# المواريث والوصايا <br> في الشريعة الإسلامية <br> فقهاً وعملاً 

إعداد الاكتور<br>حمزة أبو فارس

الطبعة الثالثة

منشورات ELGA 2003

## المقدمــــــة





 هالكُ، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.

وبعد فهذه الطبعة الثالثة من كتاب المواريث والوصايا في الشريعة الإيع الإسلامية





 لوجهه الكريم، إنه سميع اللدعاء، وآخر دعوانا أن أن الحمد للهّ رب العالمين.
د. هزة أبو فارس

مسلالته يـ 17 من شهر رمضان سنة 1423 هـ
الموافق: 2002/11/21 ف

جرت عادة كثير من العلماء عند الحديث في علــم مـن العلـوم أن يذكـرورا مبادئه العشرة أو بعضها ليكون الطالب لمذا العلم على بينة مما يدرس. وقد جمعها بعضهم في هذه الأبيات:

الحد و الموضوع ثم الثمـرة
والاسم الاستمداد حكم الشارع ع
ومن درى البميع حاز الشرفا

إن مبـادي كــل فن عثــــرة

مسائل والبعض بالبعض اكتفى

1- حده، يعني تعريفه: علم يعرف به من يـرث ومـن لا يرث يرث ونصيـب كـل


وقوله ما يوصل الح ...أدخل علم الحساب؛ لأنه بدونه لا يككن معرفة الأنصباء.

الورثة بعد استخراج الحقوق الأخرى المتعلقة بها.
3- ثرته، يعين فائدته: وهي إيصال الحقـوق إلى ذويهـا على المنهـج الشـرعي اللني حكم الله به، ومعرفة فائدة أي علم ضرورية، فإن الإنسان العاقل لا لا
يقدم على تعلم شيء إلا بعد معرفة فائدته



1 عمدد بن عمد بن عرفة الورغمي التونسي:فقيه مالكي مشهور له تـآليف كثيرة. توني سنةّ
 2 شرح حدود ابن عرفة للرصاع 687/2. 3 ${ }^{3}$ بسند ضعيف لأن في يُ إسناده حنص بن عمر بن اللطاف،ضغفه النسائي وغيره.

النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال ( تعلموا الفر ائض وعلموهـ البناس، فإنـه نصف العلم وهو أول شيء ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أميت) ${ }^{2}$. وأخرج أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسـ وـي
 سنة قائمة، أو فريضة عادلة) ${ }^{3}$ ومعنى قوله هي المديث الأول الما نصف العِلم ليـس
 قسم يتصل بتصرفات المكلف في حياته، وعلم يتصل بتر كة المكلف بِلعد وفاتّه، وهو غلم الميراث، على حد قول الشاعر :

## إذا مت كان الناس نصفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع

 وإمنا الناس بعد وفاته صنفان : شامت و مشنّ.
 الله عليه وسلم- قال: (تعلموا الفرائض وعلموها الثما الناس، فإني امرؤ مقبوض، ورإن العلم سيقبض حتى يكتلف الاثنان ين الفريضة، فلا يكدان من يفصل بينهما) 5- نسبتة : هذا العلم من أجل العلوم الشُرعية، بل جعله بعضهـم أفضِل العلوم
 .

$$
\begin{aligned}
& \text { ! ذكر الضمير لأنه عاثلد إلي: العلم. }
\end{aligned}
$$



4 التُحفة الخلير ية للباجوزي ف33.

 6 حاشية البقري على شرح السبط للرحبية ص8.

6- واضعه: واضع هذا اللعلم الله - عز وجل - فقد روى الغزالي في وسيطه أن رسول الله - صلى الله عليه وسـلم- قـ ال: (إن الله تعـالى لم يكـل قسـمة مواريثكم إلى نـبي مر سـل، ولا إلى ملـك مقـرب، ولكـن تـو ولى الله بيانهـا فقسمها أبين قسم'.

7- اسمه: يعرف هذا العلم بعلم الميراث، وبعلم الفُرائض.
8- استمداده: يعني أدلته. واستمداد هذا العلم أكثره من القرآن، ولذلك عـكـ

 مسائله كلها لا حلاف فيها، وإنا نعين أن الخلاف في مسائله قليل. 9- حكمه: أي حكم تعلمه وتعليمه فـرض مـن فـروض الككفايـة، إذا قــام بـه
 مؤهلاً لذنلك، كبقية فروض الكفاية، ومنها تعلــم العلـوم الشــرعية ليعلمـوا الناس حكم الشار ع فيما يقع فمم من نوازل، و كذلك بقية العلوم الكي تلزم الأمة للحفاظ على كيانها، ونهضتها، وقد مرت بنا الأحـاديث الـيتي تحــــ على تعلمه وتعليمه عند كلا(منا عن فضلــهـ.

10- مسـائله: المقصـود بهـا أبوابـه، وأقســامه مثــل الوارثــــنـ، وأنصبــائهمه، والحجـب، والتعصيـب الخُ...والفـرق بـين المسـائل والموضـونوع و أن المســائل تقسيم للذات، أي لــذات الشـيء المُعرف، وأمـا الموضـو ع فليـس الــذات نفسها، وإنما شيء خارج عنها له اتصال بها، فـالحجـب و التعصيـب ومـن يرث بالفرض، وكم يرث، إلى آخر أبـواب علـم الفرائـض كلهـا مسـائلـ،
 تنفك عنه إذ لا ييتاّج إليه إذا لم تكن تر كة.

1• نقل ذلك النشيخ عليسّ في منح البليل 695/4،و مل أَحد له تخريبا.

## حكمة مشروعية تعلم الميراث وتعليمه:



 عادلة من خالق الخلق النذي هو أعلم. بمصالح الناس من أنفسفهم.


 بنفسه، و ولم يكله إلى أحد من خلما ملقه.

وهذا ييرنا إلم التقديم لذذا العلم .عقدمة عن المال وموقف الإسلام منه:

## المال عصب الحيـة:




والبنين والقناطير المقنطرة: من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والخرث) .
وقد وجد المال3 مـع بلداية الحياة البشرية، فكان النـاس يتبـادلون المــلع :ــم
صكت الدنانير والدراهمـ.

