 شَ

بحَسْعِالحُقوقِحَفُوُةِ


$$
\text { , } \Gamma \cdots \varepsilon \text { _ - }) \Sigma \Gamma 0
$$




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


الكاح . . الر. . . . الجنايات الاندرد . . . البها


هو بفتح الصـاد وكسر ها ، وأصله من الصدق لإثعاره بصدق ور وغبة الـــزوج فـــي


 الصداق في شر ع من قبلنا للأولياء كما قال صاحب المستعزب على المذهب .

## عتق الأمة صداقها

 متفق عليه' .

## ترجمة الراوي

قوله : ( إنه أعتقى صفية ) هي أم المؤمنين صفية بنت حيّ


 سنة اثثنتين وخمسين ، وقِل غير ذلك ، ودفنت في اللقيع ، روى عنها أنس بن ماللك ، وابن عمر ، ومسلم بن صفوان ،

## فقه الحديث

وفي قوله : ( جعل عتقها صـــاقها ) دلالة على أنه بصح أُن يجعل العتّق مهــراً ، وصورة ذلك الصحيحة أن يقول لها : قد جعات عتقك مهزك ، فأنت حــرة علــى أن

$$
\begin{aligned}
& \text { - (وبعه (YTA:V) - }
\end{aligned}
$$











 بطل العتقّ ، و هذا الحكم ذهب إليه العترة جميعاً و والثور ي وسعيد بن المسيب و إِيز اهيم

 صـارت جرة ، فلا يباح وطؤ ها إلا بالمهر ، وفي نص الشافعي أن من أعتق أمتّه على







 خصائص النبي
 يصدقها شيئاً فيما أعلم، ولم|"نفـ أصل الصداق، ولذلك قال أبو الطيب الطبـرّري مــن الشـافعية وابن المر ابط ' من المالكبية ومن تبعهما : إنه من قول "أنس ، قالكه تطييباً مـــنـن


فبل نفسه ولم يرفعه ، وقد يتأبد هذا بما أخرجه البيبهقي ' من حديث أمبمة ، ويقال : أمةُ



 أنسأ فال ذلك بناء على ماظن ، ثم إن هذا الحديث خالف ما عليه كافة أهل الســير أن أن صفية من سبي خيبر ، ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن بنكحها بغير مهر ، فلزمـهـــــا الوفاء بذلك ، و هذا خاص بالنبي ،


 المزني عن الشافعي ، قالل : وموضع الخصوصية أنه أعتقها كطلقا ، وتزوجها بغيــر

 القياس للواقعة المذكورة ، ويتقرر القياس بوجهين :

أحدهما : أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال لتتاقض الحكمــين الحرية والرق ، فإن الحرية حكمها الُّشينقلال ، والرق ضده ، وأما بعد العثق فلـــزوال حكم الجبر عنها بالعتق ، فيجوز أن لا ترضى ، وحينئذ لا تنكح إلا برضاها ،



 يكون صداقاً ، والجواب عن الوجه الأول بأن العقد يكون بعد العتق و إذا المتتعت مــن


$$
\begin{aligned}
& \text { (IYA: V) (V) }
\end{aligned}
$$

 (189 ( ) ( المأمون حتى لم يتقتمه عنده احد مع بر اعة المأمون في العلم . أعلام الثنبلاء ( (ا: ه ه ) .



 النبي هِ وأتزوجك ؟



 ويجاب بأنثه في حق صفية يجوز أن يكون مهر ها الأي تطيب به نفسها شـــيء كثئـر
 أشزف من المال الكثير والهّ أُعلم ．

## صد

．1 ．．．


 ترجمة الْراوئ
هو أبو，سلمة عبد الش بن عبد الرحمن بن عون اللزهري القرشي أحد ألحد الفقهاء الكببعة
 كنبيته ، وهو كثبر الحديث والبع الرو اية سمع ابن عباس وأبا هريرة واين عمر وعائشّة

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

وغيرهم ، روى عنه الزهري وبحيى بن سمبد الأنصاري ومحمد بــن إــر اههيم بــن الحارث مات سنة أربع ونسعين ، وقيل : سنة أربع ومائة وله اثثنّان وسبـون سنة .

## فقه الحديث'

قوله: ( أوقية ) هي بضم الهمزة ونتشدي الياء والمر اد أوقية الحجاز، و وهي أربعون
















 بذلك ، أنه تكره اللزبادة على مانقله السلف لأن اللزائكّا لا يلزم.
' - شنرح النووبي لمسلم (Y: 10: 10)
.
مجالّا بن سعيد وفيه ضيفـ وتا وتد وثق .
؛ - انظر هذه النروايات في المرجعين السابيّن .


## يندب المهر ولو قليلذ



رواه أبو داود و النسائي وضححه الحاكم' . رئ

## ترجمـة صـاحبة القصة

فاطمةٌ رضي الش عنها ولّلدتها خديجةٌ وقريش تبني البيت قبل النّبوة بخمس ســنـين ، وقيل: سنة إحدى وأربعين من الفيل،و هي أصغر بناته في قولون وهي سيدة نسباء العالمِين




 الحسن والحسين وابن تباس وابن مسعود و عائشة و أم سلمة و أُسماء بنت عمين.

## فقه (لحديث

ظاهر اللرو اية أنه لم بكن مهر مذكور مسمى عند العقد ، وإن كان يحتمل أنهـ بِنسمي
 وأجمل' لها عند اللنساء، كما ذلك معروف، وقوله:( الحطمية ) بضم الحاء المهولة: وفتّح الطاء المهولة منسوب إلى الحطم، سميت بذلك لأنها تحطم السبيوف أي تكسرهها،وقيل : الععريضدة اللققبلة، وقيل: منسبوبة إلى بطن من عبد اللقّس يقال لهم: حطمة بن محارب ،

 در همأ ، وقيل : باع علي رُاحلته بمائة وأربعين در ههاً ، ودرعه بمائثبن وسشتين درّهمأ

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






## تخريج الحديث

الحديث من رو ايةّ عمزو بن شعيب ، وقد يضعف بأنه وجده من صحيفة .

## فقة الحديث

فيه دلالة على أن ما سماه الزورج قبل عقد النكاح فهو للزوجة ، وإن كان ثـــــهيته
 هذا الهادي وأبو طالب ، وهو مذهب مالكك ، وهو قول عمر بن عبد العزيز والثـــوري وأبي عبيد ، وذهب أبو حنيفة وأصحابه المى أن الشرط لازم ، والصــداق صـــيح ، وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المثل ، قالل فــي غايـــة المجتهل السلعة وشرط لنفسه حباء ، قالل : لا بجوز النكاح ، كما لا يجوز البيع ، ومــن جعــل



 فإن تبرعت به من بعد جاز ، قال في شرح البحر : وهو قدليم قولي الشّافعي ، واختاره الإمام يحيى فال في الكافي : إن هذا القول خلاف الإجماع ، و الصحيح أن مايشـر المـرطه


 يختص بالزو جة كالأب صح ولزم ، إذ هو في حق الزو ج حط ، وفي حق فز ابتها صلة
 كونه لها فلا وجه لما فـالوا ! النتهي .


 وذكره للغير ، وصاحب النهاية لم بجزم بذلك ، و إنما شرط بينهـ أن ذلك مـــن جملــــة الكهر ، واشثزطه لنفسه ، ونتص من مهر إلمثل فكان في جعله لها سداً لذربِّعة التجايل



 للزوج صح ، إذ هو حط ، قلنا : جعله عوض بضعها بقتضي كونه لها ، فلا ورجه لما
 فرشوة، بعني حيث امتتع من التزويج إلا به ، إذ هو على واجب ، و وبعده صلة حلا لقوله وظاهر الحديث أن هذا تستحقه الزوجة ، لأنه قبل عصمة النكأح ، وأما بُعده فهـــو








[^0]أو رشوة إن لم يسلم إلا به ، وإذا كان الطعام الذي يفعل فيَ وليمة العرس ممـــا ســـاقه

 للزوجة ، والعرف معتبر في هذا ، وكذا الكبيرة ولا يعتبر رضاها في إتلافه .
وقوله في الحديث : ( على صداق ) المر اد به المهر ، وفوله : ( أو حباء ) بكسنـر

 عند الُعقد والله أعلم

## موت الزوج قبل الالخول ولم يسم مهراً




 فَفَرِحَ بِهَا ابنُ مَسْنُودِ ) رواه أحمد والأربعة وصحمه التُرهذي وحسنه جماعةّ" . ترجمة الثراوي؛

هو علقمة بن ڤيس أبي شبل بن مالك من بني بكر بن النخع النخعي روى عن عمر
 كبير ،اشتهر بحديث ابن مسعود وصحبتّهوه هو عم الأسود النخخي .مات سنة إحدى وستين.









؛ - الإصابة (0: هץ ) .

## تخريج 'لالحيث'



 رسول الهُ



 عليه ردده بأن معقلّ بن سنان أعرابي بوالل على عقبيه ، و أجيب عن ذلك :




 سفيان يقول : سمعت حرملة بن يحبي قالل : سمعت الشافعي بقول : ( إن صـح حـــنـث


 من حدبث عقبة بن عامر (!أن اللنبي ، صداققا ، فحضرته الوفاة فقالل : أشهدكم أن سهمي الذي بخيبر لها .. الحديث )؛ ؛ فقه اللحديث



$$
\begin{aligned}
& \text { • - النظلخيص الحبير (r: } \\
& \text { ( (71:0) - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ؛ - أخرجه أبو داود رثم (YIVV) و'الحاكم (Y: 19A) . }
\end{aligned}
$$

ذهب إلى هذا ابن مسعود و أبو حنبفة وأصحابه و ابن شُبرمة وابن أبي ليلى وإبحاق بن ون
 الموت كالنخول ، وذهب علي و ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت والهادي ومالــــك وأصحابه والوز اعي وأحد ثولي اللشافعي وعن القاسم أنها لا تستحق إلا المبراث ، و ولا ولا



 أولى من القياس لالمذكور ، ولاذلك رجح جماعة من محققي اللمافعية الـعمل به ، و وذلـــكـ لازم على طريقة الشافعي كن العمل بالحديث إذا صح ، وإطر اح فوله المخالف .

 وأما اللمير اث فعند زيد بن علي ومالك في روايةَ عنهما أنها لا تستحقه، وعند الجمهور أنها نستحقه ، وادعى في الغيث الإجماع على ذلك .

## جواز المهر من التمر وغيره


 وأشار إلى ترجيع وقفه

## تخريع الحديث

الحديث أخرجه من رواية مسلم بن رومان ، وهو ضـــعيف ، والموقـــوف أقــوى
وأخرجه الشافعي بلاغاً .

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

## فقه الحديث

الحديث فيه دلالة على أنبه يصح أن يكون المهر من غير الدر اهم و الدنانيرنوهو فـطلّ بالسويق و التمر ،وظاهر هو إن قلّل،وڤّد ثقدم الخلافـ في قدر المهز في حديث الو اههبة نفبّها.

## جواز المهر بنغلين




## ترجمة الراوي









## فقّه الحديث





## جواز المهر بخاتم من حديد


حَيَيْ ) أخرجه الحاكمّ
وهو طرف من الكديث الطويل المتقّم في أوائل النكاح' .

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

## أكلّ المهر


'الارقطظني موقوفاً وفي سنذه مقال' ' .
وقد روي متل هذا من حديث جابر مرفو عأْو فيه متال كما نتقم في حديث الواهيـــة

## خير الصداقق أيسره




## فقه الحديث








 وأصل تول عمر :(لا تغالوا في صدقات النساء) وند أصحاب السنّن وصححه ابن حبان والحاكم" لكن ليس فيه تصنة المر أة .
' - أخرجه أندارقطني (r: . . هجهولين وضعفاء و انظر نصب الرابة (r: (r) 199) .
 صحيح على شرط الثشيخين ولم يخرجاه . - - النساء: من الآية + ب) -




 - I•V.

فقه الحديث
و أخرجه أيضاً ألبو نعيم فـي كتّاب الصحابة هن ظريق عبيد بن القاسم عن هشامّبن عروة عن أبيه عن عائشة، و وعبيد متروك . واعلم أنه وقع الاختلاف في اسنم المذكورارة












 شُعيب عن أبيه عن جده (أن الكندية لما وقِع التخفيرِ اختّارت قومها ، ففارقها فكانت
 حبان رثم (ڭヶ7).





 بمثل ما خدعت به بعد شيو الخي الخبر بنلك .









 رواية لابن سعد :( فلفل عليها داذل من النساء ، وكاتت من أجمل النساء ، فقالت :
 منه ) ووقع عند ابن سعد عن هشُام بن محمد بن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث





 هذا امر أهة من بني العنبر وكانت جميلة ، فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه ، فكلن لها : إنه


يعجبه أن يقال له : أعوذ بالش منك ففعلت فطلقها ، فال المصنف : ولا ألدري لم خكــ
 البخاري وفد جاءت أنفاظ مختلفة غير هذا .






 وهذا يناسب إيراد الإجاري :له في باب من طلق و هل يو اجه المر أمة بالططلاق ، فكأنه لم


 حازم عن سهل بن سعد، قالن: (ذكر اللبي امر ألة من العرب فأنز أبا أسنيذ الساغدي









 ضرب علي الحجاب ، ولا بنميت أم المؤمنين فكف عنها ) .

[^1]وقوله : ( ومتعها بثلاثةّ أثواب ) فيه دلالة على ثيوت متحة الطلاق قبـل الـــنـول






 أو نحو ذلك،و أخر جابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس، فالٌ :( متعة
 وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر ( أنه أمر موسعاً بمتعة ، فقال : تعطي كا وا ونا وتكسو











| , - - |
| :---: |
|  <br> r - <br> (orv:Y) - <br> - - البحر الثزخار (r: <br>  <br>  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

اللمصنف رحمه الله' : وبه| قالل مالثك واحتج له بعض ألصحابه بأن المتعة لم تقلر ، ،ولو








هي من الولْمْ وهو الجمع ، لان اللزوجين يجتمعان ، قاله الأزهري وغيره والفعـلـ


 الطلق ، وقد نظم بعضهم أسماء الطعام اللتذذ لسبب فبالغها الثي عشّر حيث قالى :

$$
\begin{aligned}
& \text { وليـــــة عرس ثم خرس ولادة عقيقــة مولود وكيــرة بانـي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وبــأبـــة الخــلان لا سبب لها }
\end{aligned}
$$

فولبية العرس مايتذذ عند الانخول ، وما يتخذ عند الأملاك ، ونسمى الشنذخ بشّين









 والققا والألف المقصورة، وغن كانت عامة سميت الجفلى بفتح الجيمٍ والفاء مقصوراً، والحذاق : من حذق بالشّيء إنا صار ماهراً كذا ذكره ابن الصباغ ، وقال ابن الرفعة :

هو الذي يصنع عند ختم القرّآنْ ويحنمل خنم ثدر مقصود منه ، ويحتمل أن يطرد ذلك


مشرو تيـة الوليمة


 فوّه الخحديث

فوله : (رأى على عبا الرحمن أثر صفرة ) جاء في هذا المعنى أُفاظ في البخأري

 (النبي ( وفي رو اية حماد بن زيد عن ثابت (أن اللثبي










 - المسند (r: آ: آ:


 بفلان أي أئبل عليه بر حابة








 المدينة ، وفيه حديث أبي موسى رفعه : (لا يقبل اللهُ صلاة رجل في جسده شيء ون من

 صحيحة ، وأجابوا عن قصة عبد الرحمن بأجوبة :
أحدها : أن ذلك كان قبل النههي ، ويؤيده أن القصنة في أوائل الهجرة ، وأكثر مــن روى النهي ممن تأخرت هجرته .

 -الاستنكار لذلك إذا كان الاستفهام للإنكار

 غيره كما جاء نظير ذلك في طيب الجمعة أنـه إذا لم يجد طيباً تطيب من طيــب أهلــــهـ وظاهره الإذن ولو ظهر أثره . رابعها : أنه كان يسبرِ أ ولم يبق إلا أنره .
 اللرحمن بن عوف فإنه لم يأمره بإز التّه .

$$
\begin{aligned}
& \text { ' - الأوسط (ivi: (iv) . }
\end{aligned}
$$



















 قتادة :( وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم ) خكاه ابن فتيبة وجزم به أبن فالرس






أربعون درهاً ، فنكون خمسة دراهم ، وكذا قال أبو عبيد أن عبد الرحمن بن عـــوـ
 وآخرون • توله : ( بارك الله كك ) يؤخذ منه الاععاء للمعرس بالبركة ، ونهى عما كان








 مندوبة ولا أعلم آحداً قال بوجوبها ، وفي المعني" عن أحمد أنها سنة والجّ والجمهور على






 المراد بالحق الوجوب ، ، ثم قال : ولا أعلم أحداً أوجبها ، كذا فال ، و وقد عرفت الخلات



 أو عقبه، أؤ هوسنع من ابتباء العقة إلى النتهاء الاخخول ؟ على أقو ال ، فحكىي عياضن أن الأصـح عند ثم الستحبابة بغد النخول ، وعن جماعة منهم أنه عند العقد ، وعــن البــن






 بزينب فدعا القوم) واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء. ويقع الدخول عهقبهانوزعيها





 بنت الحارث لما تزوجها بنكة في عمرة القضية ، وطلب من أهل مكة أنْ بحضــــرورا
 فـنتح خيبر ، وقَ وسع النه علــى المسلمين منذ فتحها عليهم ، ويحمل قـيـون أنــس : (بأنه لم يولم بأك大ر من ذلثك ) باعتبار ما وقع من اللبركة في الشباة ، وشبع البناس منهــا

$$
\begin{aligned}
& \text { ' - الييهتي (V) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { + - فتح الباري (9: }
\end{aligned}
$$

 الإجماع يدفعه، وقالل ابن أبي عصرون

## إجابـة الاعوة





## فقّه الحديث؛

الحديث فيه دلالة على الإجابة إلى الوليمة ، والؤليمة وردت في بعض رو روايات ابن

 الشه بن عمر عن نافع : ( إذا دعي أحدكم إلى عرس أو نـوه فليجب ) واللجمــع بــين
 جميعه، وتكون زيادة من الحافظ فتقبل وهو المرووي عن عبد الها بن عمـــر أن الأمــر
 البصره، وز عم ابن حزم أنه فول جمهور الصحابة و والتابعين، ويرد عليه أن عنمان بن بن أُبي العاص وهو من مشاهير الصحدابة ، قال في ولنيمة الختان : لم يكن يدعى لها ، لا لا

 وأخرج الشافعي وعبد اللرزاق" بسند صحيح عن ابن عباس (أن صفوان دعاه ، فقال :



 الخلات ، ومآخذ اللظر ، والفرانض ، والأزشاد في نصرة المذهب وما كمل ، والتّنيه في معرثة الأحكسام






فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والنه لا أطعم لكم طعامأ فرجع) وهذا
 سالم بن عبد الش بن عمر قال:( عرست في عهـ أبي ، فآننا الناس ، فككان أبو أيسوب
 النه أتسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا: غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب ؛ فقال : مسـن

 عبد الله:أقنست عليك لترجمن ؛ فقال : وأنا أعزم عظى نفسي أن لا أدخل يومي هغا ،





 وقصة أبي أويب والصحابة الانين دظلوا البيت بحتمل أن أبا أيوبب كان يرى يرى تمريم

 وڤد فصل العلماء ذلك ، ، قالوا : إن كان لهوأ مما اختلّف فيه فيجوز الحضور ، و والاولىى








> علم قبله لم تلزمه الاجبابةً .

و (الوجه الثاني للشُافعية: تحريم الحضور لأنه كالرضا بالمنكر، وصححهُ المر اؤزة،
 ذلك جرى الحنابلة ،وكذا |عبّار المالكية في الإجابة أن لا يكون منكر ، وكذلك" اعتبر



 كان يؤمن بالله والثيوم الآخر فلا يقعل على مـأندة يدار عليها الخمر ) وإسناده جيـــا ،
 عمر بسند فيه انقطاع ، و أخحمدْ من حديث عمر
وأما حكم ستر اللبيوت والجدران فني جوازه اختّلاف قديم، وجزم جمهور اللنـــافُعية بالككر اهة، وصرح الشيخ أَنو نصر المقدسي منهم بالتحريم، واحتج بحديث عائشّة: (أن اللثبي
 ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصصورة ، و.قال غيره : ليس في الّسياق ما يدل على على



 موفوفاً (أنه أنكر ستر البيبّ؛ وقال: أمحموم بيتكم ، أو تحولت الكعبة عندكم ؟ قالل: لا لا




:- روتم (





## شر الطعام طعام الوليمة





## تخريج الحديث「



 عيبى عن ماللك ( والمساكين ) بدل ( الفقراء ) وذكر ابن عبد البر أن جل رو رواة مالكّ

 سيرين عن أبي هريرة مرفو عأ صريحاً، وأخرج جله هُاهداً من حدبثٌ ابن عمر كـذلك . فقّه الحديث؛
قوله:(شُ الطعام .. إلى آخره) أي من شُر الطعام طعام الوليمة، وقوله: (يمنعهــا)

 الدعوة فهو عاص،ونكون الدعوى سبياً لأكل الدعمو شر الطعام، وأراد بقولها:( يمنعها من يأتيها ) النقراء ( ويدعى إليها من يأباها ) هم الأغنياء ، فلو دعوا الجميع لم تم تكن



$$
\begin{aligned}
& \text { ' - لم ألجهه وانش أعلم }
\end{aligned}
$$

عباس：（ بئس اللطعام طعام الوليمة ، يدعى إليه اللثبعان ، ويحبس عنـــه الجيعــان ）
 تخصيصهم بالدعوة وأبناؤ هِم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقتديمهم وغير ذلك كما هو الغالب في الو لائم ، واله المبيتّعان ．

وقوله ：（ ومن لا يجب اللاعوة ）هي بفتح الالال على المشهور وضمها قطرب و في
 اللرباب ففتحو！دال دعوة النّسب ، وكسروا دالل دعوة الطعام وما نسبه لثتيم اللرباب بُسبه صـاحبا الصحاح والمحكم لبني عدي الرباب والظاهر أن المراد بالدعوة هنا هي وْلُيمـّ

 هذا يدل على وجوب الإجابة ، إذ المعصية إنما نكون بتزك اللو اجب ، وووبّع فيُ رواية لابن عمر عند أبي عوانة＂：（ من دعي إلى وليمة فلم يأتها فقد عضى الله وزسولئه ）．

## اللصائم يدعى إلثى وليمة




فقه العديث
قوله ：（ فإن كان صائما فليصــل ）اختلف العلماء في المر الد مــن الصـــلاة فقـنـالن الجمهور ：المر اد فليدع لأهل الطعام بالمغفرةّ واللبركة ونحو ذللك ، وأصلب：اللصـلاة في اللغة الاععاء ، وفيل ：الملزالد بالصلاة الشر عبية أي يشتغل بالصـلاة ليحصل لـه فضــلـها
「 「 أي أبي هريرة ． ＂－برثّ（

－ا أي لمسلم رقم（

 الأكل ، وفي الروابة الأخرى : ( إن شاء طعم وإن شاء ترك ) ظاهرها التخيير ، وڤد


 الأكل فأقله لقمة ولا بلزمه الزيادة ، لأنه يسمى أكلأ ، ولأنه إذا كان الحكمة في الأمر
 من الطعام ثلثا نكون فيه شبهة ، فاللقمة الو الحدة تزّيل ذلك .

 فإن كان يشق ملى صـاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم .

كراهية المغالاة في الولاثم

 رواه اللترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح ' الصي . وله شاهد عن أنس عند ابن ماجة تخريج الحديث



 عن أبي هريرة مثلهٌ ، وفي إسناده عبد الملك بن حسبن ، وهو ضعيف وأخرج ابــت
r - إن ماجة باب أَجابة اللاعي رثم (0) .

-     - رقم (1910).










 وإن كان كل منها لا يخلو من مقال ، فإن مجموعها يدل على أن للحدبث أصلاٌ . فقه الحديث؛











$$
\begin{aligned}
& \text { ' - البيهقي (\%: . }
\end{aligned}
$$

اليوم الثّاني وجهين،وهَال في شُرحه: أصحهما الوجوب،وبه فَطع الجرجاني لوصفه بأنه معروف أو سنّة،وذهب الحنابلة إلى الوجوب في اليوم الأول و الثاني سنّة تمسكاً بظاهر



 حيث قال: ( باب حق إجابة الوليمة والدعوة ، ومن أولم سبعة أيام ونــــوه ، ولـــم






 سواء طالت أو قصرث استحباب مدة الضيافة ، وذهب إلى هذا المـالكية ، قالل عياض : استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوع عا ، قالل : وقالل بعضهم : محله إذا دعا فـــا كل يوم من لم يدع قبله وظاهر الحديث الإطلاق إلا أنه قّ يحمل على ما إلذا وقى رياء وسمعة إلا أنه بالغ في ذلك فحمله كله رياء وسمعة مبالغة لما كان ذللك هو الغالب فإذاً فلا كر اهة في اللآلث كما وقع من السلف و اله أعلم .

## الوليمة بمدين من شعير




.
「 - في سنته (Y (Y): .

© - رقم (OIVY) .

ترجمة اللر اوي'


 المراسيل ، لكن ذكر المز ي في الأطر اف ، أن الأبخاري أخرج في كتاب الحج عقـب

 ماجة من هذا الوجه ، ثالل المصنف رحمـه الله : وكذا وصله إلبخاز في في الثتاريخ ؛، نم

 نقل توثيقه عن بحيى ين معين وأُبي حاتم وأبي زر عة و وغيرهم ، إلا أن ابن 'عبد ألبُـــر في النمهيد لما ذكر حديث جابر في استثقالل قاضني الحاجة القبطلة ، وكأنه الثبس :غليــه
 حديث صفية بنت شبية ، قالْت : (طاف النبي
 أنكر أن يكون لها رؤية فإن إسناده حسن .
-فقة الحديث






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

(
 " - الُطبقات الكبرى (A: AY)

ابن سعد وأحمد بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ( أن أم سنمة


















 والشُ أعلم .

- رُم ( رُّ (olv) .
' - في الكبرى (؟: - ؛ 1) .


## اللوليمة بالتمر والأقط و اللسمن

- I.Vq

 ع عليه 「و اللفظ للبخاري


## فقه الحديث

فولها : ( يبنى عليه بصفية ) أي يبنى عليه خباء جديد مع صفية أو بسببها فاليشـاء تعني مع للمصاحبة أو السببية ، والمر اد الاختلاء بصفية ، وفيه دلالة علي إليثار اللمرأة






 جعلوا من ذلك سواداً ( بفتّح اللسين المههلة ) أي شيئاً كثيراً حيساً ، فجعلوا يــأكلون

 حفرت شيئاً يسير أ ، وجيء بالأنطاع فوضنت فيها ، وجيء بالأقط و الثتمر والشسـنـمن فثبع الناس والأنطاغْ جميع ) وفي هذه القصـة دلالة على أن الإنسان إذا كان بعرف صدق الموذة وسماحة اللنفسن من صاحبه فلا عليه أن بسأله طعامه .
وابن خبان رقَم (VY)

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

النون مع فتح الطاء ، وتجمع علمى نطوع ) .

## الأحق بإجابة دعوتـه

( 1 A A.


## تخريـج الحديث"

الحديث أخرجه أبو داود قّال : حدشنا هناد بن السّرى عن عبد السالام بن حرب عن أبى خالد الاالانى عن أبى العلاء الأودى عن حميد بن عبد الزحمن الحميرى عن رجل من أصحاب الثبى

 راهب الكوفة لتعبده،و عبد السـلام بن حرث اللنهى الكوفى أبو بكر الملائى عن أــــوب وخصيف وعطاء بن السائب،و عنه ابن معين و هناد ثقة عاشّ ستأ وتسعين. انتهى ؛





 البخاري^ من حديث عائشة رضى الله عنها ( قيل : يارسول الله ، إن لى جارين فالثى أيهما أهدى ؟ قال : إلى أقربهها منك باباً )

$$
\begin{aligned}
& \text { " - رقم (7.r.) }
\end{aligned}
$$

## فقّه الحديث

الحديث فيه دلالة على أن الأحق بالإجابة إذا اجتمع داعيان هو السابقى،فإن الستوينا قدم






## الأكل متكئًاً



## فقه الحديث





 ضرر فإنه لا بنحدر فیى مجازِى الطعام سهلاُ،ولا بسبغه هنيُّاُ،وربما تأذى به والش ألعلم．

## سنن النطعام



وابن حبان رتم（or\＆）م）
－「


## فقه الحديث'

الحديث فيه دلالة على شر عبة التّسمية عند الأكل، وهذا مجمع عليه، وكذا بســـتحب




 - قالل الترمذى : حسن صحيح و التّنمية فى شرب الماء و اللبن والعسل و المرقّ والـــدواء ، وســائر المشــروبات مستوبات كالتسمية على الطعام فيما ذكره،وتحصل اللشمبة بقوله : بسم الله ، فإن قالل :
 و الحائض ، وينبغى أن يسمى كل واحد من الآكلين ، فإن سمى واحد منهم حصل أصل
 الطعام إذا لم يذكر اسم الشه عليه ، و هذا فد ذكر اسم الله عليه ، وقوله : ( كل بيمينك ) فيه دلالة على استحباب الأكل باليمين ، وكذللك الشرب لحديث ابن عمر " : ( إذا أكــل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الثثيطان يأكل بشمـاله ، ويشرب بشمـاله ) وكان نافع يزبد فيها ( ولا يأخذ بها ، ولا يعطى بها ) وهذا الذا لم يكن عــذ

 بيمينك فقال: لا أسنطيع؛ قال: لا استطعت،ما منعه إلا الكجر، قال: فمـا رفعها إلى فيهـ ) فى الحديث دلالة على جواز الأكل بالشمال هن اللمكرو هات الثى بلعى على فاعلها إلذا كان بلا عذر ؛ بل تمرداً ومخالفة . وفى الأحاديث دلالة على أن الأهـــر بــــالمعروف، والنهى عن المنكر فى كل حال، حتى فیى حال الأكل واستحباب تُليم الآكل آداب الأكل
 . وابن حبان رثم (YYY) (YYT)


 فقت بيثفره صاحبه لاسبيما في الأمراق و غير ها كالثريد ، فإن كـــان تمــرـرأ أو أجناسبـاً مختلفة، فقد نقل إباحة اختلافِ الأيدى فى الطبق، فإن ثبت ذلك كان هخصصاً وإلا كان











. من يومئذ )
وقال النوووي؛ ؛ : يحنمل وجهين :
 جو انبها ، فقد أمرنا بالأكل ممـا يلى الإنسـان .
 ورسول الشه وجو'ههم ، وشرب بعضهم بوله ، وْبعضهم دفهـ . انتهى .

.
وابن حبان رثم (ءcra) .

وما ذكرناه أولى، فابن فى مول أنس:( فلما رأيت ذلك جعلت ألثّيه إليه ولا أطعمه )

 أخرج الثرمذى ، وقال : حدبث صديح حسن و ابن ماجة من حدبث ابن عباسن الآتى .

## الأكل من جوانب التصحفة




الأربعة'، وهذا لفظ النسائى وسنده صحيح
تُقم الكلام فيه .

## كراهية عيب الطعام




## تخريج الحديث"

الحديث ميفق علهـ من رواية أبى هريرة من طريق الأعشش عن أبى حازم عن أبى



 . آخر




## فقّه اللحديش＂

وفى الحديث دلالة أو من أنب الطعام المؤكد نرك عيبه،بأن يقول：هو مالح أو ليلّ الملح

 أكله، فحكمه بالنسبة إليه حكمّ من بترك أكل الطعام لأجل شبهة والشَ سبحانه أُعلم ．

## كراهية الأكل بالشمـلـ．




## فقه الحديث「




 ．سبحانه أعلم

## كراهية الثتنفس فی الإتاء

 （الإِاَعِ ）متُقق عليهُ ．
 وصححه الترمذى ．
「 「

 ．































 عن الشرب فائماً ، فأخرج مسلم
 قائماً)

 و هو قائم) وفى صحيح البخاري

 كثبرة ، فقد يفعل ذلك الْبنـي
 سواء كان عامدأ أو ناسياً، ولا وجه لقول عياض: إنه لا خلاف بين أهل العلم إن شُّرب





 فى الشراب ) وعلة النهى أُنها لا تتماستك عليها شفة الششارب ، فإذا شرب منها يصــبـ

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

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

الماء على وجهه ونوّبه ، أو لأنه يجتمـع فيها الوسـخ ، ومن آداب الشرب أنـه إذا كـــن

 أعرابى ، فقال عمر : أعط أبا بكر يا رسول الله ، فأعطى الأعرابیى الأى عن يمينـسه،



 فأعطاه إياه ) .


 واين حبان رتم (orto)

- هـ باب القسّم بين الزوجات

القسم بين اللزوجات


 تخريـع الحديث"


 رواية حماد بن زيد عن أيوبّ عن أبَى قلابة مرسلا أُصح فقه الحديث"
و الحديت فيه دلالة على أنّ








 والمودة كذا فسره أهل الُعلم : انتهى . المّه


 + . 01 :


وفيه دلالة على أن عمل القَلب لا يستطيع الإنسان عليه،وأن اللهس سبحانهو وتعالىى واهب



## عقوبة الجائر بين نسائهـ




## تخريتج الحديث"



 ثابت ، لكن علتّ أن همامأ تفرد به ، وأن هماماً رواه عن قَّادة .

## فقه الحديث؛

الحديث فيه دلالة على أنـه يجب على الزو ج التشوية بين الزورجات ، ويحرم عليــ




 الليلتان لا يستحقان قبل نكاح الأربع ، فلا وجه لما قالوه . انتهى .
 الاستمتاع حق لـه لا بلزمه استيفاؤه ، فإن أراد من البعض جاز له .


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

> - (النساء: كن الآيةو (1) - "
> " - البحر الزخار (r: 19)

## الإقامة عثد البكر

. 9 .
 و والثفظ تلبخار ى

## فقه الحديث"


 تريد سنة اللنبى ,










 من طرق مخثلفة إلى أيوب عن أبى قلابة عن أنس مصرحاً برفعه . وقونله:(على الثثيب) فيه دنلالة على أن هذا الحكم لمن كان له زوجةّ فبل اللجديــدة ،




$$
\begin{aligned}
& \text { * - فتّح البارى (9: \& أبّ وبعدها ) - }
\end{aligned}
$$





 واجب ، واختلف أصحاب مالكك ، فقال ابن القاسم : إنه واجب ، وقال ابن عبد الحق : ألو
 . ذلك روى مرفوعاً ، وظاهره الوجوب






 واعلم أته لا يجب على الزو














## الإققامة عند الثيب


 . سبَبْتُ لِنسائِى ) (رواه مسلَّلْ

## فهّه الحديث









 الحقّ من فهم المخاطب ليرجّع إليهـ وفيه العدل بين التزوجات و الله أعلم .

## الزوجة تتهب يومها لضرتها





.



## ترجمة سودة رضى اللّ عنها'

















 عمرو، أخو سهيل بن عمرو أسلم معها وهاجرا معأ بألى أرض الحبشة الهجرة الثّانية ،


 يسكنون الميم

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 - الطبقات الكبرى (^: \&) - }
\end{aligned}
$$

## 




 النقيه على الوشلى للهدوية ، وقال الإمام يحيى فى الانتصـار : ليس له ذلك يل تصــــير

 المميزة إذ لا غضاضة عليهِا وكذا من الأمة متل هذه الهـبة ، إنما هى إسقاط حق فـــا لا

 عن الإباحة فبل أن يعلم المباح لـه ، فإنـه لاضمان عليه والهُ سبحانه أُعلم .

## الطو اف غلى اللنساء ثم المبيت عند صاحبة الليدة






 فقه الحديث

 وسيأتى بأتم من هذا فى ( باب لم تحرم ما أحل الله لك ) من كتاب الطلاق؛ ، وقولّه :

 -(1ऽV६)
\& - فتح البارى (9:
( فيلنو منهن ) زاد من رواية أبى الزناد عن هـنام بن عروة : ( بفير وقاع ) وهـــا





## الستئذان الرجل نساءه فى التمريض عند إحداهن





## فقه الحديث












$$
\begin{aligned}
& \text { - فتّح البارى (9: }
\end{aligned}
$$



 فالتزجمة مطابقة لما تصد من اللفظ و الش أعلم .

## القرعة بين النساء فى اللسفر




## فقه الحديث





 أن ذلك لمكارم أخلاقه وحسن شُمائله فى رعاية حق اللزوجات




 مالك وألحابه ، لأنها من بُباب الحظ و القمار ، وحكى عن الحنفية إجازنتها ـ النتهي .






لاضر بحال الزوج من رعاية مصـالح الحضر وفال القرطبى:تخنص مسُرو عية القرعة

 إليه اللشافععى أُقوم والشا أُعلم.

## النهى عن ضرب الزوجة

 امْرَأَتَهُ جلْلَ العَبْ ) رواه البخَاري
ترجمة الراوي 「

هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد الكــزى صـــــابى
 البخارى سوى هذا الحديث ، عداده فى أهل المدينة ، روىعنه عروه بن الزبير وأبــو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

## روايات الحديث"

وتمام الحديث فى البخارى : ( ثم يجامعها ) وفى رواية أبى معاوية : ( ولعلــــه أن




 بحذ ( لا ) ورفع ( يجلد ) وفى رواية أبى معاوية وعبدة بن سليمان : ( اللام يجلد )
 اللنساءء ، فقال : يضرب أحدكم امرأته ) ومعنى الخبر والاستفهام هنا الإنكــار ، وهــو

[^2]


 عند أبى داود' : ( ولا تضزب ظئينتك ضربك أمتك ) . فقه الحديث"















\[

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

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { - (£) (17) } \\
& \text {. }(r \cdot \varepsilon: v)^{-v}
\end{aligned}
$$


 جهل اللتاريخ حصل التعارض واحناج إلى التأويل وانهّ سبحانه أعلم .


 ورحصته للعالمبن


## 7-1 باب اللخلع'


















## الخلـع طلاق






فَجَعَلَ النبى
(1 . .
 -فِى وَجْهِه
(1.1 11
-الإسـلام

## فقهة اللحديلث

قو له:(المرأة ثنابث بن قيس اختلعت) الثرو اية فى إبهام السم المر أة، وفى نُعيين السمها، فأبهم البخارى فى هذه الطريت ، وسماها فى طريق مرسلة عن عكرهة : ( جميلــة ا ) وفى أخرى مرسلة : (أن أخت عبل الله بن أبى ) وفى رو اية النسائى و الطبراني ‘ من حديث الربيع بنت معوذ : (أنهها جميلة بنت عبد الله بن أبى ) وبذلكك جزم ابن ســعد
 المـلايكة ، فْتّل عنهـا بأحد ، وهـي حامل فولات له عبد الله بن حنظلاة ، فخلف عليهــا ثُابت بن ثيس ، فولدت له إبنه محمداُ ، ثم اختلعت منه ، وثنزوجها مـلك بن الاخشّم ، ثم خبيب بن أساف ) وأخرج اللدارقطنى و البيهتي ^ وسنده ڤوى مـع إرسـالله عـــن أبــى الزّبير اسمها ( زينب بنت عبل الله بن أبي بن سلول ) و لا ينافى الذى قبله لاحتمــــلـ
 وبه جزم الْدمياطى وأنها أخت عبد الله بن عبد الله بن أبى شقيقته ، أمهما خولة بنـــت

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

$$
\begin{aligned}
& \text { - r.ov) - } \\
& \text {. }(r: \varepsilon)^{-}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. (rar:A) - }{ }^{2}
\end{aligned}
$$












 وقول ثالث: ( إن اسمها حبيبة بنت سهل ) أخرجه مالك فيى الموطأ عن حبيبية بنت









 ككره البصريون أْن محمد بن ثُابت بن قبس بن جميلة كـنا تنتم .
 .

وقول رابع : ذكره ابن الجوزى فى تتقيحه : أنها سِلة بنت حبيب ، قال المصــت



 يتزوجها ثثم كره ذلك لغيرة الألصار ،وكره أن يسوه
 وما بعدها من المشاهد من أكابر الصحابة وأعلام الأنصار شهـ لـ الثبى
 روى عنه أنس إن مالك ومحمد وإبماعيل وقيس أو لاده .
 على فلان أعتب عثّاً والآسم المعتبة ، و العتاب هو الخطاب بالجدلاله وفى رواية بكسر










 رسول الله لا يِتمع رأسىى ورأس ثابت أبداً ، إنى رفعت جاتب الخباء فرأيتّه أقبل فى
 حديقته ؟ هالت : نعم وإن شاء زدته ، ففرق بينهما ) .
' - فى مصنفه (T: HA\&) .









 حدبث عمر ، فقال ثابت : ( أبيطيب ذلك يا رسول الله ؟ ق قال : نعم ) .








 الصداق ، ولم يحصل لها به عوض فمع حصول العوض ألون ألى و والحديث لا لا بدل على



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

 الجمهور ، ويحتمل أن يراد به العلم لوقوع إلا أن بخافا أن لا يقيما تنّأيد به . القول الأول : لأنه لا ينافى الثعلم إلا لتحققةه فى الحال ، وذهب الحسن وســعيد بــن جبير وابن سيرين إلى أنه لا يصح الخلع إلا بحضور اللسلطان ، أخرج عــن الحسـن سعيد بن مذصور ، وأخرج عن ابن سيرين حماد بن زيد واختاره أبو عبيدة ، واســنتـل


 عليه الجم اللغفبر و القياس برده أيضا فإن الطلاق جائز من دون الحاكم فكذلك الخلــع، وقد يحكم بخلافه ، فال البخارى : وأجاز عمر الخلع يون السلطان أى بغير إذنه، وقد



 عن الحسن فذكره ، قال فقتادة : ما أخذ الحسن هذا إلا عن زياد يعنى حيث كان أميـر أُ لمعاوية على العر اق ، وزياد ليس أهلا لأن يقتدى به .
وذهب أبو قلابة والحسن البصرى ومحمد بن سيرين إلى أنه ( لا يجوز أخذ الففية منها إلا أن يرى على بطنها رجلاً ) أخرجه ابن أبى شيية"، وكأنهم لم يبلْهُم الحديث ،
 أن براد بالفاحشة النشوز ، ولكن الظاهر أن المر اد بها الزنا ، لأن الآية الكريمة مــر اد



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

. (ir.: s) -
 - - (النساء: من الإية9)

 يجوز أخذ الفذاء إلا إذا وقع الشقاق منهما جمبیا ، وإن وفع من أحدهـا لم يجز ، و وهو





 عن قّتادة عن غكرمة عن أبن عباس فی آخر حديث الباب : ( فأمره 'أن يأخذ منها ولا ولا















$$
\begin{aligned}
& \text { " } \\
& \text { t - المرجع الُسابق }
\end{aligned}
$$

المر أة ، قال مالك : لم أُلْ أسمع أن الفديةٌ تجوز بالْصداق وما كثر منه لقوله نعالىى :
 قبلها حل للزوج مـا أخذ منها برضـاها ، وإن كان من قبله لم بحل له ويــرد عليهــا إن
 يأخذ ، لأنه يجوز له أخذ ما طابت نفساً لغبر سبب فبالسبب أولىى ، وةــــال إلبـــماعبل
 وهو مردود لأنه لم يقبد فى الآية بذلك ، وحكى فی الّلحر


 شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت :(الختلعت من زوجى بما دون عقاص رأسى، فأجاز ذلك عثمان) أخرجه اللبيهقي ‘،و قالت فى آخره:( فوفعت



 أعطاها ، لُم تَلا

 محصور ، فقال : الششرط أملك ، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها ) فالل ابن بطــــال :
 لم أر أحدا ممن بقتدى به بمنع ذلك ، لكنه ليس من مكارم الأخلاق .

