفتح الدال المهملة ، وهو قانْل الأسود العنسي ، ونوفي في خلافة معاوية. فقه الحديث
الحذبيث فيه دلالة على أن نكاح الكافر معتبر ، وإن كان مخالفأ لنكاح الإنـــلام و أن

 يوسف و الثؤوري إلىى أنه لا لا يقر منه إلا ما وافقة الإسلام ، فإن نكاح الأختين أو العشثـــر

 في نكاح العشر بأن الإمساك بعقد ، و الطلاق المذكور هنا مر اد به الاعتز ابن لا الططلاق




 وقالْ في نهاية المجتهُ كان قبل الإسلام على ما بعد الإسلام وهو أنه كما ليس له أن بعقد بعشُر أو بأختين بعد الإسلام فكذلك قبله ، والأثرْ هذان الحديثان ، ولكنه يجاب عنه أن القبانس غند الجمهُور يبطل إذا صادم الأكثم و والنه أُعلم.


جواز الجمع بين أريع نساء

 وصححه ابن حبان والحاكم ، وأعله البخاري وأيو زرعة وأبو حاتم' . ترجمة الراوي"




 ونافع بن السائب مو لاه ، وكان أسلمّ قَبله فلما أُسلم غبلان رد عليه مو لاه. تخريج الحديث"
 معمر والفظه : ( إن ابن سلمة الئقفي أسلم وتحتّه عثّر نسوة ، فقال له النبــي












اللقفني ( أن غيلان أسبلم .. الحديث ) قالل البخاري : وأما حديث الزهري عزن سالم عمن
 لأرجمنـــ ) وحكم مسلم في التمييز عن معمر بالوهم فيه ، وقال ابن أُبي حاثم عن أبيه

 البن حبان والحاكمْ والبيهقي بظاهر هذا الحدبث فأخرجوه من طرق عن معدـر رمــن حديث أهل الكوفة وأهل خزالسان وأهل اليمامة عنه. قال المصنف رحمه الهُ تعـــلّى : و لا يعتد ذلك ، فإن هؤ لاء كلهم إنما سمعو| منه بالبصرة ، و إن كانوا من غير أهلهـــا ،
 مضطرب ، لأنه كان يحدث في بلاه من كتبه على الصحـة ، و أما إذا رحل فحدث منـــن


 الْبر ' : طرقه كلها معلولة ، وقف أُطلّ الالرقطني في العلل تخريج طرقهه ، وزرواه ا'بــن



 نسوة ... الحديث) وفيه ( فقاسلم وأسلمن معه ) وفيه :( فلما كان زمن عمر طلقهن ،
 واستكل به ابن القطان على صحةٌ حديث معمر ر

## فقة الحديث

 هرثباً أو غير مرنب ، ومنشُاء من مثقدمة أُو متأخرة ، وقد تقدم الكلام عليه

## هل يفسِ النكاح بإسلام أحد الزوجين؟


 والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم' .

## تخريج الحديث

الحديث أُخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاقّ ، قال : حدثي داود بن الحصين

 المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامهه، فإنه أسر ببدر وأرسلت من مكة في فـدائهـ،


 الكز



## فقه الحديث

والحديث فيه دلالة على أن الزورجة إذا أسلمت قبل زوجها فالنكاح باق بينهما يعنـــي





$$
\begin{aligned}
& \text {. (4rA: }
\end{aligned}
$$

 الشعبي عن علي ( هو أحق بها مـا لم تخرج من مقرها ) ويذكر ابن أبي شــي
 نكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطلن ) وذهب إلى متل هذا بعض أهل الظاهز ، و أفَّى





 تقدم ذكره ، لأن الحيض قـ يتأخر مع بعضل النساء فردها عليه لما كانت العـــدة غيــر
 أنه لما أُسر أبو العاص يوم:بدر قرر نكاحه ، وهي مستقرة عنده بمكة ، وكان ذلكُ فبل

 عدتها أم لا ؟ ولا ريب أن الإبسلام لو كان بمجرده فرقة ، لم تكن فرقة رجعية ، بــــلـ







 اللزوجين على نكاحهما ، وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن

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



 وبين إسلام امر أته بنت الوليد بن المغيرة نحواً من شُهر ، أسلمت بيوم الفتح ، وبقي


















 عدي الككني و الشعبي وغيرهم ، وأحد النرو ابيتن عن أحمد إلى أنه تقع الفرقة بالإسلام

$$
\begin{aligned}
& \text {. (1 المستحنة: ) - } \\
& \text { - (1) : }
\end{aligned}
$$

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


 أيوب وفتادة كلاهما عن ابن سنيرين عن عبد النه بن زيد الخطمي (أن نصرانياً أسلبيت



 الزجل و امر أته بالإسلام، وهي آثار مجملة ليست بصريحة في تُعجيل الفرقة بالإسلام ،







 عليه الإسلام فامتتع استأنفت الكدخولة لا غغبر ها ، إذ عرض على عمر مــن أســلمبت امر أته فعرض عليه الإسلام فامتتع، ففرق بينهما بعد امتناعه ، ولم ينكره أحد ، المؤيد





 في دلار الإسنلام، فإن أسلم بقي الأنكاح وإلا فسخهـ الُحاكم بطلقة ، وتُعتد المدخولة ، فابن

المحنفات

لم يعرض الإسلام فالنكاح باق ما بقتا في درانا ، مدخولة كانـــت أم لا ، فــإن كــانـان


 الرجل قبل الممر أة وقَت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام بانت . انتهىى. وظهر من ذلك أن الحديث المذكور بقضي بما ذكره في الهدي النبوي انقضاء العدة ثُتت هن قول ابن شهاب ، و الحديث المنقطع عن ابن شبرمة، وان أن عرض الإسلام في حق الذمي إنما ثبت عن عمر ،ولكنه في حكم الإجماع لُعدم المخالف و الش أُعلم.