 وبين أوامره ونواهيه الكيّ طلب منهم أن يسيروا عليها.

$$
\begin{aligned}
& \text { ' النكهن /46. } \\
& \text {. } 14 \text { / }{ }^{2} \text { علم } \\
& \text { 3 المقصود بالمال هنا كل ما نيتمون. }
\end{aligned}
$$









 فالابد إذاً من هذا التظظيم كئلا يتضر الآخخرون.
سمح الإسلام للإنسان أن يملك ما يشاء من أموال وفق الضوابط التالية:
1- أن يكون المال نفسه حلالا، وقد وصلنا عن طريق أحلها الشارع. وطـر ورق


والعصب و السرقة.

2- أن ننفقه في ما أباحه الشارع.


 السابقة على أن يكونوا أغنيـاء ولا يـــب أن يكونوا فقـراء يسـألون النـاس،

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 رواه مالك في الموطأ 1/251. } \\
& \text { 2 الأعراف/ } 32 . \\
& \text { 3 الأعراف/ } 31 . \\
& \text { 4 الإسراء/ } 27.26 .
\end{aligned}
$$

وحادثة سعد بن أبي وقاض معروفة ومشهورة، قال سعد: مرضت غام الفتـح
 يعودني، فقلت يا رسول الله: إن لي مالا كثيرا، وليس يرثين إلا ابلا ابنتي، 'أفأوصي




 طهر له.

 العظِمـ الذي يُجده يوم لا ينفع مال ولا بلا بنون.




 البلاد ختى أصبحت يوما ما تنتظر شجنات القمح القادمة إليهــا مـن الغـر بـبـ، لان الإنسان بالفطرة لا يتحركُ إلا فيما ترجـع إليـه فائذته دنيـا وأَنحرى لمـن يؤمن بها.

$$
\begin{aligned}
& \text { ' أ أخر جه البخاربي في مواضع من صحيحه ومسلم في كتاب الوصبة والتزمذي في كتاب } \\
& \text { الوصايا 185/4 واللفظ لهـ. } \\
& \text { 2 }{ }^{2} \text { التوبة /104. } \\
& \text { 3 الثوبة/41. }
\end{aligned}
$$








 وشرع حد السرقة حتى تصان الأموال ولا يعتدى عليها.




 أمه لا مال له ولو قليلا، بل لا يعلك حتى لباسه الضروري وطعامهـ.


 يلزمه أن ينفذ أوامر المستخلِف فيما استخلف فيه وإن من فضل اللهّ علينا أن استخالفنا في ماكه وجعل تصرفاتنا فيه، إذا كانت



الحقيقة ليس لك، والأخر يعود إليك. فإذا تفكر الإنسان ين أصل المال وعرف


 اللهُ فبشرهم بعذاب أليم)'.

## الميراث عند العرب:قبل الإسلام:

عرف العرب قبل الإسالام كغيرهم من الأمم الميرات، و كانوا يورثونون بـأحد أمرين:


 القبائل الأنخرى في أحاينـ كثيرة، والثاني يكتاج إليه عند المصائب.

 فلا ميرانث للأم ولا الزلوّجة ولا للبنت ولا للأنوات
 فعلتهم³ فقال تعالى: (وتأكأكلون التزاث أكلا لما وتَبون المال حباً جما) .

الثاني: يشمل ثلالثة أسباب لا علاقة ها لا بالنسب، وهمي:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { التوبة/34. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.136/1 } \\
& \text { "الخرر الوجيز نفس الجزء والضضفحة. } \\
& \text { 4الفجر /19. }
\end{aligned}
$$

أ -التبي: و كان معروفا في الجاهلية، يعمد أحدهم إلى ابن غيره فيتبناه برضاه،

 زيد بن عممد.

قال البخاري: (و كان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من
 ورث المال كله، وإذا مات المتبنى - بالفتح ورثه المتبين بالكسر. ب-الموالاة: وتسـمى أيضـا التحـالف، وهـو أن يتعـاقد ويتحـالف الرجــلانان،

 اللمي من مال الميت، وإذا لم يـفقا على شيء ورث المي المي سدس تر كة الميت².

ج- الوصية: عرفها العرب في جاهمليتهم، فكـان يستطيع أحدهـم أن يوصمي

 تحده، وكيرا ما أدى ذلك إلي جور شديد، وجحود أليم، ونكران ألثيم³.

## تدرج أحكام الميراث بعد الإسلام:

جاء الإسلام فأبقى ما كان نافعـا مـن تصرفـات العـات العـرب، وعــدل بعضهـها، وألغى بعضها الآخر، وتدر ج أثناء هذا التغيير رمهة بالأمة، فلم يفجأها بشا بشيء مـن ذلك، وهذا شأن الإسلام ين كير من أحكامه في العبادات والمعـاملات وغيرهـا،
'
2 الميراث العادل في الإسلام لأمد العجوز ص52-53.
3أحكام الوصية لعلي الخفيف ص8.

ولست باجة إلى شرح ذلكُ فإن له موضعه المناسـبه، وإثـا يكفي أن نشـير إلى تدر جهه يف تُريم الـمر وجد الزنى، وأحكام عدة المتوناة، وغير ذلك كثير.

وهكذا فعل مع أحكام ملميراث والوصية فقد تدرج بها علنى النحو التالي:


 الزوجات كذلك، وّلم يوربث بالقرابات غير الشرعية كالتي توزتب على الزي الزنـي








 والأقربون وللنساء :نصينب مما ترك الوالدان والأقربون).





$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { النساء /7 } 7 . \\
& \text { 2" النساء/ /11،12. } \\
& \text { 3 اليهر ص324-325. }
\end{aligned}
$$

وأخرج الكزمذي من حديث جابر بن عبد الله قال: جاءت امر أة سـعد بـن







 سعد بن الربيع، وتابت بن قيس قتل يوم اليـمامة"، ثم ذكره أبـو داوود بسـند آنحر على الرواية الصحيحة2.

1- سكت الإسلام قليلا على التبني ثم منعه وذلك في توله تعالى: (وما جعــل

 يتعلق به من أحكام منها الميراث.