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

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

فوله : ( أقبّل الحديقة ، وططلقها تطليقة ) هو أمسـر إرشـــاد وإصـــلاح لا إيجُــاب



 الإملاء على أنـه من صر ائح الطّاق، وحجتهم أنهـ لفظ لا يملكه إلا اللزوج فكان طلواًا ، ولو كان فسنأ لما جاز على عين الصداق كالإقالة وهو بجوز عند الجمهور بمــا قـــلـ وكثر فبل على أنه طلاق .











والإمام أحمد ثال : إن الخلع فــخ ، وقال فى رواية : و إنها لا تحل لغيــر زوجهـا حتّى يمضى ثلاثة أقر اء .

 العلماء : إنه آخر ثّولى الشافُعْى

والرابع : ذهب إلبه أبو نوّ ،وهو أنه إن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق وإن كان بلفظ
 حيضة ونصفاً .
وفائدة الخلاف: أنـه هل يعتـد به فى التطليقات أم لا؟ وجمهور من رأى أنـه طـــلاق




 الافتداء طلاقاً لكان الطلاق الذى لا تحل له إلا من بعد زوج هــو الطــــلاق الرابـــع ،

 أبَ وقاص ( أن رجلا سـأل ابن عباس عن رجل طلق امر أته طلقتين ، ثم الختلعهــا ،






 عطاء عن ابن عباس و وابن الزبير ، أنهما قالا في المختلعة : لا يلزمهها طلاق ، لألـــه طلاق ما لا يملك ، وذهب الحسن ومالك إلى أنه يلحقها فى القرب لا فی البعد ، يعنى



 الافتّاء عن الفائدة ، وروي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهـا قالا : إن رد لـهـا
 ولا رجعة ، أو تركه وله اللزجعة ، فمتى قبضه بطل خياره . أنتهى .
وأبو تُور يقول : له ذللك إن كان بلفظ الطلاق ، و الجمهور التقفوا علنـى أنـ لـــهـ أن





 المر أة الموضض على طلاقها إلا أن اسم الظلع بختص ببذلها جميع مـا أُعطاها ، والمصلح ببعضة و الفدية بأكثره و المبادأة بإسقاطها عنه حقاً لمها عليه والش أعلم :

V -


 بفتح الطاء وضم الثلام وبفتحها أِضضا، وهو أفصح، وبضم الطاء وكسر الـــلام اللقنقــــة، فإن خفقت فهو خاص بالو لادة و المضـار ع فيهما بضم اللام، و المصدر في الو لادة طلقــأ ساكنة اللام، فهى طالقق فيهما، و هو إلى حرام ومكروه ور اجب ومندوب أو جائز . أما الأول: فهو الطلاق البدعى، و أما الثّانى: إذا وفع بغير سببـ مع اسنقامة الحال ، وأما الثالت: إذا كانت غير عفيفة"،و عند البعض أن ذلك مثال للمندوب، وأن الواجب فى الِّ صورة الشقاق بينهما ور أى ذلك الحكمان ، و أما الرابع : قالل النووى : لا يوجد مثالّه ،



## كراهية الطلقلق




## تخريج اللحديث"

الحدبث أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث محارب بن دثار عن ابــن

 الجوزى فى العلل الدتتاهية؛ بإسناد ابن ماجة ، وضعفه بعبيد الهُ بن الوليد الوصافى ،

> والييهقى (V:
> .

 بلفظ : ( ما خلق الله شيئأ أبغض الْليه من اللطلق ) و إسناده ضعيف ومنقطع أيضاً : فقه "لحديث"
 الطلاق، فيكون مجازا عن كونه لا ثواب فيه، ولا قربة فى فعله وحق العاقلّل أُن يجتنار
 بالصـلاة المكتوبة فى غبر المسنجد لغيز عنر .

## طلاق الحائض




 وفى رواية لمسلم : ( مزه فليراجعها ، ثمُ ليطلقها طاهراً أو حاملا" ) وفى أخرى للبخارى : ( وحسبت تطليقة ) .
وفي رواية لمسلم قال (بن عمر : ( أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين ، فإن رسنول

 أمرك به من طلاق امر أتك ) . وفى رواية أخرى قال عبد الله بن عمر : ( فردها على ، ولم يرها شيئًاً ووــــال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ) .


## فقه الحديث'

قوله:( طلق امر أته ) قال النوو
 فيه ابن لهيعة ، أنّها آمنة بنت عمار، و الأول أُؤى ، و أقوى من ذللك ما رأيتّه فى مسند


 مسلم من طريق ابن سبرين قالل : ( مكثت عشرين سنة ، يحدثنـى من لا أتهم أن ابــــن








 على أمر لم يسبق اللنهى عنه،ولم يبادر عمر بالسؤ الل ليعرف ما يكون حكم هذا النهى ،
 أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة النبى




- فتّح البارى (





 فاستدامتّه كذلك، فكان القياسن قرينة على أن الأمر لللندب، وصحح صـاحب الْهداية، "'من




 ثابت قد حكاه الْحناطي










 طلاقها فى هذا الطهر كما يجوز فیى الطهر الأى بعده ، وكما يجوز فى الطهر الذى لم

[^3]بتقام طلاق فى حبضته ، و أجيب عن ذلك بأن رو اية نافع فيها زيادة ، و ههى زيادة من هِ


 إمساكأ، ويدل على ذلك أنه قد ورد فى رواية عبد الحـد الحميد بن جعفر (مره أن يراجعها ، فإذا طهرت مسها ، حتّى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ) فـــإِا كان مأمورأ بأن يمسها فی ذلك الطهر ، فكيف يصح له أن يطلقها فيه ؟ و وتا ثبت النهى





 الحيض الثتى طلقها فيه كقرء واحد ، فلو طلقها فيه لكان كمن طلق فى اللحيض وهــو ممتّع من الطلاق فى الحيض ، فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثانىى .



 أُببه الحاكم ، فإن أصر ارتجع الحاكم عليه ، وهل يجوز لـه وطؤها بذلك الارتجــــاع ؟
 حائضاً ، ولا يجبر إذا طلقها نفساء ، وهو جمود منه على لثظ الدليل من غير اعتبــار القياس ، و الجمهور أن النفاس كالحيض فیى جميع أحكامه ، واختلف الفقهاء فیى المر اد

 الأخرى، فلا يمسها حتى يطلقها ، وإن شاء أن يسسكها فليمسكها ) و هذا مفسر لقوله:

> 1- فى المخطوط ( نتصبر ) و هو يغير المعنى .

وحكاه فى البحر ' عن الباقر و الصـادق و اللناصر وابن علية وهشام بن الحكم وأبو عبيدة
 وروى مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ ، وحكاه ابن العربى و غيره عن ابن علية ،
 فى باب الضو الل يضل الناس وكان بمصر ، وله مسائل يثفرد بها وكـــان مــن فقهــــاء









 روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة ، و أحاديثهم كلها على خلاف ما فا فال أبو الزبير






 إذا تخالفا، وقد و افق نافعاً غبره من أهل اللثبت ، قال : وبسط الشافعى القول فـى ذلكّ ، وحمل ثوله : ( لم يرها شيئًا ) على أنه لم يعدها شبئاً صو اباً غبر خطأ ، بــل يــؤهر

r


















 والجو اب عما احتجو ا: أما الحدني فرو ابة الاعتداد أقوى و وأصرح لا لا تحتمل التأوين، ورو اية أبى الزبير تحثمل الثناويل كما نتقم عن الشافعى،ويحمّل كما فال ابن عبد الالِّز :
 . (10\&:r)-r


 .وصحده الحاكم (1: 1 (10) وو افقته الاذهبي



إنه لم يرد بقوله: (لم ير ها شيئًاً) أى الطلقة ، وإنما الضمير عائد إلى الحيضة ، أى لم الـى
 من الخيضة المستقبلة، وقد روى عن البن عمر هذا منصوصاً أنـه يقع عليها الطـــلا
 الاحتجاج ( بكل بذعة ضلالة ) ونحوه فالجواب عنه بأن مضهونه ، لأنه منهى عــن
 كان النهى لذات المنهى عنه، أو لوصف ملازم، وإما لوصف مفارقّ، فهو لا يقتضسى الو





 قالل : فانفرد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبى اللزبير بقوله : ( لم يرها شيئاً ) فإمــا أن



 فى صحيح مسلم من رواية ابن سبرين ولفظه :( سألت ابن عمر عــن امرأتــــهـ التـــى





 التّى طلقتها) وعند الشافعي' عن مسلم بن خاللا عن ابن جريج ( إتهم أرسلوا إلى نافع
' - في مسنده (Y: بז) .
 ما قالثه ابن القيم رحمه الشه: .



 اللذى لا يلام عليه ، وأن الحامل لا تحيض ، لقوله : ( ثم ليطلقّها طاهرأ أؤو حــاملاً )








 فالنعارض حاصل إلا أن بظهر مرجح لأحدهـا ، وظهر أن طلاق الحامل والآيسة من





 لأنه قد وقع الطلاق ، ولم يكن تداركه بالرجعة ، وهو بحتمل أن العصيان وقع بســبـب

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

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

$$
\begin{aligned}
& \text { • • النى لا تميض }
\end{aligned}
$$




 وسيأتى الكلام فيه ، ويؤخذ من هذا : إرسال الثنلانت بدعة ، وسبأتى أيضاً قريباً .

## طلاق الثلثث واحدة



 عليهم ) رواه مسلم' .

## تخريج اللحديث وفقههة"

الحديث أخرجه مسلم من طريق عبد الكزذاق عن معمر عن عبد الش بن طاوس عن









 وظاهره الإجماع على ذلك ، وحاشا على مقام عمر واقتفائه لللسنة اللنبويةً أن يخالف ،

ويشر ع حكماً غير ما كان فى عهي النبوة ، وأجبيب عن ذللك بوجوه :

> ! - أخرجه مسلم رقم (I\&VY) .


أولها : أن ذلك الحكم كان مشروعاً ثم نسخ ، وناسخه وارد فى عصر النّبوة ولككنه لم يشتهر النسخ ، وبقى الحكم على المنسوخ جمع ممن لم يطلغ على اللاسخ فى عضر









 كان يقول بلزوم الثلاث : بشبَه أن يكون ابن عباس علم شيئًا فنسخ ذلك ، فالن البيهقى :




 ثانِيهـا : أن الحدبث شضطرب ، فال الترطبى فى اللمفهم : وقع فيه مع الاخــتالِف على ابن عباس الاضطر اب فیى لفظه ، وظاهر سياقه بتتضى اللنقل عن جميع أهل ذلك
 الالتوقف عن العمل بظاهره ، إن لم بقتض القطع ببطلانهـ . ثالثڤها : أن هذا الحديث وزرد فى صورة خاصـة كمـا فى تكربر اللفظ ، كأن يقـول :
 في سلامة القلوب والصدق فى الأمور إذا الدعى أحدهم أن اللفظ الثغانى تأكيد بما فبكه ،


وكثرة الدعاوى الباطلة،هر ألى من المصلحة أن يجرى المتكلم علــى ظـــاهر فولــهـ،و لا

 وهو أصح الأجوبة، وفى لفظ الحديث مايشعر بهأ، وهو فوله اله : ( إن الثناس استعجلوا









 غير تكلف، ويكون معناه الإخبار عن الختلاف عادة الناس فى إيقاع الطـــلاق لا لا فــــى

 كانوا بِطلتون واحدة .

 عهِ النبى
سادسها: أن المراد من قوله: ( طلاق الثلاث واحدة ) هو لفظ النية ، إذا قال قائل :


 التفسير بالو احدة ، واستثهـه بقوله : ( إن الثناه استعجلوا فى أمر كان لهم فيه أنــاة )
' - ا ( الملاق : 1)









 مهلة ، وبقية الستمتاع لانتظلار المر اجعة .

## زجر من يتّع حدود الله

11.0 0

 ترجمـة اللراويّ
 رسول اللة
 والصو ابب قول الجخاز

 أحدأ رواه غير مخرمة بن بككير يعنى ابن الأشُج عن أبيه . انتهى •

## فهّه اللحـيش

و الحديث فيه دلالة على أن جمع الطلاقات الديلات بدعة ، ومثله ما أخرج سعيد بن منصور عن أنس ( أن عمر كان إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثأًأوجع ظهره أوها ) وسنده صحيح ، وقد نققدم حديث ابن عباس فى ذلك ، و وقد ذهب إلى هذا ابن مسعود و اللهادوية
 و الشافعى و أحمد والإمام يحيى إلىى أن جمع الثنلا ليس بدعة ولا مكرو هـــاٌ ، قــالوا :

 عليه ذلكّ،والجواب عليهم أن الآيتين مطلمتَان،وما نقدم صريح بأن إرســـال الطلقـــات

 أمضى عليه الثلاث أو لم يمض عليه وجعلها واحدة .

## طلاق البتة









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

## تخريـج الحديث

الحديث أخرجه أبو داود وأبو بعلى 「 وصححه من طريق محمد بن إسحاق عن داود ابن الحصين عن عكرمة غن ابن عباس ، و ابن إسحاق وشيخه مختلف فيههـــ ، ، بــل

 هختلف فيه مردودد ، وقد زوى الخطابى أن الإمام أحمد كان بضعف طرقّ هذا الخدذيث




 النباب عن ابين عباس رو اه أكمد و الحاكم وهو معلوّل أيضاً .

## فقه الُحديث؛

 واحدة ، وقد اختلف العلماءففى الْمسألة على أربعة هذاهب :

الأول : أنه يقع بها اللثالث اللتطليقات ، وقد ذهب إلى هذا نعمر وابن بباس وغعائشة ورواية عن على والناصر و المؤيد بالش والإمام بحيى والأئمة الأربعة وجمـــاهيز مــن السلف و الخلف وبعض الإمامية .
الثّانى : أنه لا يقع به شنيء لأنه بدعة و هذا قول الر افضة كما تقدم •
 عن على وابن عباس، ، وهو فول طاووس وعكرمة وجابر بن زيد وذهب إليه اللهـــادى و القاسم والصادق و الثباقّر وتعبا الهَ بن الحسن وموسى بن عبد الشه ورو اية عن زيد بـــن على وا'ختازه من الحنابلة شُبيخ الإسلام ابن تيمية .

اللرابع : أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها ، فنتق الثلاث على المدخول بها ونقــع

 أما المذهب الأول : فمنهم من يقول بأن إرسال الثدلاث واقع أيضاُ وهو سنة أيضــا





 عليه ) وفى صحيح اللبخاري" من حديث القاسم بن محمد عن عائشُة ( أن رجلا طلـــــ
 يذوق عسيلتها كما ذاق الأول ) فلم ينكره رسول النه

 فقال رسول الله : ليس لها نفقة ، وعليها العدة ) وفى صحيح دسلم ( أنهــا أتـــت




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

 . (\%M: :




" - المصنف (1: ب9) .



























فقال : طلقت امرأتى ألفأ ، قال : باتت منك بثلات ) وروى عبد الرز اق























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

بالسنّة، وأما طلاق الملاعن فإن التقربر لا بدل على الجواز ، و ولا على وقو ع الثـلاث ؛





















 عمل عملاُ ليس عليه أمرنا فهو رد ) وّ وقد مر الجواب عنه :

 - (Y) وابن حبان رقم (Y) (Y)

وأما المذهب الثالث: فحجتهم مـا مر فى حديثى ابن عباس،و، فيهما صر احةّ بالمطلوب؛،

 مخيرين أن يصح أحدهما فى الحال التى تصح فيها الأخرى ووإلا بطل التخيبير ،فإذا لم يصح

 ففى طريقِهما ابن إسحاقّ، وهو معارض برواية البتة، وهى ألرجح ، فبقى إما الاطراح


 الإمساكا بالمعروف مترتب على اللرجعة فيكون التّسريح مرثباً عليها،فالجواب عنه أنه








 أنت طالقق ، بانتت منه بذلك ، فإذا أعاد اللفظ لم يصـادف محلا للطلاق فكـــان لغـــواً ، وجعلوا هذا تأويلا لحديث عمر .
 ذلك آثار ، فأخرج سعيد بن منصور و الثبيهتي؛ عن أنس بن مالكـ ( قـــال عمــر بــن



 دخل بها ) و أخرج مالك والشافعى وأبو داود و والبيهقي" عن محمد بن إياسن بن اللبكير، ،


















$$
\begin{aligned}
& \text { ' ' - المرجع السابيق نفبه . } \\
& \text { - ( }{ }^{\text {- }}
\end{aligned}
$$

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

الشافعى بل بثّلدث،إذ هو كالكلمة اللو احدة كانت كذا ثلاثأ، قلنا : بل الألفاظ تخالف اللفظ (مسألة) الباقر و الصـادق و الهادى و القاسم والحسن البصرى وطاووس وأحمد وجابر بن زيد، فإن فالن: أنت كذا ثلاناً فو احدة أيضاً كالألفاظ إذ قوله : ثلاناً منفصل فو القع واحدة

 ينبنى على أن الطلاق يتو الثى ، وقد أبطلناه سلمنا فطالثق وحده لا يحتملها .

## طلاق المازح

ح I I.V

وفى رواية لابن عدي " من وجه آخر ضعيف : ( الطلاق و النكاح والعتاق ) ه

 تخريع الحديث
الحديث باللفظ الاول أخرجه أحمد وأبو داود والتّرمــذى وابــن ماجــة والـــــاكم




 فعتاقه جائز ، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز ) و هو منقطع أيضاً.

$$
\begin{aligned}
& \text { * - المصن (1: \& }
\end{aligned}
$$

## فقه الحديث＇

والحديث دل على وفوع الطلافق الهازل وأنه لا يحتاج الصريح إلىى نية ، وقـ ذهب＇



 فى الهزل غير مقصود ولا هنوى، ولأنه إز المة دلك كالعتق،أو حل عقد كالإفاللة．انتهّى． ولا يخفى ضعف الاحتُجاج بالآية وتركه الجواب، فإن الآية الكريمة ورددت فيى حقّ



 لهم ثوله

## حديث النفس مـعفو عنه


 فقهِ الحديث

ورو اه ابن ماجه من حذيث أبى هريرة بلفظ ：（عما توسوس به صدورها）بدل（ مـا حدثت به أنفسها ）وزاد فُى آخزه ：（ وما استكرنهوا عليه ）قال المصنف رحمها الهل ：

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

$$
\begin{aligned}
& \text { • - سبق تخريجه - }
\end{aligned}
$$


 ．（६ャヶ亿）
 لكظ ( أنفسها ) منصوب على مفعولية ( حاثت ) .











 أنه لايقع إلا و احدة خلافاً للشافعى ومن و الفقه ، فال : لأن الخبر دل على أنه لا لا يجـوز



 لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته وهو تول الجمهور وشرط مالكُ فيه الإشهاد على ذلكَ .

## إسقاط عقوبة الخطأ والنسيان والإكراه

(11).


وقال أبو حاتم : لا يثبت



## تخريـج (لـحديث'








 من عطاء ، إنما سمعه من رجل لم يسمه ، أُوْهم أنه عبد الشه بن عامر الأســلمىي ؛، أو








 إير اهيم عنـه ، وقالل : سو الذة مجهول ، والخبر منكر عن مالتك ، وروواه ابن ماجةُ هـــن
 حديث أبى اللدرداء ومن حذيث ثؤبان ، وفى إِسنادهما ضحفْ .


## فقه الحديت'

والحديث دليل على أن الأحكام الأخروبة من العقاب معفوة عن الأمة المحمدبة ، إذا








 يقتلوا مخالفه غالبأ بخلاف اللصوص


 يسقط عن المكره مادون الكفر، لأن الأعظم إذا ستط ستط ما هو دونه بطريق الأولى.

## تحريم الرجل امرأته عليه


 ولمسلم״ عن ابن عباس : ( إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها ) .

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

" - هكذا جاء فى المخطوط وهو خطا والهحيح ( و وإلا وقع ) كما فى فتّح البارى .





## فهّه الْحديث'








 ويحتمل أنه أراد بقوله : ( ليسن بشيء ) لا بلزّم فيه شيء ، والأول أولثي .


 أقو الهم إلثى ثلاثة عشُر قو لا أصو لاُ وتفر عت إلى عشرين مذهباً :
 إيلاء و لا ظهان :و لا بمين ؛ وقا ذهب إلى هذا هسروق ، فأخز ج وكيع عن إلسماعبل بن
 شُريـــ ) " وأخرج عبد الرزاق


















 ( أنه سأل زيد بن ثابت وابن عمر عمن قَال لامر أته : أنت على حرام ؛ فُقالا جميعاً :






$$
\begin{aligned}
& \text { • ( } 1 \text { ( الشرح }) \text { - } \\
& \text { (117: (النحن) ( }{ }^{-1}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " - سبق تخريجه . } \\
& \text { - - زاد المعاد (0: } \\
& \text { - ' المحلى (1.) } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$





 الثتلاث ، فيحمل علىى ذلك الحتّاطأ فى تحريم اللبضع ، ولأنه قـ ألفتو ا فى الخلية و البرية

 أطلق الثنحريم انصرف إلى :التحريم المطلق اللذى بينت سواء كان قبل الآخول أو بُعده ، وبعوض أو غيره وهو الدلاث .
 بها فعلى مانو اه من واحدة و الثنّين وثنلان، فإن أُطلق فواحدة ، فإن قالل : لم أرد طلاقأ، فإن كان قذ تقدم كلام يجوز صصرفه إلبه قُبّل منه، وإن كان ابتداء لم يقبل، وإن حرمّ المُنـه









 فإذا أسقطها سقطت، و لأنه إذا ملك إبانتها بعوض يأخذه منها ملك الإبانة بدونـه، فإنــــهـه



> ' - الهداية فى تُريج أحاديث البداية (V: \& ؛) .



 عتقها وقع العتق ، وإن نوى تحريمها لزمه بنغس اللفظ كفارة يمين ، و وإن نوى الظهار الْار




 وكذا عتق الأمة لأن اللعتق بحرمها عليه ، وتحريم العين يلزمه بنفس اللفظ كفارة يمين


 إلا أن يصرفه بالنية إلى الظهار أو الطلاق ، فينصرف إلى مانو اه و عنه رو اية أخـــرى







 وكنلك إذا نوى به اليمين كان يميناُ لصلاحيته إلى الكناية عن اليمين ، لأن المآل إلــى الــى



الجاهلية من جعل الظطهار طلاقاً، فصار اللفظ غير هحتمل للطلاق فلا تؤثر. النية، وبيتخرج

 الظظهار ، وهذا يو افقق المنقولِ عن ابن عباس أنه جعله مرة ظههاراُ ومرة يميناً .

 سفيان الثوز ى حكاه ابن حزم ، وحجة هذا القولْ يؤخذ مما نُقدم .

 بالطلقة النانية ، فيقتصر على أثل مراتبه وهو الطلقة الدانية .

 نوى صح ذلك ، و إن لم ينو: اقتصر على أقلّ المر اتب . اللعاشر : أُنه طلقة رجعية، حكاه ابن الصباغ وصاحبه أبو بكر الشاشّى عنْ الز هز





 . والاقتصار على صريح اللفظظ


 وإن توقف فى أى نوع ، وهُّا لم يحرم بالتحريم.



 إن كلمت هذا ، أو كلمت فـــلانًأ ، فامر أتى على حرام فيمين مكفرة ، وهذا ذهب إليـهـ ابن تبمية .














 خطاب النبى

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

## الكناية فى ألفاظ الطلاق


 بِأَهْكَ ) رواه اللبجاري' .

## فقهه الحديث"

فوله : ( إن ابنة الجون ) اختلف فى أسم ابنة الجون ففى كتاب أبى نعيم فى مُعرْفة


 ومحمد بن حبيب وغيرهما ، ولُعل اسمها أُسماء ولقبها أميمة ، ووقع فى المى المغاز ى أُنها






 طريق عمرو بن شُعبب عن: أبيه عن جده ( أن الكندية لما وقع التخيير اختارت قونمها





فقال قتّادة : كما دخل عليها دعاها فقالت : تُعال أنت ، فطلقها ، وثيل : كان بها وضـح



 الرو ايات، والقول الأى نسبه إلى قتادة ذكر مثـه أبو سعيد النيسابورى عن شرقى بــن












 قالت، فقال: إتهن صواحب يوسف وكيدهن ) .






" - الطبقات الكبرى (A: (1: 1)
「 - فـى المخطوط الأسماء بالعكس ( فى رواية أبى أسبد اسمها أسماء ، وفى رواية سهل السيها أميمة ) .





 قّصتّهما متقفة مستبعد لأن ألاستعاذةٍ بستبعد أن تكون من امر أتين بالخديعة ، ، فإن العادة





 و غير هم ، وكذا غيره من الألفاظ المحتملة للطلاق متل : أنت حرام ، وقد حكم عأــــي





 فیى حديث أبى أُسبذ فى صحيح البخاري
 ولكنه يبعده قوله : ( فأهوى اليضع يده عليها ) وفى رواية : ( فلما دجل عليهـا ) فإن

 له أن بتزوج من غير عقد الولى له ، ومن غير إذن اللزوجة ، فكان مجرد إرساله الاليها


 بها اللنى


 ذلك بثبت واشه أعلم . وروى أنها نوفيت فى خلافة عثمان وأنها ماتّت كمداً .

## الطلاق قبل النكاح

( $111 \%$
 (111؛

 يملكُ') أخرجه أبو داودد والتُرمذي؛ وصححده ونقل عن البخارى أنهـ أصح ما ورد فيه . تنريج الحديثْ
أخرجه الحاكم من طريق محمد بن المنكدر ، فال الدارارقطنى:الصحيح مرسل لبس فيه




「 - الداكم (ץ: ؟ • r)

+     - رتم ( (



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



 معلولة





 ومعاذ بن جبل . انتهى







 أبى أحمد بن جحش عن على، وعن المسور بن مخرمة روواه ابن ماجة بإسناد حسن.،

## فقّه الحديث


 ذلك ثلاث أقوال :

$$
\begin{aligned}
& \text {. (Y\&VY) ( }
\end{aligned}
$$


























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












## طلاق المجنون



 تُتريج الحديث"



 الأعشش عن أبى ظبيان عن أبن عباس ( أن عمر أتى بمجنونة قا زنت وهى حبـــى ، ،







 فيه الطفل و المجنون و والسكران

## فقه الحديث؛











 لشهوة ، والخلاف للمنصور فيما كان عن جماع وكذا خروجه لغير شهوة ، ، قال الإمام
 السنين بلوغ عند الهادوية ، وقال أبو حنبفة : لا بكون بلوغاً ، وثال الشافعى : يكــون

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { - (1191) }
\end{aligned}
$$


















 تحليلها للزوجها ، و الذى يأهل بالطلاق أَتى بخصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره ، ،وقال




 إيقاع الطلاق عقوبة له ، ولأن ترتنيب الطلاق على التطلبِق من بــاب ربـط الأخكـام

 - '

بأسبابها فلا يؤثر فيهِ السكر ، ولأن الصحابة أقاموه مقام الصـاحى فى كلامـه فإنهم قَالو ا




 أربيع نسوة ففرق بينهما ) وأخر ج من حدبث سعيد بن أبى المسبب ( أن معاويـة أجاز طلاق السكران ) وأجيب عن هذا الاستّدلال :






 عدم العقل ععوبة ، فاعتبار وقو عه عقوبة بحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه ، وأما جعله
 عقد ولا بيع ولا حد إلا حد الخمر فقط ، و هذا إحدى اللرو ايتين عن أحمد أنه كالمجنون



 الآخر عنه الحكم ، و هذا مما تأباه قو اعد الشر ع و أصولّه .


 -









 يلن على بطلانه ، فإن فيه إِجاب الحد على من هذى ، و الالهانى لا حد عليه .





 ( سكران طلاق) وفال عطاءّ" : ( طلاق السكران لا يجوز ) وقال ابن طاوسن عن أبيبهُ :





- (r) • : 1.) (.) - المحل


- 

بحيى، وهى معارضة أُضضاً بما أخرجه ابن أبى شيبّة' وسعبد بن منصور جميعِاً عــن




















 قال :هو والمجنون سواء إذ كان كالهما فاقد العقل ، ومن شُرط الأكلىف العقل ، قال :

> ' -
> -
> r

> .
> " - الهداية فى تخريج أحاديث البداية (V: م) .
 و المجنون بخلاف ذلك ألزج السكز ان الطلاق ، وذلك من باب التغظليظ عليه. النتهى : وإذا
 بدليل) واضحح والنه سبحانه أُعلم بالصو اب . واعلم أن السبكى ذكر فیى الحديث سؤالبين : أحدهما: أن ڤوله: (حين يبلغ ، وحين يستيقظ ، وحتى يفيق ) عادات مستقبلة ، وْأفعل







 من عام الخندق ، وفبل ذلك كانت ثتعلق بالتمييز ، فإن ثبت هذا ، احتمــلُ:أن يكـبـون المر اد بهذا الحديث انقطاع ذلك الْحكم ، وقيل : إنه ارانفع الثككليف عن الصنى وإن ميّز حتى بيلغ، فيصح فيه أنده وْقع بعد الوضع ، و هذا الاعتبار صحيج في النائم ، فإنـه كان عليه النكلبف قبل نومه وفئ المجنون أيضا إذا كان الجنون بعد إلتكليف والنّ أعلم .'

## - 1 ــ كتاب الرجعة

الإثشهاد على الطلاق والرجعة
(IIIV
 وسنده صحيح





## فقه الحعيث

الحديث فيه دلالة على شر عية الرجعة ، وقدا أجمع المسلمون على أن الزلـو ج يملــــك رجعة زوجتّه فى الطلافق الرجعى ما دامت فى العدة من غير اعتبار رضاها ورا ورضـا وليها ، إذا كان الطلاقِ بعد المسبس ، وكان الحكم بصحة الرجعةٌ مجمعاً عغيــه لا إذا

 عدتها ولم تعلم بالطلاق ، فإنه مع اختلاف المذهب بين الزو وجين لا بثبت حكم الرجعسـة

 وجوب الإشهاد الشافعى فى ڤوله القديم واختازه فى رواية اللربيع وكذا الناصر ، وذهب
 واحتّج لذلك فى البحر بحديث ابن عمر وهو قوله : ( فليراجعها ) ولم يذكر الإشهاد ،

| - |
| :---: |
| (YVr :V) (V) - |
| - سبق - |
|  |
| . ( ) - |








 الإشهاد على قبضه ، ويحنمل أن يجب الإشهاد ، وهو ظاهر الخطاب .انتهى.
 مسرح في هذا الحكم فيمكن استنباطه من الآية، فمن قال بوجوب الإثـــهـاد لا تكــــون


 وقوله تعالىى: : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُو









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

$$
\begin{aligned}
& \text { " - البحر الزخار (r: (r.7) . }
\end{aligned}
$$

 يجبى و أبو طالب : محرم ولا تحل به، ولأن النه سبحانه وتعالثى ذكر فيها الإشهاد فأفوهم


 عندهم ، إذ يتّاخلانان لكونهما من واحد .


 بذلك لأن العدة مذة تخيير، والتخيبير يصح بالتول والفعل، وفال أحمد: بل تصح النرحعة


 فيه خيار،ولو حانضة أو محرمة أو مكرهة أو مكرها لا لا بلفظه إلا السكر ان على الخلاف



 إلى هذا الجمهور هن العلماء ومنهم الشافعى وأيو حنيفة و الكو فيون، وفالل به داود و وهو




 وحجة مالكك ما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابــن المسيب أنه فـــال :

$$
\begin{aligned}
& \text { ' - أى بالوطء: } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

( مضت اللسنة فی الأى يطلق المرأته ، ثُم ير اجعها ، ثم يكتمها رجعتها فَتحل ، فَتْكِع






 .




 بدخل عليها إلا أن تُتلم بدخوله بقول ، أو بخركة بتتحنح أو خفق .

「 - فى المخطوط ( انان ) و أثتّت نُص الحديث.

## 1 ـ ــ باب الإيلاء و الظظهار والكفارة '

 ائتّلاء ، وبستّمل بمعنى اليمين وجمعه ألايا بالتخفيف كعطابيا ، قال الشاعر : قليل الألايا حافظ ليمينه




 البطن كالتصريح بذكر العورة ، وكان الظهر كما فال عمر هـه : ( يجيء أحدهم على عود بطنه )

## الكفارة فى الإيلاء


 ورجح الترمذى إرساله على وصله .

## فقه الحديث






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
















 أماتة، فلمنا خرج قرعث حفصة الجدار الأى بينها وبين عائثة ، فقالت : ألا أبشركّ،








 وجهك؛ ترد عليك الهدية؟ فقال: لأنتن أهون على الله من أن تقمئننى، لا ألدخل عليكن


 النبّ


 وسعة صدره ، وكترّة صفحده ، أن يكون مجموع هذه الأشياء سبباً لاعتز الهن .
 احتمالل تمريم جماع نسائه حتى يكون من باب الإيلاء على ما ذهب إليه الجمهور، وقد

 إحداهن عليه فى المكان الذى اعتزل فيه إلا إن كان المكان المذكور من المســـجد،فيتم
 لامتناع الوطء فى المسجد.

## المهلة فى الإيلاء




## 

اعلم أن الإيلاء وقع الخلاف فيه بين العلماء فى الأكر الأى بعلقّ به الإيلاء وفــى مدتّه، وفى اعتبار اللفظ فيه، وفى أنه يقع طلاقاًّ بعد هضى المدة، وبما يحصل الفـبيء،

 محمد وسالم بن عبد الله بن عمر فيمن فالل لامر ألته: ( إن كلمتك سنة فأنت طُطالثق :قال : إن مضت أزبعة أشهر ولم يكلمها طلقت، وإن كلمها قبل سنة فهى طلق ) و وأخـــر

 مضت فهى تطليقة ) ففيه ذلالة على أن الإيلاء يقع بترك الكلام ، وبغير فبّم أيضاً .



 حنيفة يقول : إنها تطلق إذأ مضث الأربعة ولم يفئ ، و عند غبره أنها لا تطلِّق ،'و ولكن للمر أة المطلالبة بالفيء أو بالطـلاق ، والموقع للطلاق يقول : البن الآية الكرينـة ندل على

ذلك من ثلاندة أوجه :
 فإضافة الفيئة إلىى المدَة بدلِ على استحقاق الفيئة فيها ، و هذه القراءة إمـــا أن تجــرى هجرى خبر الو احد فيوجب التعمل به وإن لم يكن قَ آناً. الثفــتى : أن الله جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر، فلو كانت الفيئة بعدها لزالات بعـى -مدة النص ، وذلك غير جائزّ

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

$$
\begin{aligned}
& \text { " - الْبحر الزخال (r: }
\end{aligned}
$$


| الفينئة فيها
وذهب الجمهور من اللعلماء وروى عن بضعة عشر من الصحابةٌ ومــنهم تثنـــــن وعلى وعائشة وابن عمر ويروى عن عمر أيضاً ومنهم أحمد والشافعىى ومـلك إلـى أنه لا يكون مولياً إلا بأكنر من أربعة أشهر ، والأربعة أُشْهر إنما هى مدة لإمهالٌ الزو



 و هو بعد الأربعة ، فلو كانت المدة أربعة أو أقلّل لكانث قد انقضت ، فلا تطالب بعدها ،



 ولأن الله تُعالٌ لها جعل مدة الالنتظّر أربعة أشهر ، فلا سبيل عليه هدة بقائها ، فــإذا






 يجاب عنه بأن الله سبحانه وتعالىى ضرب الأربعة الأشـهر لبرج فع فيهــا المـــولى عــن


 إلقادر، وأما المعذور فيبين عذره ، ويقول : لو ڤذرت لفئت ، و عند الهـوبية أن يقول : رجعت عن يمينى وقَال عكرمة: فيئة المعذور بالنية و إليه ذهب أبو ثور و وأحمد ، وذللك























## فآليت لا أنفكّ أحدو قصبدة





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

 إلا ماكان باله ، فلا تشمل الآبة ماكان بغيزه ه الا

## إيقاف المولي


 ترجمة الثراوي"
هو أبو أيوب،وبقال: ابو عبد الرحمن سليمان بن بسار مولى ميهونة زو



 الأنصارى و وغبرهما من الأعلام ، مات سنة سبع ومائة وهو ابين ثلاث وسبا وسبين سنة .

## روايات الحديث وفقهه؛



 من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه أنه فالل :(اسيأت اثنى عشل رجلا

 الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة ) وأخرج اللبخاري" عن ابن عمر كان يقول فى



-     - 

.
-
. (orq.)













 أثر على فوصله الشافعى وأأبو بكر بن أبى شُيبّة" من طريق عمرو بن سلمة ( أن علياً


 من طريق عبد الُرحمن بن ألبى ليلىى:(شهجت عليأ أوقفـ رجلاُ عـد الأربعة بالرحبــة،





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

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { " - أخرجه عبد اللرزاق (T: \&ov) . }
\end{aligned}
$$

وعانشة قالا .. فنكر مثله ) و وها منقطع ، وأخرج سعيد بن منصور بسنـ صحيح عن











 المسيب و أبى بكر بن عبد الرحمن وربيعة ومكحول و الزهرى و والأوز اعئى تطلق ، الكين








 (عليم) من دون ( سميع ) كما هو المعروف من بلاغة كتاب الش ســبحانه ، وإدكــام




 بذلك جمهور الصحابة والتّرجيح قد يقع بالأكتر • واعلم أنه إذا ظلق فعند الجمهوزٍ أنّ






 المدة وكثّر ها ، ولا إذ لا عذر . انتهى . لا

 أِضضاً إن لم يسنوطن ذلك الُمكان، ،إن الستوطنه طلبها إليه وكذا إن كان محربـاً كان فيؤوه




## مدة الإيلاء

( ITYY


## تخريج الحديث؛





والظهاز عما كانا عليه فى الْجاهلِية من إيقاع الفرقة على الزورجة إلى ما الستقر عليــهـ حكموها فى الشُر ع ، وبقى حكم الطلاق على ما كان عليه .

فقه الحديث
والحديثٌ فيه دلالة على أن أقلّ ما ينعقد به الإيلاء أربعةً أشهر ، وقد تُقدم الكَــلام
ع على ذلك .

## الككفارة فى الظههر قبل الجماع

شا

 من وجه آخر عن ابن عباس ، وزاد فيه : ( كفّرْ ولا تعد ) . تخريج الحديث




 فقه الحديث


 موظو عة للزوج فكنوا بالظهر عما يستهجن ذكره ، وأضافوا الظهر إلى الأم لأنهــا أم الكحرمات .

قال الشافحى رحمه الثه'تعالىى': :سمعت من أرضى من أهل العلم بالقر آن ، يذكرون

 يطلق ، وحكم فى الظهار بالكفازة ، وأعلم سبحانه وتعالى بأنه مجرم تحريماً مغلظــــا ، ، لما فيه من المنكر و الزور و والكذب ، و الإجماع على تحريمه ، وإختلف الـلمناء فيما إذأ





 المؤبد وهو حاصل ، وقالل ابن القاسم من أصحاب الشافعى : ولو من الرجال ، وذهب مالك وأحمد والبتى إلىى أُنه ينُقد، وإن لم يكن المشّبه به محرماً على الثّأبيد كالأجنبية ، بل قالل أحمد : حتى فى البهيمةٌ .




 لعموم الخطاب ، ويكفر بالعّقّ أو الإطعام لا بالصوم فإنه هتعغر في حقه ، وأجيبّ بأن
 يصح الظظهار من الأمة المبُلوكة عند العترة و الحنفية و الشافعية، لأن قوله تعالّى: ما منٌ




تجب إلا نصف الكفارة، وقال الأوزاعى: إن كان يطأ الأمة صح الظهار ، وإن لم تكن



 إنه بصح أن بكفر بالإطعام بإذن مولاه ، وقال أبو ثور : إن أعطاه سبده عبداً صحح أن






 أو فبيلة كذا فيصح ، وبـه قال ابن أبى ليلى •







 وطلاوس ومجاهد وعكرمة ، قال : والعاشر أراه نافعاً ، وهذا وْول الأئـــــة الأربعـــة ، وصح عن ابن عمر وعمزو بن العاص أن عليه كفارنين ، وذكر سعيد بن منصور عن

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

$$
\begin{aligned}
& \text { " - فى المخطوط كتب (مسروق ) وصححته من الأصون المنقول منها . }
\end{aligned}
$$











 الأوز اعمى إلمى أنهد بحل الابنتمنتاع بما فوق الإزار كالحائض ' . .

## مقـار كفارة الظهار





 ترجمة الثراوي




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

## تخريـج ('لحديت'

الحديث رووه بلفظ: ( كنت أصيب من النساء ما لا يصيب غيرى ، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امر أتى شيئأ فظاهرت منها، حتّى ينسلخ شهر رمضان ،
 الحديث وأعله عبد الحق بالانقطاع، وأن سليمان لم يدرك سلمة ، حكى ذلك التّزمـــى

 صخر البياضى جعل امر أته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضى رمضان) و الحديث



## فقه (لحديث

الحديث دل على ترتيب خصـلل الككارة كما نص عليه نعالمى ، وأن الو الجب تقـــيم

 آية القتل ، فأخذ بالإطلاق طلوس و اللختحى وزبد بن على وأبو حنيفـــة وأبــو يوســف






 كفازة القتل بالإيمان، فكذلك يقبد المطلق فى كفارة اللظهار، وإن اختلف السبب ، فالو ا :


[^4] (


























[^5]أقترن سببا اللعتق ، و هما الملك و العنقّ عن الكفارة ، فيرجح العتقّ عن الكفارة لما فيــهـه







 نصييه ويبقى نصيب اللشريك ، ومثله عن الناصر إلا أنه يقول : لوجوب السعاية عــي

 و الجو اب بأن الحرية هد حصلت وإن كانت هنافعه مغصوبة ، و لا يجزيء علا علّ من عبدين ، وقال الشُافعى : يجزيه إذ النصفان كالرقبة الكاملة . قوله : ( قال : فصم شهرين متتّابعين ) و المعتبر فى الثّهر برؤية الهانلا إلها إذا صـام











$$
\begin{aligned}
& \text { • ( ' } \\
& \text {. (النساء: من الآليّجr) - }
\end{aligned}
$$







 يبنى عليه عند أبى طالب وأبى العباس ، و وفالل المؤيد بالهُ والإمامْ يحبي و الْنأصـر ، ، لا بينى عليه ، لأن الرجاء صضيره كالمختّار ، والجواب أنه لا اختبار مع العذر .







 اعتبار ذلكك، فإنه يسوغ لها الاننقال إلى الصوم مـ وجودها لكونه في حكم غير اللؤاجد.
 مسكيناً عند الهدوية وماللك وأحمد و الشافعى،وذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو أحذ قونىئ








 منها وسقاُ ستين مسكينأ ثم استعن بسائره عليكّ وعلى عيالك ) و فيى رواية لألبى داود














 الطبراني" من حدبث ابن عباس القصة بطولها إلى أن قالل : ( فمريه إلى فلان فليأخذ






 فقنس عليه غيره . انتُهى -



 وصاحب العرق مجهول . إنتهى كلامه .