## إسلام أحد الزوجين المشركين


 على حديث عمرو بن شعيبٌ .

## تخريج الحديث؛

حديث عمرو بن شعيب نكلم فيه البخاري ، و علتّه تكليس حجاج بن أرطأة وله علة أشد من ذلك ، وهي ما ذكره أبو عبيد في كتاب النكاح عن بحيى القطان أن حجاجأ لم
 فال اُحمد بعد تخريجه ، فالل: و العزرمي لا يساوي حديثه شيئًا ، قال : و الالصحيح أنهما



 الأصول، وقد صرح فيه بوڤوع (عقد جديد، ومهر جديد) والأخذ بالصريح أولى مــن الأخذ بالمحتمل، ويؤيده مذهب ابن عباس المحكي عنه، فإنه مو افق لما دل عليه حديث

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (rv7:0) - }{ }^{\text {r }}
\end{aligned}
$$


 ومجاهد، ولهغا أفنى بخلاف ظلاهر ما جاء عنه في ذلك الحدبث، على أن الخطابي قال في إسناد حديث ابن عباس:هذه نسخة ضنعفها علي بن المديني و غيرهمن علماء الحدينّ، يشير إلى أنـه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة، قال: ووفي حدبث عمــرو يــن
 رجحوا إسناد حديث ابن عباسن. انتهى. وثوله: (و الثعمل على حديث عمرو 'بن شعيب؟ ) هذا حكاه التقزمذي عن بزيد بن هارون أنه جدث بالحديثن عن ابن إسحاق وع عن خجانج


 ثلات مشكل ، لاستبعاد أن تبقىى في العدة هذه الُمدة ، وقَ عرفتّ الجو اب عن ذلك" . .























## إسلام المر اة قبل زوجها

. 1.؛.

 وأبو داود واين ماجة وصححه ابن حبان والحاكم' . فقه الحديث
الحديث فيه دلالة على أن الزو ج إذا أسلم قبل أن تتزو ج امر أته بعد إبلامها أن النكا
 يستفصل النُي

 بالإسلام ، وأن إسلامه وقع قبل نجويز انقضاء العدة فبعيد منكلف والشَ أعلم.

## التيوب التي تبيح الطلاق



 إسناده جميل بن زيد ، وهو مجهول ، وافتّف عليه في شيخهُ اختّلافاً كثيراً . تخريج الحديث"
وقع في الحدبث الختلا عن جميل ، فقيل : عنه كـا في الأصل ، وتِّل : عن ابن






ونسبها ، وهو بلفظ ( تزوج بامرأة ) وجميل بن زيد هو الطائي ، قال ابن معين :":ليس



 مالكك وغير ها عن جميل عن زبد بن كعب أو كعب بن زيد ، ونكر الحديث.

## فقّه الحديث

الخديث فيه دلالة على أُن الْبرص منفر لرده .
















 أن المر أة ترد بكل عيب ترد به الجارية في الثيع ، ونسب هذا القول الإمام :الهعيّ إلى'.

القاضثي حسين'، وأكترهم لا يعرف هذا القول ولا مظنته ولا من قاله ، وحكــاه ابــن عاصم العباداني في كتأب طبقات أصحاب الشافعي ، ورده الإمام المهذي بأنه لا دليــل على ذللك ، وارتضنى هذا الثقول ابن القيم ، واحتَج له في الها

 أولى بالوفاء من اللشروط في البيع ، ومن تدبر مقاصد الشُر ع مصادره وموار ارده وعدله




 وقوله:( إن كان دلس للك بعيب) كيف يقتضني أن كل عيب دلست به الْمــر أة فللــزورج
 الفسّخ هو الحديث المذكور، وهو محتمل إلا أن رواية أحمد تقرب الاحتجاج به علــــــى



 عباس ، وأن هذا أمر ثابت معمول به ، ويكون نصاً في العيوب الوا اردة ، وڤياسأ فيما شاركها في المعنى المناسب للغرض المقصود من النكاح ، فيتأيد ما ذهب إليه ابن كج

 أسفل وو او ساكنة وطاء مهلة ، وهو من يتّغوط عند الجماع وذهب إليه الكسرخسي من أصحاب الثشافعي ، وذكره في الكافي وفي الزو ائد وكذا لو كان إنزالا عنـــد الجمــاع ،

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { 「 } \\
& \text { " - - مر تخريجه في باية الحديث . }
\end{aligned}
$$

وأجاب الإمام المهدي بأن ذلك اجئهاد من علي رضوان النه عليهُ فلا بلِّمناءو في المجنونة
 اليد قلنا : لا دليّ، قالن الإمأم يحيى: وهو خلاف الإجماع، وذهب الإمام يحيّى وهو :أحد