2- أقر الإسلام في البداية التوارث بالملف والموالاة، قال تعالى: (ولكل جعلنـا
 ثم نسخ التوارث به على رأي البمهور، منهم الأئمة الثلالثة، ويرى أبو حنيفـة أنه ملم ينسخ.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 سنن النَّمذي :كتاب الفر ائض رقم الحديث } 2018 . \\
& \text { 2 }{ }^{2} \text { سنن أبي داورد د، كتاب الفرائض رقم المديث } 2505 . \\
& \text { 3 الاحزاب /4-5. } \\
& \text { 4 }{ }^{4} \text { إنساء/ } 33 .
\end{aligned}
$$

4- وورث الإسلام بالمجرة و المؤانحاة الـيتي جعلهـا الر سـول-صلـى اللّه عليّه

 الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا)

 وسلم- بينهم، فلما نزلت (جعلنا موالي) قال نسختها².

5- أو جب الإسالام في بكاية الأمر الوصية للوالدين والأقربـين وذلـك في قوالْه




 فيه ولا شطط؛، وذلك قوله سبحانه: (بالمعروف).

وقد اختلف الناس في مسألتين تتعلقـان بالوصيـة نرجـئ الحـو
 عككمة فكيف يوصي للوألدين والأقر بين؟.
 كان نافعا، وعدل بعضها وفرض أحكاما جديدة لا عهد للعرب بهـأ، فجاءـاء

$$
\begin{aligned}
& \text { 1، الأحزاب /6. } \\
& \text { 22 صحيح البحاري 168/4،118/3،وتنظر المقذمات لابن رشد 130/3. } \\
& \text { 33 البقرة /180. } \\
& 4 \text { أحكام النقرآن لابن العربي :72/1. }
\end{aligned}
$$

بأحكام عادلة ثابتة مستمرة إلى يوم القيامة مبنية على مصالِ الناس التي يعلمها الله الذي خلقهم: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)'. 6- ومن الأكمور اليت كانت موجودة في بعض القبائل العربية قبـل الإسـلام أن

 وعلامة ميرائه إياها أن يلقي ثوبه عليها، فإن لم يكــن للميـت ابـن كـبـير فـعـل ذلك أحد أوليائهـ ${ }^{2}$.

فإذا تزوج الابن امر أة أبيه قيل له "الضيزن". قال شاعرهم: والفارسية فيكم غير منكرة فكلكم لأيهه ضيزن خلف3

وعندما نزل قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤ كم من النساء إلا ما قـد



 لم يزو جوها، فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك'.

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 22 /{ }^{4} \text { / النسا }{ }^{4} \\
& \text { 5 النساء/19. } \\
& \text { 6 }{ }^{6} \text { الهمر لابن حبيب ص326.325. } \\
& \text { 7 صحيح البخاري 118/3. }
\end{aligned}
$$

قبل أن نتكلم عن إلمقوق المتعلقة بالتز كة من الأفضل أن نعرف الترَّكة.


 بالقزابة هنا النسب وبنحو وها النكاح والولاء.

ويقصذ بقبوله للتجزئُ ما عِكن أن يقال فيه: لفلان نضفـه ولفـلان سدبنـه مثلا، لا الإفراز والتميز إلدسي.

والحقوق التي تنتقل إلى الورثةَ هي المال وما يتعلق به، أو ما دفع ضربرا عـن




 بها بقرابة ولا نكاح ولا ولاء.




$$
\begin{aligned}
& \text { ' لسان العرب لابن منظور 430/1 مادة ( ترك). } \\
& \text { 2 الشرح الكيبر للدردير 457/4 وفتّح القريب لتشنشوري 8/1. } \\
& \text { 3 الفر ون للقرإين 276/3. } \\
& \text { 4 }{ }^{4} \text { رواه البخاري (فتح الباري/46/4 كتاب الاستبراض باب الصلاة على من ترك دينا. }
\end{aligned}
$$

فليست أموالا، ولذلك فإنها لا تورث، وتورث الدية الواجبة بالقتل الـُطأ، أر الالصلح عن العمد' .

## متى ينتقل ملك التز كة إلى الوارث؟

 اختيارية، وذلك كالبيع والشراء والمبـات والصدقـات، و الثانيـة جبريــة وهـي الميراث.

إذن ينتقل الملال من المورث إلى الوارث جبرا على الاثثــين، ولكـن متى يـــدث ذلك؟.
 أن التز كة تتتل إلى ملك الوارث من حين وفاء وفاة الميت إذا لم يتعلق بها دين، أما إذا
 تفصيل لذلك عند حديثنا عن المقوق المتعلقة بالتز كة وهي النقطة التالية:

## الحقوق المتعلقة بالتز كة:

 التزتيب التالي:

1- الحقوق العينية.
2- مؤن التجهيز .

$$
\begin{aligned}
& \text { رد الغتار على الدلد المختار(حاشية ابن عابدين)483/5. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 35 كـاب التلخيص لأبي حكيم الخنري 55/1. }
\end{aligned}
$$

3- الديون المرسلة.
4- الوصايا.
5- الميراث.

وبيتفق الأحناف مع هُؤلاء يف وجوب تقديم الـق العيني على بقية المقـــوق، ،

 الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال¹.

وحجة المذاهب الثلاثة الذدين قلموا المقوق العينيـة علىى مـؤن التجههير أن


 على الحقوق اللينية، وبعد مؤن التجهيز تقضى ديونه العينية والمطلقة.
 ثيابهم. ${ }^{3}$ لم يسأل مل عليهم ديون أو لو؟. وحديث خباب بن الأرث- رضي اللهّ عنه-عن استشهاد مصعب بن عمنير
 خرجت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسه فأمر أمرنا البي-ضلي الله عليا وسلم--أن نغطي رأسه، وأن بُعل على رجليه ريله من الإذخر "41.
1 رد المختار لابن عابدين 483/5.
2 التحفة الخيرية للباجوري ص44.

 حشيش أنخضر . القاموس25/3 باب الراء فصل الذال".ذير"..

قالل الكلوذاني': "أول ما يدأ به إخراج كفنه وحنوطه ومؤنته بالمعروف من



 وسلم: "فدين الله أحق أن يقضى"3".