 الاذى كما فى حدبث كعب بُن عجرة .

 الؤجبات بالعجز عنها وعن أبدالها ، وذهبت طائفة إلى أنها كهارة رمضان لا لا تبقي في في





$$
\begin{aligned}
& \text { 「 - المرجي أسابق . }
\end{aligned}
$$

رمضان ، وهذا مذهب أحمد رو اية واحدة عنه فى كفـارة وطء رمضان ، ورواليتان فى سائر الكفار ات ، وفى بعض روايات الحديث دلالة على أنه إذا أعسر بالكفارة كفر عنه غيره ، جاز صرف كفارته إليه ، وقريب من هذا الزاكاة إذا قبضها منه الإمام صـح أن ترد إليه. كما ذكره الهادوية وهى الرو ابة الصحيحة عن الإمام أحمد .

 رمضان تحرزاً أن يفاجئه طلوع الالجر ، وهو مباشر لزو






 النزول فكبف ينعطف على مـ مضى مع أن الآية لا تشمل إلا من وجد منه الظهار بعد

 دخول الفاء فیى الخبر يستدعى العموم فى كل مظاهر ،وذلك يشمل الحاضر و المستقبل ، قال : و أما دلالة الفعل على الاختصاص بالمسيتقبل قفيه نظر كما فال . انتهى. و أنت خبير بأن هذا الجو اب لا يدفع الإشكال، ويمكن أن يقال: إن الآبة الكريمة تدل على ما ذكر ، فبدخول ڤصـة أوس ثبتّ بيبان النبي

 ورجح التعيين بالمستقبل لأن المقصود الأصلى هو شرع الحكم فى المستقبل ، ومنــلـل
 وكان ظهار أ ، وقَ ذهب إلىى هذا أحمد بن حنبل و الشّافعى وغبر هما والإمام يحبـى ،




 نوى به الطلاق لما كان عليه ، وأجزى عليه حكم الظهار دون الطلاق ، وأيضأ فإنــهـه






 طلاق أوس ظهار اً نرخيصناً له لأجل شكاء زوجنّه وابثهالها كما حكي الله عنها :وأعلا

 واضح افتضـاه البر هان كما ترى . انتهى .

 حتى يكون مخالفأ للقياس ، أو أن الشرع إلذا جعل هذا اللفظط لا بحتمل الطلاق بصنرّيحه


 قولىى لامر أة واحدة إلا كقولمى لمائة امر أة ) ؤ وهو فى معناه فنتبه لذلكـك .

[^6]
## r

اللعان مأخوذ من اللعن، لأن الملاعن يقول في الخامسة: لعـةٌ اله عليه إن كان من الكاذبين، و اختير لفظ اللعان دون الغضب في اللتسمية لأنه فول الرجل وهو الذي بذأبـبـل




 والملاعنة بمعنى، ويقال: تلاعنا والتّعنا ولاعن الحاكم بينهما،و الـرجل ملاعن و المــر أة ملاعنة لوقوعه غالبأ هن الجانبين،و الإجماع على أن اللعان مشروعءو على أنه لايجوز
 إذا كان ثم ولد و علم أنه لم يقربها، وقالل في مهذّب الشافعية و الانتصـار : إنه مع غلبــة الظن بالزنا من المر أةٌ أو العلم يجوز ولا يجب، ومع عدم الظُن يحرم؛ قــــال الملمـــاء: والحكمة في مشرو عبة اللعان هو حفظ الأنسأب ودفع المضرة عن الأزواج

## مشروعية اللـعان













## فقّه الحديث"

قوله :(سأل فلان) ورد ففي هذه الرو اية مبهمأو وقد ورد ثفشنبره في غير فيرها من جذيت

















 -
"

 . (£个人£)









 أن تذدمه، فأنن لها بشرط أن لا يقربها، فقالت: إنه لا حراكـ به ) و وفيه : أن ذكلك كان

 ثبت في حديث ابن عباس ( أن آية اللعان نزلت في حقّه ) وكذا عند مسلمَ من حـن حديث










 أهل بيتّه ، فأتاه ابن عمه ، تحته ابنة عمه ، رماها بابن عمة المر أة والثزوج والخليل
 ومرأرة بن ربيعة العامري r

-     - 




























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







 فيجيهم



 يصرح به ، عسى أن يحصل المخر ج بُل أن يفصح بالأمر ، فلما لم يحصل له اله أفصح





 الإجماع على أن تقديم الرجل سنة، واختلف اللعماء في اللوجوب، فذهب الجمهور منهم




لهالم : ( البيية وإلا حد في ظهرك ) ' فكان لدفع الحد عن الزجل، فلو بدأ بالمر أة' 'لكان

 الكريمة لا تدل على لزوم 'اللباءءة بالرجل ولم يكن في ألحديث صيغة دلالــة، ورالجيواب
 يعيد ولو جكم لمخالفة النصن، و الجواب عنه: أن المسألةة ظنّبة و الحكم يبعد في الظنـئ .


 حنيفة ومحمد بن الحسن و وبيد الله بن الحسن : إنه بجوز له نكاحها وهو روالـــــة عــــنـ

 بتمام لعانه وإن لم تلتعن هي، وقّال أحمد: لا بحصل ذللك إلا بيتمام لعانهما معاً ، و هـــو




 اللتفريق بين كل متلاعنين ) وقال أبو بكر بن العربي : أخبر عليه الصـــلاة والســـلام







-


الحديث وفيه : ( وقضضى رسول النه



 أن لا يجتمعا أبداً ) و وعن عمر بن الخطاب : ( يفرق بينهما ، ولا يجتمعان أبـــأ ) ؛

 ويجعل فوله هِ








 فإن النبي

 إلا تأكيلاً ، فلا يحتّاج إلى إنكاره ودفع حكمه، وأما فوله : ( كنّبت عليها إن أمسكتها )

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

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

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

فهو لا يدل على أن إمساكهاً بعد اللعان مأنون فيه شرعاً ، و إنما بادر إلى فزّاقها ، او إن




 طلاق بائن قالوا : لأنها لا تكون إلا من زوجة ، فهي من أحكام النكاح المختصنــة ،











 زوجين ، سواء كانا مسلمين أو كافرين ، حـرين أو عبـدين ، عـــلبين أو فاســقين ،




 ليس بين الحر والأمة للعان ، وليس بين الحرة والثعبد لعان ، ولــيسل بــيـن المسبــلم

 أريع : فككره ) وأجاب الأولون عن خديتٌ عمرو بن شعبيب ، بأن من دون عين عمرو ليس

















## وأثهـ عثد الله أني أحبها


 مع الثنية ، كما هو نول الأكثّر ، قال في الهاي النبويء" : والصحيح أنه جالمع للأكرين

وأيـام لا نخشى على اللهو ناهيا

| (1rq_ Iry:V)- <br>  + + (النور : من الآلية) <br>  <br> تذكرت لثلى و المنين الخواليا <br> - ز |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

اللثهادة واليمين،ولهذا اعتبر فيه ما يعتبر في اليمبن من التأكيد في الجو اب ؛ فهو يُمين
 اللمر أة حبت شهادته وجدت وإن التُعنت عارضت شهادته فسقط الحد عنها . أنتهى $\because$


 معروف ، فهو كالمنكلم ، لأن الكنبي


 الاستّلال أن مريم نذرت أن؛ لا تككلم فكانت في حكم الأخرس، فأشارت إنـارن مفهمهة ،

 حد ولا لعان بالإشارة من الأخرس ، وغبره ز عم إن طلق بكتاب أو إنــــارة أو إيمبــاء




 غبير اللعان والحد الستحسانا" ، ومنهـ من قال : منحناه لأنها غبر ضريحـة ، و وهذه عمدة


 البحر " : قلنا ليس بصريح :

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 - أي اليخاري } \\
& \text { (مريم: (م9) }{ }^{r} \\
& \text {. } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

## اللمتلاعنان أحدهما كاذب

ها



## فقه الحديث

قوله: (حسابكما على الله) مبين بقوله: ( أحدكما كاذب ) فإذا كان أحدهما كاذبا فالذ

 الككلام في ذلك، وقولنه: ( مـلـي) أراد به الصدأق الذي سلمه إليها، يريد أن يرجع لـــهـ، فأجابه
 وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك عن مطلالبتها لئلا تجمع عليها اللظلم في عرضـــهـا،
 المدخول بها شستحق جميعه، واختلف في غير المدخول بها، فالجمهور علـــى أن نهــا اللنصف كغير ها من المطلقات قبل الدخولهو قال أبو الالدرداء و الحكم وحماد: لها جميعه، وڤّل : لا شيء لها أصـلأ ، فُاله الزهري ورووي عن مالكّ .

## التحقق من المولود بعد اللعان

، I I YV

' ا - أي ابن عمر .







 والحموشةُ اللاقة ، وقال اللنووي : همنلّئ الساقِنن ، و والسبط : بفتّح المهولة وكسر البـــاء

 كأن فيها كحلا ،و وهي خلقة ، و الجعد : بفتّح الْيمِ وسكون العين المهولة فدأل موهنلة ،

 شُديد الأسر ، والثّانى : أن يككون سبط لأن النببوطة أكثر ها في شعور العجــم ، وأنـــا




 عظيم الإليتين فلا أرإها إلا قد صدقتت ، وإن جاءت بـا به أحيمر كأنه وحرة ، فلا أرام إلا









؛ - الُارْ تام الُّبابة .



به أهرق أجع جماليلا ، خدلج الساتين ، سابيغ الإليتين ، فهو للأي رميت به ) وفــي



 والأعين واسع العين ، والأدعج شديد سواد العين مع ستنها ، ورجل أدعــج أنـــود ، والآدم شديد السمرة ، والجذل التليظ من الرجال ، والأصيهب تصغير الأصهب وهــو
 المهولّين تصنير الأرصح والصـاد بلن من السين ، والأصل الأرسح والأرصـع بالصـاد
 وإنما جاء بهذه الصفات مصغرة لكونها صفة لمولود والأورق هو الأسمر ، والجمالي العظيم الخلقة كأنه الجمل في الققر ، والخدلج الضضخم ، وسابغ الالاليتّن عظيمهيا .

## فقه الحديث"


 وهو مروي عن أبي حنيفة وأحمد، فقالوا: لا تلاعن لنفي الحمل لجواز أن يكون ريدأ


 أيضاً على أنه ينتفي الولا باللعان، وإن لم يصرح بنفيه، وإن لم يذكر النفي في اليمين ،



 الحمل واللعان عليه ، فإن لأمنها حاملأ ثم أتّت بالولا لزمهـ عنده ولم يتّكن من نفيـهـ
「 - شرح النووي لمطلم (.1:



















## وضع الملاعن يده غلى فيه في إلخامببة




## تخريج (الحديث"

أخرجه أبو داود و النسائئي من حديث كلبب بن شهاب بَ بن ابن عباس وأخرجه أبوْ ذاود



وقوله: ( إنها موجبة ) أي موجبة لحُول اللعنة عليه إن كان كانبا ، فيه دلالة على



## طلاق الملاعن





تنتدم الكلام في ذلك .

## المرأة لا ترد يد لامس

.
 رواه أبو داود والتّرمذي والثزالر ورجاله ثقات
 أصبر عنها ، قال : فأسسكها ) .

## تخريج الحديثْ



 (0) .



- '

المذكور ، قالل : ( جاء رجل ) فذكره مرسلاً ، وقد اختلف في إمنـاده وإرساله ، فــــالـ





 والبيهقي من وجه آخر عن عبيد الله بن عمرو ، ولفظه : ( لا تمنع يد لامس ) فقه الحديث'







 الآية وجوه كثيرة، ورجح القاضي أبو الطبب المعنى الأول ، لأن السخاء منذوب إليّه ،





 وعدم التخرز واله أعلم .

وعيد الله للزوجين في الثتلاعن



 وصححه ابن حبان' .
تخريج اللحديث
الحديث أخرجوه من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، نفرد به عنه عبد الثه بن
 اعتز أفه بتفرد عبد الله، وفي الباب عن البن عمر في دسند البزالر، وفيه إبر اهيم بن يزيد

 فقه الحديث
فوله : ( وهو ينظر إليه ) لعل المراد به وهو يعلم أنهـ ولده أو أنه قيد أغلجــي وإلا فجحد الؤلد محرم ، وإن لم بكن مشاهداً للحاجة .

من أقر بولده
أِّ ا
أخرجه اللبيهقي وهو حسن موڤوفُ .
تخريج الاحديث
 قبيصة بن ذؤيب" ( أنه كان يحدث عن عمر،أنه ڤضى في رجل أنكر ولداً من المر أةٍ ،
 رقم (



. - أخرجه الثبيهقي (Y)
 جلدة لفريته عليها ، ثم ألحق به الولد ) إسناده حسن. فقه الحديث'
الحديث فيه دلبل على أنهـ لا يصح النفي بعد الإقر الر بالولد، وهنا مجمع عليّه، وأما


















 يكن كه الالفي بعد الولادة ، وهو الطاهر من إطلاق الألدة و والش أطلم .

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

التعريض بنفي اللولد
世



وفي رواية لمسلم : ( وهو يعرض بأن ينفيه ) وڤال في آخره : ( ولم يرخص له
في الانتفاء مذه ) .
فقه الحديث٪
قوله : ( إن رجلأ ) جاء في روابية البخاري ( أن أعرابياً ) و عنــــ أبــي داود ( أن
 ضمضم بن قتادة، ذكره عبد الغني في المبهمات، وللنسائي : ( رجلاْ من أهل البادية )
 المر أة، و المر أة من بني عجيل ، وزاد البخاري في رو اية يونس : ( وإني أنكرنـه ) أي
 و الثنريض بقوله : أسود ، لأن المعنى إني أبيض فكيف بكون مني الغـــلام الأســود ؟

 أتاها اللون المخالف لهاههل هو بسبب حمل من غبر لونها طر أ عليها، أو لأمر آخــر

 وجوز ابن ماللك بأن الاسم ضمير الشأن كحذوف ، فنكون نز عه مرفو عة ، و المعنـــى ، أنه يحنمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه .




وقوله: (نزعه عرق ) المر اد بالعرف الأصلن من اللنسب شبهه بعرق اللثجرة، ؛،ومنه
















 لبس بحادث، وفي فوله في روايةّ مسلم: ( وهو يعرض بنفيه ) يذل على أن التّعريض






 و اللزوج جّد يعذر بالنسبة البى صيانة النسب والش أعلم .

## 'r ـ بـ باب اللعدة والإحداد والاستبراء

 بالو لادة أو الأقر اء أو الأشهر، والإحداد بالحاء بعدها دالان مهملتــان بينهمــا ألـــــ،
 ذكره الجمهور، وتقول: امر أة حاد، ولاتقول: حادة، قالل أهل اللغة: أمل الإحداد المنع، ومنه سمي البواب حدادأ لمنعه الداخل، وسميت العقوبة حداً لأنها تردع ع عن المعصية،
 الخطاب خطبتها، ولايطمع فيها كما منع الحد المعصية، وقالْ الفراءاء: سمي الحديد حديدا للامتتاع به وبروى بالجيم حكاه الخطابي ، قالل : يروى بالحاء والجيم وبالحاء أثـــهـر ،

 يؤثرون أحدت ، والأخرى أكثر في كلام العرب . وفي الشر ع : ترك الطبب والزبنة .

## عدة الحامل اللمتوفى عنها زوجها


 رواه البخاري وأصله في اللصحيحين" .

 أَنْهُ لا يَقْرَبْهَا زَوْجُهَا حَّىَى تَطْهُرَ ) . ترجمـة الراوي"
هو أبو عبد اله المسور بكسر الميم وسكون العين المههلة وفتح اللواو ، ابن مخرمة بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة والراء المهملة المفتوحة ، الز هري القرشي ابن أخت

$$
\begin{aligned}
& \text { - - الإصـابة (7: }
\end{aligned}
$$




 معاوية وكرْ بيعة يزبد ولمْ يزل مقيماً بمكة إلى ألن نفذ يزيد عسكز هو وحاصرٌ مكة وْبها

 و عبيد الله بن عبد الله بن عشبة و أبو أمامة بن سهل بن حنيف وابن البي مليكة هـ الْ

## فقه الحديث'



 فإن كان محفوظا فهو أبو بززة آخر غير الصحابي المشهور، وهو إما كنية للحـــاز و اللا سبيعة، أو نسبت في اللّرواية المذكورة إلمى جدها ونفست بضم النّون وكسر إلفـــاء


 رواية يحيى بن أبي كثبر فُي الججارّي في تفسير سورة الطلاق ( فوضعت بعد موتــهـه بأربعين ليلة) كذا في رواية سفيان عنه، وفي رو اية حجاج عند النسائي:(بعشُرين ليكلة)

 وعشرين يوما ) كذا عند اللبزمذي والنسائي ، و عند ابن ماجة:( بيضع وعشبرين ليلة )

 وقع في رواية حديث ابين هنسعود بغد أحمد ، والجمع بين هذه الترو اليات متعغر لاتّحــاد القصة ، ولعل ذلك هو اللسرز: في إبهام من أبهم المدة إذ محل الخـلاف أن تضـــع لـــــون
' - فتح الباري (9: ' : £Vr) .
 ماوقّ في بعض الشروح أن في البخاري رواية:(عشر ليال) وفي رواية للطبراني: الثمان





 الطبري أنه مات سنة سبع ، وفد ذكر في البخاري في تفسير سورة الطلاق ( النهي لانه قتلّ)







 وضع الحمل إن تأخر عن الأربعة الأشهر والعشر ، أو بالمدة المذكورة إن تأكرت عن


 والخروج من العهةة بيقين بخلاف ما إذا عمل بأحدهما . وأجاب الأولون بأن حديث سبيعة نص في الحكم مبين بأن آية النساء النقصرى شُملمة
 المختّارة وابن مردويه عن ألبي بن كعب ، فالل : قلك : ( بـــا رســول الله ، وأولات

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







 والطبراني وابن مردوْيه من طرق عن ابن مسعود آخر الأجلين فقال : من شُناء لاعنته ، أن الآية التّي في سورة النساء اللقصرى بنزلت

















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

عبد الرز اقو ابن أبي شيبةّ و عبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والتّرمذي و والنسائي

 زوجها بأربعين ليلة،،انحل؟ فقال ابن عباس: تُتّا آفر الأجلين، قلتّ: وأولات الأحملا أجلهن ان يضعن حملهن ، قال ابن عباس : ذلك في الطلّاق ، قال أبو سلمة: أرأيسـت







 ذلك، فقلى: استفلحي لأمرك، يقول: تزوجي ) وأخرج ابن أبي شيبية وابن مردويه عن

 أشهر وعشرا ، قالت : فاتيت الثنبي










 ماجة رثّم (r.ra)

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عبيد الشّ بن عبد الشّ ، قال : ( أرسل مـرّوبان











 أبي طالب كان يقول : عدة المتوفى عنها زوجها آنر الأجلين ، قاله : بلى فُصدق بـ به





 بعني أن الحديث إذا كان متأخراً كان مخصصأ لعموم آية البقرة، لالن السنة المتأخرة






[^7]متأخرة التزول ميين المراد بععومها من السنة، فالعطل بذلك صحيع، وفال الجمهــور :



















 الحمل وهذا يسمى حملا بخلاف العلقة ، وهذه الطربقة هي الصحيحة النا النا المسألة على القولِن ، والطريقة الثانية التطع بالأول .انتهى ،





> " - (الطلاق: من الآية٪) .
> ' - شُرح النووي على صـرحّ مسلم ( • 1: 9.1) .

، إطلاوت وضـ الحمل هو الحمل اللتام المنخلت ، وأما خروج المضـغة و ألعلقة 'فهو نادر





عدة المـعثقة
ه ا 1 ا ـ و
حِّضٍ ) رواه ابن هـجة' وزو اته ثقات ، لكنـه مـلول . فقهة اللحديث

الحديث متأبي بما أخرجّا أحمد
 أصله نعتّا بحيض، فيكون الْلمر الد الجنس لما استبر أ به ولا يقصد الوّودد الفزدية، ،و إنمـا
 يجعل عدة المملو كو دون عدة الحر :لا بالزوج على القول الأظهر أنه زوج كان مملوكاً.

〒
 ترّجمة اللر اوي
 الققر فقيه كبير ، قال : أدركت خمسهائة هن الصححابة أو أككر ، يقولمون : علي وطلحة


 * - تّذيب النّهذيب (0: 0V و وبعدها) ) .

في زمانه ، ولد لست سنين خلت من خلافة عثمان ، وفي الكاشف أنه ولد في خلافــة

 شهدت التوم و هو أعلم بها مني ، وقال ابن سبرين لأبي بكر اللهذلي : الزم الشعبي فلقد
 و الشعبي بالكوفة و الحسن الثصري بالبصرة ، ومكحول بالثشام .

## فقّه الحديث

الحديث أخرجه هسلم بألفاظ غير هذا مو افقة في المعنى ، وهو يدل على أن المطلقة
 وأحمد في إحدى الرو ايات عنه و القاسم والإمامية وإنساق بن راهويهـ و أصحابه وداود وسائر أهل الحديث ، فقالو ا : لا تُجب الْنفقة ولا السكنى وذهب عهـر بــن الخطـــاب وعمر بن عبد العزيز واللناصر والإمام يحبى و أبو حنيفةَ واللثوري وأهل الكوفــــة إلـــى
 سكَنْتُمْ \' وأما اللنقة فلأنها محبوسة عليه وذهب الثشافعي وماللك وآخرون إلى وجوب

 بدل على أنها لاتجب لغير الحامل ، وأما الرجعبِّ الثتي ليست بحامل فوجوب النفنقة لها بدلبل الإجماع وذهب الهادي والمؤبد إلى وجوب النفقة دون الكّكنى في البائن ، قالوا:

 الاختلاط ، ولا يكون ذلك إلا في حق الرجعية ، ثالو| : وأما نتقيد اللنفةة بحالة الحمــل فليس ذلك للعمل بالمفهوم ، و إنما هو لما كانت مدة الحمل نطــول بحســب الأغلـــب

 وتارة أطول فلا تظهر فائثة غبر الْتخصيص .

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







 سنة نبينا مرفوع ، وإذا تعازِضت رواية عمر ورواية فاطمة ، كانت رو ايته أرجح :


 الثالث
 أسامة بن زيد يقول : كان أنسامـة إذا ذكرت فاطمة شيئاً من ذلكك ، يعني من انتقالهـــا في عدتها ، رمـاها بما في يُده ) .
 سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناسن عليها ) ه .
 (امر أة لسنة فوضعت على يذي ابن أم مكتوم ) .
$\qquad$

. (الطّلاق: من الأية) - r

.

:


-     - أخرجه مسلم رقم (.

. " - رتم (ب797)

السادس : مارواه أبو داود' عن سليمان بن يسار ، فال في خروج فاطمة : ( إتها كانت من سوء الخلق ) السنبع" :ما أخرجه النساني" من إنكار الأسود بن بزيد على الشُعبي لما أفتى بذلكّ،








 تضمنت أربعة أمور :
أحدها : كون الراوي امر أهة ، ولم تنترن بشاهاهين عدلين بيتابعانها على حديثّها . ثاتيها : أن الرواية تخالف ظاهر التر القر آن . الثالث : أن خروجها من المنزل لم يكن لأجل أنه لا حق لها في السكّى بل لإيذائها أهل زوجها بلسانها
الثرابع : معارضة رو ايتّها لرو ابة عمر . وأجبي عنها :





$$
\begin{aligned}
& \text {-(r.a:7) - }{ }^{-}
\end{aligned}
$$




 صحبح إلا عند الحنفبِة فلا مخالفة حينئذ . وأما الثثلث : وهو أن خخروجها كان لفحش في لسانها ، فهو مستبعد في حقها فـهـي
 لسانها لم تخالفه .
 أحدهما : قوله : ( لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ) و وأن هذأ من حكم المرفوع ع











 جواز جمع اللثّلا ، لأن فئي بعض أُلفاظه : ( فطلقتي ثلاثاً ) و احتّج بهه من بزى جواز





نظر المر أة إلى الرجال،و احتج به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه


 الزوج حاضراً عند الزوجة، وعلى جواز النتريض بالخطبة في حق البانتن والله أعلم .

## حداد المرأة على زوجها

( ا I TVV



ولأبي داود واللنسائي من الزيالدة : (ولا تختضب ) وللنسائي : ( ولا تمتشط ). فقه الحديث

قوله : ( لا تحد امرأة ) فيه يلالة على أنه ، لا يحل للمر أة الإحداد على غير اللزوج
 لغلبة الطباع البشر ية للإنسان ، و أنهـ لا يكاد يقدر أن يدفع الجزع و والحزن ويتسلى عـــن

 أبو داود في المر السبلّ
 كان مخرجأ لنأب من هذا العموم ولكنه مرسل أو معضل ، لأن عمرو بن شعيب إنما أدرك صغار الصحابة وروى عنهم القلقلل ، وجل روايتّه عن التابعين .
 أبي العباس للهادي والخلاف للجمهور ، قالوا : وذكر المر أة خرج مخــرج الغالـالـبـ ،
' - أخرجه البخاري رثم (

ولأن اللنكليف على وليها يمنعها من الطيب والزينة ، ولأن العدة واجبة على إلصـــغيرة كالكبيرة ولأنه لا تحل خطبتها ، وكذا في اللرواية الأخزى : ( لا يحل لالمــرـأة تـــؤمن
 يجب عليها ويحرم ، و إن كانت الكافرة كتلك ، و الخلاف لأبي ثور و وبعض المالكية وقوله:( على ميت ) ظاهزه أن لا إحداد على المطلقة ، فإن كانت رجعية فإجماع ،

 أن غبره لا إحداد عليه ، ولأن الإحداد إنما شر ع لقطع هنا بدعو إلى الجهــاع ، وكــــان ،

 أبي العباس للهادي وأبو حنئفة وأفـحابه وأبو عبيدة وأبو ثور "إلى وجوب الإحدال على
 لأنهما الشتركتا في العدة والختلفتا في سبيها ، و لأن العدةَ تحرم اللنكاح فحرمت دو اعيــهـ والإحداد معقول المعنى ، و'هو أن إظهار الزّينة و الطيب.و الحلي مما يدعو المبر أة إلــــــ
 فمنعت من دواعي ذلك وسدث إلبيه اللذربعة ، و هذا الحديث لا يلد على وجوب الإجداد رأساً ، و إنما المفهوم دل على حله على الزوج المدة المذكورة ، وفقال بوجوبُه في خخقّ


 توفي أبو سلمة ، وقد جعلت علي صبرأ ، فقال : مـا هذا با أم سلمة ؟ قلت : صنـبراً
 بالنّهار ، ولا تمتشطي بالطيب ، ولا بالحناء ، فإنه خضاب ، قالت : قلت : يارسنــول

' - أي مطلقة ثلاثنأ .







 فقال ：لا تحدي بعد يومك ）هذا لفظ أحمد ، وفي رو اية له و ولابن حبان و والطحاوي







 منها ：أنه مخالف للأحاديت الصديحة ، وفـ أجمعوا على خلافه ، و لا بخفى ما في هنا الجو اب من الركة ．


 ودعوى النسخ لا تصتح مع ما قد عرفت من تأخر تصسة أسماء بنت عميس بأن الأمـر بالعكس

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




 ويكون من أعلام النبوة: .
 عليها ، كما سبق الخلاف .


 مخالف للأهاديث الصحيحة ، وأما طريق حماد بن سلمة ففيها الحجاج بن أزطأة ، ،و ولا









 اليوم العاشُر




الحزن ، وفال المهـي في البحر ' : ويحرم من اللباس المصيوغ للزينة ولو بـــالمغرة ،



 النواوي
 و الحادة ممنوعة من التزين ، فكان في حقها كما في حق الرجال ، وفي التحلي بالذهب
 اللمقصود بلبسه ، وفي المقصود بالإحداد ، فإنه عند ثأملهما يترج الألم المنع و والش أعلم .


 منه أبيض لم ينصبغ ، و إنما يعصب اللدىى دون اللحمة ، وقال صاحب المنتهى : هــو








 عن زينة بدنها ولم تنته عن ستر عورنها ، فلا بأس أن تلبس كل ثوب من البيــاض ،


 الحادة ، وذلك لكل حرة أؤُ أمة ، كبيرة أو صغيرة ، مسبلمة أؤو ذمية . انتهى كلامبه .





 أو أصنفر من لونه الذي لمّ يصبغ منه،و الصون اللاي من أصله أصفر من بير صنغ ،

 مصبوغاً ) ويرد عليه في حل الحلي ما في سنن أبي داود قال

 اللقتات ، وقّ صححح حدبثه: ابن المبارك ، وأحمد بن حنبل وأبو حاتم ونقاه ، وقالل البــن معين والُعجلي : لا بأس بُه ، وقال أبو حاتم : صدوق حسن الحديث ، وقالل عثمان بن



 و الحجاز و أونقهم و أوسعهم غلماً ، وقال المسعودي : سمعت ماللك بن سليمان يقـنـول :

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ' } \\
& \text { - - المحئي (1. } \\
& \text { 「 - رقم ( }
\end{aligned}
$$

 عليه بالإرجاء ، كذا ذكر الدارقطني ، وقد قيل : إنه رجع عن ذلك" . . وقوله : ( ولا تكتحل ) فيه دلالة على تحريم الاكتحال على الحادة من دون حاجة ،


 المقصود من الحكم ، وهو أن النتحريم إنما هو لأجل الزينة ، وظاهر النهي دعت إليـــهـ

 زوجها فخافوا على عينها ، فأتوا اللنبي فالوألأنوه في الكحل ، فما ألن فيه ، بل قال : لا . مرتين أو ثلاثأ ) وذهب الجمهور من العلماء كمالك وأحمـــد وأبـــو حنيفـــة
 اللذي أخرجه أبو داود؛ ( أنها قالت في كحل الجلاءٌ ، لا تكتحلي منه إلا من أمر لا بد




 كان لا يغني الوضـع في اللليل جاز لها في اللنهار و الضرورة تتقل اللحرم إلى الإباحة ،
 هوطئه^ أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ( أنهما كانا يقولان في المرأة













 التقرنفل وماء زهر الرانج و وغير ذلك .

 عاطفة ، ويقال : كست بالكاف ، وقال أبو عبد اله البخاري
 القسط بالتاء المثباة ، قال النووي









## مـذا تفعل الحادة عثى زوجها




 وَ
 تخريج الحديث؛
الحديث أخرجه أبو داود و النسائي من حديث ابن و هب وفي إبـــناده المغـــــرة بــن الضحاكك عن أم حكيم بنث أُسيد عن أمها عن مولى لها عن أم سلمة، ولد وند أعله عبد الحق
 فذكر نحوه، ويؤيده رواية الصحيحين في جوابه على المر أة المذكورة ، والمرأه أمة السائلة


موطأ ابن وهب ، وقد تُقدم ماينَعلق بفقه الحديث، وقوله：（أفنكحلها）هو بضم الحاء ．

## خروج المطلقة من بيتها

．



$$
\begin{aligned}
& \text { " - أي أم سلمة رضي النه } \\
& \text { 「 「 أَّا }
\end{aligned}
$$

## فقّه الحميث'

















 غرض فالحقٌ ماذهب إلْيه المجوزن مطلقأ، وإن أراد بالعذر هو الأمر الأي تدعو إليــهـ
 المعروف، وقوله:( أن تُجد) باللاال المههلة كذا في اللنهاية،ويدل الحدبث على استحبأب
 بالمعروف و البر ، وخالة جاببٍ ذكرها أبو موسى في نيل الصحابةً في المبهمات.

$$
\begin{aligned}
& \text {. (الطلاق: من الآية) - } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

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

## خروج المتوفى غنها زوجها من بيتها





 والحاكم وغيرهم .

## ترجمة الراوي"





## تخريج الحديث"






 علي بن الدديني : لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق مدفو ع أيضاً ، فابنه فد روى عنها





$$
\begin{aligned}
& \text { r - نصب الراية ( }
\end{aligned}
$$






 بجرح ، ومثل هذا يحتّج به اتفاقا .

## فقه الحديث"


فيه ولا تخرج منه إلى غبزه، لأنه
 (أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة حاجات أو معتمرات،توفي عنهن أزواجهن ) أوْقال؛
 الجحفةّ أو ذي الحليفة ) ؤأخر ج



 ثابت رخص لها في بياض يومهها ) وأخرج عبد الرزاق " عن ابن مسعود (فـي نســــاء


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

$$
\begin{aligned}
& \text { - " - المصنe (V) :V) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ' - المصنف (Y: Y: Y) . }
\end{aligned}
$$

ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالثليل ) وأخرج' عن الحجاج بن المنهال ( أن المــرأة

 اللمتوفى عنها ، أتخرج في عدتها ؟ فقال : كان أكثر أصحاب ابن مسعود أشد شـــئ

 تُعتد في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهم ) و أخرج






 جماعة فقهاء الأمصـار بالحجاز و الشام و العر اقق ومصر ، وبه قضىى عثمان ^ بمحضـر



 عمن أرضىى من أهل العلم أن نفقة اللمتوفى عنها زوجها وكسوتها حولأ منسوختان بآية

$$
\begin{aligned}
& \text { - (TAV:I.) المحل ال } \\
& \text { - المرجم السابق - } \\
& \text { - " } \\
& \text { • (rv:ry) ( } r \text { ( }{ }^{2}
\end{aligned}
$$


" - البّ

- الا الأم (9: 9 (9)

المير ات ولم أعلم كخالفاُ فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها سنة






 السكنى ، لأنها في معنى المعبتدات ، فالسكنى لها في الكتانب منصوص أو في معنني من

 الإختيار لورثة الميت إن سككوها ، وإن لم يفعلوا فقد ملكوا الفـال دونه ، و لأن فَولهُ :










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

$$
\begin{aligned}
& \text {. (YY : Y) - - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r - المصنف (Y: } \\
& \text {. . } \\
& \text { • - المصنف (ro:V) . }
\end{aligned}
$$





 تحجان في عدتهما ، قال : وكان الحسن بقول مثل ذلك ) ؛ ؛

















حولها صـاحب المنزل لكونه عازيةُ رجع فيها،أو بإجارة انقضت ددتهها،أو منعها السبكنى




 قبل : هذا موضع اختلف فيه ، فقال الإمام أحمد : إن كانت حائلا فلا سكنى لها فُ فُــي

 على إلورثة و الْغرماء ، ويُكون من رأس المـل ، و لا تباع الادار في دينه بيعاً يمـنـهــا
 الميت ، فإن لم يفعل أجبره الحاكم ، وليس لها أن تنتقل عنه إلا لضرورة ؛ ؛ وإن اتفــــ


 مذهبه ثلات روايات وجوبها للحامل والحائل ، وإسقاظها فنـي حقهـــا ، ،ووجوبنهـا للحامل دون الحائل هذا تُحصيل مذهبه في المتوفى عنها زوجها ، و أما مذهب مبالــــكـك
 فإذا كان المسكن بكر اء، فقاّل مالكك:هي أحقى بسكناه من الؤورثة و اللغرماء،و هو من رأس.
 اللمسكن لزوجها، لم يبع في دينه حنّى تتقضبي عدتها وقال غيره من أصحاب مالث5: هي

 هحمد عن مالكك أن الكر اءاءلازم للمبت في ماله ، ولا نكون اللزوجة أحق به ، وتحأص
 كراء خصنهم وأما مذهب: اللشافعي ، فإن له في سكنى المتوفى عنها فولين :
' - اللتمهيد (r: بّب) وزاد المعاد (0: (0)
























 منزلها ، ويجوز لها الخرو ج نهاراً ، ومذهب زيد بن علي أنه لا سكنى لهـــا ، ولهــا الخروج من موضع عدتها والانتقال إلى غيره ه
" - زاد المعاد (0: • 79) مع تصحيح بعض الكلمات كّبت خطان سن الناسخ .

## اتتقال المطلقة ثلهاً من بيت زوجها


 فقه الحديث"

 بيذل بغير رضاي ، و الاقتحام هو الّاخول في الالمر على كره وشندة.

## عدة أم الؤلد



 تخريج الحديث؛

 العاصن هذا، ثُم فاله : أي سنّة للثبي






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

بابن أبي ليلى في سوء الحفظ ، قال عب الهُ : فسأتث أبي عنه ، فقال :ما أَقَبه بابن أبي











 وقال أحمد : روابئه عن علي يقال : إنها كتاب ، وقال اليبيقي : روايات خلاس عـي

 فإن ثّت عن علي وعمرو ماروي عنهم فهي مسألكة نزاع بين الصحابة .

## فقه الحديث’






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










 بأمة فتعتا عدة الأمة ، فوجب أن بستبر أ رحمها بعدة الحر ائر ، وحجة من أو أجب عُليها نصف عدة الحرة تنشبيهها بألأمة المزوجة ، وحجة قول اللهنوية هو تنبيهها بعدة البائع

 فال في الغغيث: ولأن عدة اللؤفاة لما خالفت عدة الطلاق في الحرة على سبيل اللوجوب؟ ، خالفت هنا على سبيل الاستخباب ، قال ابن رشد المالكي عنها ، وهي مترددة الثشبه بين الأمة و الحرة ، فأما من شبهها بالزو جة الأمة فضعيف ،

 .المقال المذكور فقد تأيد بغيرْ وبالقياس المذكور والش أعلم




## الأقراء الأطهار

 مالك في قصة بسند صحيح' .

## فصّة الحديث




 فقّه الحديث٪
فيه دلالة على أن الأقراء اللني نكرت في العدة هي الأطهار ، واعلم أن القرء بفتح












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

$$
\begin{aligned}
& \text { • - غريبب الحديث (1: . . }
\end{aligned}
$$

مشترك، وذهب الإمام يحين والهادي:إلى أنه حقيقة في الحيض مجاز في الطهر ،وذهب


 وعامة فقهاء المدبنة ومالكّ و الثافعي وأحمد في إجدى اللرو اليتين عنه، وهو مروي
 قُرُو






 عدنها ، ولو طلقت حائضاً الم تكن مستتقبلة عدتها إلا بعد الحيض ، و وأما اللسان فهو أن


 في صحافها ، وقال الأعشئ" :

أفي كل يوم أنتـ جاشثم غزوة تثد لأقصاهــا عزيم عزائكـا مورثة عزا وفِي الحي رفعة لما ضاع فيها من قرو

$$
\begin{aligned}
& \text {. (الطلخة: هن الآية) - } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

 وذهب جماعة من أكابر الصحابة و وغيرهم إلى أن الأقراء هي الحي الحيض أبو بكر وعهــر
 ومعاذ بن جبل ، وهو قول أصحاب عبد الشَ بن مستود كلهم كعلقمة والأسود و وإير اهيم
 وطاوس، وهو تول سعيد بن المسيب وهو تول أئمة الحديث كإبساق بن رئ راهويه وأبي

 كلام الشار ع إلا للحيض كتوله













> ' - أي آثر الغزو علمي القعود فضاعت قروء نساته بلا جماع .
. (ألبقرة: من الآيةى) -

 - (r.vq) (r.vq) - -- (r.vv) (r. -(1^7:7) -
 - (IANO) (

وأبو داود' في سبايا أوطاس:(لا توظأ حامل حتّ تضح،ولا غير ذات حمل حنى تميضن حيضة ) وقد أجيب من جانبّ من قال : الأقر اء الأطهار بجو ابين : مجمل وبفصل" :

 نكلمت فيما يتعلق بالنساء ، و هو العدة ، وقالت : إن الأقراء الأطهار

 قال : ز عم إبر اهيم بن إسمناعيل بن علية : الأقر اء الحيض ، واحنّج بحديث سفيان عمن

 الصلاة عدد الليالي والأِيام اللتي كانت تحيضهن ) أو فال : ( أيام أقرائها ) اللاي عـي
 فليس هذا بصدق، قال: :وقد أُفبرنا مالكك عن نافق عن سليمان بن بسارعن أم سلمة (أن

 هن أيوب يقول بستل أحد معنيي أيوب الذي رو'اهما .اننتهى كلامه .

 كتمانه لا يدل على أن الأقراءء المذكورة في الآية هي الحيض ، فإنها إذا كانت الأطهار
 معرفة النقضاء الطهر اللأي تتم به اللعدة فنكّكن دلالة الآية على أن القــروء الأطهـــــار
 ضعيف من حديب مظاهر بُن أسلم ، فَال فيه أُبو حانم اللرازي يحبى بن معين : لا يعرف؛، وضعفه أُبو عاصم أيضاً ، ونال أبو ذاود : هـــذا حــديث

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

هجهول ، وقالل الخطابي : أهل الحديث ضعفو ا هذا الحدبث ، وقالل البيهتي : لو كــــان



 يرفعه : ( طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ) قال أبو عاصم : أخبرنــا ابــن
 وأخرج كتاب الله ولا في سنة رسوله (

 يقول: (طلاق العبد اللحرة تطليقتان، وعدته ثلاثة قروء، وطلهِ اللحر الأمـة تطليقتان ،






 بزمان حقه وهو الطهر ، وبأنها تتكرر ، فيعلم فيها الكبر اءة بواسطة الحــيض بخـــلـف الاستبراء

وقد أجيب عن هذه الأجوبة ، أما قول الشافحي : ماحدت بهذا سفيان فحق ، أنه أن


$$
\begin{aligned}
& \text { ' - ا في سنته (؟: }
\end{aligned}
$$

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






 اللراوي أن يبدل اللفظ بلفظ آلذر غيز' مرادف ، فمتل أيوب السخثياني الذي لا لا مدافيع له
















$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text {. }{ }^{\text {r }} \text { + } \\
& \text {. } \\
& \text { - - رتم (T9Y) - }
\end{aligned}
$$

روى لا بما رأى ، وأما تْضعيف حدبث ابن عمر بعطية العوفي' فهو وإن ضعفه أكثر




 في زمن الطهر فلا يصلح فارقاً .

## طلاق الأمة وعدتها





عنها ، وصدحه الحاكم" ، وخالفوه فاتفقوا على ضعفه" " فقه الحديث
وهو يدل على أن الأمة تخالف الحرة ، وأن الأمة تبين من زوجها بطلتقين وهــــهـ المنسألة اختلف فيها السلف والظلف على أربعة أتوّال :
 أبو محمد بن حزم ، واحتجوا بععوم النصوص الواردة في الطاجق من غبر فرق بـــين ح
 سلمة عن عبيا اله بن عمر عن نافع عن ابن عمز ، قــل : ( الحــر يطـــق الأمــة

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

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

 وذهب إلى هذا عُمْان البتي .





 قلنا : أراد أن الطلاق إنما يُقع من الرجاء الْ لا المر أة. .



