 الوطء معه، ولا بالعور واليُحول والثشلل والإقعاد إذ لا يمنع، و إذا عمهما العبب لم يبطل


 أبو العباسن لكن بسقط منا زاده من المهر لأجلها ، والخالف في الفسـخ بالعيوب لـــذاود




 عدم العمل بالحديث ، و أما الاقتصـار على عييِن أو أربعة أو ستّة أو سبعة أو تُمانيــة

 والسكوت عنه من أقبح النتّليس والغش وهو مناف للاين ، والإِلاق إنما ينصرن إلىّ

 في العيوبـ الثتي هذا عندها كمال لا نصص . النتهى كلامه رحمه انه تعالّى.

## رد الزوجةّ بالْعيوب


 مَنْ غَرْهُ مِنْها ) أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ، ورجالثه ثقات' .


 يُوْجَلَّ سنةً ) ورجالثه ثقاتّ

## تخريج الحديث

حديث العنين : أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن بحيى بن سعيد الانصـــاري


 وعن ابن هسعود . وحديث علي أخرجه سعيد أيضاً . تُقدم الكلام على اللرد بالعبوب.

## فقه الحديث

وقوله : ( على من غره منها ) هذا ذهب إليه الثادي وماللك وأصحاب الشـــافعي ،




 بالمظنة لا غير المحرم كابن العم إلا حيث علم ، والقول في عدم العلم مــع يمينــه ،

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ؛ - نمب الراية (r: £\%) . }
\end{aligned}
$$

































 ففعل ) الحدبت ألخرجه أبو داود



 على أن هذا العيب لا يتضتي الفسيخ. وأما حديث رفاعة، فإنما قالت زوجتّه: ( كنت عند رفاعة القرظي ، فأبتّ طلاقَي ،






 الأولى لاتحاد القصة ، فلا يسنقّم الاحتجاج به فتنّه ، ولا حاجة إلى ما أُجاب به الإمام

| . <br>  <br>  <br>  ' - الموطأ (Y: (01r) . |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |






 و الممسوح جاهلة بهما ، ويضِرب للعنين أجل سنة لاختبار زو الل ما به . انتهئ.

## Y ـ بـب عشرة النساء <br> مـعون من أتى زوجته في دبرها

 فِي دُبِرها ) رواه أبو داود و النسائي و والثفظ له، ورجالـه ثُقات ، لكن أعل بالإرسالّ ' . تخريج الحديث
الحديث روي بألفاظ من طرق متعدذة إلى أبي هريرة، وإلى غيره مـــن الصــي


 بعضا ، لا سيما هع اختلاف الطرق واختلاف المروي عنهم من الصحابة.

## فقه الحديث


 و الحرث المطلوب منه نبات الزرع ، فكذلك النساء يكون الغرض من إتيانهن هو طلب


 المباشُرة إلا ما أحل بالعقد ، وهذا بيان لما حل الُعقد عليهن فيوقف عليه ، و لا يقـاس


 علي: ( إن الله لا يستحيي من الحق،لا تأتوا النساء في أعجازهن ) وعن عمرو بــن

$$
\begin{aligned}
& \text {. (البترة : ( ) } \\
& \text {. (البقرة : - }
\end{aligned}
$$

شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : ( سـل عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؛ فقال: : هي اللوطية الصغرى ) وأخرج النسائي" 'أيضاً وأعله ، والمحفوظ عن عبد اللهن عنـ عــرو:









 نزيد المكاثُرة ، وتصحيح الزلروايات ، و إن لم يصح فأنت أعلم ، وإن تكلمت بالمناصنـة كلمتكا ، قالل : على المناصفة ، قلت : فبأي شتيء حرمته ؟ لا لا يكون إلا في الفرج ، قلت: فيكون ذللك محزمأ لما سو اه فال : نـم ، قلت :: فما نـــــول




 أُولا في الاحتجاج للالتحريم يؤخذ الجواب عن هـا ، قال الحاكم : لعل الشــافعي كـــان


-

- (YYY : (البقرة) - -

.

يقول بذلك في الققدم فأما في الحمبث فالمشهور أنه حرمه انتهىي. مع أن الربيع كـــنب رواية محمد بن عبد النه عن اللنافعي ، قال الربيع : كذب والشَ الأي لا إله إلا هو ، قد
 جماعة منهم المأوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصباغ في الشامل و غير هم.






. أين شُشُتّ
ثانيهها : أن الحرث إنما ير اد به النبات وموضععه دون ما سواه ، فاختلف أصحابنا









 القصة النتي وقعت له بطريق المناظرة بينه وبين محمد بن الحسن ولا شكا أن العالم في

「 '


 " - كتّت في المخطوط ( الطلاق ) وصحتنها من نيل الالوطار
 هذا عن مالكّ ، قال القاضي: أبو الطيب في نتعليقه : نص في كتاب :الشسر عن مالكك غلى


 الحور العين غبر ضحيحة ولعله مأخوذ من تشنيع المعري على علماء الإسلام ، ذلـ"
 البسر وقعت علّه في كر اسة لطبفة من رو اية اللحارث بن مسكين عن عبد الّرحمن بــن















 خدبث ابن عون غن نافع مثله إلا أند أبه الآية ، قالل : حتى انتهى إلى مكان فقــانل :

 $\because(100: 1)$
. (النقزة: هن الاليةYY) -

- (£ory) -

 في دبرها ) قال : وروواه محمد بن يحيى بن سعبيا عن أبيه عن عبيد الهّ بن عمر عـن نافع هكذا وقع عنده ـ انتّهـي.




















$$
.(1: 0: \varepsilon)-1
$$

- 「























على السالمة . انتهى


 .