ومن المعروف أن هذا التزتيب لا يلجأ إليه إلا عند ضيق التز كة عن الجميع، أما إذا كان في التز كة ما يفي بالجميع فلا يلزم هذا التزتيب بين هذه المقوق.

## أولا الحقوق العينية:


سنذكره عند حديثنا عن ترتيب هذه الحقوق في نفسها، وهي النقطة التالية:

ترتيب الحقوق العينية: إذا أخذنا بمذهب الجمهور بوجوب إخراج المقـوق
المتعلقة بعين التز كة فكيف يتم ترتييها في نفسها ؟
لم يتعرض أكثر الفقهاء إلى مسألة هذا الرتّتب عند الضيق بل لم يذكروا في
الغالب إلا بعضها، وها أنذا أذكر أكثرها:
 توفي سنة 510 هـ. طبعات المنابابة 258/2. 2. التهذيب للككلوذاني ص. 51.
 الصوم باب من مات وعليه صوم.






2- الز كاة: والمقصود بها هنا ز كاة الحرث والماشية لنفـس السـنة الــيّ تـوني
 بالثمرة أو الحبوت وهي
 وسيفضل المال لأن الز كاة لا تستغرقه؟. والمواب أن الفائدة تظهـ


 حصته نصابا إلا إذا كان له زر ع آخر يكمل به النصاب فيز كيهما




 الششرح الكبير 457/4.
 3 بلغة الساللك علني أقرْب السنالكُّ للصاوي 216/1.
 212/1.0.0

السن الواجب إخراجها غير مونـودوة عنـده فبإن الز كـاة بحـب فيها. ولكـن ترتيبها يتأخر فيكون ضمن الديون المرسلة كما سيأتي.

واختلف علماؤنا في تقديم الز كاة والرهن، والــذي يظهـر لي مـن كالامهـمـ





 العلماء إلى تقديم الز كاة على الرهن'2.

3- السلعة الخبوسة بالثمن: إذا تم البيع في سلعة ما وتوفرت شروطه وحبـس


 دينه، وليس من حق الغرماء أو الورثة أو غيرهم أن ئن يأخذوها منا منه إلا إذا دفعـوا

 الميت .كحرد تمام عملية البيع والشراء ${ }^{3}$.

حاشية العدوي على شرح الخلزشي لمُتتصر نحليل 197/8. 2 ح حائية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خلبل 203/8 وحاشية المحل على شرح المنهج 4/5.
 لا لا عابدين5/483.

4- سلعة المفلس: وصوزتها أن المورث اشــترى ســلعة واسـتلمها، ولم يدفـع
 ومات المُشتري قبل أن يُسترد البائع سلعته، وضاقت تر كته عن الحقوق المتعلِّقة
 الغر ماء إن و جدوا، ودليل ذلــك قولــه -صلـى اللهُ عليـه وســلم - "أيمـا رجـل أفلس فأذرك الر جل مالهُ بعينه، فهو أحق به من غيره"

 دين؛ سواء كان هذا الهلذي واجبا أم تطوعا.

وكون الهدي في هنها الحالة لا يرجع ميراثا قاله مـلك في كتـاب الحـج مـنـ
 مقام الْتقليد ${ }^{4}$

6- الضحية المعينة: إذا!تعينت الأضحية فلا تبـاع جي الديـن، وتعينهـا يكـون بالذبح باتفاق علماء المالكية وإحتلفوا في تعينها بالنذر، فذهب ابن الحــاجـبُ !إلي تعينها به، ورأى غيره أنها لا تتعين إلا بالذبح6. والمشهور عند الشا الضحية المنذورة تدخحل بي أحكام النذر وسيأتي الحمديث عنه.
 البخاري ومسلم. .245/3 $ج^{2}$ 3 البيان والتحصيل 372/3.
 5 أبو عمر غثمان بن الخاجب اللكرذي من مسُاهير علماء المالكية. من تأليفه جـامع الأمهـاتٌ. تويْ سنة 646 هـ.
6 حاشبة البناني على شرح الزُزرقاني لمختصر خليّل 204/8.

7- مـا أقر به المورث من الأصـول والعـروض بأعيانهـا لأحـد أو قــمت علـى ذلك بينة، فإذا حدث ذلك فإن المقر له أحقق بهذه العين من الغرماء¹.

8- الصبرة² المبيعة على الكيل: فمن باع صبرة على الكيل و لم ينقد المشـتزي ثثنها ثم مات فالبائع أحق بصبرته.

9- سكنى المعتدة: إذا مات الزوج وزوجته تسكن في مسكن مُلوك له أو نقد


تنقضي عدتها ${ }^{3}$.

وقد نظم بعضهـم أكثر هذه الحقوق العينية بقوله:

يخرج من متزوك ميت ابتلدا حق تعلق بعين إن بــدا
كالرهن والمــاني وأم الولــد
ثبت من أصل وعرض عينه كذلك ما أقر أو بالبينه
وحـبرة بكيل عتق لأجـــل هدي مقلد ضـحية أجـل
إذا تعينت وسكـن المــدة
وزاد بعضهم:
وزد عليها سلعة المفلـس أي لم جزز أو وقفت يا موتسي

1 ${ }^{1}$ المقدمات لابن رشد 122/3.

 4 حاشية كنون على الرهوني 308/8.

10- القراض: وصورته أن يقارضه على مائة دينار مثـلا ليتجـر بهــا، والربنج
 مقّد بحصته من الر'ـح'

11- القرض: إذا أقرض أححد أحلـا نتـو دا أو غيرهـا، ومـات المقـترض فوجـنـ المقرض ماله بعينه فهو أخحق بهـ.

قلبت: هذه المسألة تدخحل فيما قدمناه من ثبوت حـق عيـين بـبـقرار أو بيبــة. فإن قيل كيف ذكرت النقود هنا، وهي منا يتسـاوى أفرادهـا، فكيـف تعرفو بأعيانها؟. فابلمواب: قد 'تكلم علماؤنا عن هذه المسألة في أبواب فقهية وكية كثيرة،
 عالمة مكيزة لها وضعت بفعل فاعل.