بإطلاق النصوص الدالة على أن الطلاق الرجعي طلقتّان ولم بفرق النه بين حر و عبد ، ولا بين حرة ولا أمة، وما كان ربك نسياً، قالو ا: والحكمة التي يجعل الطلاق الرجعـي


 سو اء، إذا كانت المر أتان حرتين لإطلاق نصوص الطلاق و عمومها للحر و العبد . وقال أحمد بن حنبل و الناس معه : صيأمه في الكفارات كلها وصيام الحر ســواء ،
 ذلك هل يبقى ذلك الحكم ، ويكون حكمها حكم المثلثّة ، أو يكون حكمها حكم الحر فـــي ذلك ؟ أربعة أقو ال للفقهاء : أحدها : أنها لا تحل له حتى تتكح زوجا غيره حرة كانت أو أمـــة ، وهـــذا هِـول الششافعي في إحدى الرو اليتين عنه . الثانتي:أن له أن يعقد عليها عقداً مسنأُنفاً من غير الشّتر الك زو إلى هذا أحمد في إحدى الرو ايتين عنه ، و إحدى الرو اليتين للشافعي وأخــر ج أصــــاب الاسنن' من حديث أبي حسن مونى بني نو فل ( (أنـه استفتى ابن عبن علس في مملوك كاتت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم بعد ذلك، هل بصلح أن يخطبها ؟
 ابن معتب عن أبي حسن قالل المنذريْ : و أبو حسن هذا قـ ذكر بخير وصـلاح ، وقد وتقه أبو زنرعة وأبــو حاتم اللرازيان ، غبر أن الراوي عنه عمر بن مغيث ، وثّ قالل علي المــديني : هــو .منكر الحديث ، وقالٌ النسائي : لنس بالقوي .
「 - المسند (1: rap) .



 و هذا مذهب أهل الظاهر جميعهم ، فإن عندهم العبد والحر في الطلاق ســواءه ، وزوى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباسن (أن عبداً له طلق امر أته طلقتين ، فأمره ابن عباس أن يراجعها فأبى ، فقال ابن عباس : :







 النه يقول : ( جعل لـها عمر حيضتنين يعني الأمة اللمطلقة ) و وأخرج




 ورو اهُ عن القاسم بن محمٌ وقال القاسم : ( مـع أن هذا ليس في كتّاب الله عز ونجل ،



 ( (YYY:V) :


 " - أى البن وهب في المرجع السابق


عن عبد الهه بن عمر ،وهو مذهب فقهاء المدينة سعيد بن الكسيب والقاسم وسالم وزبد بن أسلم و عبد الله بن عتبة والزهر عي وماللك وفقهاء مكة كعطاء بن أبي رباح ومسلم بن خالا
 حنيفة وأصحابه و فقهاء الحدبث كأحمد وإسحاق و الشافعي وأبي ثور و وغير هم، فالحديث يدل على هذاهوهو متأيد بعمل الصحابة وبالقياس على الحذ؛ وذهب الظاهرية كما قاله أبو محمد بن حزم أنه مذهب أبي سليمان وجميع أصحابنا إلى أن عـــدة الأهـــة كعـــدة الحرة سواء لعهوم آيات العدد اللثدلاث للحرة والأمة، ،قال: لأن الثه تعالّى علمنا العدد في



 أن عليهن العدد المذكورات وما فروّ عز وجل بين حرة ولا أمة في ذلك وما كان ربك
 كعدة الحرة،إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، (فالسنة أحق أن تتبع) قالل:وذكر أحمد بن حنبل أن فول مكحول : ( إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة ) انتّهى كلامهـْ .
 كالحرة في عدتها إذ لم يفصل الدلبلِ . انتهى كلامه .
 بالأحاديث المتقدمة، وهي وإن كانت فيها مقال ولكنها متأيدة بآثار كتيرة ، بل ظاهر ما تقتد أنه إجماع الصحابة ، والإجماع كاف في التخصبص و الثقياس كذلك مؤيد مــــع أن



$$
\begin{aligned}
& \text { • ( } \text { - ( }{ }^{\text {( }} \\
& \text {. (الطلاق: من الآيةء) - } \\
& \text {. } \\
& \text { - - أي كلام ابن حزم في المحلى . } \\
& \text {. (النقرة: من الآية4Y) - }
\end{aligned}
$$








 هذا القول أن عدتها بالأقر اله حيضتان، فجعل كل شهر مكان حيضة ، و القولن الناتئي:أن


 الرو ايتين عن عمر وڤقول نالت اللشانعي ، وحجة هذا القول أن العدة إنما هــي لأجــل





## تحريم وطء الأمة الحامل


 وصححه ابن حبان ، وحسنه اللبزالر .

## ترجمة الراوي؛

هو رويفع تصغير رافع بضم المهملة بن ثابت بن سكن من بني مأكك بــن النجــار الانْصار ي عداده في المحرزبين نوفي سنة ست وأزبعين


## تخريع اللحديث'


عن بيع المغاتم حتى تقسم، وقّال : لا تسق ماءك

## فقه الحديث؛

 الحمل لاحقأ بغيره أم لا ، وذلك كالأمة المستّر انة إذا كانت حاملأ من غيره والمســبية ، ظاهر الحديث إذا كان الحمل متحققاً ، وأما إذا كان الحمل غبر متحقق وملكت الأمـــة بسبي أو شراء أو غيره فسيأني ، ويدخل في عموم الحديث ما إذا زنت المر أة المزوجة

 وذهب العترة و الفريقان ( الحنفية و الشافعية ) وابن سبربن إلى أنه لا عدة على زانية ،

 الحمل فيجب الاسنثبات كما في حقّ من تخلق حملها، ولا بدل قوله : ( الولد للفراش )
 أنه لا بجوز نكاح الز انية بالكلية حتى نتّوب ويرتفع عنها السم اللزانية و البغغي و الفاجرة ،


 حدبث رويفع - احتّج به الحنابلة على فساد نكاح الحامل من الزنـا ، واحتّج به الحنفيـــة على امتتاع وطئها ، و أجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي، لا في مطلق النساء ، وتعقب بأن العبرة بعموم اللفظ . انتهيى .

> (1) -
> - (1ro: ㅅㅇ ${ }^{-r}$
: " أنظر نخريجه في الحديث رقم (100) :

وثوله : ( زرع غيرك ) استعارة أصلبة مصرحة ثنثبيه الحمل بالزر ع بجامع اللثبار
وبولاه عن المادة التُبيهة بالماء :

## انتظار المفقود

( 1 \&



تخريج الحدبث"
 فقتت زوجها ، فلم تلر أين هو ؟ فإنها تنتظر أربي سنين ، ثم تنتظر أربعـة أثـــهـر وعشرأ) ورواه غبد اللرزاقّ"عن ابن جربج عن يحيم بههوروراه أبو عبيد عن محمد بن


 أبَي عُمان ،قال:(أتت المرأةٍ عمر بن الخطاب فقالت : البتهوت الجن زوجها ، فأمزه ها

 وابن عمر تذاكرا امر أة المفقود ، فقالا : تتريص أريع سنين ، ثم تعتى عدة الوفاة) مر



$$
\begin{aligned}
& \text { - ( } \\
& \text { + } \\
& \text { - ( } 10: 1 \text { (V) ( }
\end{aligned}
$$

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



## فقةه اللحديث'

فيه دليل على أن امر أةٌ المفقود بعد مضي المدة المذكورة تبين من زوجها وقّا ذهب إلىى هذا عمر وهالك وأحمد و إسحاق وأحد فولي الشافعي وروى أيضاً عن ابن مسعود
 على أن التأجيل من يوم برفع أمر ها إلى الحاكم ، وعلى أنها تعتد عدة الوفاةٌ بعد مضي

 من تيقن ذلك، قالوا: لأن عقدها ثابت ببقين، فلا يرتفع إلا بيقين، وفال المؤيد بالش : إنـ





 موت أو طلاق ) وأخرج؛ أيضاً عن علي قال:( تربص حتّ تعلم أحي هو أو ميت ؟ )
 طريق عبد الرحمن بن أبي كيلى ( أن عمر لمـا عاد المفقود مكنه من أخــنـ زوجتـــه )

 إلى مائتين وقال الإمام يحبي : لا وجه للتربص لكن إن ثرك لها الغائب ما يقوم بهـــا



$$
\begin{aligned}
& \text { " - (البقرة: من الآية) }
\end{aligned}
$$








 ولا شُك أن في التّزبص المذكور رحرجاً فالفسخ قوي ، قال الإمام يحبى : وإن غلبّ في











 السلم :
$\qquad$
( (اللبقرة: من الآية.q.
r (1)

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

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

## حرمة الخلوة بالمر أة الأجنبية

(110.

 بامرأة إلا مع ذي محرم ) أخرجه البخاري" .

## فقه الحديث"











 وقولنا : لسبب مباح ،احتراز من أم الموطو عة بشبهة وبنتها ، فإنها حر ام على التأبأبيد ،

 الملاعنة ، فهى حرام على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظلاً عليهما وانش أعلم .

## الستبر اء الأمة بحيضة

ح 110 Y

 تخريج الحديث



 بالله واليوم الآخر أن يقع غعلى امرأة من السبي حتى بستبرئها بحيضة ) وْروى أبــن
 الحائل حتى تستبرأ بحيضة ) لكن في إسناده ضعف و انقطاع . فقه الحديثِ

 أن وادي أو'طاس غير واذي حنينهويوضح ذلك ما ذكر أبو إنسحاق أن اللوقعة كانْتُ في
 بجيلة،وطائفة إلى أوطاس، فأرسل النبي
 إلى الطّائف ، وقال أبو عبيذة البكري : أوطاس واذ في ديار هو ازن . انتهى .

$$
\begin{aligned}
& \text {. (17v: } 1)^{-} \text {- } \\
& \text { - (r|o^) ( } \text { ( } \text { ( } \\
& \text { ( }(\mathrm{YA}: \Sigma)^{-1}
\end{aligned}
$$

الحديث فيه دلالة على أنه يجب استبر اء المسبية إذا أراد السابي وطأها فإن كانـــت


 والثوري والنخعي، وظاهز ثوله: ( ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ) يـم البكر


 عدة فتجب على الجميع وذهب جماعة إلى أن الاستبر اء إنما يكون في
 عن ابن عمر قال : ( إذا كانت الأمة عغراء لم يستبرئها إن شـاء ) وروواه البخـــاري

 إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة ، فما ملكت نفسي أن وقعت عليها فقّبلتّها و الناس
 حديث بريدة،قال :(بعث النبي





 أحمد" من حدبث رويفع : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيباً هن السببيا

(YYY:V) (V) - '



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

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







 تُلات عشرة وأربع عُّرة ؛ وفي إيجاب الإسشبراء إذا كانت من يطيق الوطء ولا لا يحمل
 الحكم ، وإن كانت ممن لا يطيق الوطء فلا البتبراء فيها ، قال : ويجب الالنتبراء مين




















 يشتري نصيب شريكه من الجاربة ، وهي تحت يد المشتري منهما وقد حاضت فــــي يده فلا استبر اء عليها ．انتهّى كلامه ．
 تُعلم ولا تُظن البراءة وجب الاستبر اء ، وحبث تعلم أو تظن البر اءهة فلا اسنبَر اء ، ، وقال

 معنى معقول مناسب للحكمهوهو براءة الزحم لللعدد عن اختلاط الأنساب، والأحاديــث الو اردة في سبايا أوطاس منبهة على هذا الْتعليل ففي صحيح مسلم＇من حـدبث أبــي

 تحرجوا من غشبانهن من أجل أزواجهن من المشركين،فأنزل اللهّ عز وجل في ذللك ：








$$
\begin{aligned}
& \text { ' - رتم (1507) } \\
& \text {. } \\
& \text { 「 「 - أي في صـيح مسلم رتم (؛ 1) . } \\
& \text { " - - هي الحامل القزيب ولادها . } \\
& \text { • - يورثه ويستخذمه راجع لحملها . } \\
& \text { - "- رقم (1075) }
\end{aligned}
$$


 وذكر البخاري

















 . أعلم
$\qquad$





## الولد للفراش



 عثمان ثم أبي داودـُ .

## تنريج الحديث

الحديث ذكره البخاري من طرق ، فال ابن عبد البر : هو أصح ما روي في فإنه جاء





 ( الولد للفر اش وللعاهر الحجر ) انتهى .

## فقه الحديث



 وأنُند عليه جرير :
 .







## باتت تُعانقه ويات فر اشها

وهو إما أن يكون مع الحرة ، فلا يبُت الفراش منها إلا بإمكان الوطء فــي نكـــا
 يشبت بنفس العقد ، وإن علم أُنه لخ يجتمع بها بل ولو طلقها عقيهه في المجلس ، وذها وله



 بها ، ولا اجتّع بها بمجره إمكان ذللك و هذأ الإمكان فد بقطع بانتفائه عادة ،، فلا تضبير المر أة فر اشأًا إلا بدخول محفقّ . النتهى كلامه .


 مجرد سفح الماءء من غير أن يلحقه ولد، أو ينكر وجود الؤلوء منه، و الشهادةً متعدزة ،













$$
\begin{aligned}
& \text {. (الاحقاف: من الآيةها 1) - }
\end{aligned}
$$

 الرحم ، ولا عبرة بقول الأطباء أن ماءه ركيق لا يخلق منه ولد ، وإذا حاضت المــر أة


 فراش الأمة فظاهر الحديث أنـه شامل له ، وأنـه يشبت الفراش للأمةّ بالوطء ، إلذا كانت
 ورد في وليدة زمعة ولفظه في رو اية عائُدة رضي الشه عنها قالت : ( الختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام ، فقال سعد: يارسول الله، هلا ابن أخي عتبة بن



 الولا بفراش زمعة للوليدة المذكورة ، فسبب الحكم ومحله إنما كان في الأمـــة ، و هـــــا




 للاستفر اش بخلاف ملك الليمين ، فإن الوطء والاستقر اش تابع وأغلب المنافع غيـره ،

 لذلك فإن عبد بن زمعة لما قال : ( ولل على فراشل أبي ) ألحقه اللنبي
 ولا يجوز تخصيص منه فإن العام الوارد على سبب خاص يكون نصاً في الســـبـب لا يصح تخصيصه والخلاف فيه عنـ أهل الأصول في نــو ع اللســبب أو فـــي عينــه ،



والأرجح أنه في نو عه ، وأجابت الحنفية ومن فالْ بقولهمم ، بأن اللنبي
















 فيه مع شاهد آخر ، والحكم للأخ في الجد سواء ، والأصل في ذلك أن هن جاز الـلــــلـ









> ' - فتح الباري (T: (ry) .


من الاعوى ، فالقراثن تثبت أيضاً بالشبه بأن المدعى ولا على الفراش ، وأنه ابنه أقرَ
 مشُرو عيةَ حكم بين حكمين ، وهو أن بأخذ الفر ع شبها من أكتر من أصــلـ ، فيعطـــي
 الففر ع حكما بين حكمين فرو عي الثراش في إبُات النسب ، وروعي الشُبه اللبين بعتبة
 فألحقّ بأحدهما فقط ، فقد أبطل شبهه بالناني من كل وجه ، فإذا ألحق بكل ونل واحد منهـا من وجه، كان أولمى من إلغاء أحدهما من كل وجه،وه هذا من أحسن الأحكـــام وأثبتهـهـا
 و غبر هم ، أنه لا يحل أن بتزو ج بنته من الزنا، وإن كان لها حكم الأجنبية ، و اعترض


 بأن الأمر بالاحتجاب للحتياط وأنت خبير بأن المشبت لللك لم يجعله من باب إلـــاق




 وبظهور الوطء في حق الأمةّ وغيرها هن المغلوط بها ، ويجوز ذللك كما تقدم و وإذا قد



 ذللك عند الهانوية ، وذهب اللشافعية فالل اللرافعي : وهو اللمنصوص اللثافعي ، وقالل في


 هذا القول بأن اله سبحانه جعل للكزو اج المخرج من لحوق من لك يكن منهِم باللعـــان
 غير مشزوع في حقه ، وكان في ذلك الحكم العنت والحر ج واله سبحانه أفلم .














 فدعى القافة فنظروا ، فقالو! : يشبههما فألحقهـا وجعله يرثّهما ويرثانه ) و ولا يعرف بين الصحابة فط من يخالف عمز و عليا في ذلكي، بل حكم عمر هذا في المدينة بحضرة

 يقول بالقافة ، لأن المنافقين كانو ا يحبون الطغن في نسب أسامة ، وكانت اللعزب تُعتبر

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

$$
\begin{aligned}
& \text { " - سبق تَخريجه في باب الغسل } \\
& \text { " - أخرجه البخاري (101 (101) كتاب الأنبياء }
\end{aligned}
$$

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

القافة فكان في قول القائف إمنّاع للخصم، وقطع للجاجة في الباطلّ وتماديه في الـُنــاد، فلم يكن سكوت النبي



 فيِه، فقال له عمر: إلىى أيهها شئت ) فلم يعتبر فول القائف ، و الجواب عن ذللك : أما قصة أسامة : فإن الاحتجاج بها إنما هو لسكوت الثنبي


 لثبوتها طريقأ ، والاستبشأر بذلك يزيده وضوحاً .


 الأيمان لكان لي ولها شأن )' أي لو لا ما شرعه الها من الأيمان ، ولم يشر القا القافة في مثل ذلك ، فأما ثبوت الشُبه بسبق المني فهو مثبت اللشبه الذي يستند الليه القائف ، و وهو محصل للظن الأي ثبت اعتباره في كثبر من الأحكام المُرعية .

 في الجو اب بقوله:( لعلها نزعة عرق)
 أيهها شئت ) لم يكن فيه إبطال لقول القائف ، فإن القائف قد حكم باشتر اكهما فيه .
 قال : لأنه لا يكون للرجل إلا أب واحد ، وقال الجمهور : بل يصح أن بلحقه باثثين ،

- ' - سبق تخريجه في باب اللعان .
.
 يلحق بمن ألحقه القائف وإن كثروا ، لأنه إذا جاز إلحاقه باتثنين جاز إلحاقه بأكثر مــن





 وقّعوا على امر أة واحدة في طهر واحد يتنازعون في ولد، فسأل الثين أن يقرا الهذا ، قالا : لا ، حتى يسألههم جميعاً فجعل كلما سأل اثثين قالا : لا ، فأقرع بينهه ، فألحق

 هذا الحكم فذهب إسحاقٌ بن زراهويه إلى الُعمل بها بظاهر هذا ، وقال : هو الشثبه فـبـي


 الحر بالدية كمن أتبف عبداً لهـ شُريك فيه بأن يضمن حصنة الشربك واله أعلم $\therefore$


 المر اد بالحجر هنا ، أنه يزجم وهو ضعيف ، لأنه لا برجم بالعجارة إلا المحصن :





## ؛ . ــ بـاب الرضاع'



 ذلك الفعل ، قلت : مرضععة بالهاء .

## اللرضاعة اللتى تحرم



## فقه الحديث"

اللصصة اللواحدة من المص ، وهو أخذ اليسير من النُيء كذا فــى الضـــياء وفـــى







 المسلمين أجمعوا على أن قلبل اللرضاع وكثيره يحرم منه ما يفطر الصـــائمُ ، وهــــا





























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

















 يقوى على المعازضة وقد سئل طاووس من يقول : ( لا يحرم من الرضاع دون الا بون سبع رضعات ، فقال : قد كان ذلك ، ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم ، المرة الثواحـــــة تحرم )




$$
\begin{aligned}
& \text { : - المرجع السابق: . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " - عبد الرزاق ( }
\end{aligned}
$$






 حنبل فيه تفصبل .

 أُو قطعت عليه المرضعة بُظر ، فإن لم يعد قريبأ فهى رضعات ، وإن عاد فى الـــــال
 أن جمبع ذلك رضعة كما هو مذهب الثشافعى

## الرّضاعة من المجاعة


 فقه الحديث








$$
\begin{aligned}
& \text { ' - المثنى ( } \\
& \text { • } \\
& \text { r - - أزرجه منطلم رقم (1500) (1) . }
\end{aligned}
$$

والمعنى الأمر بالتأمل فيها وڤع من اللرضـاع ، هل هو رضاع صحيح بشرطه ، مــن وفو عه فى زمن الرضاع ومتدار الإزضاع ، فإن الحكم الأى ينشأ من الرضاع ، الرضاع ، إنما

 عبيد: معناه : أن الذىى إذا جاع كان طعامه الذّى يشبعه اللبن من الرضـاع ، لا لا حيــث يكون الغذاء بغير الرضاع ، وقوله : (فإنما الرضاعة من المجاعة ) تغليب للباعــــ

 بذلك لحمه فيصير جزء امن المرضعة ، فبشترك فى الحرمة مع أو لادها ، فهو فى فـو فوة لا رضاعة ' معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة ، كتوله تعالى :
 العظم، وأنبت الللحم ) ${ }^{\text { }}$ وحديث أم سلمة : ( لا يحرم من الرضاع إلا مـا فتّق الأمعاء )
 حيث كان الصببي بحتّاجه لسد جوعتّه ، وهو من بعتاد مثله الاكتفاء بــالللبن ، وتعلــق



 رضعات ، واستندل به على أن التغذية بلبن المرضتعة يحرم سواء كان بشرب أم أكـــل

 اللبث وأهل الظاهر إن الرضاع المحرم إنما يكون بالنقام اللثى ومص اللبن منه ، وهو جمود على مسمى الرضاع كما هو مذهبه .
| - - فى المخطو ط كتبت ( الرضاعة ) نثّغير المُعنى وصحتنها من فتح البارى . .

 . ( ) ( " - الى صبه فی حلقه صبأ .

## رضاع (الكبير


 فقالَ : أَرْضِعِهِ تَحْرُمِى علثِه ) رواه مسلم

## فقه الحديث"

الحدبث فيه دلالة غلى أن الرضاع يشبت له حكم النتحربم ولو كان الر اضـــــع كينــراً

 سهيل برضاع سـالم ففعلت ، وكانت تراه ابناً لمها ، قالل عروة : فأخذت بذلك عائثنــــــة











$$
\begin{aligned}
& \text { ' - أى عانشَ } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - الْموطأ (Y: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " - فى المخطوط ( ابن جرير ) وضحمتها من المصنف . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - ( (اليقرة: من الآيَّبץب) . }
\end{aligned}
$$










 ابن عباس وأبو هريرة وأم سلمة لا نتم ، فإن النسخ إنما يصح ويتّم إذا عرفـ النـــاريخ

 غير النبى








 وهو قول الحسن والزهرى وتّادة وعكرمة والأوزاعى ، فالل الأوزاعى ، : إن فطم وله

$$
\begin{aligned}
& \text { • (النساء: من الآيبّب) - }
\end{aligned}
$$

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



 هذا عن ابن عمر وابن المسبيب: وأزواج النبى ،




 أصحاب الموطأ 'وكان يقر ! عليه إلى أُن مات .
فولة فيه : ( ومـا كان ثن الرضناع بعد الحولين ، فإن قليله وكثيره لا يخرم ششيئاً،











 عباس (لا رضاع إلا ماكان فى الحولين ) وحديث ابن مسعود (لا يحرم من الرضضاع

' +

والجواب ممكن عن الاحتَجاج بالمذكورات ، بأن الهر اد بالإرضـــاع إلا ماكـــان فــى
 والشر اب ، وأما حدبث ابن مسعود فقد يدعى فيه أن رضاع الكبيــر بفعـلـ مـــاذكر ،


 لأهل الحولين ، وأما حجة من اعنبر الفطام فدديث أم سلمة (يحرم من الرضاع الراع ماكان قبل الفطام )
 سد الجوع إلا فيمن لا يستغنى بغير اللرضاع ، ويجاب عنه بأن الحكم معلـــق بالحالـالــــة الأغلبية وإلا فقد لا بِرضع أحد فى أبام الكبر ويستغنى بغير الرضاع ، وأما حجةُ هــن فال بالثنلات أو باللسبع فلم أقف علِيها واسه أعلم .

## العم من الرضاعة



 ترجمة صاحب الثصة

 أو اسم جده فنسب إليه فتككون كنيته أبا القعيس ، و افقتت اسم أبيه أو اسم جده ، ويؤيــــهـ

$$
\begin{aligned}
& \text { " - سبق تخريجه حيث رتمّ ( } \\
& \text { " - أى عائشٌ رضى الشَ عنها . }
\end{aligned}
$$





 وكذا عند مسلم من طريق أُبى معاوية عن هشام : ( استأذن عليهـــا أبــو الفقعــيسن ) وسائر اللرواة عن هشام قالو1ا : ( أفلح أخا أبى القعيس ) كما هو المشهوز ه: ووقع عند سعيد بن منصور و الطبر اني فی الأوسط' ( أن الأى استأنّن عليها أبو القعيس ) ) وأسم


 البرّ " : لا أُغلم لأبى القعيسُ ذكراً إلا فى هذا الحديث .

## فقه الحديث


 الرضاع منهما كالجد لما كان سبب ولا الولا أوجب تحريم ولا الؤلد به لتعلقهَ بولـــــهـه ؛ ولذلك فالل ابن عباس فیى هذا الحكم : ( اللقاح واحد ) أخرجه ابن أبى شــيـية؛ ، فـبإن







| ( (1ve:1) - |  |
| :---: | :---: |
|  |  |

「. - فتح البارى ( 9: 101) والتهيهي (A: 0 0 ب) .
 (1>9: 5 )

قلت : إنما أرضعتّى المرأة ولم يرضغنى الرجل ..الحديث ) ووقع فى رواية شـــعيب


 يحرم من الرضاعة مـا يحرم من النسب ) والخلاف فى ذلك عن ابن عمر وابن اللزبير














 الأمهات لا يدل على أن ماعداهن ليس كذلك ، فإنه مفهوم لقب .
 وعدم التّناول على نقديرِ عدمه ، وأما سؤالّ الصحابة فالمسألة اجتهادية ، ولعل من فال

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

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

بالجو از يذهب إلى هذا اجتهادأ منه ، و اجتهاد الصحابى لا يكون حجة على الالصحيخ ،







 والحدبث" قد يسنتدل به علىى أن فيل اللرضاع يحرم كما يحرم كثبِره لعدم الاستفصال
 أن من شُك فَى أمر يُوْقف غنه حتى يسأل العلماء ، وأن من اشتّبه عليه الأمر طالــبـ




## التحريم بخمس رضعاتت





## فقه (لحديث


 وإلا فالرجوع إلى الأصل وهو عدم ثلاع علات حكم الرضاع ، وثوله : ( فيما يقــر أ ) بضم
「


الياء ، يعنى أن النسخخ بخمس رضعات تأخر إنز الله جداً حتى إنه

 معروف ثلاثية أنواع :
أحدها : مانسخ حكمه ونلاوته ( كششر رضعات يحرمن ) و الثانى : ما نسخ تالونته
خدن الحكم ( كخمس رضعات ، وكالثيخ و الشثيخة إذا زنيا فارجمو هما )



## ابنة الأخ من الرضاعة


 منَ النّسبَ ) متّفق عليهِ"

## فقه الحديث


 وبعلى وحكى المزیى فی أسمائها أم الفضل ، وجزم ابن بشكو الن بأن ذلك كنية ، و النبى
 وقوله : ( ويحرم هن الرضاع ما يحرم من النسب ) وذلك بالنظر إلى المرضع ، وألن أقاربه أقارب للرضيع ، وأما أقارب الرضيع فلا علاقةّ بينهم وبين المرضع ، فلا يُبت

 وإسقاط القصاص ، قالل القرطبي : وڤع فى رواية ( مـا يحرم من الولادة ) وفى رواية


「 ( فتح البارى (Ar) .
 بكون الثنى كـ

## الرضاع قبل الفطام


 والحاكٌ .

## فقه الحدبث

قوله : ( فتّق الأمعاء ) أى سلك فيها من الفنق بمعنى الشُق ، والأمعاء جمع اللمعى


## الرضاع فى الحولين




## تخريج ('لحديث؛

الحديث أخرجه الادارفطنى من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس ، و وفال : تُفرد


 (بالحولين ) '

الأذت ) ويخرم من الرضناع ما يُرم من النسب .
؛ - النظلظيص الحير (؟: ؛) .

-     - المرجع السايق. .
 للمولود ، أو لم يجب على الأب فيه تسليم أجرة المرضعة ، ويكون مين معناه ما دلت عليه الآية الكريمة وقَ تقدم الكلام فى ذلكّ .


## الرضاع ما أنشّز اللطظم




## تخريج الحديث"


 مجهو لان، لكن أخرجه البيهقيّي من وجه آلخر ، من حدبث أبى حصين عن أبى عطبة مع ڤصـة.

## فقه الحديث


 المرثنف من الأرض كذا فى النهاية" ، و وثد تُتّم الكلام فى الحديث.

## شهادة المرضعة


 فَنَكَتْ زَوْجَا غَيْرَهُ ) أخرجه (البخاريْ .
، - التلخيص الحبير ( ؟ : ؛) .
「 - فی سنته (V: (ET) .
: - النهياية فى غريب الحدبك (0: ؛0) .

-     - رقم (. .

هو أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عامر الْقرشى النوفلى وذكر أهل النسب أنْ أبلا

 عبيد بن أبى مريم بينهما ؛ وسرو عة بكسر اللسين الموملة وسكون اللراء وفـــتح ألــــواو

 غنبة لقبها ، وإهاب بكسر :الهمزة وبالباء الموحدة .

## فقه الحديث

 أنها مملوكة ، أو غير ملوكة ، وجزم الإمام أحمد بن حنبل بأنها أمة رو!اه عنه جِماعةُ
 (فجاءت مولاة لأهل مكة ) قال : و هذا اللفظ يطلق على الحرة الذى عليها الؤو لاء ،، فلا
 (بأنها أمة سوداء ومـا عرفت عن أحد ) .
 البخأري، وقال : ( باب شلهادة الْمرضعة )؛ وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل كما قال



 شهاب : اللناس يـأخذون بذلك من قّول عثمان ) واختاره أبو عبيد إلا أنه قالل : يجــبـب



وجب اللحكم به ، وروى عن مالنك أنه لا يقبل فی الزضـاع إلا شهادة امــــر أتنين ، وبـــهـ قال ابن القاسم و أصحابه بشرط ان يفشو فولهما بذلك قبّل الشهادة ، ومن المالكية من لم
 يقبل فى الرضاع إلا رجلان أو رجل وامر أتّان كغيره من الأحكام ، ولا تكفى شــهـادة

 شعبة أنهـم المتتعوا من التنفرفة بين الزووجين بذلك ، وقال عمر : فرق بينهما إن جــاءت بينة وإلا فخل بين الرجل و المر أة ، ولو فتح هذا الباب لم ثنـأ المــرأة أن تفــرق بـــــين زوجين إلا فعلت ، وذهب الششافعى إلى أنها تقبل مع ثلاث نسوة بشرط أن لا نتّــرض
 وأجابوا عن هذا الحديث بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشـــنـباه ،
 ذللك أربع مزات وأجابه بقوله : ( كيف وقد قيل ؟ ) وفى بعض ألفاظـــه : ( دعهـــا ) وفى رواية الدارقطنى : ( لا خير لك فيها ) ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق


 اللرجال على ذلك ، فالضرورة داعبة إلى اعتبّار ذللك .

## النههى عن السترضاع اللحمقاء




## فقه الحديث

الحمقاء اللمر أة الخفيفة العتل و النهى عن ذللك لما أن ألطباع تكنسب .

## 0 - باب النفقات

 الطعام والثشر اب وغيره .

## اللنفقة بالمعروف




 عليهـ

## فقه الحديث

قوله : ( لذلت هند ) هيى هند بنت عثبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبــد منــنـف





 بعد ذلك ( وأن عثمـن لمـا أفرد معاوية بولاية الثـام وأثشخص أبا سفيان إلـى معاويـــة ومعه أبناه عتبة وعنبسة فكتبت هنا إلّى معاوية : قد قـّم عليك أبوك وأخوا الك فالحمل أباك على فرس وأعظه أربُعة آلاب در هم ، واحمل عتبة على بغل وأعطه ألفقى دزهم،

' - أخرجه البخأرى رثم (Y.

 والأم ( $)$





 الأحزاب يوم الخندق ، ثم أسلم .


 بل حاله معها ، فإن كثيرأ من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤثر الأجانب ، وفى بي ألناظ البخارى ( رجل مسـيكّ ) بكسر الميم وتثديد السبن علي المبالغة ، وقيل : بوزن
 الرواية ، وفى هانا دلالة على جواز ذكر الإنسان بما يكره ها إذا كان على وجه الإشتكاء














مدان ، وفى كل شهر در ههـان لإدام ، وقال القاضى أبو بعلى : اللو اجب رطلانن مــن






 .












 ورجال إسناده رجال الصحيح إلا أنه أرسل عن الشعبى ( أن هن انلاً لما بائعتّ وجـاء










 تفسير المدتحنةّ من المستنرك ( أنهـ لمـا اشترط : ولا يسرقّن ، قالت هند : لا أبايعــكـ


 هذا الحديث فى الباب ، فقد رجح أنه كان غائبأ ، ونكفى الْغيبة عن مجلس الحكــ






 لمن يجبر الحاكم أن يحكم بعلمه مـع أنه بجوز أن يقال : كل حكم صدر مــن النُـــار ع فإنه ينزل منزلة الإفتّاء بذلك الحكم فى تلك الو اقعة . وفى الحديث دلالة على أن الحاكم أو المفنى يجوز له الإطلاق ، و ولا يحتأج إلى ألى أن
 العرف فى الأمور التى ليس فيها تحديد شُرعى ، وأنـه يجوز للمر أة الخرو ج من بيتهــا لحاجتها والن أُعلم .

## النفقة على الأهل



 و والثارقطني' ' .

## ترجمة الراوي

 وسكون الثباء الموحدة وكسنز الكين المهملة ونشديد الياء التحتية ، البن حـرزاش بكـنــر الحاء ألمهملة وتخفيف الرأاء و الششين المعجمة . فقه الحديث

 اللسائلة ، وفى قوله : ( وابدأ بمن تعول ) فيه دلالة على وجوب الإنفاق على القزبيب ،
 دلالة على أن الأم تقدم علىى الأب فى البمر عند أن لا يتسع المال للوفاء بذلك بتقّفمُم الأم


 فى البر ، وفيه نظر والمنقول عن مالك ليس صريحا فى ذلك ، فقـ ذكره ابن بطال ؛


" - الإصابة (r: 10 (0) .



 قالل : وسنّل الليث عن المسألة بعينها ، فقال : أطع أُمك ، فإن لكها ثلثى البّل و وهذا كلام
















 واللام للجنس ، وقَوله
 عوض عن الصلة ، قلنا : لا دليل على ذللك ، وقال الشافعى وأصحابه : بل للأصـــول ' - البخار ה فى الأدب المفرد (1: - (197: )






 و الثانى : المنع للقررة على الكسبب فإنه نازل منزلة اللمال .
 بالمعروف ، أن يكف أصله التكسب على كبر اللسن ، فال فى عجالة المنهُها : الثلالث

 وأخاك ) فيـ مثل مانقدم عند الاجنماع ع
 يجب اللتسليم لما قب مضى ؟ على أقو ال٪ :
الأول : إنهما يسقطان بمضى الزمن ، وهذا هذهب أبى حنيفة ، وإحدى ابــرو اينيبين عن أحمد

والثبانتى : إنهما لا بسقطان إذا كان القريب طفلاُ ، وهذا وجه للثبافعية . و الثالـــت : إنه تسقط نفقة القزيب دون نفقة الزوجة ، و هذا فول الهادى و'المشــــهـور






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

إنه الأصوب نقلذ ، قال : و إنما ذكر الستقر ارها بالفرض فى الوسيط و الوجيز وشــر






 وجبث لكونها معه عانية أسيرة ، فهى من جملة عياله ونفتهها مو اســـاة ، ولأن نفقتّهـا بالمعروف كنفقة القريب ، وماوجب بالمعروف فهو مو اساة لإحياء نفس ، إما بســبب



 إنهما إمنتاع لا تملبك فإن لهم فیى ذلك وجهين

## الإلفاق على المملوك




## فقه (لحديث؛

 وظاهر الحديث أنه لا بتعين إطعامه مما يأكله اللسيد ، و أن الؤواجب من أى طعـام الـــى
 (أطعموهم مما تظعمون ، وألبسوهم مما تلبسون ، ولا تكلفوهم مـــا يغلــبـهم ، فــإن

كلفتموهم: فأعينو هم ) أخرجه مسلم' من حدبث أبيى ذر ، و هذا علـسـى الالســتحباب لا

 عن عادة أمثناله إمـا ز هدأ وإما شداً لا يحل له الْتقتير على المملوك وإلز المـه بمو افقتنه إلا
 إذا كان الُعدل لا بطبقه وجب علن السيد أن يعينه بنفسه أو بغغيره .

الإفاة على اللزوجة

 الالحديث نقدم ففى عشرة:الْنساء •
حديث آخز
( 1179

فقّه الحديث
الحذيث فيه دلالة على وُ جوب نفقة الزوجةّ وكسو يُها بالمعروف ، وهو مجمع' عليه،
و وّد تقدم تفصبلِ ذلك قَربياً .

إثتم تضينع الاتيال
( I IV. ( كففى باللمر (أَنْ يحبسن عمّنْ يمثلكُ قُوبَّهُ )

 . حبان رقم (1 )
 - - رقم (997)

## فقه الحديث'


 المبالغة فى الوجوب ، و المراد ( بمن يقوت ) من بلزمـه نفقتّه من أهله وعياله وعبيده،




 متل رواية النسائى ، وقد تقدم الكلام فى تفصبل من تجب نفقتّه والش أعلم .

## نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها

V : ا V اV1 نفقة لها ) أخرجه الثييهقي 「 ورجاله ثقات لكن قال : المحففوظ وقفه . رو ال IVY رواه مسلمُ .

## تخريج الحديث








$$
\begin{aligned}
& \text {. ( } \ddagger \text { r. : } \mathrm{v} \text { ) - }{ }^{-r}
\end{aligned}
$$


المواريث ) .

## فقه الحديث












 البحرْ " ${ }^{\circ}$
 فضتف . انتّهى ،






$$
\begin{aligned}
& \text {. (الطلاق: من الآلِّبا) - }
\end{aligned}
$$

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

## الأولى بالنفقة من يعل


 الثدارقطّنى وإسناده حسن' .

## تخريج الحديتْ

 حفظ عاصم شيئًا ، وأخرجه البخاريّ "موفوفاًّ على أبى هريرة . فقة اللحديشع







 لها أن تطلب الثتفربق ، وهو قول جمهور العلماء ، وبأن الولا يجب نفقته ولـــو كـــان كبيرأ .

قالل ابن المنذر : اختلف فى نفقة من بلغ من الاو لاد ولا مالّ له و ولا كسب فأورببت

 الأنثى ثمث لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زَمَتْى ، فإن كانت لهم أمو اله فلا وجوب على


الأب ، وألحق الشافعى ولد الولد وإن سفل بالولد فى ذلك ، وبأن الواجب نفقة العغبد أو . بيعه وذلك واضضح

## الثنفريق بين الزوجين لعدم اللفقة


 لسعيذ : سنة ؟ فقال : سنة ) و هذا مرسل قوي' . تخريج الحديث
رواه الشافعي





 حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ( فـى الرجل لا يلا يجد مـا يِّفــق
 بهـلة عن أبى صالح عن :أبىى هربرة عن النبى الإسناد

## فقه الحديث^

وهذا الحديث بيل علئ أن للزوجة إذا أُعسر زوجها عن الإنفاق عليها لعدم المــــال


ابن ثابت وأبو هريرة والحسن الثصرى و ابن المسيب وحماد وربيعة وماللك و الثــــافعى








 اللفقة فقمت إليها فوجأت عينها ، فضحك النبى










 فلعله هذا الحدبث بمعناه ويكون موقوفاً ، وقد يجاب عن ذلّلك بأن الآية الكريمة لا تدل


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










 ابن المسيبب فقد عرفت أنه من مبر اسيله و المختّار العلم بها .



 ونحوه فإن انتضى الأجل وهـى حائض أخر حنى نطهر ، وعند الشافعية في الأظهـــر







'- (الطلاق: من الآليةَّ) . .
 رثم (1.




اللسـخ برضاها له ، لأن اللنفةّ حقّ يتجدد ، وكذا لو نكحته عالمة بإعساره ، وقالل حماد ابن أبى سلمة : يؤجل سنة ثم يفسخ قباساً على اللعنين ، وقال عمر بن عبد الْعزيــز : يضرب له شهر أ وشهر ان ، وعند أحمد روايتان إلا أن فــى مــذهب أحمــد أنـهــا إذا

 رجعة له وإن أيسر فی العدة ، وإن أُجبره على الطلاقِ فطلق رجعياً فلـــه رجعتّهــا ، وظاهر كلام أحمد أنه إذا رضيت بإعساره لم يتجدد لها الحق كالعيب ، وقـد روى البــن
 العزيز بأنه أنكح ابنته رجلا لا ينفق عليها ، فأرسل إلثى اللزوج فأتّى ، فقال : أنكحنى

 حكى فى المسألّلة عن عبد الله بن الحسن العنبرى قاضىى اللصرة أُن الزو جا إلذا أعسـر باللفقةة حبس حتى يجد ما ينفقه ، رواه ابن حزم وصـاحب المغنيَّ و وغير هما وهو قـــول عجيب ، لأى شيء يسجن وما يغنى عنه اللسجن أو عن زوجتّه ؟ ويجمع له بين عذاب
 الزوجة إذا كانت موسرة وزوجها معسر كلفت النفقة على زوجها ، ولا ترجع عليه إذا






 و أصحابـه والصحيح من مذهب أحمد واختاره عامة أصحابه وهو قَـول كثيــر مـــن

$$
\begin{aligned}
& \text { '- أَخرجه ابن حزم (. (1: 90) . }
\end{aligned}
$$




 لتلف العوض فصنار العوض نيناً في النمة .
 بوطأة والحذة .





 أطلّق المسألة .

## النفقة أو الطلاق لمن غاب عن زوجته





## تغريج الحديث"



 وذكر أبو حاتم فى العلل عن حماد بن سلمة عن عبيد اله به ، وقال : وبه نأخذ

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

اللحديث فيه دلالة على أن نفقة الزوجة لا تسقط بالمطل ، وقّا تقدم الكلام فبــه وأن
 واله أُعلم

## من يقدم فى النفقة

I IVo



 فقّه الحديث



الولد مرة ، ومرةٌ قدم الزوجة فصـارا سواء .

قال المصنف رحمه النه تعالىى : وفى صحيح مسلم؛ من رواية جابر يقـــم الأهـلـ
على الولد من غير تزدد ، فيمكن أن ترجّح إحدى الرّ ايتين .

## ترتيب النفقة




$$
\begin{aligned}
& \text { '- زاد المعاد (0: 0. } 0 \text { وبعدها ) . }
\end{aligned}
$$

 والمترمذى وحسنه' .