ماجة رقم (19 (19) .

المذهب أنها تطعية ، ولعل حجنه الثنواتر المعنوي بالتحريمٍ ، و إجماع أهل البيت حيئذ
-للتغليط حكم . انتهى
 أصحابهم إلا عن ناس قليل ، قال القاضي عياض : كان القاضي أبو محمد عبد الشه بن إبر اهيم الأصيلي يجيزه ، ويذهب فيه إلى أنـه غير محرم ، وصنف في إبالحته محمد بن سحنون ومحمد بن شعبان ، ونقل ذللك عن جمع كثير من الثابعين، وفـــي كـــلام البــن
 دينار أنه كان بقول : هذا أحلى من المـاء البارد وأنكره كثيــر مــنهـ أصـــلا ، وقـــال القرطبي ${ }^{\text {ف }}$







 مالك كراهيته ، وتكنيب من نقلـه عنه من وجه آخر ) أخرجه الخطيب
 عنه،فقال:ما أنتم قوم عرب،هل يكون الحرث إلى موضع اللزرع قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون ذلك ،قال :يكذبون علي) و العمدة في هذه الحكاية على إبماعيل، فإنه واهي الحديث وقد روبنا في علوم الحديث للحاكم، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثـا العباس بن الوليد البيروتي أنبأنا أبو عبد الله بشر بن أبي بكر سمعت الأوزاعي يقول :

 بين الصلاتين من غير عذر ومن أقوال أهل الالعراق: شرب اللبيذ، وتأخير العصر حتى

[^5]

 مكة في المتعة والصرف ؛ ونبقول أهل الكوفة في المسنكر، كان شر عباد الله ) وفــــل
 قَال:( سئل إبن القاسم عن هذه المسأثة، وهو في الجامع فقال: لو جـل لي ملّبو هذر
 ابن القاسم عذه فكرهل لي'، وسألكه غيره ، فقال : كرهه ماللك )؛ . انتهى.

> عفوّة الذي يأتي امر أتهـ في دبرها

 تخريج الحديث

$$
\begin{aligned}
& \text { تقام الكلام فيما يتعلقّ بإلحديثٌ في الحديث الأول. }
\end{aligned}
$$

## وصية الرسول






## 

 كَسَرْتَها ، وكَسْرُها طَلاقُها ).' - عز اه ابن حجر في التُلخيص الُحبير (Y: IAV) للحكمم في علوم الححيث . -

- 「 - المرجع السابق -
-     -         - المرجع السابيق -



الحديث هو حديثان، ذكر البخاري الأول في كتاب الأدب،و الثاني وهو( (استوصو ا )



 الإنماعيلي : ( من كان يؤمن بالهُ واليوم الآخر فليحسن قرى ضيفه ... الخ ).

## فقه الحديث


 ولكته محمول على قَصد المبالغة بأن من حق الإيمان ذلك، فلا ينبغي للمؤمن الاتصـاف










وباب البر والصلة من الكتاب .


" - الأوسط (؟:

من تأكد حرمة النجار ، و المبالغة في رعاية حقوقه،حتى كان من خقه أن لا يؤذيه بقتار

 وثوله: (السنوصوا ) أي اقيبلو ! الوصية و المعنى : إني أوصيكم بهن خيرأ ، أؤ بمعنىي :

 يسكن واحد الأضدلاع أو المنر اد بالضلع ضلع آدم الذي خلق منه حو اء اء بالمد ، فإنها كما

 في المبتكأ عن ابن عباس ( أن حواء خلقت من خلع آدم الأقصر الأيسر وهو نائم ) ؛

 نكتة التنشبيه ، فإنها عوجاء إمتله يكون أصلها منها.

وقوله :( وإن أعوج شيء في الضلع ) ذكره تأكيداً لمعنىى الكسـر ، لأن الإقامـــــة


 التثصيل ، والظظاهر أنّه للالتصصيل ، وقّ جاء ذلك شاذا ، ووجهه لعدم الالتباس بالصنفة،

 ويحتمل أن نكون للمر أة كماً في رو اية مسلم.



$$
\begin{aligned}
& \text { (النساء: من الآية) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • - المرجع السابق }
\end{aligned}
$$







 بالفتح : ( وكسرها طلآها ) فيه دلالة على أنه لا ينبغي المسار عة بإيتاع الطلاق تبرماً من الخلق الذا فيه اعوجاج ، فإن ذلك لازم بجميع هذا النوع ، و واشَ أعلم.

## استتجباب إعلام الغغئب أهده بقاومه


 الُمُنِيَةُ ) متفق عَليه' .