12- المبيع المردود بعيب: وصورته أن يشتزي شخص سـلغة فيردهـا بـه بعــد موت البائع، وكان الثمن باقيا فيقدم به المشتري

وزاد بعض :الأحناف:

13- المهر المعين: إذا مــات الــزوج والمهـر بيـلده فـإن الزوجـة تقـدم بـه علنى التججهيز

$$
\text { 42 }{ }^{2} \text { م.ن م.ن ص45 ص45. }
$$

14- السلعة المقبو


15- اللدار المستأجرة: إذا الستأجر شخص دارا ونقد الأجرة فإن المار صار صارت


ثانياً:- مؤن التجهيز :

 التلمسانية³. حيث فال:


لأن الكفن داخل فيها، وليس جميعها، وخير من تعبير المرفي بالمواراة'.
 فتشمل الغسل والمنوط والكفن وهمله إلى القبر وحفر القبر ومواراته إلم إن كــان








 شيء كفن منه الميت".

وقد استدل لمذهبه بقول اللهُ عــز وجـل: (مـن بعـد وصيـة يوصـي بهـا أو دين) ${ }^{1}$ وأن مصعب بن عـمـير فكفن فيه، ولأن تكليف الغرماء خحاصة أن يكون الكون الكفن ناقصـا مـن حقوقهـمـم



 يأكل ويكتسي، وهذا منن توابع المياة"4. وقد بكت العقباني









يزال به المبثت، إذ يوجد للحدث بدل ينتقل إليه، وهو التيمم بخــلاف المنــــ فكذا هاهنا" . ثم أجاب عن ذلك بما يطول ذكره.
وهل ينتقل ملك الورثة للترَ كة من لـظظة الوفاة فيكون التجهيز مما ملكوه أو بعد بَهيزه، واستظهر العصنوني الثاني معللا ذلك يبواز تغسيل أحد الزي الزوجين الآنر؛ إذ لو انقطع حكمه بالموت لما جاز ذلك للحي لأنه أجني حينئذ².

لكن ما صفة الكفن وما مقداره؟
 خشونة ورقة، والضابط في ذلك ما يلن يلبسـه في جمعته وأعيـاده، إلا إذا أوصـى

بأقل فيعمل به.
ورهل يبب ثوب واجلد أو ثلاثة أثـواب، المشـهور عنـد العصنوني الأول، وهذا عند التشـاح، وإذا سمح الور رثة بأكثر من واحـد فلا إشار إشكال.

قال الكصنوني: "هل ثوب واحد أو ثلالة على قولين مشهورهما: الواجحب


'شرح العقباني على المونِ وردة 2/و،ظ. ويظر كذلك شرح الأخضضري على المدرة البيضـاء، ص: 42. 23 شرح العصنوني على الثلمسانية ورتة 12/و (لا نعرف له تر ترجمة).

 : ومذا هحلان المثهور. مواهب البليل 407/6. وينظر شرح الدرة للأنضري ص43.

$$
\begin{aligned}
& \text { 54 ينظر منح المليل لعليش 699/4. } \\
& \text { 5" المقدمات لابن رشد 234/1. }
\end{aligned}
$$




## كفن الزوجةة والقرابة:

 مال. أما كفن الزو جة ففينه للمالكية ثلاثة أقوال³ الأول: ليس على الزوج تكفينها مطلقا، وهو رواية بن إلقاسم.

 سحنون.

وين البيان والتحصيل: اخختلف في وجوب كفن الزورجـة على الـزّوج جنلى


 ومو قول مالكُ في روإية ابن الماجشون عنه.

1' وسواء قسمم المال أم لم يُقِسم. البِيان والتُحصيل 257/2. 2

 .564/1
 المدلارك5 105/4-110.

وجه القول الأول أن الككفن هـن توابـع النفقـة، وقـد انقطعت لأنهـا نظـير
 آخرها. ووجه الثالث استحسان وليس قياسا'. قال ابن سان سحنون عن أبيه: ليس
 نظري هو القول الثاني لأنه لو كانت حيــة للزمـه لباسـها والكفـنـن مـن توابـع

 للرجل وهمسة للمرأة، فالأقل من ذلك تقتير، والأكثر عليه تبذير

 كانت في عدة من طلاق رجعي أو مطلقة بائنا وهي حاملَّ.

 لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفنن.8.

فإن مُ يكن للميت مال كفنه من تلزمه نفقتــ، وإلا فعلى المسـلمين فـرض كفاية".

1 ${ }^{1}$ ينظر المبان والتحصيل 252/2. وينظر العقباني على الموفي ورقة 3/و.
 "3 وهر ورل الشانية والزيدية. خلاصة الككلام للرويش الأهدل ص33.32.والثلنيص للنجبري 56/1.




 , ينيا على ما فُ القانون الصري إلا قوله:بالقدر المثروع.ينظر مشُروع القانون مادة 504. 9 المقدمات 233/1.

ثالثاً: الديون المرسلة: وتسمى أيضا الديـون البُشـخصية والديـون المطلقـة، وهي الديون التي على إلميت و مُ يجعل في نظيرها رهنا فلم تّتعلـق بعــين التزكــة وإنما تعلقت بذمته.

ويبدأ في اللديون المرسْلة بـإِخراج ديـون العبـاد الثـابت علـى المتوفـي بالبينـة العادلة، أو بإقراره بها في صحته، أو في مرضه لمن لا يتهم عليه.

فإن ضاقت التر كة عن بجيع هذه الديون تحاصوها، أي قسمت بينهـم علـى
 بشلاثة آلاف، ولثثالث بُستة آلاف، فيجب أن يدفع المال فـم بنسبة و!احـــ إلى ثلاثة إلى ستة فتجمـع النسـب فتكـون عشـرة فيلفـع لصـاحب الألثن عيُـر
 أعشارها. فإذا كانت التر.كة اللي فضلت في نازلتنـا هـذه بعـد الخقـونق الكينيـة ومؤن التتجهيز مائي- دينار , فـفإن لصـاحب الآلـف "عشـرين دينـارا، ولضـانحب ألثلاثة ستين دينارا، ولضاحب الستة مائة وغشرين دينارا.