## تخريـع الحديث"

 جده نحوه نققم الككلام عليه و وأنه يقتضى تقديم الأم بالبر وأحقبتها به على الأب .

$$
\begin{aligned}
& \text { "- انتلخيص الحيير (\}: • ) . }
\end{aligned}
$$

## Y - باب الحضاتة

بكسر الحاء المُهملة من حضن الصبى حضنا وحضـانـة جعله فى حضــــنـه أو ربـــاه كأحضنته و الطبر يحضن بيضه حضنأ وحضانأ وحضانة بكسرهما وحضــونانا ، و هــو
 وما بينهما وجانب الشيء أو ناحيته كذا فى القاموس ولم يضبطه فى اللضياء بالكسر ،
 عما يهلكه أو يضره هو أو

## من أحق بحضانة الولد ؟

_ ع IVV

 تَتْكَحِ) رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم' . تخريج الحديث
قال المصنف رحمه الش تعالمى : أخرجوه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عــن جده ، ووقع فى الأصل ابن عمر بضم العين وهو وهم ، و إنما هو ابــن عمــرو بــن العاصص

## فقه الحديث"

 القاموس ، والسقاء الكساء جلد السظلة إذا أجذع يكون للماء و الللبن والحواء بكسر الحّ الحاء
 شاركت الأب فى الو لادة وزادت عليه بهذه الخصوصيات فكان الولد أمس بها وأقــرب رحمأ فاستحتت التقدم عند المنازعة فى الولد ، وفى هذا نتبيه على المعنــى المقتضـــى




 روى هذا من وجوه منقطعةٌ ومتضلة ، ثلثقاه أهل العلم بالقبول و الْعمل ، وروواه بالــــكـ





اللّورى ( الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف هى أحقى بولدها مالم تتزوج ) :







 الجمهور من حديث عبد الله بن عمزو ففيه مقال ، وأنـه صحبفة . وكذلك ما احتّجوّا به
 من الأنصار تحت رجل من الأنصار ، فقتل عنها يوم أحد ، ولّه منها ولد فُ فخطبها عم



|  | - زاد المعاد (0: <br> -' <br>  |
| :---: | :---: |
| (reo:l) | - المصنف (7: \% ¢ ¢ |

الذى لا نكاح لـ الذهبى فانكحى عم ولاك ) فلم ينكر أخذ الولد منها لما تزوجت ، بل




 وحده و الإسناد وإن كان فيه رجل مجهول ، فإنه فالل أبو الزبير : عن رج أهل المدينة ، فهو من بأب تُعديل اللراوى لمن روى عنه ، وإن لم يذكر الســمه فهـهـو









 أُصحاب هذا القول على ثلاثة أقو ال :
أحدها : أن المشروط أن يكون الزوج نسباً للطفل فقط ، وهذا ظـاهر فول أحمد . الثنانى : أنه يشترط مع ذلك أن يكون ذا رحم محرم ، وهو فول أصحاب أبي حنيفة

الثالث" : أنه يشترط أن يكون بين النزوج وبين الطفل إيلاد ، بأن يكون جداً للطفن، و هذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد .



## تخيير الولا بين أبويه






## تغريج الحديث"




فيه ) وصححه ابن القطان .

## فقه الحديث؛












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

$$
\begin{aligned}
& \text { "- } \\
& \text { "- أخرجه اين حزم فی المحلى (• (: AMA) }
\end{aligned}
$$



 أن الصغير دون سبع سنين أمه أولى ، وإن بلغ سبع سنين فالمذكور فيه ثلاثٌ روايات:

 و والثانية : أن الأب أحق به من دون تنيبر ،

 ورواية عنه أن الأم أحق بها حتى تبلغ ، ولو تزوجت الأم ، ورواية عنه أنها تخبر بعد
السبع كالذكر .



 الالبحر ' أن الأم أولى بالأنثى حتّى تزو ج ويدظل بها اللزو ج ، و الالكر للأب حتى يبلغ إلذ









'- البحر الز خـلر (r: Y \& وبعدها ) .

「 - سبقَ تخريجه فى الحديث الذى قبله .













 مالك و اللثيث ：إذا لم تكن الأم فى موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية فلألّب










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






 و الفقته بضربنى ، وأبى بينركنى ألعب مع الصبيان ، فقضى به لألام ، و وهال : أنت أحق



 الحق من جنس الميراث اللى يحصل بالرحم والنكاح والولاء وسواء كان الو الوار الون فاسقاً


 كلامه وهو كالم حسن لابد من اعنّاره و واشَ أعلم .

## حضانة الكافقر

## ( IVA









## فقة الحديث "







 من الاضطرّاب ، فروى أنه كان المخير ابنأ وروى بنتأ ، وقال إمان الحرمين : إن هذه











 الحاضن أن يكون عاقلذ ، فلا حضانة لمجنون و لا لمعتّوه ولا طفل ، لأنهم يحتــــاجون ،



 وقال : (من فرق بين والادة وولدها فرق الله بينه وبين أحبتّه يوم الثقيامة ) و و ومنافعها
 كالأوقات التى تُشتثتى للمهلوك فى حاجةٌ نفسه وعبادة ربه .

## الخالة بمنزلة الأم

IIVA وقال: الخالة بمنزلة الأم ) أخرجه الّبخاري IIV9

الخالة والدة ) .

## فقه الحديث

الحديث فيه دلالة على ثبوت حق الخالة فى الحضانة وأنها بمثابة الأم وكأن الثشتبيه
 حضانة المر أة المزوجة أولىى من الرجال ، فإن عصبة المذكورة من الرجالّ موجودون

 فاطمة ، وقيل : أمامة ، وثيل : أمة الهّ ، وقيل : سلمى وأهمامة هو المشهور ، وهـى ،


 - ( $\varepsilon$, NVr)


 بنت عمى ، وخالتها تحتى أى زوجتى ، وقال زيد بن حارئة : بنت أخى ألن الد أنـه آلخى
 (فقال : جعفر أولىى بها ) وففى حديث على عند أبى داود وأحمد ( وأمـا الجارية فأقضى





 هو أتقن أصحاب أبى إسحاقِ ، وهو كان يحفظ حديث أبى إسحاق كما يجفظ الســـوْرة من القرآن ، وسائر الطرق كتلكـ لا مطعن فيها وقّ رد عليه فإن كان الحكم للخاللة: كما هو الظّاهر فاللنكاح لا يســـط حقها من حضـانة البنت كنا هو إحذى الــرورايتين عــنـ أحمد ، أو لأن نكاحها تقريب؟ من المحضونة ، فلا تسقط حضانثها كما هو المشهوز :فى



 حزم ، أو لأن اللنكاح إنما يسقط حضانة الأم وحذها حيث كان المناز ع لها الأب ، وأمـا

 محمد بن جرير الطبزى ، وقد يتأيد ذللك بما عرف من أن المر أة المطلقة يشبنّ بغضنها

 الحكم للخالة ، وإن كان التضضاء لجعفر فهو دليل على أن ابن العم و غيره من العصنـبـة




 موجودة خلافاً لأحمد فإنه فالل : العمة أولى من الخالة إلا أنه يقال : لا دلالة لأن العمة

 احتجاج من قال : إن الخالة ترت ، لأن الأم ترث ، وأن القر ابة من جهة الأم أولى من جهة الأب .

## فـــانـــــــة

 حتى بلغت ، فعرضها على اللنبى شُش فقال : ( هى ابنة أخى من الرضاعة)

## الإحسان إلى المملوك

(11A.
 فقه الحديث

 فإن كانتن أنتى و المخدوم ذكر أ أن يكون محرماً ، وكذا فـى صورة أن العكس

 أبىى فأطعمه منه) و لابن ماجةٌ ( فليدعه فليأكل معه ، فإن لم يفعل ) و الضـــمير فــــي

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

$$
\begin{aligned}
& \text { " المسنـ ( } \\
& \text { º - رقم (TMA9) . }
\end{aligned}
$$



 ندعوه ، فإن كره أحدنا أن بطعم معه فلاطعمه فى يده ) كذلك صريح فى الأول .
 التّزمذي








 هذا عندنا والشا أعلم على وجهين :



 وهو تُعق نفسه به إلا أن فيَ بُرجمة البخارى وهو توله : : (باب الأكله مع الخادم )

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

ما يدل على أن المقصود به عموم الخادم وإن لم تكن له عناية فى تحصيل الطعام والله

## إثم من عذب الحيوان

ا 1A.



## فقه الحديث’

 فى رواية ( أنها حميرية ) وفى أخرى ( أنها من بنى إنر أئل ) وكذا لمسلم ، والجمع
 إلى دينها لأنها على دين بنى إسر ائيل ، ونسبتها إلى حمير نسبة إلى فبيلتها ، وقد وقع
 والثهرة أنثى السنور ، والهُر الذكر ويجمع المهر على هررة كقرد وقرددة ، وتجمع الهرة على هرر كقربة وقرب ، وڤوله : ( من خشاش الأرض ) بفتح المعجمة ويجوز ضمها


 تحريم فقلل الهر فإن العذاب إنما يكون على فعل محرم ، فإن ظاهر الحديث أنها عغبت بسبب قتلها بالحبس ، قال القاضـى عياض : يحتمل أن نكون المرأة عذبت بالنار حقيقة أو بالحساب ، لأن من نوشّ الحساب عذب . انتهى .
والاحتمال الاول هو الأظهر بل هو مصرح في روايات مسلم وغيره ، ثم بحتمــلـ أن تكون المر أة كافرة فعذبت بكفرها ، وزيدت عذاباً بسبب ذلك ، و هذا أخرجه الحافظ


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

والأظهر أْنها كانت دسلمة:، و إنما دخلت الْنار بهذه المعصبية و الثتحذير المقصود مـــن

ورباطها إذا لم بهمل إطعأمها وسقيها ، ويلتحق بذلك غبر الـهزة فيها كان فئى معناها ،
 انتهى

 بالملكي ، فيكون فیى الحديث دلالة علىى أن الحيوان المملوك إذا سيبه مالكه فــى مُـــلـ يكون فيه طعامه وسقيه جألـ ذلك والله أعلم .

## - 1 ـ كتاب الجنايات

الجنايات جمع جناية مصدر من جنى اللانبب عليه يجنيه جنابِة أى جره إلِيه وجمــع
المصدر لاختلاف أنو اعه ، فإنها تكون فى اللفس وفى الأطر اف .

## لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث

1 1A1



## فقه الحديث

الحديث فِهـ دلالة على أنه لا يحل قتل المسلم إلا لأحد الأسباب الثلاث ، وقولــه : (الثيب الزانى ) المر اد به اللز انى المحصن ، و المر اد رجمه بالحجارة حتـــى يمـوت ، و هذا حكم مجمع بليه ، وقوله : ( اللفس بالنفس ) المر اد به القصــــاص بشــروطه ، وقّ يستلال بعمومه أصحاب أبى حنيفة فى فتل المســـم بالــنمى و الحــر بالعبــــ ، وجمهور العلماء على خلافه منهم ماللك والشُافعى وأحمد والليث ، وقولــــه : ( التـــــارك لاينه) هو عام فى كل مرتد عن الإسلام بأى ردة كانت فيقتل إن لم يرجع إلى الإسلام، ويتناول أيضاً كل خارج عن الجماعة بيدعة أو بغى أو غبر هها ، والخوارج إذا قــانـوا

 يقتل قصدأ وقتله دفعاً ، وقوله : ( يشهه أن لا إله إلا الله ) تفسبر لقولـــهـ : ( مســـلم ) وقوله : ( الثيب الزانیى ) وقع فى نسخ مسلم ( الثزان ) بحذف اللياء وهى لغة صحيحة،
 إثبان الباء فىى كل هذا .

## حيث آخر






## فقه (لحديث"


 خروجه من الإسلام؛ .

## أول مـا يقضى فيه يوم القيامة




## فقه الحديث"



$\qquad$

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




 . "-

فى ذلك ، وقلد ورد فیى اللتغليظ فى ذلك النص فى كتاب الله سبحانه وتعاللى ، وأحاديث صحبحة ، وأخبار شهيرة ، وأول مضاف إلى الموصولة ، والعائد محذوف ، و اللتّقير : يقضى فيه ، ويجوز أن يكون ما مصدر و المعنى : أول قضـاء يكــون فـــى الــــماء ، ، ويجوز أن يكون المصدر بمعنى اسم المفعول ، أى أول مقضى يكون فی الدماء ، وفى الالماء خير على كل تقدير ولا يعازض الحديث حدبث ( أول ما يحاسب اللعبد عليــه صلاته ) أخرجه أصحاب السنن من حديت أبىى هريرة ' لأن الأول محمول على مــا يتعلق بمعاملات الخلق ، و الثانى فيما يتعلق بعبادة الخالقُ ، وقد جمـــع الثنســائى فــى روايته فى حديث ابن مسعود ولفظه : ( أول ما يحاسب عليه العبد صلاحه ، وأول هــــ






 والقضاء فى الأموال فى حديث ابن عمر يرفعه ( من مات وعليه دينـــر أو درهــــ ،

 سيئاته من غبر المضاعفة الثى يضاعف الله تعالىى بها الحسنات ، لأن ذلك من محض الفضل الذى يخص اله تعالثى به من شاء من عباده كذا قاله البيهقى ، وهذا لا يســنقيم إلا على أصول أهل السنة ، ولا يناسب أصول العدلية المعتزلة والشه سبحانه أعلم .

## القصاص للعبد من اللسيد




 الزيادة

## تخريـج الحعيث




 الحديث ، وڤال : ( لا يقتلّ حر بعبد ) ولكن يقال : يحتمل أن الحسن لم ينسه وإنما' لــم يعمل به الضعفه .

## فقه الحديث

و الحديث فيه دلالة على أن السيذ يقاد بالعبد فى النفس والأطر اف ، ويقاس عليه إذا

 إذا كان القاتل غير السيد لُموم الآية الكربية وتخصبص السيد بأحاديث 'المثلة الآثية ،

 فهو يحتمل أن يكون معناه: أن الحر لا يقتل بغير الحر ، لما يستفاد من نتعرِيف الْمبتأُ:


 . -

-











 وروايتّه عن الشاميين ثوية ، لكن من دونه محمد بن عبد العزيز الشين الشامى ، قال فيه أبو








 حر بعب ) قال : وفيه إسناده ضعف ، ضعفه بجويبر وغيره من المتروكين ، وأخرج

 (أن السنـة مضت بأن لا يقَّل الحر المسلْم بالعبد ، وإن قتّله عمدأ وعليه العقل )



 قتل العبد بالحمر فإجماع •

## لا يقتّل الوالد بولده


 وقال إلترمذّى : إته مضطزب؛ .

## تخريج الحديث



 سر اقة ، وإسناده ضتيف ،و وفيه الضطر اب و واختلاف على عمرو بن شععيب عن أبيه





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

$$
\begin{aligned}
& \text { "- الثتلخيص المبير (8: 17) . }
\end{aligned}
$$

 عدداً من أهل العلم يقولون به .

## فقه الحديث'




















 شُيء )




قولى الشُانُعى
وذهب مالكّ وأحد فولىي الشُافغى و القاسم إلى وجوب الككفارة لسقوط القوذ كالخطأ ،

 مخالف لإججماع إذ يعههم لفظ الثو الد .

## لا يقتل مسلم بكافر

( 11 -







## فقه الحديث"

 البيت ، وإن كانوا غائبين ، و إما اللتعظيم ، وڤذ جاء مثل. هذا فى ڤوله : وْلو شئتت حرمت اللنساء سو اكم
 عندكم كتاب ؟ جالل : لا ) وفى الجهاد : ( هل عندكم شيء من الوجى ) وفى الانيات :
(هل عندكم شيء مما ليس فى القرآن ) وفى مسند إبحاق : ( هل علمتم شـــيـئاً مــن











 كثير ممن فتح الش عليه بأنواع العلوم ، ونورّ بصيرته يستّبط ذلك من القرآن . وفوله : ( إلا فهـــ ) استشناء من الفظ شيء ، ويكون مرفو عاعأ على البدلية ، ويجوز
 من معناه ، إما بالقياس أو بغيره فيكون الاستشناء متصلاً ، وإن كان بمعناه المصدرى





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




الإسلامية .


 الفاء وفتحها ، وفال الفر اءء ：الفتح أفصح ، و المعنى أن فيها حكم تخليص الأسيرِ＇مــــن يد العنو ، و التزغ غبب في ذلك ．

وقولة ：（ ولا يقتل مبُنلم ）بنصب يقتل لـعطفه على الاسم وهو فكاكَ ، أو البحقّل ،

 الالصحيفة ، فإذا فيها المدينة حرم ）ولمسلم（ وأخرج صحيفة مكتوبة فيها ：لعــن الله









 كانت الحنفية لا تعمل بالمقهوم فالظّاهر أنهم يقولون ：الحديث يذل على أنه لا يقتـــل




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

$$
\begin{aligned}
& \text { (\{ocy }(1 \cdots: 1)-{ }^{t}
\end{aligned}
$$











 أهل دار الحرب ، يذل إلبنا بأمان ، فقتله محرمّ على المسلمين حتى ينى يرجع إلى مأمنه،








 (لوقَلت مؤمنا بكافر لفتلته به ، وقال : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهـ فى عههه )

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













 إلى عمر بن الخطاب






 هولي أُبى الجنوب الأسدى:

 على أخى ، وعوضونى فرضيت ، قال : أنت أعلم من كان له ذمتنا ، فدمه كــدمنا ، ،


وديته كديتنا ) كذا قالل حسن فى روايهة أبان ، وفى رواية غبره حسين بــن ميمــون ،
 القديم : وفى حديث أبى جحيفة عن على شبئًا ويقول بخلافه . انتهى .

وقوله : ( تتكافأ دماؤهم ) أى تتساوى فى اللدية و القصـاص و الذماء و اللكفؤ الْنظبر و المساوى ، ومنه الكفاءة فیى النكاح ، و هو أن يكون النزوج دسـاوياُ للمر أة فى حســيها ودينها ونسبها وبيتها و غير ذلك ، و المر اد أنهه لا فرق بين اللشريف و اللوضبع فى الّام ،
 (يسعى بذمتهم ألدناهم ) بيعنى أنه إذا أمتن المسلم حربياً ، كان أمانه أماناً مــن جميـع المسلمين ، ولو كان ذلك الُمسلم امرأة بشرط أن يكون المؤمن مكلفا ، فإنه يكون أمانـــاً
 مجنمعون على أعدائهم ، لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهـم بعضاً على جميع الأديان و الملل ، كأنه جعل أبديهم يداُ واحدة ، و فعلهم فعلاً واحداً .

## إقامة الحـود علمى المعاهدين

، 1 1AA

 - واللفظ لمسلم

## قةهة الحديت"

 ذهبت إليهه الُعترة و اللافعى ومـلك ومحمد بن الحسن وأبو بيوســف و غيــرهم لظــــاهر الحديث ، والمعنى المناسب ظاهر ڤوى لصبانة اللدماء من الإهدار ولأن الثقتل بالمثنـل

















 بالحجر أو العصا وإن كرن ذلك فععد وإلا فخطأ وقال عطاء وطاووس : بشــرطـط أن

- بكون بسلا





'- (النقرة: من الآبية1v)
- 

الرجم المعروف مع الرضح ، لقوله : ( ثم ألقاها فَى قليب ) ويدل الحديث على الرجل

 وحكى ابن اللمنذر الإجماع على ذلك ، وحكى القاضى أبو الوليد اللباجى فى المنتقى عن





 الزبير ، والمَاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد اللرحمن ، وخارجة بن زي

 رأيأ ، وكان اللأى وعيت عنهم على هذه القصة ، أنهم كانوا يقولون : المر أة تقاد من








 وقعت بالاقتصـاص لأن المراد بالمساواة فى الجروح أن لا يزيد المقتص على ما وقـــع فيه من الجرح ، ويدل الحديث على أنه يكون القود بمثل ما قتل به ، وقد ذهب الِّلى هـا

$$
\begin{aligned}
& \text { r - (الماندة: من الآيةهع) . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " أ أخرج هذ هـه الرو ايات الثبيهقى . } \\
& \text { •- (المائدة: من الآيةه ؛) . }
\end{aligned}
$$

















 . جلالة على النتكرير

## اللقّصاص أو الأرش على الجاني





## تخريج الحديث

أخرجه أبو داود ، قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حـثنا معاذ بن هشام ، قال :
 فقه الحديث'
 بالغلام فيه المملوك فإجماع أهل العلم أن جناية العبد فى رفّبته ، فهو يدل والشا ألعا









 العترة وأبو حنيفة ومالكـ والش أعلم ،

## القصاص بالجروح بع برئها







## 


 دينار عن جابر الحديت ، وكذا أخرجه عُمان بن أبى شُيبة بالإسناد ، قال أبو الجُســن الدارقطنى الحافظ : أخطأ فيه ابنا أبى شيبة وخالفـهما أحمد بن خنبل وغيزه فروووه عن ابن علية عن أيوب عن بعرو مرسلا ، وكذلك قالل أصحاب عمرو بن ديبّار عنذه وهو



 جابر ومن وجهين آخرين عن جابر ، ولم يضح شيء من ذلك ، وروى من وجه آخز عن ابن عباس .

## فقه (لحديث





 فعجل . إنتهى .
والخبر المذكور هو (أن صنفوان بن المعطل جرح حسان بن ثابت ، فجاء رهـطــه



 عليه ، وثونله : ولعله خشي موتّه ، لا يخفى ما فبه من الّبعد والش أعلم

## دية الجنين

(191





( 11 Y

 والحاكم「

## فقه الحديث"

قوله : ( اقتتلت أمر أتان ) اسمهما مليكة بنت عويم ، و أم عفيـفـ بنــت مســروح فضربت أم عفيف مليكة كذا فى زواية الطبر انى ، وفى رواية ابن عبــس أم عطيــف وبه جزم الخطيب في المبهمات ، وزاد بعض شراح العمدة ، وقيل : أم مكلف ، وقيل:
 رواية لمسلم : ( من بنى لحيان ) بكسر اللام وفنّحها بطن من هنيل ، وقوله : ( فرمت
 أبى داود : ( فضربت إحداهما الأخرى بمسطع ) و عند مسلم عن المغيرة بن ســعيد :
 الهزلية اللعامرية بعمود فسطاط أو خباء ) وفى حديث عويم ( ضربتها بمسطح بيتها )































 عن الاستقالل ، لأن ذلك يجرى مجرى العيب .






 الآدمى من بد وأصبع وغير هـا ، وإن لم تظهر فيه الصورة ، ويشهـ أهل الخبرة بــأن
 نوجد فيه صورة خفية ولكنه أصل آدمى على ماهو غبر الأظهر عندهم ، والأظهر أنها













$$
\begin{aligned}
& \text { '- البحر الزخار (0: } 0 \text { (0 Y وبعدها ) . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「- النبارة فى البحر النزخار المنتول منه ( نعلى الجانى حكومة) ) }
\end{aligned}
$$

الحديث على أن اللازم فى المر أَّ المذكورة هو الدية ، و لا يجب القصناصل ، وهذًا مما بستدل به من أثبت شبه النعد ، أو أن ذلك بحجر ، أو 'عمود صغير لا يقصند به الفتّــل
 احتجاج الحنفية ، بأنه لا بِجب القصاصن في القتل بالمثقل .










 مانع أن تموت الجانبية أيضناً عقب الجنابة والش أعلم .



 ( يعقلها بنو ها ) وفى حديثب عويم عند الطبر اني يارسول الله أيغرم .. الحديث ) وعند أبى يعلى ؛ من حديث جــابر : ( فقالـــت عاقِّلـــة القالتة) وبيكن الجمع بين الزو ايات بأن يكون كل من أبيها وأخيها وزوجها قالو ا اذلكّ؛ . لأنهم كلهم من عصبتها

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

وقوله : ( فمثل ذلك يطل ) روى بالياء اللمضمومة على صيغة المضـار ع ونشــــديد




 فى اللازم ، وأباها الأكثرون ، وقوله : ( إنما هذا من إخوان الكههان ) ' قال العلمـــاء : إنما ذم سجعه لوجهين :
 مخاطبتّه ، وهذان الوجهان من السجع مذمومان ، وأما السجع الذأى ورد عن اللنبى فـى بعض الأوقات ، وهو مشهور فى الحديت ، فليس من هذا ، لأنه لا يعارض به الو حكـم
 كسجع الأعراب ) فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم لا كله والنه أعلم .
 ( أن عمر سأل عن إملاص المر أة ، وهى التّى يضرب بطنها فتّلقى جنينهـهـا، فقـــال :
 أمة، فقال عمر : من شهـ معك ؟ فقام محمد بن مســلمة فشــهـه بـــلك ) وتفســير
 اللو لادة ، هكذا نقله أبو داود فى اللسنن عن أبى عبيد ، وهو كذلك فى الغغريب له ، وقال
 ألنقت ولدها ، ووقع فى بعض الروايات ملاص بغير أُلف ، كأنه اسم المصدر المنسوب


 وملص ملصأ .


## القصاص حق المجنى عليه








## فقه الحديث"

الزيع بضم اللراء و الباء الموحدة المفتوحة وبعدها ياء هشُددة مكسورة أَخت أُنّن بن














r












 وأنه أراد بقوله : ( كسرت ) قلعت ، وهو بعيد ، و فـد قام الإجماع على أنه لا ثصاص
 الذاهب ، وفال اللبت والشافعى والحنفية : لا تصاص فی العظم وغير السن ، لأن دون









 (كتاب الله القصاص ) المشهور الرفع على أنه مبتأ وخبر ، ويجــوز النصـبـب علـى

$$
\begin{aligned}
& \text { ' } \\
& \text { - - (المائدة: من الآليةه؟) }
\end{aligned}
$$

المحدر و الفقل محذوف أى كتب كتاب الله ، و التصـاص مفعول به لكتــاب أو للفعــــلـ المقدر أو على الإغراء ، و القصـاص بلـ من كثّاب ، أو منصوب بفعــل محـذونف أو
 القصاص ، فهو على تققيرِ حذف مضاف ، وفيل : المر اد بالكتاب الحكم أُى خكمّ الهد






 الفتّة عليه والشا أعلم .

## قتل التعد والخطأ



 بإسناد قوي

## فقه الحديث



 معنى غبر جهالة ، كما فى فُوله : ( ينزو الثُبطان بين الناس فيكون رمياً فى غميــا





 أبمان القسامة ، وهو قريب من مذهب الناصر إلا أن الناصر يقول : إن الالدية نكون فـى




 قال إبحاق بالوجوب وتوجيهه من حبث المعنى أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين،



 (البخاريْ ( أنه قال حذيفة : غفر الله لكم ) روى أن ضمانه تُّ لزم الحاضرين بقوله أله :





 وإن كانوا غبر منحصرين كانت الادية فى بيت المال ، وهو أخذ من القــولين الأؤــــين بطرف من كل فول .


 وزيد بن على والااعى والطبرى وأحد قولى الشُافعى ورواية عن أحمد ، واحتجوا بما

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





 مالك وغيزهم وزو اية أُشهب عن مالكُ إلى أن موجب القتل أحد أمرين إما التصـنـاص






 بين هذه الثُلثةٌ ، و والر ابعة : المصالحة إلى أكثرّ من اللدية وفيه وجهان : أشثهرهـا : مذهبنا جوازه .
والثانى : لبس له العغو علىى مال إلا الدية أو دونها ، وهذا أرجّح لليلا ، فإن الختار.
 الالرو ابيّين عن مالتك .

 الرو اية الأخرى و وأبى حنيفة .


 الالدية ، وإن قلنا : الواجب الُقصاص عيناٌ سقط حقه منها فإن قيل : فما تقولون لو مُنات .


القاتل ؟ فيل : فى ذلك قو لان : أحدهما : تسقط الادية ، وهو مذهب أبـــى حنيفــة ، لأن
 مات العبد الجانى ، فإن أرس الجناية لا ينتقل إلى ذُمة العبد ، و هذا بخلاف تلف الرهن وثبوت الضامن حيث لا بتلف الحقّ الثيوته فى ذمة الزاهن ، والمضمون عنه فلم يسقط

 ولو اختار القصاص ثم رجع إلى الادية و العفو عنه ففيه وجهان :


 على ثبوت القود بالتقل العمد وذللك يلل على أن الخيرة له بين استّيفائه هذا الواجب ، وبين بذله و هو الدية فلا تعارض . انتهّى

## عقوبةة القاتل و والممسلك


 ومرسلاً ، وصححه ابن القطان ' .

## تخريج الحديث

الحديث من رواية سفيان اللثورى عن إسماعيل بن أمية عن نافع عــن ابــن عمـر





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




## فقه الحديث"




 وأجيب بأن النص منع الإلحاق ، وأيضاً فإن حكم ذلك حكم الحانر للبئر والمُرْدى إلِيها، ،




 تحديد وهو خلاف ظاهر الحدبِّ ، فإن قوله : ( يقتل الذى قتّل ، ويحبس الأى أمسك؟) من غير بيان ، فتضى بما ذكره ربيعة ، و والثقييد زيادة بغير ليلي وانش أعلم .

## قتل المسلم بالمعاهد


 عمر فيه وإسناد الموصول واه'
تقتْم الكالم فى الحديث قر بـبانٌ

|  <br> r |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | r - (البقرة: |
| (17) | 4- - |
|  | - فـ الحدبث رتم (IIAV) |


 تخريج الحديث
الأثر أخرجه البخارى بأصح إسناد ، ولم يصرح فيه بعدد القاتلّين ، وقد أخرجه ابن
 وأخرجه فى الموط!ِّ بسند آخر عن بحيى بن سعيد عن سعيد بن الثمسـيب ( أن عهـر















سنةٌ بأيام ، فلما قلّم وجد مع وليدته سبعة رجال يشريون الخمر ، فأخذوه فتتّوه ه ..)

 الأولى وسنده جيد .




















$$
\begin{aligned}
& \text { •- (البقزة: من الآيةهva) . }
\end{aligned}
$$







و وفالت الحنفية : ذلك خاص بالنفس

## الخيار لولى المقتول فى شيئين


 أبَو داود و اللنسائيَي
1199 119 ـ و أصله فى الصحيحين" من حديث أبى هريرةّ بمعناه . ترجمة الراوي
أبو شريح : اسمه خويلا بن عمزو الكعبى الخزاعى ، وقيل : عمرو بن خويلــــــ ، وقيل : كعب بن عمرو ، وهو الأصح ، وقيّل : هانئ بن عمرو والأول أصحِ وأكتر ،

 وشريح بضم الثمين المعجمة وسكون الياء التحتيَة فحاء مهلة .

## فقه الحديث




$$
\begin{aligned}
& \text { ' - (المائدة: من الآيةه ؟) } \\
& \text { 「- أخرجه أبو داود رقم (؟ ( } \\
& \text { والثارتطنى (r: }
\end{aligned}
$$

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


 رو اية لأبى داود و ابن ماجهة وعلقه الْترمذي' من وجه آخر عن أبي شريح بلفظ ( فإنـه

 بين خيزنتي ) دليل على أن الخيار إلى ورثّة المفتّول ، وثد نقدم الخـلاف فى ذلك .


## 1 ـ بـ باب الايـات

الّديات بتخفيف الياء اللتحتِة جمع دية كعدات جمع عدة ، و أصلها ودية مصدر ودى
 وفاء الككمة محذوف معوض عنه ناء التأنبي ، والأمر منه على حرفـ واحد ، نتقول :
 قصاص فيه وفيما فيه فصـاص ، ولو كان القصـاص هو الأمتل كما فــى العمـــد عنـــد

## الاية فى (لنفس والأعضاء

(1ヶ..







 المراسيل ، والنسائى وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد ، واختلفــوا فـــى .

## ترجمة الراوي

أبو بكر إسمه كنيته ، ولى القضاء فى المدينة لعمر بن عبد العزيز حدث عن عزوة ابن الزبير وعمرة بنت عبد اللرحمن وعمر بن عبد الـعزيز ، روى عنـــه ابنــه محمـــ وعبد الهَ ويحيى بن سعيد الأنصارى و وغيرهم .




## تخريـج الحديث

 رسول اله حزم ، ورواه النسشائىى و ابن حبان و الحاكم و اللبيهقى موصو لا مطو لاّ من حدبث الحكــم









 ويقال : إنه نشليمان بن أرقم|، وتعقبه ابن عدى ، فقالل : هذا خطأ ، إنما هو ستليمان ين

 اللزهرى ، والذى روى حديث الصدقات هو الخولانى ، فمن ضـــعفه فإنمـا ظـــن ألن اللراوى هو الليمأمى ، وصفجّه الْحاكم وابن حبان ، ونقل عن أحمد أنه قالل : أرجؤ أن يكون صحيحاُ ، فال : وقد إثثى على سليمان بن داود الخو لاتى هذا أبو زر عـــــة و أيـــو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ قالل الحاكم : وحثثنى أبو أحمد الحسين بن على عن ابن أبى حاتم عن أبيه أنّهُ سئل عن حديث عمرو بن حزم ، فقال : سُليمانن بن داود ممن لا بأس به ، وقد مصح الحديث بالكتاب المذكور جماغة من الأئدة لا مــن


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

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

حنى يثبث عندهم أنه كتاب رسول الله فكّه وقال ابن عبد البر ' : هذا كتاب مشهور عند أهل السير ، هعروف مـا فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنــــهـ
 روى ابن وهب عن ماللك عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسسبب

 يعقوب بن سفيان : لا أعلم فى جميع الكتب المنقولة كتاباً أصـح من كتاب عمــرو بـــن

 ساقّ ذلك سنده إليهما ، وقد وصله نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن عبــــ

 فّه اللحديث

قوله : (اعتبط ) هو بالعين المُمهلة و الطاء المههملة افتعل من عبط الناقة إذا ذبحها من غير مرض ولا داء ، أو مات عبطة أى صحيحاً شاباً من غبر هرم فال أمية : للموت كأس والمر ء ذائقها

هن لمـ يمت عبطاً يمت هرهأ
وقالل تأبط شراً :
ومن لم يعتبط بسلم ويهرم تسلمه المنون إلى انقطاع

 ولا عدلاُ ) قال الخططابى فیى معالم السنن : معناه : اعتبط بقتله ، أى قتّله ظلمأ لا عـنـ
 ذهبان راوى الحديث : سـألت يحيى بن يحيى الْغسانى عن فوله : اعثبط بقتله ، فقال :
 أنه من اللغبطة بالمعجمة ، وهى اللفرح و اللسرور وحسن الحال ، لأن القاتل يفرح بقتــل
 ( (r.0:9) -r



 الحديث : ( وعلى أهل الأهب ألفـ مثقـــال ) وظاهره أنه أصالة ، و إن كان بختمل أنهم

 استخلف قام خطيباُ وقال: إنٍ الإبل قد غلت ، ففرضها على أهل الورق اثنـــى عشــر




 مـا بين أربعمائة إلـى ثُمانمائة ، ،وعدلها من اللورق ثمانبة آلاف درهم ، قالل : وقضـــى





 ألفأ ) وفى رواية التزمذي


$$
\begin{aligned}
& \text { - رفم ( }{ }^{\circ}
\end{aligned}
$$

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

الورق عشُرة آلاف درهم ، وذلك لقول عمر : هى على أهل الذهب ألنف دينار وعلى





 من الإبل ، لا يكلف الأعر ابىى الذهب ولا اللورق ، فإن لم يجد الأعر ابى مائة من الإبل








 والطعام.








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

كل واحد من هذه الأربعةٌ وخده حكومة عند الهادى ، وذهب الناصر و الفقهاء إلـــىـ، ألن
 وحده لا بسمىى أنفأ ، وإنما الإبية فى الأنف . انتهى . ويجاب عنه بأن الشافعى زورى عن طاووس ، شالل : عندنا فی كتاب رسول الشا

 اللر افعى فى المحرر ، قال : :ويشتمل على ثلالث صفات الطرفين و الوتين بينهـا ، وقالِ الماوردى : هو ما لان من الُحاجز بين المنخرين المتصـل بعضه بالأنف ، وإن الاديـــة


 البيهقي قطعت ثندوة الأثف بنصف اللععل خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الؤورة") )



 حروف الحلق وهى سثة ولا حروف الشفة وهى أُربعة ، والأول أولى ، لأن الالنطق لا يتأتى إلا باللسان

 والجمهور أن فى كل واحدة منهها نصف الدابة' على سواء ، وذهب زيد بن ثابت أن فى


$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { - (rrr:l) - }{ }^{r}
\end{aligned}
$$

قوّله : ( وفى النكر الدية ) ' إذا تطع من أُصله ففيه اللاية ، و هذا مجمــع عليـــه ، ،

 لباقى النككر، وذهب الإمام يحبى و الشافعى إلى أُته لا فرق بين العنّين و والسليم ، و الكبير
 حكومة إلا أنه إذا كان زالن منه فوة الإبالاج و إلا لزم فيه اللابة والنه سبحانه أعلم . قوله : ( وفى الليضتين الاية ) و وهو مجمع على ذلك ، والجمهور أن فى إحداهما

 لفظ ( فى الأنثيين الدية ) و هما البيضتّان كذا فى القاموس والضياء والصحاح ، ونى ، ونكر فى الغيث شرح الأز هار أن الأنثيين هما الجلدتان المحبطتان بالبيضتين ، فوله : ( وفى





 وماللك واللثيث وأحمد وإبحاقّ إلى أن الو اجب فيها الدية كاملة ، لأنها فى معنى العينين


 وحكومة فى الزاثـ ـ






 بالحديث كل ها لـه قوة محيلة كالبطن والدماغ ．انتهىى ：

 أو صدر أو ورك أو عنق أو ساق أو عضد مما له جوف ثلث الدية قال إلإمام بحبيى ：
 ففيه حكومة ．انتهمى

 تثّ دية ذلك العضو ، وكلام الْغيث هو الأنسب بالحديث ، فإن تُغظيم الأرش لأنماً هو

 تكون مأموْمة ، فنكون جائفة ، وأما إذا مر فت الجائفة ، وجرحت من الجانب الآخــر ؛



الادية）و النّ أُعلم

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

$$
\begin{aligned}
& \text { - البحر الزخار (0: } \\
& \text { - (1ヶ (r: } \\
& \text {. ( } 10: 1 \text { ) }{ }^{*}
\end{aligned}
$$












 المهـى أخص مما ذكر فى النهاية
 إليه جمهور العلماء ، وأن الأصابع فى ذلك على سواء ، وأي وأن كل أنملة فيه تُّث العشر إلا الإبهام فالنصف ، وذهب إلى هذا على وابن مستود وابن عباس ، وقذ روى عــي


 تلِّها ثُمان ، وفى الخنصر سبع ) " .



-"


(rAE:9)
「 لا لم أجده .
「- الهداية في تخريج أحاديث البداية (ㅅ:



 (وفى اللسن خمسن ) يشمل الثثايا و غير ها من الأسنان •
قوله : ( وفى الموضحة خمسن من الإبل )

 اللحى الأسفل فحكو مـة و إلا فنصغ اللعشر ، وذهب ابن المسبيب إلى أن فى الموضـنـحة

 وڤوله : (وعلى أهل اللذهب! .. الثغ ) ثقدم الكلام عليه فیى أول هذا الْبحث .

ديهة اللمعد و اللخطأ





وهو أصـح من الثمرفوع

 بُطُونِهِا أَوْلَدُها ) .
「 - لم اجهده .






## تخريج الحديث＇














 أخماسها بنى المخاض ）فى الأسانيد الثى ذكرناها ، ، لا كما توهم شيخنا أبــو الحســن ألدار قطنى رحمنا الهُ و إياه ．

 وثلاهون جذعة ،وأريعون خلفة ،وما صولحوا عليه فهو لهم ، وذلك التثديد الععل ）） فقه الحديث＂



$$
\begin{aligned}
& \text { '- سنن النبيهقي (AO: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 } \\
& \text { (1.- }
\end{aligned}
$$

مكان (بنى لبون):(بنى هجاض) كنـا في رو اية الأربعة لحديث ابن هسـعودد وذذــــبـ

 عن اللنبى




 بهذا اللفظ أبو داود والثنرمثّى و النسائي ،








 وابن عباس و الزهرى وداؤد و ابين المسيب وعطاء وجابر بن زيد وسليمان بــن پِنُـــار واللنخعى وأحمد وإسجاق و! غِير هم .
 اللكوفيون أنه يبدأ بمحرم ، ونكون الأربعة من سنة و احدة .
. . . . . .


$$
\begin{aligned}
& \text { - للحار (ovr : : }) \\
& \text { • - } \\
& .(V \cdot: \lambda)^{-6}
\end{aligned}
$$

أعتى الناس على الله تعالثى

 أخرجه ابن حبان فى حديث صححه' .

## تخريج الحديث"











(

## فقه الحديث

قوله : ( أعتى الناس ) أفعل تفضبل أى زاد فى العتو على غيره مــن النـــاس و إن


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

وقوله : ( ومن قتل فَى حرم الله ) فيه دلالة على أن المعصية فى الحزم أزيذ على






 عند شخص فيقتل غيره ممن لا يكون له المشثاركةٌ فى الفتل . وقوله : ( أو قتل بذجل فى الجاهلية ) الأحل بفتح الذالـ المعجمة ، وسكوبن ألحـــاء
 العداوة أيضاً ، و المزاد هنا هو أن يكون لهـ دم الستحقه فى الجاهلالية فطلبه فـى الإلبــــلام
 المعاصى ، و أبغضهم إلىى: المهو إلا فالثهرك أبغض إلى المّه من جميع المعاصنى ؛

## تتليظ دية الخطأ وشبه (العمد



 حبان" . "قالل ابن القطان : هو صحيح ، ولا يضره الاختّلفـ .
وقَد تقدم الكالام فى الحـدبث \& .
 . ( $\Gamma$, : : 1 (
. (الكج: من الآية: ب) -

(Ir.r.gir.i)

## دية الأصابع

 الخنصر والإبهام ) رواه (البخاري'

 الإبل لكل إصبع) . نقّم الكلام فى ذلكّ .

## المتطبب ضامن


 الالارقطنى وصححه الحاكم ، وهو عند أبى داود والنسائى وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى همن وصله

## فقه اللحديث

 وتصبر أي تكلف الطب ولم يكن عارفأ له ، وهو من الطب بكسر الططاء فعل الطبيب ،



 علاجه عشرين أمراً :






「- زاد المعاد (؟: ب!
 السادس : سن المريض : السابع : عادته .

التاسع : بلا المريض وتربيتّه . العاشر : حال الهوى في و وت المرض . الجادى عشر : النظر في النواء اللضضاد لتالك العلة .

 أصعب منه .
الرابع عشّر : أن يعالج بالأسهل فالأسهل .






 الثامن عشر : الثتلطف بالمريض و الثرفق بها كالثّلطف بالصبى :
 لحذاق الأطباء فى اللخييل أمور أ عجيبة ولا يصل إليها الدو اء ، فالطبيب يسنّعين علــى ، - المرض بكل معين

اللعشرون : وهو ملاك أمر الطبيب أن يجعل علاجه وتدبير د :انتر اعنـــى أركــــان ستة: حفظ الصحة الموجودة ، ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان وإنر اللة العلـــة أو

 نكون هذه أخيّته الثتي برجع إليهل فليس بطبيب . انتهى . و الطببيب شامل لمن طب بوصفه وثوله ، وهو الأى يُخص باسم الطبائعى وبمروده






 المفر عين على مذهب الهادى بأنه عمل عمل الأطباء وهو مأنون هن جها لا لا لمه المعــالـج ،
 كان عليه الضّرب و السجن ، و الدية ، قيل : فى ماله ، وقيل : على العاقلة . انتّهى . و أما إعنات الطبيب الحاذق فإن كان باللسر اية لم يضمن التافاًا لأنهـــا ســر اية فعــل
 لم يتعد الفاعل فى سببها كسر اية الحد وسر اية القصاص عند الجمهـهور خلافــــأ لأبــى
 المقدر كالتغريز فلا يضمن فى المقدر ويضمن فى غير المقدر لأنه راجع إلى الاجتهاد
 فعليه ، و إن كان خطأ فعلى عاقلته والش أُعلم .

ديّة المو اضحع والأصابع

 وصحخه ابن خزيمة وابن الجارود .