## 

## فقه الحديث








 التزجمة، وقدا جاء في رواية وكيع عن جابر قال:(نهى رسول الشّ أن يطرق الرجل

$$
\begin{aligned}
& \text { • - كتّاب النكاع باب رثم (.) }
\end{aligned}
$$





























[^6]فالقادم في النهار يتأتى للزوجته التتظيف والتزين لوقت المباشّرة ، وهو الليل ، بخلاف







ويؤخذ من الحديث الإغضاء عن تتبع عثرات الأهل ، ومحبة الستر مهها أمكن قبل



 الاستحداد ونحوه مما تنزين به المر أة لبس داخلا في النها و الْتحريض على تز كك التّعرض بما يوجب سوء الظن بالمسلم.

## تحريم إفشثاء سر الزوجية


 أخرجه مُسلمُ •

## فقه الحديث

قوله:( من شر الناس ) لفظ مسلم:( أشر ) وقعت به الرو اية ، قالل القاضي : وأهل اللنحو يقولون : لا يجوز أُشر وأخير ، وإنما بقال : هو خير منه ، وشر منه ، قـــال : وقد جاءت الأحادبث الصححبحةَ باللفظين جميعاً ، وهي حجةَ فيجواز هـا جميعاً ، وأنهها

$$
\begin{aligned}
& \text { " " - المرجـع الـمابق - المابق . }
\end{aligned}
$$









## حق اللزوجة على الزوج



 ماجة ، وعثق البخاري بعضه وصححه ابن ماجة و الحاكم . ترجمة الراوي
هو حكيم بن معاوية بن حيدة بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المنقوطة باثنتينّن من أسسفل و اللاال المهملة القشبري بضم القاف والثنين المعجمة وسكون الياء،حسن الحديث، روى عن أُبههوسمح منه ابنه بهز بفتح البناء الموحدة وسكون اللهاء وبالز اي المعجمة . فقه الحديث^





 ( (V,AY) - " المراد با الجما

 - V


 التأديبب اجتناب الوجه. وقوله : ( ولا تقبح ) أي لا تسمعها المكروه و ولا تشتمها ، بــــأن بقول : قبحك الشه وما أشُبهه من الكلام.

 بحولها إليها واشل أعلم. وقوله:(وعلق البخاري بعضه) قال البخاري بعد أن بوب ( باب باب





 النساء لضعف نفوسهن ، واختلف أهل اللتفسير في المر إد بالهجران، فالجمهور على النى أنه

 بكلمها، وثيل : من الهجر وهو الإغلاذ في الكلام ، وقيل : من الهجارو هو الحبل الذئي


## إتيان المرأة من دبرها في قبلها


 متفق عليه
ولفظ البخاري:سمعت جابرأ يقول: كانت اليهود تقول: :إذا جامعها من ورأئها، جاء الولد أحول ، فنزلت :( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شُئتم ) هذا لفظ البخاري.

## فقه الحديث'












 ستة وثلاثون طريقاً، وفي بِضها التصريح بأنه لا يحن إلا في القنل ، وبعضبها غئـر مصر حبذلك ، وفي أكثرّها الرد على اعتراض الاليهود.
 ببب نزول الآلية في ذلك من الثي عشن طريالًا





 شُت فاعزل ، وإن شنت فلا تعزل .

القول الرابع : إن (أنى شئتم ) بمعنى إذا شُشتّم ، أخرجه عبد بن حمبر عن ابــن الحنفية في فوله ( فانتوا حرثكم أنى شُنتّ ) فَال : إذا شُشتّ.

## الاععاء عند الجماع



 هنا لفظ مسلم.

## فقّه الحديث"

 لغير ها من النرو ايات كرواية البخاري: (أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله ) التـــي

 (نكر الهّ، ثم قال: اللهم جنبني) ولكن المصرح فيه ( بســم اله) تكون مفسرة للـــذكر، ،





 وفي رواية جرير : (ثم قَّر أن يكون ) وفي رواية همام : ( فرزقا ولاءً ) .
 الثشيطن، أو لم يضره الشيطان ) وقوله رواية ( لم يضره شبطان ) وفي سائر ألنـــط

$$
\begin{aligned}
& \text { - + }
\end{aligned}
$$

البخاري بالتنعريف، واللام للعهـ الجاري لسبقّ ذكره في الدعاء، وفي لفظ لأحمدِ: لمَ يضر ذلك الولا الثيطان أبداً) وفي مرسل الحسن عند عبد اللرزاق " : ( إلا أتى الرجل
 رزقتنا، فكان يرجى إن حملت أن يكون ولاًّ صصالحاً) قالل القاضي عياض على جهة العموم في جميع أنواع الضضرر غبر مراد، وإن كان الظاهر العموم في جميع

 ضرر في الجملة، مع أن ذلك سبب صر اخه، فاختلف اللعماء في "الضرر 'المنفي، فقتِّ: المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التّسمبة، بل بكون. من جملة العباد الذين قيل فيهمه:

 بأولى من تخصيص هذا وفَيل : المر اد لم يصر عهه ، وقيل : لم يضره في بذنه .