ثمّ "تأتي خحقوق اللّة-سبحانه وتعالل-فيخرج هدي التمتع إذا مات صاحبه بعل رمي حجرة العقبة، ثم ضدقة الفطر الليت فرط فيهـا، والككفـارات والنـنـذور اليّ أشهد في صحته أنها بذمته ثم ز كاة الماشية اللي وجبت فيها الز كــاة علبى



رابعاً:- الوصايــــــا: ثم بعـد إنحـراج الديـون المرســلة إن وجـدت تنفــ وصايا الميت في ثلث ما تبقى. وسنعرف تفاصيل ذلك في موضعه إن شاء اللّ تعالى.
 ورتثه، وهذا هو الذي يهمنا الآن فنشر ع في المديث عن الإرث، وقبـل ذلـك نورد فائدتين:

الأولى: أن صاحب الدرة رمز لهذه المقوق غير العينية بلفظ " تدوم " فقال: ترتيب ما يـدأ به في المال تالدريه من "تدوم"في مقال

فرمز للتجهيز بالتاء، وللديـن المرسـل بـالدال، وللوصيـة بـالواو، وللمـيراث
 تر كة، وهذا قريب أو هو عين مذهب الأحناف كما أسلفنا.

 الحقوق العينية على مؤن التحهيز .

## اشتقاق الميراث:

الميراث مصدر ميمي، فعله ورث بكسر العين في الماضي والمضار ع، وأصـل المضار ع يورث حذفت الواو لوجودها بين الياء والكسرة، ورثأً وإرثا، بقلــبـ الواو همزة، ووراثة. والتزاث بكعنى الميراث، أصل التاء واور.
 "الوارث" قال تعالى: ( إنا نحن نرث الأرضن ومن عليها) وْ وقال سبحانه: (إنـا
 سليمان داوود)، ما كان للميت لمن خلفة حيا من ورثته.

## آيـات الفرائض:

تعرض القرآن الكريمم للمواريث في همس آيات:





 النصف ولأبويه لكل وأحد منهما السدس مما ترك إن كان كان له ولد فإلن لم يكن








 وصية من الله واللّ عليم حليم) ${ }^{1}$.


 الله لكم أن تضلوا واللّ بكل شيء عليم)ــ
أما الآية الأولى فليس فيها تحديد الأنصباء وإنا فيها أن للنسـاء اللاتي كـن عرومات من الترَ كة في الجاهلية نصيبا فيها، الثانية نصـت على بعض الورثـة إجمالا.

وأما الآيات الأخرى فوضحت أكثر مسائل الفرائض:
1- عرفنا منها قاعدة دائمة وهي أنه إذا الجتمــع ذكـر وأنثى قرابتهـم للميـت


 فللبنت الثلت، والثلثان للابن.

2- الجمع مـن البنـات هن الثلثـان، والمقصود بـالجمع هنـا وفي كـل مسـائل



> 21 النساء /176/12.11.

عند العرب. وقّد بين ذلك بوضوح حديث امر أة سـعد بـن الربيـع السبـّابق


في مال أبيهما.
وذهب السهيلي ${ }^{1}$ إلى أن الآية في قوله فإن كن نساء فوق اثنتين بينت خكم الثلالث من إلنساء فما فوقن، إذ أن نصيب الاثنتين قد بينـه قولـه تعـالِل للذكـر مثل حظ الأنثيين بدلالة اللفظ؛ إذ فهمنا حظ الأنتـى الواحـدة، وهـو الثلـبـث،
 نصيب فيما فوق الاثتينين بينه القر آن الككريم في اللفظة السابقة.

وعلى كل حالل فالمُنألة مسنألة إمماع ولا خحلاف فيها بين علماء المُســلمين !إلا خلافا شاذا لا عبرة به ولا التنفات إليه.

3- ميراث بنتي الابن عند عدم وجود البنت أو البنات، وذللك لأن الضّمـيز في قوله تعالى(كن)يعوود على أو لاد كم وهو يشمل أو لاد الصلب وأوْلادهمّم:

4- ميراث البنت الواحخة: النصف، عند عدم وجود أخ لما معها.
 واحدة فلها النصف) أن الابن إذا انفرد يأخذذ كل المالـُ، و'هو إجماع.
 تعالى قـالْ(وإن كـانت واحـدة)؛ والتـاء ترجـع إلى المؤنـث الــلذي تحويـه
(أو.لادكم)، وميراثهـا نحل إجماع.

7- للزوج النصف مع عدم ولد الزو جة. وله الربع معه.



8- لنزو جهة الربـع مـع عـدم ولـد الـزَوج، وهـا الثمـن معـه. وتعـدد الزوجـة
كانفر ادها.
للأم الثلث مع عدم الوللـ، للأب الباقي مفهوما.
10- للأب المال كله إذا انفرد، وهو مفهوم من قوله تعالى (فلأمه الثلث).
11- للأب السدس، وللأم السدس مع الفرع الوارث.
12- للأم السدس مع وجود الإخنوة، اثنين فأكثر، وقد أطلقت الآيـة الإخــوة،
فشملت أنواعهـم الثلاثة.
13- في الحالة هذه للأب الباقي المفهوم من الآية لأن الإخوة يكجبون بـالأب،
و حجبهم به مل إجماع.



أنثى أو هدا معا، فالثُلث بينهم بالسوية.
15- وفي حالة الككلالة أيضا للأنحت إذا كانت واحدة(سواء أكانت شـقيقة أو لأب) النصف. وللأخ الواحد أو الإخوة المال كله (وهو يرثها إن لم يكـن لها ولـد)، فـإن تعـددت الأنحـوات، أي زادت عـن الواحــدة، فلهمــا الثثلثـان،
 الأولى، يقتسمون المال للنكر مشل حظ الأنثيين. وقد ختم الله الآيـات بقولــه

 سبحانه علام الغيوب.

الفرائض في السنة:
1 "ألـقوا الفر ائض بأهلها فما بقين فلأولى رجل ذكر" متفق عليه. فهذا الحديث بين التُعصين وأنه يأتي بعد ذوي الفروض.