## تخريع الحيث


 أبى عزوبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأخرجه مـــن جـبـديث عباد بن العو ام عن عمرو بن شعيب عن أبيده عن جده ( أن أبا بكر وعمر رضـــي الله
 الكوضخة .


 ورووبيا فى ذلكك عن عمر بن بعبد العزيز وفقهاء المدينة من التّابعين .

## ديـة اللمر أة و المعاهد




「
(A): (A)


- (Ar: A) $^{\circ}{ }^{\circ}$
"
 - (lar:r)
 وصعحه ابن خزيمة


## تخريج الحديث

















 عن اللزهرى ( أنها كانت دية اليهودى والنصرانى فى زمن الثنى



$$
\begin{aligned}
& \text {. }(\varepsilon \varepsilon: \Lambda)^{-1} \\
& \text { - } \\
& \text { - r المرجع السابقي }
\end{aligned}
$$

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


 أخرى بلفظ ( جعل دية المعاهياين دية المسلم ) وأخرج














 بأحدهـا دون الآلخر


 وكان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه ، وفى نفسى منه شيء ثم ثم علمت أنه يريد

 تكون فيما قال سيما : اللسنة إذا كان يخالف الثقياس والعقل إلا علم اتباع فيما يرى )

 . أولى بنا فيها

## فقه الحديث

 إلى اللثت ، وما زاد على الثلث كانت جراحهُ المر أة مخالفة ، و المخالفة بأن اللالزم فيها
 لقوله
 ذهب إلى هذا عمر وجمهور فقهاء المدينة وهو قول مالك وأصحابه وأحمد وإسحاق ،



 وكثر ) وأخرج بإسناد منقطع عن إبر اهيم النخعى عن عمر وعن على منلّه ، وأخـرج عن إبر اهيم عن ابن مسعود بإسناد منقطع ، وأخرج عن الشّعبى عن زيد بن ثابت مثل


| . $(\underline{\varepsilon}: \wedge)$ - ${ }^{\prime}$ |
| :---: |
| r |
|  |
| '- أخرجه النيهغيني (1) |
| 0- المرجع النسابق . |









 فى قَبوله : النتهى •
ولا بخفى عليك أن الحذيث رو اه عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده و الصحجنح فى













$$
\begin{aligned}
& \text {. (97: 소) - }
\end{aligned}
$$

مروى عن عثـان ، وبه قالل شريح وجماعة وذهب سليمان بــن يســـالر إلــى أنهـهـا يستويان، حتى يبلغ أرشها خمس عشرة من الإبل ، ثم بنصف فيكون فی منتقلها ســـبع ونصف ، وذهب الحسن البصرى إلى أنهما يتساويان إلى النصف ثُم ينصف .

## دية شبـه العمد



 تخريـج الحديث
وقوله : ( عقل شبه العمد .. الحديث ) أخرجه البيهقى بإسنـاده عــن عمــرو بـن شعيب ، ولم يضعفه الْبيهتى •

## فقه الحديث



 الحمد على الخلاف فيه ، وقد تقتدم الخلاف فى شبه العمد ، و القائل به الحنفية و الثشافعية والله أعلم .

## مقدار الاية من الفضة

( 1 1.
 وأبو حاتم إرسالهـ .

[^8]


## تخريج الّحيث＇

الحديث رواه أصحاب اللسنن من حديث عكرمة ، واخثلف فية علــى عمــرو＇ـــن








 الخطاب رضنى اله عنهم مُتل ذلك ．

## فقه الحديث


 الشافعي ْ ：روى عطاء ونكحول وعمرو بن شغيب و عدد من الحجازيين عن عنـُر ؛



 آلاف درهم ، قال ：حدثنا بذلك أبو حنيفة عن القاسم عن اللثــعبيى ععـن عمــر بــن الخطّاب


## لا يجنى الو الا على ولده ولا اللعكس


 النسائى وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود' . ترجمة الراويّ
أبو رمثة بكسر اللراء وسكون الميم ، وبالثاء المتلثةّ وهو رفاعة بن يثربى بفتح اللياء
 اللنسبة الآثيمى ، ويقال : الثتميمى ، وفى السمه خلاف كثير ، وقيل : عمـــرة ، وقيــل : بشربى بن عوف ، وقيل غير ذلك ، قام على النبى ، مع أبيه ، وعداده فى الكو فيين ، روى عنه إياد بن لقيط .

## تخريج الحديث"

الحديث أخرجه أيضأ أحمد والحاكم؛ ، وأخرج أحمد وأبو داود و التنرمـــى و ابــن













"- أخرجه ابن ماجة رقم (YYY) .

## فقّه الحديت'





 ععوبة الجناية ، ، إنما هو إمن باب النمسرة و التعاضد فيما بين المسلمين .

## 「 Y بـ باب دعوى الام والقسنامـة


 الام ، وخص القسم على اللدم بالقسامة ، وقالل إمام الحرمين : القسامة علما عند أهل اللغـــة



 القرية الثتى يوجد فيها القتنيل ، لا يعلم قاتلند ولا يدعى أولياؤه ثـثله على أحد بعينه .

## مشروعية القسامـة

M IY K








 ترجمة الر اوي
سهل هو أبو محمد ، ويقالل : أبو بحبى ، ويقال : أبو عمارة ، ويقال : أبــو عبــ الرحمن ، وهو بالسين المهولة ، بن أبى حثمة ، و أبو حثمة عبد الهل بــن ســـاعدة بــن



حارثّة بطن من الأوس .


روى عنه أُبو هريرهٌ و'نافع بنٌ جبير و عبد الزححمن بن مسنعود .
فهّه اللحميث
 مـالك (أنـه أخبره عن رجل هن كبر اء ڤومـه ) وفى رواية النشافعى ( أنـه أخبــــره هُهـو

 ولسويد بن اللنعمـن حدثوه ) وفى كثير من اللرو ايات للبخلزى ومسلم والبيهتي و غبر هم







صلع وأهلمها يههد ( .








 الُموحدة وهو منصوب على الإغر اء .





 فى الفتل تصح على غيز معين لأن الأنصـار ادعوا على الئهود أنهم قتلو ا صـــاحبهم ،


 لا توجب إحضار المدعى عليه مالم يظهر ما يقوى الدعو ى ، وقوله : ( إمـا أن تّـــوا
 وقوله: (وإمـا أن تأننوا بحرب من الله ) فيه دلالة على أن من أبى من تساليم ما ما يجب
 صلحاً وأهلها بهود وقوله : ( فكتبوا إنا والله ما فتلنا ) فيه دلالة على الاحثفاء بالكتابة وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة .
وقونه : ( أتحلفون وتسنتحقون دم صاحبكم .. إلى آخــره ) الحديث فيه دلالة على مشرو عية القسامة ، و أصل من أصول التشتريع وقاعدة من قو اعد الإسلام ، وركن من



 وقتادة ومسلم بن خالل وإبر اهيم بن علية وإليه بنحو البخارى إلا أن الكصنف رحمه النه
 الشافعى فى أنه لا 'فود فيها ؛ ويخالفه فیى أن اليمين نُكونِ على المدعى عليه ، وعمـر


على صحتثها :

 الحنفية

ومنها : أن من الأصول أن الأيمان لكس لهـا تأثير فى إثبات الثدم . ومنها : أن فى الأصول أن البيينة على المدعى ، واليمين على من أنكر .
 جاهليا فتلطب لهم زسول الشه 'ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصــول الإلســـلام ،

 المعتدين ، وذلك لأن القتل لما كان يكثر ، وقد يقل حضور الشُهود عليه ، لأن القاتــل




 السرقة متعذر بحسب الأغلب| .
ثم الجمهور (انقائلون بثيوّت القسامة اختلفوا ، هل يجب فيها القود و والدية ؟ فــذهب معظم الحجازيين إلي إيجاب القود بها إذا كمل شروطها ، وهو قول الزه هريّ، ور وبيعة

 عمر بن عبد العزيز ، وقالل:أبو الزلناد : فتلنا بالقسامة و الصحابة متو الفرون إنى لأرى


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

ذلك أبو اللزناد عن خارجةّ بن زيد بن ثابت ، كما أخرجه سعيد بن منصور و الثبيهقـى

 وتسنحقون دم صاحبكم ) وفى رو ابة عند مسلم ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم فندفع برمته ) وأن هذا بدل على القصـاص فإن الستحقاق اللام فيهم منه ، أنـه إذا كــــان القتل عمداً استحقّ القصاص فإنه موجب القصـاص ، ولا سيما رواية ( يدفع برمنــه ) م











 رجلأ قال للرسول
 أخرجه البيهقي

























 و



©- في مصنفه (0: £ ؟!) .

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

جانب الأولين بأن الْحيثين فيهما المقال والآثار عن عـر لا تعارض الْحديث الصحيح
 فى رواية البخأرى ذكر يمين اليِهود من غير يمين الأنصار ذكره فى بـــأب القســامة، وفى روايةٌ يحيى بن سعبد ثقديم أيمان المدعين ، ثد عارضت الرو ايبتان ومع اللتعارض يرجع إلى التّرجيح ، والنر اجح مو إفقَ القياس ، وهو أحاديث تُقديم يمين المدعى عليهم، وذهب بعض أهل الكوفة وكثير من أهل البصرة وبعض أهل المدينة والأوزاعى إلـىى الـى
 رجل واحد واستحقو ا ، وإن نقصت أيمانُهم عادت الناية ، و والل الزه هري: إذا نكل منهم


عليهم بالأيمان فإن حلفو ا فلا شيء عليه
واعلم أن القسامة لا تُبثت بمجرد دعوى القتلّ على المدعى علّيهم من دون شـــبـهة إجماعأ إلا مـا روى عن الأوز اعى ، فإنه قال : وجود الإنسـان فیى محلة وإن لـــم تكــن غلبة أين فتل ونحوه يوجب القسامة ، وروىى عن داود أيضاً ، وأما مع اللشبهة فاختلف العلماء بما تثبت به القسامة منها ، فذهب أبو حنيفة و أصحابه و اللهادويةُ إلى أن الــذى
 تثبت عليهم إذا لم يدع المدعى على غير هم ولا تُبّت فى غير ها ، قالو ا : لأن الأحادبث

 يقتل الرجل الرجل وبلقيه فى محلة طائفةَ لينسب إليهه ، قال الإمام المهجي' : قلنا : لم يشبت اللوث فى أخبار القسامة ، والبيان لا يجوز تأخيره عن وفت الحاجة ، وقد يجاب عنه بأن فی قصـة خيبر قد ثبت ذلك ، وهى أصـــح مـــاورد فــى البــاب ، وذهـــب المشترطون للوث إلى أنه لا بد من الاقتران بشبهة تغظب الظن بالحكم بها وذكروا من

ذلك ست صور :
الأولى : أن بقول المكتول فی حياته : دمى عند فلان ، إذ هو فثلنى أو ضربنى و إن لم يكن به أثر ، أو يقول : جرحنى ويذكر العمد فهذا موجبب للقسامة عند ماللك والليث،







 بكنفى بُتى الثشههادة علىى شداهد أم لا بد من انثين ؟ .
 ،


اللـهوية : إنه يشبت بذلك القصصاص .





 اللطـائفنين كالرمىى ونحوه كانت الفقنـامـة عنى .أهل جر احته .



 -قصة أهلن خبير

 الالدية على الصحيح عند اللشافعى ، وعلى قول للشُافعى يجب القصـاص عليهم ، وفــــال



 الُعمد فقال : بحلف الأقاربب خمسين يميناً ، ولا يحلف النساء و لا الصــبـيان ، وو افقــهـ



 الزهرى : وقّضى بهُ عبد الملك لُم رده عمر بن عبد المزيز إلى الأمر الأول .
 يحيى بن سعيد ( فعقله النبى ( ( من قبده ) بكسر القاف وفتّح الموحدة ، أى من جهته ، وفى رواية اللبي ( فلما رأى
 إبل الصدقّة ) وظاهر ها المعارضة لرو اية ( من عنده ) ، وجمع بعضهم بِن الرّرو ايبّن باحثمال أن يكون اشتر اها من إبل الصدقة بمال دفعه من عنده ، أو المّر اد بقوله : (من
 لمصالح المسلمين وڤًّ حكى القاضى عياض عن بعض العلماء جو از صرف الزلـكــاة فى المصالح العامة ، واستندل بهذا الحديث وغيره ، وقد جاء فى حديث أبى لاس فال : ( حملنا النبى قلى إبل الصدقة فى (لحع ) وقد قبل : إن زيادة (من إبل الصــدقة ) يعنى فیى حدبث اللباب غلط ، والأولى أن لا يغلط الراوى ما أمكن لاحتمال مانكر مــن التأويل ، ويحتمل أيضاً أن يكون تسلف ذلك هن إبل الصدقّة ليدفعه من مال الفيءء ، أو
 وراستجلابا لليهو2＇．

## الالقسامة فى الجاهلية





## فقه الحديث





 الجاهلية ، وقضى بها بين أنانـن من الأبصار من بنى خارثة ادعوا علـــى إليهــود ）




 والله أعلم ．

[^9]
## r ـ بـ باب قتال أهل البّغي

البغى مصدر بغى عليه بفتح المُعجة بغياً بفتّح الموحدة وسكون المـعمة علا وظلم وعدل عن الحق ، وله معان كثيرة ، وفى الاصططلاح : هو الخرو ج عن طاعة الإمـــام
 إليه مع محاربته أو الاعزم عليها وله تأويل في ذلك .

## حكم رفع المؤمن سلاحه على أخيه

§ §


## فقهه الحديث

قوله : ( حمل علينا ) جاء عند مسلم من حدبث سلمةّ بن الأكوع : ( من سل علينا

 لترينة فوله : ( علينا )




 الخبر من غير تعرض لتأوبله ليكون أبلغ فى الزجر ، وكان سفيان بن عيينة ينكر على
 رقم (.)



 وأحمد (1: צז؟).

من بصرفه عن ظلاهره ، ؤيرى أن الإمسـاك على تأويله أولى بما ذكرناه ، و الحــــــيث



خرهـة الالخروج عن اللجماعة


فٌّه اللحديث

 انتفقت الكلمة عليه و النظم شنمل اللمنسلمين بحباطته .

وقوله : ( فميتته جاهلية ) بكسر اللميم مضدر نوعى مراد بها نوع من :المينـباث ؛


 خبث فم فوضى لا إمام لهـ .

من يقتّل عمـارًا ؟



تخريج اللحديث

 النبار ).



「- قلت : و هذا الحدديث علم من أُغلام النجوة الكثِرة .









 وابن معين وابن أبى خييُمة أنهم قالوا : لم يصح؛ .

## فقه الحديتْ

 معاوية وأهل صفين بغاة على على تُهُ .

## حكم البغاة

: I YIV










 الحافظ ، نكر ذلنك الذهبي في ترجمة عمار في النبلاء على أن تصحيحه يظهر في شرط صحة الأخبار ، فانهـ


 وصل إلى ما يريد من غير هعازضة وضلئلِ مانهم . والنه أعلم .


 ككيم ، وهو متروك ، وصح غن على من طرق نحوه موقوفاً ، أخرجه ابن أبى شثبيبة والحاكم" .

## تخريج الحديث"





 فظلى سبيلة ، ثم قال : أقتلتك حين تبايع ، قال الثشافقى : والحرب يوم صفين قائمة). فقه الحديث










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

 أحمد بن حنبل : أحاديثه بو اطيل

.
.





 الجمل أخرجه البيوقي
 فينا الجراح ؛ فقال : بـا ابن أخى والله مـا جهلت شيئأ من أمرهم إلا مـا كـــانوا فيــهـه ،



 قتيلا، ويجب إمهالهم إذا طلبوا المهلة للنظر و النتثبت مدة معلومة ، وقوله : ( ولا يجهز






 والحنفية ، وينأبد هذا بقوله


$$
\begin{aligned}
& \text { ' ( (الز عد: من الآية1) ؛) . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - - سبق تخريجه في البيوع - }
\end{aligned}
$$

يأخذ سلباً ) وأخرج' أيضاً عن 'أبى بكر بن أبى شيبة عن جعفر بن محمد عن أبيهُ (أن
 (شهلت يوم صفين ، وكانوا لا يجهزون على جريح ولا يقتلون بوليا ، ولا يســلـّلون قتيلا ) وأخرج














 ينتهبها الثناس ، با فلان انطلق معغه إلى ابين قرظة ، هره فليعطه غلة هذه الســــنـن ، ويدفع إليه أرضه ) وذهب الشافعي إلى أنه يقبض ممن فتل من البغاة ، فالل الثّبــافعى


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

$$
\begin{aligned}
& \text { " } \\
& \text { "- (الحجرات: هن الآلية) • . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { *- (الاسراء: من الآيةrب) - }
\end{aligned}
$$



 فأنا ولى دمى ، أعفو إن شئت ، وإن شئت استقّت ، وإن مت فقتثّتموه فلا تمثلــــوا )
 جريحها.. الحديث ) فإن ظاهر الإطلاق ، أنه سواء كان قد قتّل أو لا ، والآبة الكريمة
 الالصحابة كما رواه ابن شهاب والش أعلم .

## حكم من أرالد تفريق الجماعة

 . ترجمة اللراوي؛

هو مرفجة بن شريح بضم اللشين المعجمة وفتح الـــراء وســكـون اليـــاء وباء وبالحـــاء
 المهكلة ، وقيل : ذريح بفتح الذال المعجمة وكسر الراء وبالحاء المههلة وقيل : صريح بضم الصـاد المههلة وفتح اللراء وبالحاء المهملة ، وقيل : شُر احيل ، وفيــل : ســريج بالسين المهملة والجيم الكندى ، وبقال : الأشجّى ويقال : الأسلمى ، عداده فیى أهــل الكوفهة .

## -فقّه الحديث

الحديث فيه دلالة على أن من فرق بين جماعة المسلمين ، وذلك بأن يخــر ج عــن
 ينته، فإذا قتل فقد صـار دمه هدرأ .


# ؛ - بـب قَتال الجاتى وقتل المرتّ <br> <br> من هَّل دون مـلّه 

 <br> <br> من هَّل دون مـلّه}
: IY19


## تخريج اللحيث



 إجر اء الماء من حائط لآل عمرو بن العاص ، وكان المنع لما يذخل عليه من اللضبزر .

## فقه الحديث’

والحدبث فيه دلالة علىئ أنه يجوز المقاتلة لمن قصد اُخذ مال غيره بغيز حقّ بنواء


 وحكى ابن المنذر عن الشافقعى رضى الله عنـ أنـه من أريد ماله أو نفسـه أو حريمه ولم
 يقصد القتل ، قال ابن المنذر : و الأى عليه أهل اللعلم أن للرجل أن يدفع عمـا ذـــــر إذأ أريد ظلماً بغير تفصيل إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين علــــــ







ס- رتم (1 1) .


السنثناء السنطان للآثّار الواردةة بالأمر بالصبر على جوره وتر كك القيامة عليه ، وفــرق الأوزاعى بين الحال التى للتاس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها ، وأما فى حال الاختّلف و الفرقةّ فليستّلم ولا يقاتل أحداً ، ويوٌّبد قول الجمهور ما أخرجه مسلم' من

 شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : فهو فى النار ) وظاهر الحديث إطلاق الأحوال والش أعلم ،

## حكم من عض شخصاً فانتزعت ثشيته



 روايات الحديث"
 المعضوض ، وقد جاء فى بعض رواياته ( أن أبيرأ ليعلى عض رجل نـل نراعه



 الحفاظ : الصحيح المعروف أن المعضوض أجبر بيلى لا يعلى ، فال : ويحتمل أنهما








العاض ، وفوله : ( فانتزع عـده ) وجاء فى رو اية لمسلم ( عضن ذراع رجــلـل ) وجــاء



 راهويه عنه ، وفى حديث نسلمة بن أمية. عند النسائىى ، و انفرد إسماعيل بن بعلية غعـن ابن جريج بلقظ ( الإصبع ) ففلا تقاوم الرو ايات المتعددة على ذكر الأراع •
 الأكثر للبخارى (فوقعت ثنيتّاه ) بصيغة التثنية ، وللكشميهنى ( ثثايـاه ) بصبيغة الجممع،


 تععدد اللو اقعة بعيد لاتحاد المخّرج وقوله : ( فاختصما ) بضيغة التُثية ، وفى روابة البخارى( فاختصموا ) و المــــراد



 بكسر الضناد الأولبي يعضض بفتحها فى المضار ع فألدغت ونقلت حركتها إلى ماقْلّها،
 وجاء فى ( يقضمها ) بسكوان القأقـ وفتح الضّاد المعجمة على الأفصـح ، و هو الأكــل بأطر افـ الأسنان وقوله : ( لا دية له ) وفى رواية ( فأبطله ، وقال : أردت أن تأكــــلـ


 وفى رواية ( فأهار ها )

## فقه الحديث'

والحيث فيه دلالة على أن هذه الجناية التى وقَت لأجل الدفع عن الضرر تهدر ولا ضمان على الجانى ، وقد ذهب إلى هذا الجمهور ، وقالوا : لا يلزمه شيء ، لأنه فى حكم الصائل ، واحتجوا أيضا بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحا ليقتله ،
 موضع آخر لم يلزمه شيء ، وشُرط الإهدار أن بــــألم المعضــوض ، وأن لا يمكنـــهـ
 بدون ذلك فعدل عنه البى الأنقل لم بِهر وعند الشافعية وجه أنه بِهر على الإطــلاق ،
 وأجابو ا عن هذا الحديث باحتمال أن يكون سبب الإهدار شدة العض لا النز ع ، فيكون سقوط ثنية العاض بفعله لا بفعل المعضوض ، إذ لو كان من فعل صاحب اليد لأككنه اللتخلص من غبر قلع وإلا فيجوز اللفع بالأتقل مع إمكــان الأخــف ، وقـــــل بعــض

 وتطع الآخر يده ، ورد عليه بأنه قياس فى مقابلة النص ، وهو فاسد ، و والل بعضهم : لعل أسنانه كانت متحركة فسقطت عقب اللنزع ، وسياق هذا الحديث يدفع الاحتمـــال ،

 بمثله ) فلل على تُعدى الحكم فى غبر ما ورد فيه وها شرطه الجمهور فـى الإهدار ،
 الحكم فى غير جناية الفم ، بأن يكون فى عضو آخر من باب القياس ، وفد قال بحيــى ابن عمر : لو بلغ مالكا هذا الحديث لم يخالفه ، وكذا قال ابن بطلال ، وقال الـــاودى :


 وحملها عنهم أهل العراق ، واعتّز بعض المالكية بفساد اللزمان ، ونقل القرطبى عــن

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

بعض أصحابهم إسقاط الضنمان ، قالل : وضمنه الشافعى ، وهو مشهور مذهب مبابـــك


## حكم بن اطلع على بيت شخص بغير اذنه


 وفى لفظ لأخمد والنسائى وصححه ابن حبانَ ( فلا دية له ولا قّهاص ) ، . فقه الحديث"


 على من جنى على الناظر ، وكذا إذا كان المنظور إليه فی محل لا بحتاج إلــى الإِذن





 اللنبى ( ج
 على أن ذلك على جهة الحَقيقةٍ

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

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


وتيل : هما سواء ) .

وقال يحيى بن عمر من المالكية : لعل مالكأ لم يبلغه الخبر ، واعتل بعض المالكية
 فقأ عينه ولا سقوط ضمانها فكذلك إذا كان النظر إلى المذكور و هو فى بيته ، وتجسس

 فبالأولى نظر الـعورة المحقق ، وقد يجاب بأن النظر اللى البيت غير منحصر في نظــر اللعورة فقط بل هو عام لنظر الحريم ، وما يقصد صاحب اللبيت ستره من الأمور النى لا يجب اطللع أحد عليها ، فلم يكن ذلك أولى ، وثال ابن دقيق العيد : تصرف الفقهاء

فى هذا الُحكم بأنواع من اللتصرفات :
منها : أن يفرق بين أن يكون هذا الناظر و اقفاً بالشار ع أو فى خالص ملك المنظور



المنظور إليه .
ومنها : أنه هل يجوز رمى الْناظر ڤبل الإنذار و اللنهي فيه وجهان للشافعية :
أحدهما : لا ، على قياس الآفع فى البداية بالأهون .




 القصداص أو الدية .
ومما تصرف فيه الفقهاء أن هذا الناظر إذا كان له محرم فـى الـــدار أو زوجــــة أو


الدّار محرم ، إنما يمتتع فصد عينه إذا لم يكن فيها إلا محارمه . ومنها : أنه إذا لم يكن فى اللدار إلا صـاحبها فله اللرمى إن كان مكشوف العورة ولا ضمان وإلا فوجهان : أظهر هما لا يجوز رميه .
 قْصد عينه ، لأنه لا يطلع على شنيء . قالل بعض إلفقهاء : والأظهر .الجو الز لإطـلاق الأخبار ، و أنه لا تنضبط أوقاتات الستر و النكشف فالاحتياط حسم الباب .


 يجوز لتَعديه بالنظر ، وأجر!ى هذا الخلافـ فيما إذا نظر من ســـطح بيتــه ، ، أو نظــــر


 المقصود بالحديث ، وبعضه مأخوذ من القياس وهو قليل فيما ذكر على ذلك . انتهــى كلامـه

واعلم أنه يؤخذ من هذا الحديث صحة فول الفقهاء : إنها تهام الصــو المع المحذثـــة المعورة ، وكذا تُعلية الملك إِذا كانت معورة ، وهو مروى عن القاسم الرسىي ، وْيحبّج



 و السلام وابله أعلم .

## جناية المـاشية بالليل على أهلها



 حبان وفى إسناده اختّلف .

## تخريتج الالحدي1

الحديث مداره على الزهرى ، وقد اختلف عليه فرواه الليث عن الزهرى عن ابسـن

 رسول الله



 ورواه النساتى من طريق محمد بن أبى حفصة عن الزهرى عن سعيلد بن المسيب عن








 فتادة عن الشُعبى ( أن شريحاً رفعت إليه شاة أصابت غزلًا ، فقال الشعبى : أبصــرووه
 كان بنهار فلا ضمـان عليكم ، قالل : وقال : النفش بالليل ، والمهمل بالنهـــار ) ورووى ،

 إرسالها فى اللنهار ، ويضسن ما جنته باللثل ، لأنه يعنّاد حفظها بالليل ، وقـ ذْهب إبـــى









 يضمن ما أْتلفت هما لا يقدر على حفظه ، ويضمن ما أمكنه حفظه وهو مسرزوى عــن الا

 لحديث ناقة البر اءء ، ولحديث ( العجماء جرحها جبار ) ولثادية الكريمة ، ولعله بقول :



 اللتى لكى حيطن . انتهى . فهذهْ المسألكة لا تستقيم إلا على ما ذكره الإمام يحيّى إذا كان يعناد حفظها وهو خارج عن الأفو الن الأربعة

 و النسائي (0: ؟ צ -

## حكم المرتد


 وكان قد استتيب قبل ذلك .

## فقةه اللحـيت




 منها ، وجاء معاذ فذعاه فأبى فضرب عنقه ) فالل أبو داود : رواه عبد المطك بن عمير عن أبى بردة فلم بذكر الاستثابة ، وكذا ابن فضيل عن الشيبانى ، وفال المسعودى عن
 (استتابه ) إلا أن الرو اية التى لم يذكر فيها الاستتابة لا تعارض ماذكرت فيلـي ولععل معاذاً قد كان بلغه استتابة أبى موسى له .
 اللسكوتى ، لأن عمر كتب فى أمر المرتد :( هلا حبستموه ثلاثة أيام ، وأطعمتموه كل

 الحسن وطاوس وأهل الظاهر ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير وأشار إليـــهـ


 , الُمحى (1) .

-- (النوبة: من رجلألآيَه) .














## التتّل لمن بال دينه




## فقّه الحديث"









 ذلك فى حق الكفار الأصليبين المتحزبين للقتال ، وهى عموم فوله : ( من بدل دينــه ) سالماُ عن المعارض ، ويؤيد هذا أن ابن عباس راوى الحديث ، قالل : ( إنهـــا تقتــل



 عن الإسلام فادعه ، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه ، وأيما أمر أة الرتدت عـــن الإســـلام


 اللرجال و اللنساء فى الحدود كلها اللزنا وغيره ، ومن جملة الحدود رجم المحصنة ، فهو مخصص بحديث النهى عن قتل النساء ، وظاهر الحديث إطلاق التتديل ، فتّاول مــن تتصـر بعد أن كان يهودياُ وغبر ذلك من الأديان الكفرية وقد ذهب إلى هذا الشـــافعدية،
 بعض الحنفية بأن الممراد بالتبديل ، إنما هو كفر بعد إبلام ، وإطلاق الحديث متــروك



 وظاهزه أن غير الإسلام يسمى ديناً ، و أنه لن يقبل منه ، وأجبب بأن الآهــة ظـــــاهرة

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






 الثالث ، وهّالل :

## 






 ونقبل مدن كان غير داعيٌ ، وذهب ابن الصـلاح إلى أنها نقبل توبته ويعزر ، فإن عاد

 فدل على الإلمهال كلاستثابة: ، وأن إظهار الأيمان يحصن من إلفتل ، وقد قام الإجمـــاع





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

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





والجو اب عنه بأن الظاهر من أحوال الثنى



 المسلمين فحكم الإسلام جارى عليه .












 المتنبي حيث فال في ثُصيدتّه المشهورة :

## وكم لظلام الليل عندك من يد


 والزن




هو اللذى يظهر الإسلام ، وِيخفى الكَفر ، فإن أرادوا اشتر اكهم فى اللحكم فهو كذلكّ وإلا




 الاسمين قالل : ولـهم مقالات سخيفة فى النثبوات ، وتحريف الآيات ، وفر ائضض العبّدات



 أحداً منهم أظهر الإسلام في العّهـ الْنبوى والش أعلم .




 منْ رَحْمَة اللّه

## حكم من سب اللنبى




 (r)

## فقه الحديث


 المنذر عن الأوزاعى والليث أنه يستتاب ، وإن كان من أهل العهـ فإنـــه يقتـــل إلا أن يسلم ، ونقل ابن اللمنذر عن اللليث والأوز اعيى و الشانعى وأحمد وإبحاق أنه يقتل أيضأ
 ذللك بأن الثنى

 فيصبير كافرأ بلا عهد فبهـر دمه إلا أن بسلم والش أعلم .

## ا 11

 الالر ها يميزها ، وحد الشثيء و'صفه المحيط الممبيز له عن غيره .




 عن فعله ، ومنها ما زجر الزأيادة فيه و الالنقصان .


متقق عليه وبعضها مختلف: فيه :
فالمنفق عليه : الزردة ، و الحر ابة قبل الققرة واللزنا و القفـ به ، وشرب الخمبــر سواء أبسكر أم لا ، والسرڤةة.


 وترك الصـلاة تكاسنلاُ ، و الفطر فیى زمصـان .

## 1 ــ بـ <br> حد البكر والثيب








 وهذا اللفظ لمسلم

## فقه الحديث「

قوله ：（ أنشدك الله ）بفتّح أوله ونون ساكنة وضم الثشين المعجمة أى أسألكلك باله ،
 كل مطلوب هؤكد ، ولو لم يكن هناك رفع صوت ، فلا يرد أنه كيف يرفع صوته عنـ اللنجى

 القضاء بكتاب الله ، ودخل لفظ（ إلا ）على الفعل المؤول بالمصدر ، وإن لم يكن معه
 أأنذرتهم ، ويصحح أن يقال ：إن الحرف المصدرى مقدر ، وإن لـــم يكــن هــذا مــن

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




 رحمه الها أن تكون إلا جوابب القنسم ، قالل : لما فيها من معنى الحصــر ، وتقـــدنِّه : أسألكك باله لا تفعل شيئًا إلا القضاء . النتهى . و هذا فيه تجوّز ، لأن الجو اب' هو المنفى

 الخصومة و المبادرة إلى الالتلذاذ بحكم الشريعة اللسحة ، فقولة : ( بكتاب الشّه ) لم بكن له مفهوم فإن النبي
 الحقٌ الذّى بثلج لـه الصدر ؛؛ و المر اد بكتّاب الثه ما حكم به وكتب على عباذه ، و وقيّل :



 أو لكونه هد نزلت الآية المنسوخة ، وهى : ( الثيخ والثيخة إلذا زنيا فارجموهفــا )


 الجوات .


 صوتّه ، إن كان الأول رفغه ، وتأككده السؤالل على فقهه وقد ورد ( أن حسنن اللسنؤال نصف الثلم ) ${ }^{\text {º }}$



「 - (النشاء: من الآيةه 1) .

(فقال خصهل ) وهذه الزيادة شاذة ، و المخفوظ مافى سائر الطرقّ كما فى رواية سفيان






 و العسف الجور ، أو هو بمعنى الفاعل لكونه يعسف الأرض بالثر الثردد إلِيهـا ، يقـــال : عسف الليل عسفأ إذا أكثر السبير فيه ويطلق العسف أيضـاً علــى الكفايــــة ، والأجبــر








 بالإضافة نلاككثر ، وقر أه بعضه بتنوين جلد ونصب مـائة ، ولم يشبت رواية ، فورلــهـ :


 المصدر بمعنى اسم المفعول ، وفيه دلالة على أن المـل فـى الصلـح الباطل لا يحــلـ ، وأنه يجب رده وفوله : ( وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) محمول على أنه علم

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



 وقوله: ( واغد يا أنيس ) بنون ومههلة مصغرأ ، قال ابن اللسكن فى كتّاب الصـجابة :







 وقوله : ( فإن اعترفت فَارجمهــا ) ظاهر .الحديث أنه يكفى الاعتر افـ مزة واحـــدة :














 بكن في اللفظ ما بدل على أنه لا يعبَر ما دونها لأنها حكاية فعل .


 بالمرة الواحدة ، ولو كان الأربع معتبرة للكرها ، لأنه بيان فى وفتّ الحاجة وقد بدا بدفع


 (طهرنى ، فقال : ويحك ارجعى فاستغفرى فقاتت : أراك تريد أن تردنى كهـا رددت













$$
\begin{aligned}
& \text { •- رقم (179) }
\end{aligned}
$$

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

منه عند اللسؤال والاستثبات ، لأن صفة الإعر اض وقعت أربع مرات ، وصنفة الإجبال عليه للسؤ الّ وقع بعدها وتمنام الحديث :

 عليها فرجمها ) ونحوه فى رو اية صالح بن كبسأن ، وفى رواية عمرو بن شــــــغيّب : (وأما امرأة هذا فترجم ) ورو ابة الليث أنتهها ، لأنها تشعر بأن أنيساً أعاد جوا ابها على

 أنبساً لما اعترفت أعلم النجبي


 فوض إليه النبىى الحكم ؛ وقد يجاب عنه بأنها و اقعة" عبن ، ويحتمل أن يكون' 'أنيس

 ذلك الجمهور ، والخلاف فنى غير الحدود أقوى ، قال : وقصة أنيس يطرقها احتمنــل


 باعتر افها • انتهىى

واعلم أن بعث الثنبى
 قذفت المر أة باللزنا بعبث إليها عنه، فكان منها الإقرالر ، فأُوجبت على نفسها الحث ، ويؤيد هذا ما أخرجـــه أُبــو داود

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





## الحد هو السبيل

( IYYV



## فقهd الحديث"











 اللفاء اللراشنون ، ولم بنكره أحد فكان إجماعاًا ، وذهبت الهالوية والحنفية وحماد ابلى




 (

-     - كما سيأتي في الحديث رق (1 (IMT)











 شرعي.

























المهخي: شرعى ، وإنما يكون نسخاً بزيادة ركعة خامسةً ، ونحو ذلك كما هو مقـر ر
 بقوله: قلت : التّغريب عقوبة لا حد لقول على مكّه : ( جلد مائة وحبس سنة ) ولنفى
 انتهمى ، ولا بخفى ضعف الاحتجاج بقول على فإنه مؤيد لقول الجمهور ، وأمـــا نفــى
 المصلحة التتى رآها مفسدة فتركها ، ولا ثلازم بين ذلك وبين حد اللنفى إلا باحتمــال أن يكون ذلك وقع زيادة عقوبة لا زيادة حد ، والاحتمال لا يعارض الصـا ولا
 الثايثة : قليععها)
 وإذا النقى عن النساء انتقى عن الرجال كذا قال ، وهو مبنى على أن العموم إذا خصر ستط الاستدلال، وهو مذهب ضعيف ، ولا بخفى ضعف هذا الجواب .







 تتضيى أنه لا يعاقب غير الجانى ومن نم سقط فرض الجهاد والحج عــن المملــوك ،


$$
\begin{aligned}
& \text {. حبان رقم (YVIA) . }
\end{aligned}
$$






 الالتغريب

















$$
\begin{aligned}
& \text { ' } \\
& \text { "- البحر اللزخار (0: }
\end{aligned}
$$



.
º - سباتي في الحديث رتم (ITM) .






 بسقوط الجلد عن المرجوم ، لاحتمال أن يكون ترك ذكر ذكره لوضوحه ، ولكونه الأصل ،





 على ، وهو توقَيف . انتّهى



ببقاء حكمهما وكأنه لم يظهر له ما نسخ ذلك فوجب إعمال الدليلين والل أعلم .

 هريرة ، وإسلاممه سنة سبع وابن عباس كذلك حضره ، وهو إنما جاء هـع أمـــه إلـــى المدينة سنة تسع

## الاعتر افت بـلزنـا





 متفق عليه؛ .

## فقه الحديث


 فحذف مكان ، وليس من المصـادر تفعال ، وفعال بكسر أوله غبر هذا ولفظ تبيـــنـ ،


















 قومـه، فقالوا : مـا نـعم به بأسـأ ، إلا أنـه أصـاب شيئًا" ، يرى أنـه لا يخرج منـــه إلا أن
 فقالوا : با رسول الله إنـه لصحيح ) ويجمع بينهما بأنه سألّه ، ثُم سأل عنـه احتِياطـــأ ، فإن فائدة سؤ اله أنه لو اليعى الجنون لكان فى ذلك دفع لإفامة الحد عليه ، حثى يظهـر خلاف دعو اه فلما أجاب بأنه لا جنون به سأل عنه ، لاحتمال أن يكون كذلك و لا يعتّ بقوله وفيه دلالة على أنه يجب على الامـام أن يسنفصل عن الأمور اللتّى لا يجب دعها الحد ، فإن قصر فیى ذللك ضمن إن تُعمد و إلا كان خطأ ، وضمـأن الخطـــا فـــى بيـــ
 يدل على عدم وجوده ، فإنه قد يروى الز اوى بعضل الؤ اقع والله أعلم . وقّوله : ( أحصنت ) بفتّح الْهمزة ، المر اد ، تزوجت ، وهذا هعناه جزماً هنا ، لأن اللحكم فى الزنا إنمـا افتزق فی حث من تزوج ومن لم يتزوج ، فوله : ( قالر : نعــم ) و هذا الحديث قد روى بزيادات ، ففى حديث بريدةّ قبل هذا قالل : ( أشربت خمــرأ ؟
 عباس": (لعلك قبلت ، أو غمزت - بـغين معجمةٌ وزأى ـ أو نظرت ) و المعنى : أنك تجوزت بإطلاه لفظ الزنا على مقدماته ، وفى رواية نعيم فقال : ( هــلـ ضـــاجعتها ؟
 حديث ابن عباس المذكور ، فقال : ( أنكتها ، لا يكنى ) بفتح الياء النحتانيــة وسـسكون الكافـ من الكناية أى أنه ذكر هذا اللفظ صريحا ، ولم يكن" عنه بلفظ آخر كالجمـــاع ، ويحتمل أن يجمع بأنه ذكره بعد ذكر الجمـاع ، لأن الجماع قـــد يحمــل علــــي مجــرد
 فی ذلك منها ؟ قالل : نـم ، قال : كما يغغيب المرود فیى المكحلة ، والرششاء فى الثئر ؟
 المرأته حلالٌ قال : فْما تريد بهذا الثقل ؟ فَال : تطلهرنى ، فأمر به فرجم ) وفى رو اية






النسائي' : ( (هل أدخلته وأخرجته ؟ قال : نـع ) و الحديث فيه دلالة أنه يندب ثلقين مــــا يستط الحدن، وأن الإقر الر لا بد فيه من اللفظ الصـريح الأى لا يحتمل غير المو اقعـــــة ،









 لم يقم عليه الحد. انتههى •
ولعله بقال : المر اد به : يؤخر إقامة الحد إلى بعد الصحو لجوالز أن يكون له شبهة









 وبمكن الجمع بان المنفى حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه ، أو أنهم في أول


$$
\begin{aligned}
& \text { - (النساء: من الآليدّ ؛) . }
\end{aligned}
$$






 مندوب للرجل والمرأة ، و وقال أبو يوسف وأبو ثور : يحفر للا للرجل والمر أة ، و وثا أخرج أبو داود والنسائي







 أنه لم يصرح بالرجوع ، ولم يقل أحد ، إن الحد بسقط بمجرد الهريب .

## تثبت الحاكم من الجانى وتلقينهـ



رواه البخاريّ " .

## فقه الحديث؛




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



 （العين تزنى وزناها النظر ）＇＇
 الإقرار بالزنا لا بد فيه من اللفظ الصربح الذى لا يحتمل غبر المو القعة ．

## عقوبة الزانتى المحصن








## فقه الحديث＂






 لا أعلم أحداً ذكر فى هذا الحديث（ الشيخ والشيخة ）غير سفيان ، وينبغى أن يكــون


 الفرانض ، وتركتم على الواضحة ، ثم قال : إياكم أن تهلكوا عن آيــة الـــرجم ، أن أن



 الهسيب عن عمر : ( لكثّتها فى آخر القرّآن ) وفى رواية أبى معشر الآتى بالفظ ( فـ









 عمر، أو أنه قد سمع ذلك وقد أخرج عبد الرزاق والطبري هكه قال : سيجيء قوم يكنبون بالرجم .. الحـــيث ) وفى رواية عنـ النســائي ( ( وأن

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

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

$$
\begin{aligned}
& \text { " - أخرجه عبد الرزاق (Y: . . }
\end{aligned}
$$














 فإن عمر جعل الحبل مقابلا"'للاعتران ، وقوله : ( أو الاعتراف ) أى الإقرار بالزنىى، والاستمر ان علّه وقد تقدم الككلام عكّه .

## عقوبة الأمة الزاتية



 عليهّ و هذا لفظ مسلّلم .

## فقه الحديث"


 حق الحرة ، وهو الشهادة أو الإقرأر ، والشهادة نقام عند الحاكم عند الأكثر ‘، وذهــبـب
'- سبق تخريجه في الُحديث رقم (Y (YY) .
 .


بعض أصحاب الشافعى إلى أنها تقام عند السيد ، وتوله : ( فليجلدها ) فيه دلالة على
























$$
\begin{aligned}
& \text { ' - (النساء: من الآيةهr) . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - (17 : : } 1 \text { ( }{ }^{-r} \\
& \text { t- ولم أجد هذا الكلام ني شر ح النووي واش أعلم . }
\end{aligned}
$$

 مباعدة من نكرر منه اللزنا المُلا يظن بالسبا الرضا بذلكَ ، ولما فى ذلك من الوسيلة إلـى تكثير أو لاد الزنا ، قال : ووحكاه بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمبـة ، فـــلا
 بالحقير ؟ . انتهئ
وظاهر هذا أن الإجماع صرف الأمر عن اللوجوب ، وقالل داود وأهل الظاهز : وه هو

















## إقامة الحد على المملوك

 أَيْمَانُكُمٌ ) رواه أبو داود ؛ ؛ وهو فَى مسلمْ موقِوف .