 بستحضره ويفعله ، لا يقع معغه الحمل ، فإذا كان ذلك نادر أ لمُ يبعغ .



$$
\begin{aligned}
& \text { - - أخرجه أحمد (1) } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { - - عزاه اهن حجر في فتح الباري (9: }
\end{aligned}
$$

والاستعاذة: به من جميع الأسواءءوفيه الاستشعار بأنه اللميسر لذلك اللعمل والمعين عليه، وفيه إشازة إلى أن الشُيطان ملازم لابن آدم لا ينصرف عنه إلا إذا ذكر الله ، وفيه رد

 كما ذلك معروفـ من الخلقة الحيو انية والنه أعلم.

## تحريم امتتاع المرأة من فراش زوجها

ر ا



## فقه الحديث"

قوله : ( إنا دعا الرجل امر أته إلى فراشه ) المر اد بالفراش الجماع كناية عنه كمــا
 منها كثير في القر آن و السنة، وظاهر الحديث أن استحقاقّها للعن إذا كان ذلك في الليل، لقوله : ( حتى تصبح ) وكأن اللسر في ذلك تأكد إجابة اللاعي في اللبل ، وقوة الباعث عليه ، ولا يلزم من المفهوم حل الامتناع في النهار ، لأن النّقييد فـــي أصـــل الحالــــة
 حديث جابر أخرجه ابن خزيمة وابن حبانّ مرفوعاً : ( ثلاثةّة لا تقبل لهم صلاة ، ولا
 والثمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى ) فهذا هطلق يتناوله اللليل والنهار . وقوله : ( فأبت أن تجيء ) زاد البخاري من رواية أبي عو انة عن الأعمش في بدء

 و إما لأنه ترك حقه من ذلك،وفي الرو اية الأخرى للبخاري: (إذا باتت المرأة مهاجرة)



 منع الحقوق في الأبدان كانت أو في الأموال، مطا يوجب سخط الهُ تعالى إلا أن يِّفدهـا





 وينزجر ولعن الملانكّة لا بلزَم منه جو از اللمن منا فإن الأكليف مختلف. النتهى.














عصت زوجها حتى ترجع)وصحده الحاكم،ومعنى الحديت أن اللعنةّ نّسنّمر عليها حنّى تزوول المعصبة بطلو ع الفجر والاستغناء عنهاءأو بتوبتها ورجو عها إلى الفر اشٌ و الشّ أعلم.

## لعن الو اصلة واللو اشمة


 فقه الحديث

الو اصلة التي تصل الشعر بشعر آخر، سواء كانت فاعلة ذلك لنفســهـا أو لغير هـــا، و المستوصلة هي الثي تطنب فعل ذلك ويفعل بها. و الحدبث يدل على تحريم الوصـلـلـ،



 الفقيه يحيى: إنه بجوز الوصل، لأنه بعد انفصـاله لا يتعلق به التحريم، وقد روى مثــل هذا عن عائشة وتأولت الحديث بأن الباعث له الثتي تُعجز في نفسها، ثم نتل ذلك عــن
 الحديث ، وقال الإمام يحيى : إن ذلك لا يحرم إلا على ذوات الزينة ، و وهو أيضاً متأِبد للأحاديث المحرحة كما في رو ابة عائشُة : ( أن جارية من الأنصار تزوجت ، وأنـا



 الأحاديث ، و أنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكر امتّه ، بل يرمىى بشعره وظفره وسائر أجزائه ، وإن وصلثّه بشّعر غبر آدمي ، فإن كان شعر أ نجســا ، وهــو

شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حيأته، فهو حرام أُيضباً للحديث،و لأنه حمل




 كان فعلثه بغير إذن فحرام ؛ وإن أذن جاز على الصحبح هذا تلخيص كلام أصـــخابنا．
 الأكترون：الوصل مننوع بكل شيء، سو اء وصلثّه بشعر أو صوفـ أو خرقّ، واحنَّجوا

 وغير ذلك وقال بعضهم ：بجوز جميع ذلك ، وهو يروى عن عائشة ، ولا يصح بعنها．
 فليس منهي عنه ، لأنه لبين بوصل ، ولا معنى مقصود من الوصل و إنما هِو للتجمبل و والتحسين ．انتهى ． والدعنى المناببب هو ملا في ذلك من الخداع للزو

 له ، فالخذأع حاصل．



 والمفعول بُها موشومة ، وإن طلبت فعل ذلك من غيرها فهي مستوشمة．والحديب يل
 يكون اللمن إلا على فعل ملـرم ، بل قال القاضي عياض ：إن هدّه الكــذكور ات هـــن

الكبائر فاعلمه،وخلاف الإمام يحيى يأتي في هذا، والحديث في غير هذه روايـــة ابــن عمر منبه على العلة، وهي تغيير خلّق الهَ فهو يدفع ما فصل به الإمام بحيى، وموضـع
 و أما عند الشافعية فهو تحسين ، قالل النووي : فإن أمكن إز التـه بالعلاج وجب إز اللـــهـ، وإن لم يكن إلا بالجر حفإن خاف منه الثلّف أو موت عضو ، أو ثلفاً فاحشأ في عضـو
 لزمه إز التثه ويعصي في تأخيره ، وسواء في هذا الرجل و المر أة . اننهـي.