2- أخرج البخاري يـ صحيحه عن هزيل بن شر حبيل قال: سئل أبـو موبسى عن إبنة وابنة ابن وأخخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف. وأت أبن مسعود فسيتأبعي. فسئل أبن مسعود، وأخبر بقــول أبنى موسـى، فقـــال : لقـــد




الـبر فيكم"!


 شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. فبأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضـرّت
 غيرك؟ فقام عحمد بن مسلملمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه ها أبا


 بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.

166/4

4- روى أبو داوود(عون المعبود $81 / 3$ ) عن ابن بريدة أن البي-صلى الهُ عليـه وسلم- جعل للجدة السدس إذا مل تكن دونها أم.

5- وروى البخاري(حاشية السندي/467)بسنده إلى أبى هريـرة -رضـي اللّ


 وزوجها، وأن العقل على عصبتها.

6 -وعن ابن عمر، رضي الله عنهما أن رجـلا لاعـن امر أتـه في زمـن النـي صلى الله عليه وسلم- وا نتفى من ولدهاها، ففرق البي-صلى المين الله عليه وسلمبينهما، وألحق الولد بالمرأة. (البخاري بحاشية السنديا168/1).

7 - 7 - وعن جابر بن عبد اللّ-رضي الله عنه قـال: مرضـت فأتـاني رسـول الله


 الككلالة). رواه مسلم(شرح النووي/438،139).




9 - وعن أسامة بن زيد أن النبي-صلى اللهّ عليه وسلم- قال: "لا يرث المسلم


10 - وعن أبي هريرة أن رسول الله-صلى اللهُ عليه وسلم-كان يؤلى الميت عليه الددين فيسأل: "هل ترك لدينه من من تضاء؟؟ ) فإن حدث أنه ترك وفاء

صلى عليه، وإلا قال: "ضلونوا على ميتكم"فلما فتح الله عليه الفتوح قال: :"أنـألـا



أر كان الميزاث:
الر كن في اللغة الجانب القوي من الشيء.

واصططاها ما يقوم بَه ذلك الشيء، أو جزؤه الداخل فيُ ماهيته، وقيل: بــا يتم الشيء به.

وأر كان الميراث ثلالة:
1- مورث، وهو الميت حقيقة أو حكما أو تقديرا.

 الإسلاذمي في دورة مؤتُره الثالكت بعمان 1407هـ 1986 أنمه ليعتبر ميتأ شـرعاًا، وتترتب جميع الأجكام إلمقررة شرعاً للوفاة إذا تبينت إحدى العلامتين:

رجعة فيه.
 الاختصاصيون بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأنخذ دماغه في التحللـ.




والمقصود بالميت المكمي من يمكم القاضي بموته في الحالات اليَ لا يسـتطاع فيها التأكد من موته، كالفقد وغيره وتفصيل كل ذلك مذك مكور يُ كي كتب الفقه الإسلامي. فإذا حكم القاضي بموت الشخْص وقع الميراث في ماله.

والمقصود بالموت التقديري أن يقدر الشخخص حيا ثم يقدرون موتـهـ، ويمثل

 دية أمه). وهي حمسون دينارا'، إن كانت أمه حرة. 2- وارث وهو من يستحق التز كة أو جزءا منها بسبب من الأسباب. 3- موروث، وهو ما يخلفه الميت من خقوق قابلة للتجزئة كانت للميت.

## شروط الميراث:

الشرط في اللغة إلزام الشتيء أو التزامه.
واصططلاحا ما توقف عليه الشيء، و كان نارجا عن الماهية. ويعرف أيضا² بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجــوده وجـود ولا عدم لذاته، فهو مؤثر بطرف العدم.

ولإرث شرطان هما:
1- موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا.
2- استقرار حياة الوارث بعده ولو حلـظة.
3- وقد زاد بعضهمـ": انتفاء المانع. والعلم يكهة الإرث.
1'المراد به الدينار الشرعي ووزنه 4.25 جراماًا.
2الباجي: الحدود، ص60
 الميراث العادل في الإسلام ص40.

## أسباب الميراث:

السبب في اللغة مـــا يتوصـل بـه إلى غـيره سوواء كـان ماديـا أؤ معنوّيـا،
 فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ)'.
 فهو مؤثر بطرُفيه.

الر حبية:

## أسباب مـرِاث الكورى ثلاثّة كــل يفيد زبـه الوراثـــة <br> وهي نكاح وولاء ونسبب ما بعلهن للمواريث سبب

ولإعمال أسباب الميزاث لابد من وجود الشُروط اليَ ذكرناها آنفا، وأنتّفاء الموانع اليت سنذكرها بعد قليل. ولنفصل القول الآن في هنذه الأسباب فنقولن:

1- النكاح: والمراد به عبد الزوجية الصحيح سواء حصل وطء أو خلوة أم لا


الالدج /15.

 ورثّه إضرارا.

 الشرح النكبير 240/2.
 العصمة موجودة فإذا انقطعت العصمة بطلاق ففيه تفصيل:

1- إذا كان الطلاق في الصحة فإما أن يكون بائنا أو رجعيا. فإذا كــان بائنـا فلا توارث ين الزوج ومطلقته، وإذا كان رجعيا فإن التوارث يقع يبنهمـا مـا مـا لم تخرج من العدة.

2- وإذا كان الطالاق البائن في المرض الذي يموت المريض منه فإمـا أن تمـوت
 فللفقهاء في ذلك مذاهب:

- فريتق ذهـب إلى منعهـا، لأنـه رأى أن سـبب المـيرات هـو العصمـــة، وقــد انتطعت، وهو الصحيح من مذهب الشافعية'.
-وفريق ذهب إلى توريثها هـا لم تنقض عدتها، وهـو مذهـب الأحتـاف، قـال



 خصصال منهن: إذا طلق المريض امر أته ثلانأُ ورثنه إذا مات ومي في العدة.

 وقد طلقها وهو عاصر.
' ينظر المهذب للسُرازي 25/2. وهو قول ابن الزبير وابن شبرمة، وإليه رجع الشُعبي، صحيـح البنخاري ( فتح الباري 320/9 )

2المسوط ط/ 6 (154-155.