- أخرجه مسلم رقم (0.0) .


## تخريج الحديث'

وأخرجه البيهقى مرفوعاً ، وقد غفل الحاكم فاستّركهـ" . فقّه الحديث"

الحديت فيه دلالة على أن و لاية إقامة الحد إلى اللسيد على الأكور والإنات سواء مع




 على هذا التعليل بأن ذلك حيت كان ثبوته بالإقرار لا إذا كان بالبينة ، فالعلة منتفيـة ،


 تسليطه على إقامة الحد على مماليكه منافاة لذلك ، وقد روى عن جماعة من الصحابة








$$
\begin{aligned}
& \text { "- المرجع السابق - } \\
& \text { " - الييهقي في المرجع السابق . }
\end{aligned}
$$























$$
\begin{aligned}
& \text { ' } \\
& \text { r r- البيهتي فئي المر جع السابق - } \\
& \text { - } \\
& \text { - (个ヶa:1.) - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (iA. :1.) - }{ }^{Y}
\end{aligned}
$$





 للرد علي الطحاوى وأنت خبير أن فول المادوية : ويحد العبد حيث لا إمــام ســيده ، أخذ من قول المانعين و المجيزين فلا يكون جارحاً لإجماع ، ولكنه تَصيل و وهو يحنّاج إلى دليل .

## الصصلاة على المحدود






 فقه الحديث



 - بريدة وعن عمر ان بن حصين ، وروى عن عمران التزم ونى و النسائى قوله : ( أحسن إليها ) هذا الإحسان له سبيان : وري
 فأوصىى بالإحسان إليها تحذير أ لهم هن ذلك .



「-- شرح النووي طلى صحيح مسلم (1:1:1-1) .
 من اللنفرة من مثلاه و وإسماع الككلام المؤذى

وڤوله : ( فإذا وضعت فأتنى بها ففعل .. إلى آخره ) ظاهر هذه الرو اية أنه ريجمها عقب اللوضع ، وفى رو اية أخرى لُمسلم ( أنه إنما رجمت بـد أن فطمت ولدها وها ، وأتت






 فرجموها ) فيه دلالة على أنها لم يحضر ، وأنه لا يلزّم الإمام الحضبور .

 كما فال القاضى فى رواية مسلم ( فصلى عليها ، ثم دفنت ) إلا أنه قال الطبزى : إنها
 كاللرواية المذكورة فى هذا الكتاب ، إلا أنه يمكن الجمع بين اللروايات بأن معنى مبلى عليها بفتح الصـاد أمر بالصلْة عليها ، والإسناد إلى الالسبب مجاز عقلى ، وْوّل عمر :




 وأهل الفضل ، وقال الشافعى وآخرون : بصلى عليه الإِمام وأهل الفضل و وغيـز هم ، فالخلاف بين الشُافعى ومالكُ إنما هو فى الإمام وأهل الفضل ، وأما غير هم فـاتفقا على
 و المحازبة و غيرهم ، وقال التزهزى : لا يصلى أحد على المرجوم وقاتل نفسـه ، :وقّال

فتادة : لا يصلى على ولد الزنا ، واحتج الجمهور بهذا الحديت ، وأجاب أصحاب مالكّ عنه بجوابين : أحدها : ثضميف رواية الصـلاة لكون الكَثر لم يذكروها .

 إنما يصار إليه إذا اضطر إلى الرنكابه ، وليس هنا شىءء من ذلك ، فوجب الحمل على ، ظاهره ، والرجوع ع الـى الحقّ أحقّ .
 القولين فى مذهب الشافعى ، وهو فول غير هم . والثقول الثانى : أن الحد يسقط بالتّوبة ، وأما حد المحارب قبل القدرة عليه فيســـطـ
 و عند ابن عباس وغيره : لا يسقط الحد ، و قوله : ( جادت بنفسها ) أى كرمت .

## إقامة الحوود على المعاهلاين



 فقه الحديث؛


 الجمهور، وفيه خلاف عند الشافعية لعدم شزط الإحصـــن الموجـ بـ للــرجم ، وهـــو الإسلام ، حتى نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن شرط الإحصـان الموجب للرجم هــو
 ألنصريح ، بأن اليهوديين اللُّنين زنيا ، كانا قد أحصنا ؛ وذهب المـالكية ومعظمْ البحنفية
 الحديث هذا بأنه هو إنما رجمهها بحكم التور راة ، وليس هو من حكم الإسلام فى شيّء ،
 المحصن وعلى غيزه ، قالو1 : وكان ذلك أول دخول النبى ، المّ المديئة ، وكان مأمورأ


 انتهـى

 فذكز التصة فصرح فيها بالإحصان ، وقالل مالك : إنما رجم اليهؤديين ، لأن اليهـنـود














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

 النبى تحاكموا إلبه وهو فى المسجد بين أصحابه ، و المسجد لم بكمل بناؤه إلا بعد مــــدة مـــن









 وقع فى القصـة .

## حكم الثمريض الزانتي




 وإسناده حسن ، لكن اختلف فى وصله وإرساله . ترجمة الراوي
هو سعيد بن سعد بن عبادة الأنصارى ، فيل : له صحبة ، روى عن أبيهه ، وعنــهـ
 لعلى بن أبى طالب

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 - الإصابة (r: 0.0) . }
\end{aligned}
$$

## تخريج الحديث'




 ورو اه الذارقطني؛ م من حديٌ فليح عن أُبى حازم عن سيهل بن سعيد ، وقال : و وهم مفيه


 سعيد الخدزى ، فإن كانت الططرق كلها محفوظة ، فيكون أبو أمامة قد حمله بن جماعة من الصحابةّ.

## فقه الحديث

قوله : ( رويجل ) نصغغبر رجل للتحقير كما هو الأصل فى الْتصغير ، وْقد جاء'فى
 (باب الضرير فى خلقته لا من مرضن ) وقوله : ( خبث بامرأة ) وفـى رواية ( أصــــب




 أو عنب كالشّمروخ • انتهي •


و المراد هنا بالعكالال الغصن الكبير الأى يكون عليه أغصصان صغار و هــو للالخيسل كاللعنقود للعنب ، وكل واحد من ثلك الأغصـان يسمى شمر اخأ ، والحديث يل يل على أنه


 الجمهور ، وذهب الناصر و المؤيد باله إلى أنهه لا يحد اللمريض وإن فات الحد ، و أما إذا



 كالشاش الْليظ . النتهى . ويجاب عنه بأن الغرض من هن هذه اللرخصة هو تقلِلِل الألم فلا .يتم الرد والش أعلم .

## حكم اللواط



 تخريـج الحديث"
الحديث أخرجه أحمد وأبو داود و اللفظ له والترمذى و ابن ماجة و الحاكم واللبيهةـى


 حكم فيه ، وثبت عنه أنه قال : ( اقتّلوا الفاعبل والمفعول به ) رو اه عنه ابــن عبــاس

























البيهقي＇：：وإلى هذا رجع اللشافعى رحمـ الله فيما زعم الربيع بن سليمان ، وأخرج عن
 أتت المرأة المر أة فهها زانيتَان ）وفى إلمناده محمد بن عبد الرحمن ، قال البيهتــي لا أعرفه ، والحديث منكر بهغا الإسناد ．
 اللفظ البِيهقي＂من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال ：فقـبـل
 ولكن أرى رسول الله（له كره أن يؤكل من لحمها ، أو ينتفع بها بعد ذلــك العهــل ） وأخرج البيهقى عن عاصم بن بهلة عن أبى ذر عن ابن عباس（ أنـه سثّل عن الـــــى
 حديث عمرو بن أبى عمرو ، قال البيهقى ：قد رويناه من أوجه عن عكرمة ، ولا أرى عمرو بن أبى عمرو يقصر عن عاصم بن بهـلة فى الُحفظ ، كيف وقد تابعــه علـى روايته جماعة ، و عكرمةٌ عند أكثّر الأئمة من النقات الأثبات ．انتهى ．
 و عبد الله من جهة عمرو بن أبى عمزو ، قالل ：إن صحح قلت به ، فأشار إلى تضعيفه، ، وكذا أخرجه عبد اللمز اق؛ عن إبر اهيم بن محمد عن داود بن الحصبين عن عكرمـــة ، ويقال ：إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها هن إبر اهيم بن أبى يحيى عن داوي عن عكرمة ، وكان يدلسها بإسقاط رجلين ، وإبر اههيم ضــعيف ، وإن كـــن الـن

 بهيمة ؟ قالل ：إن كان محصناً رجم ）وروينا عن الحسن الْصرى أنه فــــال ：（ هــو بمنزلة الزانى ）．

> ' ' المرجح الـابق
> 「 ' المرجع المايفة
> 「 - المرجع السابقا -
 سمعت الاختلاف الالى وتى عثى ابن عباس ، ولكنه لا يضعف الحدبت على الصحمح ، ،

 على المخنّار


 عنه ، وذكر ابن عدى أنهم كانوا القنوه .

## فقه الحديث














 لاستباحةَ دم المسلم ، ولم يشّت حكم اللنّى ولا فعله فوجب الدرء ، ولا سيما مع فوّله:

[^10]( لأن تخطيء فى العفو خير من أن تخطيء فى العقوبة ) ' ودكى فى الشـــفا إجمـــاع
 ابن أبى بكر البوصيرى فى كتّاب إتحاف السادة المهرة بزو ائد المسانيد العشرة : هــــــلـ البغوي

 أظهر فولىى الشافعى ويحكى أيضاً عن أبى يوسف ومحمد بن الحسن ؛ وعلى المفعول به عند الشافعى على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجلاُ كان أو امر أة محصناً كان أو غير محصن ، وذهب قوم الـى أن اللّوطى يرجم محصناً كان أو غبر محصـسن رو ان اه سعيد بن جبيز ومجاهد عن ابن عباس ، وروى ذلك عن الثشعبى ، وبه قال الزهرى ،

 الفاعل والمفعول به كما جاء فى الحديت ، وفال الحافظ المنذرى : حرق الللوطية بالنار أربعة من الخلفاء أبو بكر الصديق وعلى بن أبى طالب وعبد الشّ بن الزبير وهشام بن عبد المطك واله أعلم .





 للشافعى ومالك إلى أنهـ يعزر فقط إذ ليس بزنى ، والحديث فيه ما عـل عرفت من الاختلاف وقوله : ( واقتلوا البهيمــة ) فيه دلالة على أن البهيمة تقتل و ولا يحل أكلها لأمره بتالـلها
 غير مأكولة لئلا تأُىى بولا مشوه ، وقد ذهب إلى هذا على بكّه وقّول للشافعى ، وذهب


 . (المؤومنون) ( ${ }^{\text {( }}$-r


 و هى مأكولة جمعاً بين الأْلة فال ：و إذا الثتبت البهيمة ، فلا ضمان على الواطـيء ؛＇ ولا يلزمد الفحص إجماعاًا．انتتهى．
وظاهره أن الؤ اقع على＇الثهيمة يلزمه فيمنها ، لأنه فى حكم المنلف لها والش أعلم ．

## عقوبة التخريب


 اختلف فى وقفه ورفِعه ．

## تخريج الحديث「

 علياُ وأخرجه عن أبى بن كعب موڤوفاً ．وقّد تقدم الكَلام على التّغريب واله أعلم ．

## حكم المخنثين والمترجلات


 اللبخاري

## فقه（لحديث＂

قوله ：（لعن ）اللعن هن النبى

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

$$
\begin{aligned}
& \text { - الكبرى (0:0 ( }
\end{aligned}
$$



 والغضب ، وذللك يكون رحمة لمن لعنه ، إذا كان غبر مستحق للعن كما جاء ذلكـ عن - النبّى وقوله : ( المحخنثين ) وهو بكسر الثنون وفنحها ، من يشبه خلقة اللنساء فى حركاته


 فيؤمر بنكلف تركه ، والإدمان على ذلك باللتكريج ، وهذا يؤخذ من الحديث الآخر وهو

 التغيير ، وظاهر اللفظ تحريم تشبه الرجال بالنساء ، وكذا العكس من حديث آخــر إلا أنه مبنى على اللعن لقبح الفعل وهو محتمل مع أن الثبى


 وقد استوفى تعداد المغربين أبو الحسن المدائنى فیى كتاب المغربين' ، ولا يدل اللعــن على التحريم.

وقوله : ( المترجلات من النساء ) المتشبهات بالرجال ، وقَا جاء ففى حديثٌ أبــى
داود قال البن التين : المر اد باللعن فى هذا الحديث : من نشبه من الرجالل بالنساء فى الزيّ ومن تشبه من اللنساء بالرجال كذللك ، فأما من النتهى فى التُثبه بالنساء من الرجال إلىى أن يؤتى فیى دبره وبالرجال من النساء إلى أن بتعاطى السحاقٌ فإن لهذين الصنفين من
 اللبيوت، لمُلا يفضى الأمر باللتشبه البى تعاطى ذلك الأمر المنكر .



## الدرؤوا اللحدود بالشتبهات





بَ بَ - بِالثُبُهات

## تخريـج الحديث؛








 عن عاصم عن أبى وائل عن عبد 'الهه بن مسعود قال : ( الدرؤوا الحدود بالشــبهات ، ادفعوا القتل عن المسلمين مـا استطعتم ) وروى عن عقبة بن عـــامر ومـعــاذ أيضــأ
 أبو محمد بن حزم فى كتابث الايصال من حديث عمر موقوفاً عليه بإبــــناد صــجيع ،

-


(r+A: 人) -



 طريق مقسم عن ابن عباس ( الدرؤوا الحدود بالثبهات الـيا ) مرفو عاً .

## فقه الحديث


 شهادة على تلك الشبهجة التّى الدعاها والشة أعلم .

## طب اللستر والتّوية

٪

 مراسيل زيد بن أسلم .

## تخريج الحديث؛


 جزء هلال الحفار عن حسين بن بحبى القطان عن حفص بن عمرو الريالى عن عبــ




'- المصنف (0)
「- عزاه في التّليص الحبير (؛:








 الحرمين فيى النهائة فال : إنه صديح متفق على صحتّه ، فَالل ابن الصبلاح : وهذا : مما


 الصحدة والشه أعلم.

## فقه الحديث"







 مما أُّرت عليه من الإظها .

 وقوله: ( نقم عليه كتاب الله ) أى الحد اللأى وجب بكتاب النه تعاليى وفيه دلالة علّى أنها



## Y - باب حد القذف

الهقف فى اللغة : بمعني الرمى بالشيء ، يقال : فذفه بالحجر أى رماه ، ومنه قوله
 على المقنوف .

## مشروعية حد التفف


 الحَّ ) أخرجه أحمد والأربعة" وأشار إليه اللبخارى . فقه الحديث"
قولها : ( عذرى ) أى البر اءة لها مما نسب إليها أهل الإفلك ، والمراد بالما بالقر آن الذى






 (النخبيثات للخبيچين ) و هذا فيه تجوز و عدد الآى إلى هذا الموضع ست عشرة ، و عند

$$
\begin{aligned}
& \text { • ' (الأنبياء: من الآيةA) }
\end{aligned}
$$

. (ro: $)$
( (النور:

$$
\begin{aligned}
& \text { - - (النور: من الآبيةب) }
\end{aligned}
$$

 الطبر انئ ولم أجدها عند الطبرى .












 حـ اللزنا والسرقة و الشربـ، والشأعلم .

## نسخ الحد عن الزوج بالثّعان





## ٪! !

## تخريج الحديث

حديث أنس أُخرجه أبو :يعى ، وأخرجه مسلم أيضاً هن طريق هشام بن حسان عن من



$$
\begin{aligned}
& \text { 「- زاذ المعاد (0) } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

عن ابن عباس ، وقّد أعل هذا الحديث باختلاف الطريقين عن هشام ، والجمع ممكـن
 الطريقين ، وأخرج البخارى إحداهما ، ومسلم الأخرى . فقه الحديث'









 فمعناه : نزل فى قصـة هلال وجوز القرطبى أن تكون الآية نزلت مريتّن ، والجمــع



 على ثُلاثة أُوال : عويمر العجلانى ، وهلال بن أمبة ، وعاصم بن عدى ، ثم نقل عن

 منصور ، وكذا جرير بن حازم عن أيوب أخرجه الطبري؛ وابن مردويـه موصــو لا ،
 الممكن أولى من الترجيح ، وقرله : وعاصم بن عدى فيه نظر ، لأن عاصماً إنما أثى

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


 عليه بالملاعنة ، ويكون هذا من نسَخ السنة بالقر آن والشه أعلم .




 استعمال العام فى الخاص بخصرصه

## حد القذف للمملوك


 و والثورى فى جامعه" .

## ترجمة الر اوي"

 المهملة وكسر الصـاد المهولة وقد تِنتح وبالباء القارىءء الثشامىي كان عالما ثقة حافظكا لما


 عشرة ومائة بدمشق ، وله نيبع وتسعون سنةّ نولى القضـاء من الوليد بن عبدُ الملك . فقه الحديث؛
 ذهب إلى هذا الخفلاء الأربعة وعليه جمهور علماء الأمصـار ؛ وذلك للقياس على: خــــ


「- تهأيب التّهنيب (0: 0:VY) .

$$
\text { - البحر النخار (0: } 7 \text { ) . }
$$


 قالوا : لعووم الآية الكريمة والجو اب ما عرفت .

## حكم وذّف المملوك


 فقه الحديث"





 فذهبت الهواوية والشافعى وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا حد علـــى قاذفهـــا لانهــا


 ابن الحسن الشييانى إلى أنه إن كان معها ولد حد قاذفها وإلا لم إلم يحد .

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

## نصاب السزقّة






## فقه الحديث"



 حال مؤكدة ، لأن معناه : ولو زاد ، و وإذا زاد لم يكن إلا صاعداً ، وقد جاء'فى بعـنـض






 (

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } 1 .: 1 \text { ) }{ }^{\prime}
\end{aligned}
$$





"- (المائدة: من الآيةهیب) .


 وإنما المراد تحقير شأن السارق وخسارة ما ربحه من اللسرثة ، وهو أُنـــه إذا تعــــاطـى






 الحددي، والحبل حبل السفن فغير هناسب ، لأنهما ليسا علمأ لكثزة المسروق و ولا لقلتّه ،



 فى سياق هذه القصـة والقائلون بأن الموجب للقطع هو نصـاب معروف ، اختلفو ا فــــي
 هو شو لان :
أحدهما : قول فقهاء الحجاز و الششافعى و غيرهم . والثانى : قول فقهاء العر اقف وأكثر أهل البيت .
أُما فقهاء الحجاز فإنهم أو جبوا القطع فى ثـلاخثة در اهم من الفضة ، وربع دينار مـن



' ا- سقطت كلمة ( الخطابى ) من المخطوط واستكملتها من الإصل المنقول منه .


جو اهر الأرض كلها ، هَالز الخطابى : ولذلك إن الصكالك الققبمة كان يكتب فهيها عشرة:
 إن الثدلاثدة الان اهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع ، ويحنَج له بما أخزجه






 فى الئقويم, بألدر اهم أحمد .
و أما فقهاء الالعر إق فالنضّاب الموجب للفطع عندهم هو عشرة در اهم ، ولا يِـــب
فى أقل من ذلك .
فعمدة القول الأول حديث عائششة رضى الله عنها ، وهــو مبــين لإطـــلاق الآيــة






 عن عمرو بن شعيب عن ألبيه عن جده قال : ( كان ثمن المجن على عهل رســـول الله




كا كان هذا الاختلاف فيما بين الصحدابة فى فيمة المجن فالواجب الالو الاحتياط فيما بستباح به العضو المحرم قطعه إلا بحقه فيجب الأخذ بالمثيقن وهو الأكتر ، وبمثل هذا فالل ابــن
 لا بكون إلا فیى عشرةّ دراهم ، وذلك أن اليد محترمة بالإجماع فلا تستباح إلا بما أجمع عليه ، والعشرة منفق على القطع بها عند الجميع ، فيتمسك به ما لم يقع الاتفاق علـى ما دون ذللك ، و هذا كلام حسن ، وقد أجيب عن حديث ابن عباس بأن محمد بن إسحاق قد خالفه الحكم بن عتيبة ، فرواه عن عطاء ومجاهد عن أيمن الحبشى فـــال : ( كـــن يقال : لا يقطع اللسارق إلا فى ثمن المجن وأكثر ، قالل : وكان ثـــن المجـنـن يومئـــن
















-     - المرجع السابق -


















 بدينار ) وجمع المذاهب فئم المسألة العشرينّ






القاضنى عياض عن إير اهيرِير النختى .



 خسيسة)

 منه أنه الخليفةٌ وأطلق

الخامس : فى درهمين وهو قول الحسن البصرى ، جزم به ابن المنذر عنه.

 . يساوى ثلاثة دراهم م )
 أحمد وحكاه الخطابى عن مالك .




 دراهم ) ويجاب عذه بأن المرفوع نص فلا برجع إلى الموفوف .
 و هو المشهور عن أحمد ورواية عن إسحاق
 المعول عليه ، وهو فول جماعة من المالكية ، وهو الحادى عشر •

$$
\begin{aligned}
& \text { "- الخرجه ابن أبى شيبية (0: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ' - سبقّ تخريجه في أول الحديث ال }
\end{aligned}
$$



 عمر و عنمـان و علىى ، وقد أُخرجه ابن المنذر عبن عمر بسند منقطـع • الثالث عشر : أربعة دراهم ، نقاله عياض عن بعض الصحابة ، ونقله البن المُنـذر

عن أُبى هريره وأبّى سعيد !
اللرابع عشر : ثلث ديناز حكاه ابن المنذر عن أبى جعفر الباقر . الخامس عشبر : خمسدة دراهم ؛ وهو ڤول ابن شبرمهة وابن أبى ليلى هبــن فقهــــ الكوفة ، ونقل عن الحسن :البصرى وعن سليمان بن يسنار اُخرجه اللنسائى وجاء غغــن


 اللسادس عشر : عشرة: دراهم أو ما بلغ فيمنّها من ذهب أو عرض ؛ وهـــو فـــولو أكثر أهل ألبيت وأبى حنيفة و الثنور ى وڤد نقدم ثثربره .
الثڭامن عشر : دينـار أو: عشرة در اهم أو مـا يبـاوى أحدهما ، حكاه ابن حزم أيضاًاً، ، و أخرجه ابن الْمنذر عن علي بسند ضعيفـ ، وعن ابن مسدود بسند منقطع ؛ قال : :وبه

قال عطاء .


 يشبث الأتحديد صريحاً فى غيره ، فتّبقى الآية الكريمة على عمومها.





## القطع فی الْمجن


 تنتم الكلام عليه .

## الآتدير من عاقبة النس قة




تقدم الككلم فيه .

## كراهة الشفاعة فى الحدود








## فقه الحديث"




الاستّار .




 .



 أخو كلاب بن مزة اللذى ينسب إليه بنو عبد مناف وقيل : هى أمَ عمرو بنبّ سفيانِ بن عبد الأسد ، وهى بنت عم المذكورة ، أخرجه عبد الزز الق والأول أصح ، و وقد ذكـــــره
 المبهمات فقال : فاطمة بنث أبى الأسود بنت أخى أبى سلمـة ، ولا منافاة لاحنمـــال أن





و أم عمرو ، بناء على أنها فصـة واحدة .




 وبعد قوله : ( أقاموا عليه: الحد . وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لثططع محمد




 سلمة فأتى الثنى و فقال : أى أبه إنها عمتى لكبر سنها ) والجمع بين الزو ايان أنها


| $(\xi r v s)$ |
| :---: |
|  |  |
|  |  |














 أبيه عن جده رفعه ( تععافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغتى من حد فقـ وجب ) تـــرجم


 حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقّ ضاد الله فى أمره ه و وأخرجه ابن أبى شُيبة" من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفاً وللمرفوع شُاهد من حدبث البى هريرة الورة

 ذلكك سلطان سوء الأى يعفو عن الحدود بينكم ) وأخر ج الطبر اني

$$
\begin{aligned}
& \text {. (AV: ir) ( }
\end{aligned}
$$

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















 على المسلم أن ذلك كَبل الرّفا لبِ البى الإمام .









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

الكلنين زنيا ، وفى حدبث ابن عباس ( كانوا يأخذون الإية من الشريف إذا قتل عــــاً والقصاص من الضضعف ) و غير ذلك .

















 من الطرق الاللة علىى نبوت الرواية



$$
\begin{aligned}
& \text {. (YY:A) - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. ( } \mathrm{v} \cdot: \mathrm{A} \text { ) }{ }^{\text {c }}
\end{aligned}
$$

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







 يكون أدعى لاستمر ار العارية . انتّهى












 دون الآخر وأخرجه عبد اللزذ اقق من حديث عمرو بن دينار أن الحسن أخبره ، قُال :

'- زاد المعاد (0.
r +- فی المخطوط ( -r
" --


 لا نتّل على أن التطع كان لها ـ الوا

تطع بغير السرثة

 به، و التطع كان للسرقة ، و هذا معنى ما أجاب به الخطابيى وتلقاه عنه غيره من الأئمة







 آخر عن جابر بمتابعة أبى الزبير ، وأخرجه عبا الزذاق با بتصريح سماع أبى اللزبيـر
 معاوبة

## لا قَطع على الخائن والمختلس و المنتهب

 ولا مُنتّهِبْ قَطْعٌ ) رواه أحمد والأربعة وصحده اللترمذى وابن حبانْ .

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

## تخريج اللحديث＇





 ولا على الخائن قطع ）وقالل ابن أبى حاتم فى العـلل＂عن أبيه ：لم يسمعه أبن جـُـريج







## فقه الحديث



 ما يخون اللظظر من مسارقةا النظر إلى مـا لا يحل له نظره（ والمنتهب ）المغيسـر مـــن


|  |
| :---: |
|  ＂ <br>  －－رثم（ro94） <br> （0．9）（1）－ |
|  － |

(والمختلس) السالب ، من اذتلّسه إذا سلبه ، قال فى النهاية' فى فوله : ( لـــيس فــى النهبة ولا الخلمة قطع ) أى ما يؤخذ سلباً ومكابرة وقد تقدم الكلام فى أحكام الحديث قريباً.

## لا قطع فی ثمر ولا كثر


 تنريع الحديث ؛
وأخرج الحديث أِضضاً مالك والحاكم والبيهتيْ من حديث رافع بن خديج ، وانـتلفوا
 وابن ماجةٌ من حديث أبى هريرة ، وفيه سعد بن سعبد المقبرى وهو ضعيف . فقه الحديث
 وعلى هذا تأوله الإمام الشافعى ، وقال : حو ائط المدبنة ليست بحرز و وأكثرّه ها تكخل من




 فبلغ شن المجن ، فعليه القطــع ) وأخرج ابن أبى شيية وفى الموطأ ^ عن عبد الش بن

> '- النهاية (Y: 1') .
 .
 حبان رثّ (7) ؛ ؛ ) . " - الثتلخيص الحمبير (؟: 18)























 فذلك لعدم الحرز ، فإذا أمززت الحو ائط كانت كنير ها .

## اعتر افـ السارق

ا


「



 أبو داود واللفظّ له ، وأحمد والنسائى ورجاله ثقات' ' ترجمة الراوي


 إسناده ، لم يرو عنه إلا إبحاقِ بن عبد الشّ بن أبى طلحة .

## فقه الحديث

والحديث فيه دلالة على أنه يشر ع للإمام تلقين السارق أن بنكر السرقة ، و ولا روى





 بقول : ( كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول : أسرقت ؟ قل : لا ، وسمى أُـــو







$$
\begin{aligned}
& \text {-r - فـ } \\
& \text { - } \\
& \text { • - المرجع السانق }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { "- ذكره البيهقى فى سنته (A: (AY) . }
\end{aligned}
$$



 كامهة فيَ البجحرَ



 ولم بذكر إعادة لفظ آخر ؛و الآية الكريمة تؤيد ذلكـ والنه سبحانه أعلم .
 خلافه ، فإن قوله : لا رجؤ عن الإقراد من دون ادعاء شبهة والنه أعلم .

## قطع اللسـارق وحسمـه




## تخريج الحديث


 خزيمة وابن المدينى وغين 'واحد إرساله ، وصـح ابن التطان الموصول .

## فقه الحديث



 لم يحس : النَهى

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

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

وهو مشكل لأنه يؤدى إلى تلفه ، وهو لا يجاب إلى إتالف نفسه ، والأمر بــالفـطع

 نفسه فوجهان ، قال الإمام : أصحهما أنـه لا يمكن من ذلك كاللمقتص منـــهـه ، فإنــهـه لا لا

 المقصود من الزجر بخلاف القصاص ، فالمقصود التشٔفى ، وهــو و لا يحصـلـل بفعـل
 هحيريز ، قال : ( قلت لفضالة بن عبيد : أرأيت تعليق يد المسارق فى العنـــق ، أمــن


 علياً هـر قطع سارقاً ، فمروا به ويده معققة فى عنقه ) .

## لا يغرم الممحدود بالْسرقَّة


 .

## تخريج الحديث"

الحديث رواه اللنسائى من حديث المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عــوف ، و المسور لم يدرك جده عبد النرحمن بن عوف ، قالل النسائى : هو هرسل وليس بثابت،
 مصر، فروى عذه عن يونس بن يزيد الأيلى عن سعد بن إبر اهيم عن المسور عن عبد

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

 وروى عنه عن يونس عن سـد بن إبر اهيم عن أخيه المسور ، ثالل ：فإن كان سعذل بن

 سماع من جده عبد الرحمن بن عوف هُ وله ولا رؤية ولا زو اية ، فهو منقطع ؛ وإن كان غبره ، فلا نعرفهُ ولا نعرف أخاه ، ولا بحل لأجد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسنه．


## فقه الحديث

الحديت فيه دلالة على أن العين المسروقةّ إذا ثلفت فى يد اللسارق لم يغرمها بِعد أن وجب عليه القطع سواء أُتلفها فِّل التطع أم بعده ، وقد ذهب إلىى هذا الهادوبة ، ورْواه أبو يوسف عن أبىى حنيفة وهو المشهور ، قالل ：وفـــى شــرح الكنـــز ولأن وجـوْبـ





 بالْبَاطل ه（ ولقوله






’!- سبق تخريجه فى باب العار بِة من كتاب البيووع .
「- (البقرة: من الآيةAه1) .



 حيث يوجب الاسترجاع ضماناً ، قلت ：و هو قوى ．انتّهى ． ووجهه أُنه حيث كان بوجب ضماناً يكون حكمه حكم النضمين للغائب ، فهو قياس على مأورد فيه الحديث والله أعلم ．

## سرقة التمر المعلق




 وصححه الحاكم

## لغة الحديث

المر اد باللثمر المعلقق ما كان معلقا فى النخل قبل أن يجــــ ويجــرن ، كــــا قــال المنذري، و الثنمر اسم جامع للرطب والثابس من التمر و الععنب وغيرهما ．
 وطرف اللثوب ، يِقال ：أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا فى خبنـة ثوبه أو سر اويله ، وقولــــهـه ： （ الجرين ）هو موضع التّمر الذى يجفف فيه متل البيدر للحنطة ．

## فقه الحديث


 أُن قطع وأو اه الجرين وبلغ نصاب القطع فعليه القطع ، و هذا بناء علـى الأغلــبـ لأن

$$
\begin{aligned}
& \text { 「- البحمر الزخار (0: }
\end{aligned}
$$









 بالقيمة ، وقد تقدم الكالام فيه فیى كتاب الز كاة فى خديث بهز والش ألملم .

## النههى عن الشفاعة فى الحدود


 وصححه ابن الجارِود والحاكمّ

## تخريج الحديث؛

الحديث :أخرجوه من طرقّ منها عن طلاوس عن صفوان ، ورجحها ابن عبد البزل ،





 رتم (.)

 . " - النظلخيص ألحيير (؟:




الالرارقطني' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وسنده ضعيف ، وأخــرج البيهقي" ${ }^{\text {م }}$
 من تحت رأسه ، فأخذ صفوان السارق فجاء به النبى ،

 اللنبى









## فقه الحديث

الحديث فيه دلالة على أنه يقطع سارق ما كان مالكه حافظا له ، وإن لم يكن مغلقـا


 حرز على ما جاء فى حديث صغوان ، وقال فى الكنز للحنفية : ومن سرق من المسجن




 تقدمت（ أنه تصدق به لللسنارق ）ولم يسقط عنه ، ففيه دلالة على أن الثمبلك بعد اللزفع

 هو شبهة ، وحد السرقة يدرأ بها ، ويجاب بالحديث ، و أما إذا اتهيه فبل الرفع تملبكه ، فذهب العتزة وأبو يوسف و ابن أبى ليلى وبعض أُصحاب الحديث وقول عن اللشـــافِعى
 الكريمة، ولحديث صفوان















 فى السرقة لا بتصور إلا به ، لا شُرط في وجوب القطع ، ولهذا لا يقال لمــن خــــنـن

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



 حرساً إذا سرق ، وقيل : هى المحروسة يعنى ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع،
 مأو اها ، و المر اح الموضع الذى تأوى إليه الماشية ليلا كذا فى جامع الأصول . واعلم أنّه اختل المُشترطون للحرز ، فقال الشافعى ومالكّ والإمام يحمى : إن لكل
 والثهادوبة : ما أحرز فيه مال فهو حرز لغيره ، إذ الحرز ما وضع لمنــع الــــداخل ألا

 إكليل حرز لنفسه ولما داخله ، والخيم المطنبة مشدودة الأذيال حرز ، وتردد المؤبد فى المضروبة فى البر ارى ، فال الإمــام يحبـى : و الصــــارى و المســـاجد و الثـــو الرع ع والخانكات ليست حرزأ ولو ثم حارس ، إذ قد يشغل فيذهل عن المتاع وينــام عنـــهـ ، وبرد عليه حديث صفو ان ، وذهب جماعة من السلف و الشافعى وماللك والهادى و وأبــو يوسف إلى أن النباش سارق يقطع لأنه أخذ المـال خفية من حرز له ، وقد روى عــن


 هذا الشافعى واللهادوية ، وثّد نثدم فى حديث المخزومية ( أنها سرقّت من ثياب الكعبة)


 روى عن عمر أنه لا ڤطع عليه ، ولم ينكر عليه ، وذهب مالك وقول للشافعى إلى أنـ
 يشارك فيها بالرضخ أو من الخمس


## حكم من تكررت سرقتّه







- فى الخامسنة منسوخ


## تنريج الحديث "



 الحدبث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم ، قالل ابن عبد البر : و هذا بيل على :أن ما


 قريش ، فقالل : اقتلوه ، فقتّلوه ) فال النسائى : لا أعلم فى هذا البابب حديثا صحيحاً .

## فقه الحديث


 قول آخر أنهد لا يقتل . .

 رسول الش




 المحارب ، ولفعل الصحابـة ، وعند طلووس يده اليسرى لقربها من الليشني ، وروايـــة






 رجله ، ثُم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ) أخرجه الـــــالرقطني「























 .






$$
\begin{aligned}
& \text { '- أزرجه النيهقى (م: (YY\&) . } \\
& \begin{array}{l}
\text { (r.z:r) -r } \\
\text { (orr:0) -r }
\end{array}
\end{aligned}
$$





 -- '

والرجل من مشط القدم ) و هو منقطع ورجاله رجالّ الصحيح ، ولكنه معـــارض بمـــا
 الشافعى فى كثاب الاختلاف عن على وابن مسعود (أن علياً كان يقطع من بد الساريّ الخنصر واللبنصر واللوسطى خاصة ، ويقول : أستحى من الله أن أتركه بـــلا عمــل )

 إنما هو من مغصل القفم ، وقبّاسأ على اليد والش أعلم .

## ع ـ ـ باب حد الثشارب وبيان المسكر

## حد اللشارب

إ ا

 ٪ ヶ



## فقه الّحديث"

قوله : ( أتى برجل قد شبرب الخمر ) الخمر مصدر خمر كضرب ونصــر خمْبـر ا وهى مؤنثة وقد تبّكر ، ويقال أيضباً : خمرة لو اجد الخمر سمى به اللشر اب المعتضنــر من العنب إذا غلا وقذف بالْزبد ، ويطلقّ على ما هو أعم من ذلكـك ، وهو ما أسكر من










 - (IV.V) رتم (

- .


فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه ، فبين أن الخهر تطلق على عصبر

 بالقياس ، فالل الراغب فى تفسيره لمفردات القر آن : سمى الخهر لكونه خـــامر أللـعقــلـ أى ساتراً له ، وهو عند بعض الذاس اسم لكل مسكر ، و عند بعضهـم للمتخذ من العنب
 وكذا قال أبو نصر ابن القشيرى فى تفسيره : سميت الخمر خمرأ لُسترها اللعقــلـل ، أو





 لقوله


 العنب خمر اعرب فصحاء ، فلو لم يكن هذا الاسم صحيحاً لما أطلقوه ، وقال ابن عبد




أعلام النبلاء ( (1:

 .

 . (rva
" - (يوسف: من الآيةّب) .
 من العنب ، وقالل القرطبى : الأحادبث الو الزدة عن أنس و وغيره على صحتّها"وكثر'نهـا تبطل مذهب الكوفيين القائلئلِ : بأن الخمر لا يكون إلا من الْعنب ، وما كان من غيره

 تحربم كل هسكر ، ولم يفزفوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سنورا






 القائلّ : بأن الخمر من العنبب ومن غيره عمر وعلى وسعيد وابن عمر وأبو موســى



 فكل مسكر خمر ، وكل حرام ) وفى الصحيحين







「- بالرقّ المذكور
צ'- أخرجه أحمد (r: راو لم يسم .



-     - عون المعبود (.)

 الشار ع ليس مقصوده تُليم اللغغات بل تُعليم الأحكام ، ووجه آخر وها وهو أن المر اد بكرن
 اللنوى ، وڤث حصل المقصود من تُحربم ما أسكر من ماء اللعنب أو غبره ، إما بنقــلـ اللفظ إلى الحقيقة اللشر عية أو بالنتشبيه والإلحاق النشرعى .

 على ثٌلائة أقو ال : وههى أوجه اللشافعية ': أصحها : يجوز الجلا بالسوط ، ويجوز الاقتصنار على الضرب باليدين والنعـــل . ثُانيهما : يتعين الجلد . ثالثها : يتُعين الضرب .
 الصححابة ، فلل على جوازه ، وحجةُ الآخر ماقاله اللشافعى فى الأم : لو أقام عليه الحد بالسوط فمات ، وجبت الالدية ، فسوى بينه وبين ما إذا زالد ، فـــل علـــى أن الأصــل

 القضاء، يغنى عن نص الشافعى فى باب القضـاء ما يو ايفقه وبنظر على دعوى إجمــاع ع
 وأطر اف الثياب ، ثم قال : والأصح جوازه بالسوط ، وشذ من قال : هو شُرط ، وهــو



 أتى به أبو بكر فصنع به مثل ذلك ) وروواه همام عن فتّادة بلفظ ( فـــأمر قريبــأ مــن ،

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

عشرين رجلا فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال ）أخرجه أحمد و اللبيهقي＇، ، وهذا

 و النعالٍ أربعين ）＇علقه أبو ذاود بنسند صحيح ، ووصله الثبيهقي＇





 بالأيدى و النععال والعصصا حتّى توفى فكانوا فی خلافة أبى بكز أكثر منهم ، فقَـــال أبــو






 أخرى ：




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

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

قال : ووجدت عنده علياُ وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف فى المسجد ، فقال

ومنها : ما أخرجه عبد اللرزاق' عن عكرمة ( أن عمر يُ شا شاور الثناس فى لالخمر فقال ذه على هُ هِ : إن اللسكران إذا سكر هذى .. الحديث ) .




 الشرب ، وتحاقروا اللعقوبة ، قال : وعنده المهاجرون والألصار فسائلهم ، واجتمعــوا


 الالنبى أزهر ( أن اللنبى شَ
 الله



 أنس ففيها ( نحو الأربعين ) ولكنه يجاب بأن ذلك لا يخالف .
 مرة واحدة ، لا بلزم أن نكون سنة حيث لم يحافظ عليها كما فـى الرو ايات الأخر الـــــى

$$
\begin{aligned}
& \text {. (rva :V) ( }
\end{aligned}
$$



















 يتناهون، جعله تُمانين سوطأ وقال : هنا أنف الحدود ) يريد ما ذكر أولأل، والحدبث ،





| '- تهنيب النَهنيب (0: ؛ <br>  |
| :---: |
|  |
| ؛ - المصنف (rvy (V) |
|  |



















































$$
\begin{aligned}
& (r \cdot 4: r)-1
\end{aligned}
$$









 فضّاء القاضى بعلمه فی الحدود ، وفيه ضعف .

## حكم من تكرر منه شرب الخمر

ץ

 على أنه منسوخ ، وأخرج ذلك أبو داود صريحاً عن الزهريـ تنريج الحديث’





[^11]












 هذا أصح .

## فقفه الحديث"




 فإن لم أقتله فأنا كاذب ) وْهذا منقطع ، لأن الحسن لم يسمع من عُبد الهُ بن عمرو, كما

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

جزم ابن المدينى وغيره ، فلا حجة فيه ، وذهب الجمهور إلــــى أن القتـــل هنسـونـ ،
 بعل الرابعة ) وأخرج الشافعى و عبد الرز اقق وأبو داود










 قبيصة صحابى لأن إبهام الصحابى لا يضر ، فيكون له حكم الصحيح ، ويتأيـــد بمـــا



 الصـلاتين فى الحضر ، وقال الخطابى : إن حديث الأمر بالقتل لبس علـــى ظــــاهره ،
 النسخ ، و أما الاعتر اض بأن حديث معاوية متأخر لأنه إنما أسلم بعد الفتح ، ولم بكــن



.
 "- علل التزمذى (ו: VMr) .

فى الأحاديث اللإلة على النْسخ مأ يدل على تأخر هذا ، ويجاب عنه بأن تأخر إبنــــلام




 لين عن عمز بن الخطاب أله ( أنه جلد أبا محجن الثقفى فى الخمر ثمـاتى مــزات )
 طريق أخرى زجالها ثقات ( أن عمر جلد أبا محجن فَى الخمر أربع مراتُ ٌُم قَالِ له: أنت خليع ، فقال : أما إذ جلعتنى فِلا أشُربها أبدأ ) .

## اتنقاء اللوجه عند إقامة الحد

 فَلْيَّقْ الثوَجْهُ ) متفق عليه| .

## فقه الحديث









$$
\begin{aligned}
& \text { ' ا- المصنف (rAl : } \\
& \text { " }
\end{aligned}
$$

" - وهو ما رق من أسثل البطن و"لانٍ .

 (الضرب الرأس فإن الثشيطان فى الثرأس ) وفيه ضعف و انقطاع ، وذهب مالك إلى أنهـ لا يضرب إلا فى رأسه .

## إقامة الحدود فى المسلجـ


 تخريج الحديث「







 سنده مقال .

## فقه الحديث



 السسجد، قال ابن بطال : وتول من نزه المسجد أولى .

r「- أخرجه والحاكم (६: (ory:0)


تـحريم اللخمر


فقة الـحديث


حديش آخز

 ع عزية

تقدم الككلام عليه .