## حكم الغيّة والعزل

 الشِ

 ترجمة الراوي
هـي جذامة بضم الجيم وبالدالل المهملة ، ويروى بالذال المعجمــــة أيضــــأ ، وفـــلـ



 فتَادة تصغير أنس ، من بني عمرو بن عوف ، روت عنها عائشة رضي الله عنها. فقه الحديث
قوله : ( أن أنهى عن الغيلة ) فال أهل اللغغة : الغيلة هنا بكسر الغين ويقــال لهـــــا


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

 أريد بها وطء المرضعة فبالكسر و والفتح.


 حامل ، يقال فيه: غالت وأغيلت، فكان المنهي عنه في الحديث ما يؤدي إلى ذلكّ، و هو





 أن بنزع بعد الإيلاج لبنزل خارج الفرج ، وهو يو يفعل لأخذ أمرين :
 بيّغغر بيع الأمة إذا صارتٌ أم ولا ، أو لغير ذلك .
 لحصون الؤلد.
وبورله: (الوأذ الخفي) البوأد دفن البنت ولهي حية،وكان العرب تنعله خشية الإملاقَ،

 يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإنتها،الان الجماع من حقها:اولها المطالبة به، بلوليس الجماع



 واحتج الجمهور لالكك بحديث عن عمر آخرجه أحمد وابن ماجة العزل عن الحرد إلا بإننها ) وفي إسناده ابن لهيعة.






 وهو قول أبي حنيفة،و الراجح عن أحمدهو وال أبو يوسف ومحمد:الإنن لها، وهي








 بأن حديث جذامة معارض بحديُّن :

 عن ذلك ، فقال : كنبت اليهود ، لو أراد الله خلقه لم يستطع رده ه ) وأخرجه النسائيّ


 فسألت أبا سلمة : سمعته من أبي سعيد ؟ قال : لا ، ولكن أخبرني رجل عثه ).

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1: r: r^{\prime} \text { )- }
\end{aligned}
$$

「 -





















 تعلق به من قصد منع الحمل.

 على عدم الثفرقة بين الحرة والأمة. وقال إمام الحرمين : موضع المنع أن بنزع علقصد

> ' - في الكبرى (0: ؛ ؛ب) .

الإنز الل خارج الفز ج خشية العلوق ، ومتى فقـد ذلك لم يمنع وكأنه راعى سبب المنـــع ،



 اللسبب ، وبلحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أُمله ، وتا أفنى بعض متأخري الشافعية بالمنع ، وهو مشكل على ثولهم بإباحة العزل مطلقا والشا أعلم.

## العزل عن الجارية



 تَصْرِفَهُ) رواه أحمد وأيو داود واللثقظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثُقّات' .

## فقه الحديث

الحديث تقلم الكلام عليه، وفي فوله:(لاو أراد الله أن يخلقة ... الثخ) معناه أن النفس



 ولأً ) وله شاهدان في الكبير 「 اللطبراني عن ابن عباس وفي الأوسط عن ابن مسعود.

## جواز الثزل




$$
\begin{aligned}
& \text { (o): } \\
& \text { " }
\end{aligned}
$$

الاصصطنري من الشافعية ، و المشُهور عندهم وعند الأكثر من الوجوب ، ويجيبون عن هذا الحديث بأنه كان يفعل هذا برضـا صـاجبة اللنوبة كما استأذنـهن أن يمرضن في بيــت عائشة ، ويحتمل أن بكون فُعله عند الستيفاء القسمة ، ثم بيتّأْف القسمة ، وتيل : يفُعله













 هذا لم يجنمع عندة من الزو جُات أكترُ من تسع مع أن سودة كانبت و هبت يومها لعابُشُّة،





 الاختلاف في الاسم مـع اتحادُ المسمى والهُ أُعلمّ.










 إلى خصـوصية الزورج المو اقع ، ثم قال : والأولى أن ذلك إنما كان لإر ادة العدل بينهن في ذلك والشا أعلم.
 . (iva


$$
\begin{aligned}
& \text { ابن تيّ }
\end{aligned}
$$



## فُحْ




كتاب البيوع

| 114 | بـاب شروطه ومـا نـهي عنه |
| :---: | :---: |
| 114 | أي الكسبب أطيب |
| 110 | بعضن البيو ع الكحرمة |
| 119 | اختلاف المتبايعين ..... |
| Iry |  |
| 1rE | بيع الحيو ان واسشثناء ركوبه |
| Iry |  |
| IYV | وقو ع الفأرة في الكسمن |
| IrA | حكم النجاسـة إذا وثعّ في الطّام . |
| 1 Yя | ثمن الكنب والْسنور .......... |
| 1.r. | الو لا |
| 1ヶร | هنع بيع أمهات الاؤلاد ... |
| 157 | جو از بيع أمهات الأو لا لا ..... |
| Irv | بيع فضل الماء |
| 15. | بيع عسب الفحل |
| $1 \leqslant$. | بيع حبل الحبلة |
| $1 \leq r$ | ....................................................................................................................... |
| 1Er | ..................................................................................................... |
| 1ะ | ببع المبيع تبل الكيل .................................................................................................. |
| $1 \leq v$ | بيعتان في بيع |
| 1\& | النهي عن أشباء في البيع ...................................................................................... |
| 10. | بيع الـعربان ......... |
| 101 | النهي عن البيع مكان الشراء |
| 101 | \|فتضاء الذهب بالوروّ و المعكس ....| |
| 104 | الالنهي عن النجش ... |
| 108 | الالني عن بعض البّبوع |


r． 7 المساو اة في اللجنس اللربويr．$\gamma$r．qبيع الجيد بالرديء من الطعامبيع مجهول القدر

$$
r . q
$$

rı.
rir

$$
Y \varepsilon
$$．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

الهـدية في قضاء الحاجة
Y17جزاء الرشوة：．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Yq．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
بيع الاين بالاين