كل مسككر خمر


فقهة الحـيث

قوله : ( وكلّ مسكر حرام ) نعام لكل مـ أنسكر سو اء كان من النبيذ أو من الْعصـبـيز ،

إذا كان في الجنس صـلاحية الإسكار ، تالٍ الطحاوى : اختلفو! في ثأوــــل الأحــدين ،

-


「 . (oros)





 فرد، ولفظه محنمل معارض بعموم أحادبث صحيحة كثبرة ، وقد ذهب إلى أنه يحـرم الكسكر فلّلبه وكثيره اللجمهور من الصحابة و التابعين و الفقهاء كعلى وعمر وابن عباس





 الأحاديث النصحيحة قوة وشهرة ، قال أبو مظفر السمعانيْ : الأخبار فى ذلك كثبرة ، و لا مساغ لأحد فى العدول عنها ، وذهب الكوفيون ومنهم إبراهيم النخعـــى وســـفـيان الثؤزى وابن أبى ليلى وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصـــحابه وأكثــر علمــاء البصرة إلى أنه يحل مون المسكر من عصبرِ اللعنب والرطب ، قالو ا :لانه لا يســـمى


 القصة أنه ثال : ( فإن خشىى شدتّه فليصب عليه الثماء ) فلا يــتم الاحتجــاج لهـْ ،
(rri_ - r. : A) - -




> والدارتطنى (؛: YO ) .

 "- المرجع السابق
 أو الثرابعة : فإذا اشتّد فأهريقوه ) وهو من روابة قيس بن حبّر ، وثد خالفه أبو جبرة عن ابن عباس فذكر الكسسر بالماء من قول ابن عبابس و وأنه فالل : ( إنا خشبي شبدتّ فاكسره بالماء ) وأخرج والمزفت ، ولا اللنقبر ولا الحنتم ، ولا تتبذوا البسـسر والرطـبـ جميعـا ، ولا التمنـر
 ابن كلاب وهو مجهول ، وفى حديث عكرمة بن عمـر عن أبّى كثير السحيمىي عن أبَى




 بنبيذ زيبب فوجد له رائحة شديدذ ، ثم دعا بدلو من مـاء زمزم وصبه على الإلـــأهـه ،
 متروك" ، وقد رواه أبو صـالحح باذان ، وهو ضعيف ، وأخرجه" عن بحبى بن يمان من
 رواية قال : ( حلا ) لكن قال على بن غمر : هذا حديث معزوف بيحيى بن يمــان ، ويقال : إنه انقلب عليه الإسنباد ، واختلط حديث الكلبى ، وقال محمد بن عبــُ الهل يــن نمير : يحبى بن يمان سريع الثنسيان ، وحديثه عن أبى مسعود خطأ ، إنما هـــو غـــن




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

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


 النبى


















'- انييهي (1: 0-0 م) .



 © أخرجه الطحـاوى (६: • •
(
" ( (النحل: من الآيةلا؟) .
 ويكون المر اد الجمع ببن الثعتب و المنة ، و إن كان المر اد به النبيذ فهى حجة على طله،

 بالحسن دون السكر ؛ واحتجوا من جهة النظظر بأن اللهّ سبحانه علــل نحـريّم الخمبـر




 يقول : ( قلت لأهل الكوفة : يا أهل الكوفة ، إنما حديثكم الذى تحدثونـه فـى الرخصنــــة
 والأنصار؟)" فلا يعارض الأحاديث المحمول بها المنكايثرة التى بعضها بقو ى'بعضناً كمـا
 يكون لاشتداد حلاوتها أو لحموضتها ، ومع الاحتمال لا يحتجّ به ، وكذا حديث (اششربا ولا تسكرا ) وحدبث ( فاشنزبوها فيما بدا لكم ولا تسكرو ا ) فإنهما معارضان بما 'هــو
 على الخمر ، وأيضاً فإن لفظ الخمبر فقد تنـولها شرعاً ، وإن لم يتتاولها لغة ، و الحققيقــة

 النّيبذ فلاله يدعو إلى شُرب :كثيره فيناسبه سد اللذريعة ، والآية الكريمة لا خجة فيهـا


 الأزهـار بأنها مسبكرة ، وجزم آخرون بأنها مخذرة ، وليست بمسكرة ، وقال المصنف

رحمه الشه تعالىى ' : وهو مكابرة ، لأنها تحدث ما يحدث الخمر من الطــرب و اللشثــوة و المداومة عليها والانههماك فيها ، وإذا سلم علم الإسكار فهى مفتّرة ، وهَد أخرج أبـــو داود ${ }^{\text {( أنـه نهى رسول الله }}$ شر ابب يورث الفنور و الخدر للأعضاء ، وحكى الـعر اقىى وابن تيميـــة الإجمــاع علـــى
 الأربعة ، لأنها لم تكن فى زمنهم ، وإنما ظهرت فى آخر المائة السادسةٌ وأول المائـــة

 الحشيشة كالنمر ، فال : لكن لما كانت جماداً وليس شراباً تناز ع الفقهاء فى مجانبتها
 معرفة خو اص النبات والأعشاب : إن الحشيشةٌ وتسمى القنب نوجد فى مصر مســــيكرة
 اللر عونة ، وقد استعملها قوم فاختلت عقولهم ، وأدى بهم الحـال إلـــى الجنــــون وربمــا


 واعتمدوه وحكى العر اقى عن بعض فقهاء عصره أنه فرق بيَن فیى إسكار الحشيشّة بين كونها ورق أخضر ، فلا إسكار فيها بخلافها بعد الْتحمــيص فإنهــا نســـكر ، قـــال : و الصو الب أند لا فرق ، لأنها ملحقة بجوزة الطبــبـ والز عفــران والعنبــر والأفيــون والبنج، وهو من المسكرات المخدرات ، ذكر ذلك ابن القسطلانى فیى تكربم المعيشة ،


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






ثلثاه ) وأخرج النسائي' حل ذلك عن أبى موسى وأبى الالرداء وأخر



 الجميع على أنه إن كان يسكر حرم وڤال أبو عبيد فى الأشربة : بلغنــى أن النصنــف يسكر ، فإن كان ذلك فهو جرام واللى يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البنلذد ،
 مسكر أ أصلأ ، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك ، ومنه ما إذا ظبخ إلى الربع كذلكّ،

 أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ ، وللحنفية تفصيل وتحقيق ، وهو أن أبا حنيفة





 اللنيء من ماء اللزطب ، ونقيع اللزبيب ، و هو النيّيء من ماء اللزبيب ، و اللكّ حراف إن غلا واشت ، وحرمنها دون الخمر ، والحلال هنها أربعة : نبيذ اللثمــر ، و الزّبيـبـ إن

 و المتلث العغبىى . النتهى كلافهم على ما حققه فیى الككز .

$$
\begin{aligned}
& \text { - (rr. - rra: A) - } \\
& \text { - ( } 91 \text { - } 9 . \text { : } 0 \text { ) - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. (9: :0) - }{ }^{6} \\
& \text { • - المرجع الساباقٌ }
\end{aligned}
$$

وحجة أبى حنيفة الآثار المتقدمة ، وذلك لأن اسم الخمر لا يتتاولها ، فلا تدل الآيــة


 الجمهور ومنهم الشافعى ومالك وفَول لمحمد بن الحسن الشييانى صـاحب أبى حنيفة إلى المى أن الطلاء لا بحل وإن ذهب نصفه أو ثلثاه بالطبخ ، وحجته الأحاديث التى مــرت النـر ،
 تعارض العمومات السابقة إلا إذا كان لها حكم الوقفت ، ولم يكن للاجتهاد فيها مساغ ، ونا ،
 ابن عباس ( لما سأله أبو جويرية عن الباذق ، فقال : سبق محمد الباذّق ، مـا أسكر












$$
\begin{aligned}
& \text { - رت رتم (0091) } \\
& \text { - الـرج } \\
& \text {-(ras: } 1 \text { ) - }{ }^{6} \\
& \text { - } \\
& \text { " } \\
& \text { - (r90:~) } \mathrm{-}^{-}
\end{aligned}
$$






 تحريمها من المسلمين إنما ألاختّلاف فى غيرها ، ومنها : السكر وهو نقيع اللتمر الذّى

 الجعة بكسر الجيم ، وهى نبيذ الشُعير ومنها : المزر ،وهو من الذرة جاء "ثفسير هذه




 الخليطين ، قالٌ أبو عبيد : بُعض الْعرب تسمى الخمر بعينها الطلاء، قالل عبيــ بـــن

 المبيح كـا ذهب إلئه اللمحقونون -

## هـا أسكر كثيره فقليله حرام

 أخرجه أحمد والأربعة وصنحه ابن حبان" .

$$
\begin{aligned}
& \text { (ITV: (IT) وابن حبان رقم (TAY) }
\end{aligned}
$$

## تخريج الحديت'

الحديث حسنه اللترمذى ورجاله تقات ، ورو اه النسائى و البز الر والــــلرقطنى والـــن حبان
 رضى الثه عنها أخرجه أحمد وأبو داود و اللترمذى وابن حبان ؛ وأعلـــه الــــارقطنـى

 الككلام فيه وفى مايؤيده .

## إباحة اللنبيi





## فقه الحذيث





 فأهريق ) وجاء فى حيث عيث عائشة ( نبذه غدوة ويشربه عشية ، وينبذه عشاء ويشربه

"- أندارقطنـى (צ: ؛0ب) .


التلف ، وقطع بزو الها ، حل اللتذاوى بها كمن غصل بلقمة ، ويقاس عليه غبر الخمـر



 فى البحر رداً على أبى حنبفة' : قلْلنا : لا نسلم للخبر ، إلا حيث الستحال النجس سلمنا، فففى الخمر من التغليظ ماليس في غيرها ـ النتهى كلامه .





 قال الإمام المههى : والأولىى أن المختلف فيه فى حق من من مذهبه الآلحريم ، حكمه حكـــم

 الضرر به ففيه نردد الأقرب الجواز ، كما يجوز ترك الواجب خشا
 صحبح لأن هذا فعل محصور ، وهو أغلظ من نزرك الو اجب .

## اللخمرة داء


 داود وغيرهما"

$$
\begin{aligned}
& \text { 「- أخرجه أبو داود رقم (r) } \\
& \text { أبى شيبة (ov:o) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (६: }
\end{aligned}
$$

## - - باب التجزير وحكم الصائل

 معنى الادفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه ، ومنعهم من أضرالره ، ومنه فوله نعالثى :
 معصية ، لا توجب الحد ، سمى بذللك لدفعه عن إتيان القبيح ، ويكون بالقول وبالفعــل بحسب ما يليق ، و الصـائل السم فاعل من صـال على قرنه إذا سطلا عليه و إستطال .

## قكر أسو اط التمزير


 فقّه الحديث
الحديث روى ( لا يجلد ) بوجهين :



 من الضرب أو عقوبة مخصوصة كالتطع و الرجم ونحوه ، و المتثقق عاليه مــن ذلـــك : اللزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وحد المحارب ، والهَفَ بالزنا ، و القتل فى الردة ، و القصاص فى اللفسل والأطر اف على الخلاف فى كونه حدأ ، واختلف فى أُشياء كثيرة يستحق مرنكبها العقوبة هل بسمى حداً أو لا ؟ و هى : جحد العارية ، و اللكو اط ، وإلبّبان


حد جنسه ، لان علبأ جلا من وجده مع امر أة من غير زنا مائة سوط إلا سوطين وأفتى


















 بأخذ به والشأ أعلم

## الشفاعة فيما دون الحد





## فقه الحديث

















 قال الإمام المهايّ



 الوعظ ثمّ اللهجر ثم الضرب ، وهذا يقتضى سقوطه بالثوبة ، ويكون ضرباً غير مبرح

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { 4- المرجع السابق . }
\end{aligned}
$$

## تخريج الحديث'

حدبث خباب رو اه أبو بكر بن أبى شبيبة وأحمد بن متيع وأبو يعلــي وأحمـــد بــن
















 عما فى بطنها ، وحدبث خالد بن مرنطة أخرجه أحمد و الحاكم والطبر انئئ إيضاً وابن



مسعود ، فال : قلت : ( بيارسول الله ، ومتى ذلك ؟ قَل : أيام الهرج ، قلت : ومتى ؟ قَل : حين لا يأمن الرجل جليسه ) ' .


 الالنهى على الكر|هة دون التحمريم والشا أعلم .

## من قتل دون مالهه فهو شهيد

 فَهُوْ شَهِهِّ ) رواه الأربعة وصححه الترمذي " . تخريج الحديث"

 الها بن عمرو بن العاص

## فقه الحديث"


 والظاهر أن ذلك مجمع عليه إلا أن بعض المالكية قالوا : لا يجوز بذا با كان المال قليلا،

 يحسن إن كفى الدفع باللّلن ، فإن فعل ما فيه زيادة على قـر الدفع كان متعدياً وله فيــهـ

$$
\begin{aligned}
& \text {. (1) و (1) ) }
\end{aligned}
$$

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



 مطلق غير مقبد بحال الفتتة غيرها وأحاديث ترك المقاتثة في الفتنة مقيدة بحال الفتّــة ومع التّغارض فالعمل بالمقبد كما هو المختّار عند عامة من المحققين ومنهم الشــافعى
 .يتعارضان واشه أعلم .

فمات ثبل فعله ، هل يأثم أو لا ؟ الأصح عند الشافعية أنه يأثم فى الحج دون الصـلاة ،

 . المبارك رحمه الله تُعلىى : فنرى أن ذلك كان على عهد رسول اله وثوله : ( نرى) بضم اللنون أى نظن ، و هذا الذى قاله محتمل ، وقالل غبره : إنـــه
 ترك الجهاد أحد شعب النفاقَ ، وفى الحديث دلالة على أن من نوى فعل عبادة ، فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الالم ما يتوجه على من ماث ولم ينوها والش أعلم .

## أبواب الجههاد

. 1 .
 فقّه اللحديث
الحديث فيه دلالة على الأمر بالجهاد بما ذكر ، وقد أمر بالجهاد بالنفس و المال فــى
 اللبخاري
 أرضه التى ولد فيها ) ما بدل على أن الأمر أمر ندب ، والش أعلم .

## جهاد اللنساء

ديا 1YA
 البخاري "
 . ( $£ \times-1$ )

 والبيهقى (\&: •- اب) .

 فقه الحديت
قوله : ( جاء رجل ) قال المصنف رحمه الهَ تعالى : يحتمل أن يكون هذا الرجــلـ





 استعارة تَبعية ، وحسّن موقعه المشاكلة ويحتمل أن نكون العلاقة الضديدة ، لأن الجهاد فيه إنزال الضرر بالمجاهد فاستعطل فى إنزال النفع بالوالالين للمشاكلة المذكورة . والحديت فيه دلالة على أن فرض الجهاد ساقط مع عدم رضا الوالاينن ، وفـا ذكر









$$
\begin{align*}
& \text {. } \tag{r7:q}
\end{align*}
$$

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

## لا هجرة بعد الفتح




## فقه الحديث"


 لمن هاجر بعد الفتح ، والثهجرة من مكة إلى المدينة فى زمن الثلبىى أجمعت الأمة على




 بعث سرية قال لأمير هم : ( إذا لقيت عدوك من المشــركين ، فــــدعهم إلـــى ثــــلاث


 يكونون كأعراب المسلمين ، يجرى عليهم حكم الله تعالّى الأى يجرى على المؤمنين، ولا يكون لهم فى الفيء والفنيمة نميب إلا أن يجاهدوا مـــع المســلمين ) وســـيأتى

 وأخرج اللنمائيْ من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً (لا يقبل الله مــن

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

وتال ابن العربى ：الهجرة هـى الخروج هن دار الحرب إلى دار الإسلام ، وكانت
 بالأصالة هی القصد اللى النبى
فائـــدة ：فالل ابن أبى جمرة ：إن الحديث يمكن تنزيله على مراتب ألحوال السالكّ ،
 وهو مجاهدة النفس و الشّيطان مع الثنبة اللصـالحة فى ذلك ．

## （لجهاد اللذى فى سبيل الله

1YА
 تخريج الحديث
 حديث أبىى موسى قال أمرابى للنبى ،
 فهو فى سبيل الله ）وأخرجه أُيضاً فى بابَ




 نفسه وعبر عنها بلفظ（ أعرابی ）فلعل ماوقع فى الطبرانى وهم فقه اللحديث

والحديث فيه دلالة على أن حصول الأجر لا يكون إلا لمن قانلل لهذه الفضيلة يــدل عليه الْجو اب بالشرط والجزاء ، ومفهوم الشُرط أن من خلى عن هذه الخصلة فلبس فى


「－「 كتاب الجهاد باب رقم（10）．
\＄－فی الأوسط（r：

 إلى لفظ جامع فأفاد دفع الالثتاس ، وزيادة الإفهام . انتهى .





 غضباً ) أى لاجل حظ نفسه ومرجعهما إلى التوّ العصبية وانلهَ أعلم .

## الهجرة دائمة


 ترجمة الراوي"








 متل الحمبى ، ،سكن عبد الش الأردن وماث بالشام سنة سبع وخمسين .

فوله : ( على بنى المصطلق ) بضم الميم وسكون المهملة وفتّح الطاء وكسر الــلام بعدها قاف ، وهم بطن شهير من خزاعة ، وهو المصطلق بن سعد بن عمر بن ربيعة،

 غافلون، أى أخذهم على غزة .
والحديث فيه دلالة على جواز المقاتلّة قبل الدعاء إلى الإسلام فـى حق الكفار الــــين
 والقاضیى أبو بكر بن العربى :
أحدها : أنه يجب الإنذار هطلقأ فاله مالك و غيره ، و الحديث هذا يرد عليه .

 أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثُم الـعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبّل منهم وكف عنهم ) فإن قوله : ( ثم ادعهم إلىى الإسلام ) يدل على وجوب الاععاء .

 البصرى والثور ى والليث و الشافعى و أبو ثور وابن المنذر و الجمهور ، فالل ابن المنذر : وهو فول أكثر أهل العلم ، وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحة على معناه ، فمنها هــــا ونا



 مالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة والأوزاعى ، وذهب جماعة من العلماء منهم سعيد
 "- البحر الزخار (0:


الجند بيلغ أربعمائة ونحو ها ، ڤالوا : سمبت سرية لانها تسرى فى الليل وتخفى ذهابها،

 غذر وهو ضد الوفاء ، ومضار عه بغغر بالضم و الكسر ، و الولبيد الّصبى . وفى هذه الكلمات من الحديث فو ائُ مجمع عليها وهى تحـي تحريم الغـــدر ، وتحـــريم

 غزو هم ، وما يجب عليهم ، وما يحل لهم وما يكره ، وما يستحب . وقوله : ( الدعهم إلى الإسلام ) بيان لقوله ( ثلاث خصال ) وقـد وقع فى نسخ دسلم

 اللثلا ، وقال المازرى : ليست إن ثم دخلت لاستهناح الكلام ، وفيه دلالة على وجوب




 اللزكاة ، و لغ أهل اللزكاة من الفيء ، وفالل مالكك وأبو حنيفة وهو مذهب الهونويــة : إلن


 ادعاه من النسخ لا يسلم له .

 وتَّ ذهب إلى هذا مالكك والأوز اعىى وغير هما ، وذهب الشافعى إلـى أنها لا تقبل إلا من
'
 .

. أولى والش أُعلم

الـرب خدعة
( I Q .
متفق عليه' .
فقّه الحديث"

تبوك فغزاها رسول الله
 أى ستر ها وأظهر غير ها ، قالل فیى الضباء : ورىى الأمر أخفاه وأظهر غيــره، ومنـــهـ

 وكأُنهم سهلو ها ، وذكره فی القاموس فى باب اللياء ، وفى الحديت دلالة على أنـه ينبغى للإنسان أن لا يظهِر ما بريد أن يفعله في المستقبل .

متى يستّحب (القتال
ا
 رواه أحمد والثلاثةٌ ، وصححه الحاكم ، وأصلد فى الثبخارى .


 - (Y\&\& $)_{\text {䔍 }}{ }^{r}$





أعــلام النبلاء ( (1T: Yv) -



قوله : ( سئل عن الالار ) هكذا فى مسلم ، وفى بعض نسخ مسلم ( عن الثنرالرى )








 جواز قتل النساء والصبيان فى البيات الشنافعى ومالك وألبو حنبفة والجمهور ، و وقوله :







 عكرمة ( أن النبى هُ رأى امرأة متَولة بالطائف ، فقال : ألم أنهة عن قتل النساء من

$$
\begin{aligned}
& \text { - - رقّ } \\
& \text { - أهر المر السانيق }
\end{aligned}
$$

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

## حكم الاستعانة بالمشرك فى الحرب




## فقه الحديپ"

















 r- أخرجه البيهوتي (7:
 - - رقم (1001)
 . (rv:q) - ${ }^{v}$ . (194:14)-9


والحديت يحتمل أن ير الد أنه يقتل من كان بالفغا ، فعبر عنــه بالشـــيخ هــن بـــاب
 ويحتمل أن ير اد به استبقاء من كان فى أول الشباب ، و إن كان بالغأ رجاء أن بســلم ،
 اللحديث مخصوصـاٌ بمن بجوز تُقريره على الكففر بالجزية و الله أعلم .

المنازلة فـى الالحرب

لواود مطولخ '
رواليات الحديث

 هم اللابِن تبارزوا فى بدر حمزه وعلى وعبيدةٌ بن اللحارث رضى الله عنهم ، وشـهـيبة


 الحارث وعتبة بن ربيعة كاتا أسن اللقوم فِبرز عبيدة لعتبة ، وحمزة لشيبة ، وعلــى


 الأى بـارز عيبدة فأعاتـاه على قّتله ) .
فّهة اللحديث
 للحسن البهرى ، وشرط الأوز أعى والثؤرى و أحمد وإبحالق إلن الأمير كما فى هــــه

$$
\begin{aligned}
& \text { - 「 } \\
& \text {. } \\
& \text {. (الحج: من الآية19) ( } \\
& \text { •0- رتم ( }
\end{aligned}
$$

ولا : إذ قال رجل : ( بارسول الش ، أرأيت لو انفست فى المشـركين فـتـتاتلتهم



 ومتى كان مجرد تهور فمصنوع ، لا سيما إن تُرتب على نلك وهن فیى المسلمين . والشّ

## تحريق أشجار اللطو

1r9A الالنَضِيرِ وَقَّطَع ) متفق عليه" .

## فقه الحديث؛








## وهان على سراة بنى لؤى حريق بالثويرة مان مستطير


 النبى

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

$$
\begin{aligned}
& \text { " - نتح البارى ( V: سזr ) . }
\end{aligned}
$$

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

منازلهم ونخلهم بناحية المدينة ، فحاصر هم رسول الله (










 ذكر ، لأن الآبة والحديث وردا فى تصسة واحدة ، وبئِيده ما ما رواه ابن إسحاق و والبيهقى




 فى قتل النساء والصبيان ، ولهذا قال أكثر أهل العلم : ونهى أبى بكر لأنه علم أن بلك البلاد ، ثنتّح فأر اد بقاءها على المسلمين وانش سبحانه أعلم.

## تحريم الغظول


 حبانْ

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

## تخريـِ الحميث

الحديث رواه أبو داود وابن حبان و الطبراني' بزيادة ( ولم يخمس اللسلب ) وحديث مسلم فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد .
فقه الحديث

 قوله: ( قضى بالسلب للقاتل ) يدل على أن هذا حكم مطلق غير دقبد ثالل الشــافعى : وقلد حفظ عن رسول الله


 هذا الحكم كثبرة .



 لليهودى ، وقولها لحسان : ( أنزل واسلبه ، فقال : مالى بسلبه حاجة ) أخرجه أحمد"
 درعه، فإنه ليس للعرب خير منها ) " فإن هذه القصص نـل


$$
\begin{aligned}
& \text { •(サ) • (1) } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

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

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

و افقهما هن المـالكية و غير هم وقال مالك والأوز اعىى : يعطاه بقوله بلا بينـــة ، ڤـــالا :

 تصريحه بذكر البينة ، ولعله يقال : إن في هذه الْقصهُ فد أُقر من هو في يده ، و إقرالره
 فإن المال يكون هن الغنيمة لجميع الجيش والشه أعلم .

من ثتّل أبـا جهن ؟
1 1

 بسلبهه لمُعاذِ بنِ عَمْو بن الْجمُوح ) متفق عليهَّ ،

الستعمـال آلات الاحرب
( Y Y
 على

تُرجمة اللراوي؛
هو أبو عبد الله مكحول بن عبد الله اللشامى كان من سبى كابل ، وكان مولى لامرأة هن ڤيس ، وكان سندياً لا يفصح ، وقال الو اقدى : كان هولى لامر أة من هزيل ، وقيل: مولىى لسعيد بن العاص ، وقيل : كولىى لبنى ليث ، و هو معلم الأوز اعى وســـعيد بــن
 موجوداً لكتبه ثم قَلل : تقدم الكَلام عليه ـ و واله أعلم .
 رقم (
 . - (YOA:1.) -

## وقه الحديث'







 خارج الموطا ، وهو عند ابن عدى أيضاً .












 ولا يؤخره عن وفتّه . انتهى .





 الملتجيء إليه ، أن الجانى فيه هاتكَ لحرمة الحرم ، و اللملتجيء معظم لها لها ، و لأنه لو لم لم




 فى الحرم تحريم ما دونه ، لأن حرمة النظس أعظم ، و الانثتهاك بالتّل أُّد ، ولأن الحد فِيما دون اللفس جار مجرى تأسيب الُسبد لعبده فلم بمنع منه .

## قتل الصبر

 أخرجه أبو داود فى المراسيل" ، ورجاله ثقات .

## ترجمة الراوئ






$$
\begin{aligned}
& \text { '- المحىى (.-1: }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text {-- من المخطوط ( بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ) } \\
& \text { "- من المخطوط ( بكسر النام وفتح الباء الموحدة ) . }
\end{aligned}
$$


فأسره وقتّله ، وقال فى حقه : ( لا يلاغ المؤمن من جحر مريّين ) ' .

من أسلم أحرز دمه ومـلـه


ترجمة الراوي"


 عندهم ، ويقال: إن العيلة أمه ، روى عنه عثمان بن أبى حازم وهو ابـى ابن ابنه . تخريج الحديث


 منصور برجال ثقات .
فقه الحديث"
الحديث فيه دلالة على أن الكفار إذا أسلموا حرم فتلهم ، وأملكوا أمو الهم !إلا أن فى ذللك تفصيلا ، وهو أنه إذا كان الإسلام طوعاً من دون فَّالٌ فأرضهم باقية على ملكهم


$$
\begin{aligned}
& \text { حبان رگّم (7ヶ) • }
\end{aligned}
$$




"- أذرجه أُبو يعلى رتُم (OAEV) و إبناده ضـعيف جدأ .



وأن الجميع بسمى فيئأ وغنيمة ، والكنه يرد عليد أن ظاهر سوقن آيات الحشر أن الفيء
 جاؤوا من بعدهم ، ولا بيقى حق لمن جاء من بعدهم إلا إذا بقيت محتّسة للمســلمين ،













 فعل مثل ذلك النبى
حكم الإمـام فی الأسرى



## فقه الحديث

 والمر اد بهم أسمارى بدر ، وصفهم بالنتن لما هم عليه مــن الثنـــرك ، كمـــا وصــفوا

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




 قو لان :
أحدهما : أن السبى يوجب الفسخ مطلقأ كذهب الشافقى . والثاتى : لا بوجب الفسخ مطلتأ .
 دلالة على جواز الوطء ولو قبل الإسلام ، سواء كانت كتابية أو وتيّية ، فالآية الكربيمة





 على الإسلام لبِّنه وما أخرجه أبو داود فى السنن وأحدّ






 الإسلام ويرد عليه ما عرفت والنه سبحانه وتعالى أعلم .

$$
\begin{aligned}
& \text { '- رثم (107 ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「- آ أخرجه أحمد (؛: }
\end{aligned}
$$



 من غير شك إلا مالك .
 نصييه من الغنيمة ، وفى رواية ابن إبـاق أن التُتفل كان من الأمير ، قبل أن يصلوا

















 بشرط من الأمبير بأن يقول : من فعل كذا فله نتل كذا ، قالل : لأنه يكون القتال للانيا ،
'- الموطا (ص: باז) كتاب الجهاد ( جامع الثنل فى الغزو ) .
「 「 فتح البارى ( ( :

(TVEr) (TV)


والحديث فيه دلالة علىى أن سهم الفرس الثان من غير سهم صاحبها ورو اية أُــى












 النبى





 أبى عمرة قال : ( أسهم لمى رسول الشه لفـ لفرسى أربعة أسهه ، ولى سهماً ، فأخذت


وقد فسر الخطابى الحديث بما حاصله أن السرية إذا ابتدأت اللسفر نفلها الربع فـــإذا
 وأخطر ، وفيه دلالة على أن اللتففيل من اللغنيمة ، وأن التنفيل يكون إلى نظــــر الإمـــام بفعله لمصلحة

## اللنفل لبعض الجنود


 فقه (لحديث"
قوله : ( ينفل بعض من يبعث .. إلخ ) فيه دلالة على أن التخفيل ليس واجباً بل ذلك جائز ، و اقف أيضا على حسب ما يراه من الصـلاح ع

## حكم غنيمة (لفاكهية

 نَرْفَعُهُ ) رواه الثبخاري م
ولأبى داود" ( فلم يؤخذ منهم الخمس ) وصحعه ابن حبان .

## فقه الحديث

 (كنا نصيب السمن والعسل ) وجاء من طريق جرير بن الئ حازم عن أيوب بلفظ ( أصبنا
 زمن النبى


 " أى ابن عمر . - -



## فقّه الحديث

الحديث فيه دلالة على جواز أخذ الطعام من المغنم قبل القسمة كما نقـــن ، و وفيــه دلالة أيضاً على أن ذلك قبل الالتميس ، وقد نقدم الككلام عليه قريباً .

## الاتنفاع باللغنيمة



 والارارمي' ، ورجاله لا بأس بهم •

## فقه الحديث

الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز ركوب الدابة ولا لبس الثّوب من المغغّ قبل أن

 وقد نقـم ذكر الخلاف فيه .

## يجير على الّمسلمين ألناهم



 - الْمُسْنُمينَ أَدْنَاهُمْ )
 أدناهم ) زالد ابن مـجةْ من وجه آخر : ( ويجير عليهم أقصاهم ) .
 . الزوائد (0:




## -



 مدلول بمفهوم الفحوى ، وثـ وقع فى بعض الأطران ( المرأة ) ثال ابـــن المنــــر :












 مأمنه ، و وأما الاسبير فى أرض الحرب فكاملام الهواوية أنه لا يصح مأمنه ، لأنهم قالوا : لا بد أن يكون المؤمن متّمنعاً من الكفار ، وكذا حكى ابن اللمنذر هذا عـن الثــورى ، فقال : لا يصح تأمين الاسير •

## إخراج التيهود والنصارى من جزيرة التعرب




-
 وإين حبان رتم (rVor) .



 وسميت جزيرة لإحاطة البحار بها بعنى بحر اللهنـ وبحر القتــز وم وبحــر فـــارس




















$$
\begin{aligned}
& \text { '- ا- الييهقى (9: } 9 \text { - ب) . }
\end{aligned}
$$

قوله : ( أموال بنى اللضــير ) بفتح النون وكسر الضـاد المعجمة بعدها هثـاة قبياــــة كبيرة من اليهود ، وادعهم اللنبى بعد قدومه إلى المدينـــة علـــى أن لا يحــاربوه و لا


 وذكر ابن إبحاقٌ فى المغازي النبى
 إلقاء صخرة عليه من فوقّ ذللك الجدار ، وقام بذلك عمرو بن جحاش بن كعب ، فأتـــاه













## حفظ اللعهود




## فهّه (للحديث




 (الُْرُّه ) جمع بريد ، وهو المستعجل فى مشيهي .

## حكم العرى التيى فتحت صلحأ أو عنوة





## فقه (لحديث؛

 عليها المسلمون بخلِ ولا ركاب ، بل ألملى عنها أهلها وصـالحو ا ، فيكون سنهـه فيها


 قبل الشافعى فال بالخمس فی الفيء •

$$
\begin{aligned}
& \text {-r- تعون المعبود (Y: (Y) }
\end{aligned}
$$

الجزية من مجوس البحرين ، وأن عثمان بن عفان









 الجزية، وكان أهل فارس مجوساً ) .


 الجزية ، فذهب أبو حنيفة والعنُرة إلى أنها تؤخذ من أهل الكتاب عجماً كانوا الوا أو عرباً ،









$$
\begin{aligned}
& \text { '- فی سنته (9: • 19) . } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$




 سكل بن حنيف وعروة بن الزبير ،

 عييذة وإبماعيل بن أمية وابن جريج .

## فقّه الحديث「













 نؤخذ من عربى كتابى ، والخلاف فيه لأبى يوسف نقال : لا يقر العربى على الجزية
「- عون المعيود (1: 199) والمغثى مع الشرح (• (: A10 وبعدها ) .

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

 وأهحابه إلى أُن الجزية تكون من الغنى ثمانبة وأربعين درهماً ، ومن المنّوسط أربعة






 كما فعله عمر ، وكما أخرجه أبو داود

 صنف من أصناف السلاح ، يغزو بها المسلمون ضامنين الها ونا




 الجزبة على حد فى القلة ولا فى الكثزة ، وأن ذلك موكول إلى نظر الإمام ، ويجعـل





 (7) -

-

 أن غاية وجوب قتال أهل الكتاب إلى إعطاء الجزية وينقطع وجوب القتال بذلكّ ، و أنما

 اللتحريم العقلى لإيلام الحوبوان فلا يكون ذلك مباحاً لعدم للبِل الإباحة و الشّ أعلم .

## الإسلام يغلو ولا يغطى"

.
يُعَىَى ) أخرجه الثارقطنيّ

## النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام


 فقه الحديثْ







$$
\begin{aligned}
& \text { ' (النتوبة: من الآية49) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وابن حبان رثّم (. • o) . }
\end{aligned}
$$

## مشروعية الهـنة

خرَ

 عَنْ بَعْضٍ ) أخرجه أبو داود وأصله فَ البخاري


 وَمَخْرجاً ) .

## فقه الحديث"

الحديث فيه دلالة على جواز مهادنة المسلمين مدة معلومة من غير جزبة لمصــلحة للمسلمين ير اها الإمام ، كما وقع فى صلح الحديبية ، فإند كان على عشّر سنين ، وفى









 بقوله : ( إنه من ذهب منا .. إلغ )

$$
\begin{aligned}
& \text { " ( (المثنحنة: من الآية • ) }
\end{aligned}
$$


 ذلك والنه سبحانه أعلم .

## إثم من قتل معاهداً


 أُرجه الجخاري" .

## فقه الحديث"


 بالمعاهد من له عهي مع المسلمين سواء كان بعقد جزبية ، أو بأمان من مسلم ، أو أو عقد










## r - باب اللسبق واللرمي

اللسبق بفتّح اللسين المهملة وإبكان الباء الموحــدة مصـــر وهــو المــراد هنـــا ، وبالتحريكـ الرهن الذى يوضع لذلك ، والرمى مصدر ، ورمى برمى رميـــُ والمــراد اللمناضلة بالسهام

## جواز المسـابقة فى آلات الحرب






 رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان" .

## فقه الحديث؛





 ضم أُله وخطأه ، وقَوله : ( أمدها ) أى غايتّها ، قالى النابغة :

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

$$
\begin{aligned}
& \text { º كتب فى المخطرط ( على النورت ) وصححتها من فتّح البارى . }
\end{aligned}
$$

ابن بشير عن تـتادة عن سعيد بن المسيبب ، وتفزد به عن سعيد الوليد ، وتغرد به عنــهـ هشام بن خالد ، فالل المصنف رحمه الهّ تعالمى : رو اه أبو داود



 أحو اله أن بكون موقوفاً على سعيد بن المسيب ، فقد رو اه يحيى بن سعيد عــن ســـيـي

 الثشافعى سفيان بن حسين فى رو ايتّه عن الزه هرى عن سعيد عن أبى هربرة . فقه الحديث

قوله : ( لا سبق ) هو بفتح السبن وفتح الباء الموحدة ، ما يجعل للسابق على سبقه من جعل ، ثاله الخططابى وابن الصـلاح ، وحكى ابن دريد فيه الوجهين و وقولــهـ : ( إلا فى خف .. إلخ ) الخف كناية عن الإبل ، و الحدافر عن الخيل والنصل عــن السـهـه ، وذلك بتققير حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه ، أى ذى خف أو ذى حافر ألو

 حل ذلك بلا خلاف ، وإن كان من المتسابقين ، ولم يدخل معهما محلل ، وهو ثالث لا لا

 وهذا عند الجمهور ، وفى قوله : ( وهو لا يأمن أن يسبق ) دلالة على ما ذها إلي إليـهـ البعض أنه يشترط فى المحلل أن لا بكون متحقق السبق وإلا كان قمارا ، ولكنذه خار ج
 الّسبق فات الغرض الذى شر ع لأجله ، وأما المسابقةٌ من غير جعل فمباحة إجماعــاُ ،

[^12]أن لا يفوت على اللسابق شيء ، وخلِ الحلّبة عشرة مرنبة ، وقد جمعها على التّرتّبِ الإمام المهـى رحمه الله :
مجل مصل مسل لها ومرتاح عاطفها والحظي
ومسحنفر ومــؤملها ويعل اللطيم اللسكيت البطي

المرتاح ثم المؤمل ثم الحظى ثم اللطبيم ثم اللسكيت ، وقد جمعها بعضهم فی فوله : سبق المجلم و المصلى بعـــده ولعاطف وحظيها ومــؤمسـل ولطيمـي وسيا وسكيتها إيضـــاح
والعاشر المنعوت فيها مشكل فـافهم هايت فما عليك جناح

 الكفاية : والمحفوظ عن العرب المجلى و المصلى و السكيت وباقى الأســماء محدثـــة .

وشروط السبقّ بالنصـال ذكر عدد الرميات ، ونبيين جنس الالسهام ، وقَّر الإصابة











$$
\begin{aligned}
& \text {-(0.:r)-1 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 + البعر الزخار (0: }
\end{aligned}
$$




| Y19 | $\qquad$ الولا للفر اش |
| :---: | :---: |
| YYV | باب الرضاع |
| YT. | \|'......................................................................................... |
| Yry | رضـاع الكبير ............. |
| rro | ..................................................................................................... |
| rra | \|...................................................................................... |
| rrq |  |
| YE. | الرضـا فبل الفطام |
| $r$. |  |
| $r \leq 1$ | ............................................................................................. |
| $r \leqslant 1$ | شهاده المرضعة، |
|  | النهي عن استرضاع الحمقاء |
| $Y E \Sigma$ | ب.................................................................................................................... |
| $Y \varepsilon \varepsilon$ | النفقة بالمدرو |
| $r \leqslant A$ | الذفقة على الأهل |
| rol | الإنفاق على المملوك .............................................. |
| ror | الإنفاقٌ |
| ror | إثمْ تضييع النعيال |
| ror | ذفقة الحامل المثوفى عنها زوجها |
| Yoo | الأولى بالنفقة من يعول |
| rot | الكفريق بين الزو جين لعدم النفقة |
| YY. |  |
| Y7! | .......................................................................................................... |r．7اششتر الك اللجماسعة في فتل شخصr．Aالخبيار لولي المقتول في شيئين

r． باب الدابيات！．الدية في اللفسل و الأعضاءअ19دية اللعمد و الخطأ
rrr أعتىى الناس على اله تُعالٌى
rru تغليظ دية الخطأ وشبه العمد
MYsدبة الأصـابع
ケrミ المتطبب ضـامن
rrv دية الكو اضتح والأصـابع
rry ديةٌ ألمر أةٌ و المعاهد
HKr دية شبه الْعمد
rry مقدار الدية من الفضة
M لا يجني الّو الد على ولده و لا العكسHック باب دعوى الثدم والقسـامـة
rry مشرو عية القسامة
rミo ｜القسامة في الجاهلية
باب قتال أهل البغي
ケミて حكم رفع المؤمن سـلاحه على أخبه ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．حرمةّ الخرو．ع عن الجماعة
$r \_\lambda$من يقتل عمـاراً ؟ケをqحكم البغاةrorحكم من أر لد نفريت الجماعة
\＆．7 ادرؤوا الُحدود بالشنبهات
$\varepsilon \cdot \gamma$ طنب الستّر و الْتوبة$\varepsilon .9$باب حد｜إِّاذّف
๕． 9 مشرو عيةٌ حد الْقذف（1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
E $\mid Y$ حد الْقذف للملوك
§1rحكم ثذفـ المملوك§ 18بـاب حد النسرقّة
〔1を نصـاب السرقة
Er القطع في المكن（Y）التحذيّز من عاقبةّ اللسرقة＂EYكر اهةَ الشُشاعة في الُحدود$E Y Y$لا ڤطـع على الخائن و المخختاس و المنتّهب ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
Erq ..... لا قطع في ثمر ولا كثر
¿ $\uparrow$ 。
$\qquad$ErYقطع الّسارق وحسمه
ミケr
$\qquad$لا بِغرم المحدود بالسرقّةsro
$\qquad$〔ケา
$\qquad$النهي عن الشفاعة في الحدود$\varepsilon \varepsilon$.حكم من تكررت سرفته\＆$\leqslant$باب حد اللشـارب وبيان المسكر£ $\varepsilon$حد الشاربsorحكم من نكرر منه شرب الخمر
$\varepsilon 9 T$الهجرةٌ دائمة
〔9รالإغارة على العدو
६97وصبة الإمام لأمير الجيش .................................................................................
¢99........................................................................................................................الحرب خدعة
$\leq 99$
$\qquad$ متى يستحب القتال الإغارة على العدو ليلا
$0 . r$ $\qquad$حكم الاستّعانةُ بالمشُرك في الحرب$0 . \varepsilon$$0 . \varepsilon$
$\qquad$ من يقتل هن المشركين ؟ 0.0 $\qquad$

$$
0.7
$$

$\qquad$ معنى اللنهلكة في الآلية
$0 . Y$ $\qquad$ تحريق أشجار العدو
0.9 $\qquad$ 01. $\qquad$014من قتل أبا جهل ؟ .............................................................................................014استعمال آلات الحرب ...............................................................................................$01 \varepsilon$حكم مهـور الام ........................................................................................................01 V011 فداء الأسرى 019 $\qquad$orl
$\qquad$ حكم الإمام في الأسرى orr حكم السبابا ors النفل بعد الغنيمة
007 .....................................................................................................................
07.
القوة الزممي
07
فهرس الموضوعات


[^0]:    . - أي ضدعف الحديث .
    

[^1]:    
    

[^2]:    
     -
    「 - فتّح البارى ( (

[^3]:    「 - الهداية (r)
    
    
    
     -

[^4]:    
    

[^5]:     .

[^6]:    
    
     ثلم يعرفاه بالكّلية
    

[^7]:    

    - '

[^8]:    '- أي عمرو بن شعيب عن أييه عن جده .

    *     - أي يش .

[^9]:    
    －－رتم（ITV．）
    
    ＊
    

[^10]:    - رتم (oq.
    
    

[^11]:     (9r:s) (YOVr)
    r .
     (! $\leq \leq v$ )

[^12]:    
    
    「