باب الرخصة في العرابيا وبيع أصول الثمـار
باب الرخصة في العرابيا وبيع أصول الثمـرMYryrryo
مقدار الرخصة في العر ايا
$\qquad$ لا تباع الثمـار حتّى يبدو صـلاحها
YH
$\qquad$
بيع البعير بالبعيرين

Mr.النترخيص في العر ابا
rrA
بيع الْتعنب و الحب
rur
. وضع الحو ائج
$\qquad$تحديد الكيل و الوزن والأجل في السلف
rrı
r\＆．「ミ1
$\qquad$ أنز النية في المعاملاتِ الشنر اء نسيئة إلى ميسرة

الانتفاع بالرهن

Yミケ

rNケ الو كالة في جمع الصدقات
rAT الو كالةٌ في الذُبح ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
rAV الوكاللة في إقامة الحدود

YАя

y人q فول الحق （a） باب اللعاريـة

Y91 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
yqu أداء الأمانة

「q\＆


العاربية مؤداة
الكعارية هضنمونة
rav بابب الغصب
rqV $\qquad$تُحريم الغصنب
Y99 هن أنّف شیيئا ضمنه ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
r．r حكم الزّر اعة في أرض الْغير ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
r．$\varepsilon$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ليس لعرق ظالام حت
r．o $\qquad$
r． 7
， باب اللثتفهة
r．7
مشروعية اللشفعة
r．q
Mr جار الّدار أحوّ بالششفعة
. هن حقوت الجو أر
rir

الششفعة بالجو ار
Mr $\qquad$ لا شفععة لغائب
ric
بانب القّ اض
Mo
المقارضـة
以० $\qquad$ الاشتر اط في المقارضة
MA باب المساقاة والإجارة

$\qquad$
ryr
rys
rys
ryo
ryv
ryq
rva
「 $\wedge$ ．
$\qquad$ لقطة ها لا قيمة له تُعريف اللقطة هن أخذ لقطة لتملكها ضـالr NA
$\qquad$هن اخد قطة لنمكها صـلالإشهاد على اللقطةالنههي عن لقطة الحاجالنهي عن لقطة مـلل المـعاهدrq．Rrar
باب الفر ائض
ケ१รالْصحبة
r9 ． لا ميز اث بين المّسلم و الكافر
ヶqя إلأخت مع الكبنت وبنت الابن
$\varepsilon .1$لا توالرث بين أهل ملتين$\varepsilon . r$ميز اث الجد
$\varepsilon \cdot r$ مير اث الجدةE． 0ميراث الخال
〔．$\wedge$ مير ات المولود
£． 9 ..... لا هير ات لقاتل
〔1） ..... مير اث الّولاء
E！ حكم الؤلغء


| $\leqslant$ | نكاح |
| :---: | :---: |
| (9) | المر أهٌ يزوجها وليان |
| $\leqslant 9 r$ |  |
| !9を | لا لتكح المرأهٌ على عمتها |
| ¢97 | لا ينكـ المحرم ولע ينكح ........ |
| ¢97 | نكاح المحرم |
| $\leq 91$ | وجوب وفاء اللشروط |
| 0.1 | رخصة الم |
| O.V | زكمن تحريم المتعة ........ |
| 01 | نكاح النتحليل ...... |
| $01 r$ | الز اني لا ينكح إلا ز انية . |
| 015 | اللمطلقة البائن تريد زوجها الأول |
| 011 | بابب الكفاءوة و الخيار |
| 011 | الكفاءة في الزو ابج ...... |
| Orl | نكاح القرشيةٌ هولى |
| orr | نكاح الحجام |
| orr | تّخير الأمة عند عيّقها بالبقاء مـ زوجها ؤو تركه ..... |
| ro |  |
| ory | جو از الجمع بين أربع نساء .............................................................................. |
| or9 |  |
|  | إنبلام أحد الزوجين المشركين . |
| $0 \leqslant 0$ | إنسلما المر أة ڤبل زوجها |
| $0 \leqslant 0$ | العيوب التي تبيح الطلو |
| $0 \leqslant 9$ | رد الزّوجةّ بالْيوب ..... |
| OOT | عشّرة النساء ... |
| oor | ملْعون من أتّي زوجتّه في دبر ها |
|  | عقوبة الذاي بأتي امر أته في دبر ها |



رق:
I.S.B.N. : 977-15-0441-X


[^0]:    
    
    
    

[^1]:    ' - راجع باب النقـة .
    「 「 - فتح الثاري (0:

[^2]:    - سبقّ تخزيجه في كتاب 'النيِع .
    - (1)

[^3]:    
    
    
    

[^4]:    ' - زاد المعاد (0: 17A) .

[^5]:    
     - 「 - المرجع المابابق

[^6]:    ' - من المخطو ط (و التعزة هـي الزنلة ) .