واستدل برأي عائشة - رضي الله عنها: أن امرأة الفار تــرث مـا دامـبت:
العدة اهـ.
قلت: ويمكن أن يسيثدل فم عقلاً بأنه ما دامت العدة لم تنته فإن نوعــاً مـن
الرباط ما زال موجوداُ بدليل أنها لا تستطيع الزوأج.
-وفريق ذهب إلى تورينها ولو انقضــت عدتهـا مـا لم تـتزوج، وهـو مذهـبـب
 عثمان تماضر زوجة عِبد الرمحمن بن عوفب بعد إنقضاء عذتها

قلت: ويستدل للنحنابلة بالمعقول أيضـاً وهو المعاملة بنقيـض المقصـود، لكـن


 ومات الأول، أترّث زو جين؟ قال: لا. فرجع إلى العدة، فقال: ترثة ما كــانت يف العدة. ${ }^{2}$
-وفريق يورثها ولو انقضت عدتها ولو تزوجت الأزواج، معاملـة لـهـ بنقـيض
 وحليلهم النقلي توريث عثمان امرأة عبذ الرحمن، وبه نأحذ. واللّأُعلم. أما إذا طلق المر يضن مرضاً مخوفاً زو جتبه طلاقاً بائناً، وكــان هـذا الططـلا



' التمهيد للككلوذاني ص: 342-343 والمقنع لابن قدامة 451/2-454. 2320 فتح الباري 320/9. 3 المقنع 452/2 والدسوقي على النسرح النكبير 353/2.

السبب فقد كان يستطيع الرفض، فكأنـهـ لمـا وافـق علـى إيتـاع الطـلاق ولـو بطريق غير مباشر أراد حر مانها من الميراث من طرف خحفي.

- الولاء:

والولاء نوعان: الأول بمعنى النصرة والتحالف، ولا يورث به إلا فريـق مـن
 تعالى: (وأولــوا الأرحـام بعضهـمـ أولى ببعـض في كتـاب اللهّ). والمعتمــد رأي الجمهور.

والثاني يقصل به عصوبة سببها نعمة العتق (من المعتق على عتيقـه) ويـورث

 المعتق فلا يرثون بالولاء إلا إذا كان المعتق ذكرا، والدليل على الإرث بـالؤلاء
 يوهب"، و وقوله عليه الملام: "إنما الولاء لمن أعتق". متفق عليه، وقوله -صنلى اللهُ عليه وسلم- أيضا: " لا يرث النساء مـن الـولاء إلا ولاء مـن أعتقـن، أو أعتقه من أعتقن ". رواه ابن أبي شيبة والبيهقي.

ولا نحسب أنا بحاجة إلى تفصيل هــنا السـبب مـن ترتيـب العصبــة بـالولاء وغير ذلك من الأحكام .

$$
\begin{aligned}
& \text { ' وحجة هؤلاء توله تعالى: (والذدين عاقدت أئانكم فآتوهم نصيبهم). النساء-33. } \\
& \text { 22 انظر العحوز: الميراث العادل في الإسلام،ص } 53 \text { المامس } 3 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 انظر لباب الفرائض للشُطي،ص43،42. }
\end{aligned}
$$

- الفروع وفروع الفزو ع بشرط أنْ لا يكون بينهم وبين الميت أنثن.
- الأصول المبانشـرون وأصولـم، لكـن إن كـانوا ذكورا مـن جههـة الأب


فبشرط الأنوثة وأن لا يكون بينهم ويين الميت ذكر.

## الحواشي:

1- قسم يشترك مع الميت في أحله المباشر، وهم الإخوة وأبناؤهم مهما نزلواء، بشرط طأن لا يكون بئنهم وبين الميت أنثى غَختزقهـم.


 خلاف سنعرفه في مبحث مستقل.

## موانع الميراث:

 عدمه وجود ولا عدم لنزاتهه فهو مؤثر بطرف الوجود سلبا غكس الشُرط.

وموانع الإرث قسمان: قسـم يمنع مـن الْتعجيـل مثـل الأسـر والفقـل والحـــل وغـير ذلـك و سستأتي

أحكامها.
وقسم يمنع جي الحالل والمآل وهو المقصود هنا.
وقد عدهـا صاحب الرحبية ثلاثة حيـث قال:

وينــع السـختص من الميراث
رق وقتل واختلاف ديـن فافهم فليس الشلك كاليقين

وعدها صاحب اللدرة سبعة، رامزا لما بسبعة أحرف يمثل كل حـرف بدايـة
أححد الموانع إذ قال:

موانع الميراث سبع وهي في

ويمكن إرجاع بعض هذه اللسبعة إلى الششروط أو الأسباب فيتفق الُقـو لان
لكننا سنعتبر ها سبعة ونفصل القول فيها:

1 - حرف العين، ويرمز بـه إلى عـدم الاسـتهلال أي عـدم اسـتهلال المونـود،
والأصل جي الاستهالل الصر اخ، وقد ذهب بعض أهل اللغة إلى أن إلهـلال إنـا
سمي هلالا؛ لأن العرب كانت تصرغ عند رؤيته أول الشهر، وترفع أصواتها. وأيا ما كان الأمر، فإن استهلال لألولـود أي ثبـوت حياتـه بصـراخ أو كــرة رضاع أو غير ذلنك مما يقرر الأطباء المختصون به أنه حي، شـرط في ميراثـه، فعلم الاستهلال إذن مانع مـن الإرث. و الأصـل في اعتبـار عــدم الاسـتهلال

مانعا ما أخر جه النسائي والـاكم وضخحه عـن جـابر خ-رضـي الله عنـه- أن
 وصلي عليه".

2- حرف الشين، ويرمز به إلى الشكك، فإذا وجد الششك امتنع المـيرابف، وهـو

 الشثك في أحد الأسباب أو الشروط يمنع من الميراث.

والدليل على ذلك ما رواه الإمام ماللك عن ربيعة بن أبي عبــد الرهمـن عـن

 أنه قتل قبل صاحبه. قالٍ مالنك: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشكـ². 3- حرف النلام، ويرمز به إلى اللعان. واللعان أحكامه مفصلة في كتب الفقته،



 أخرى فهـم بالنسبة لولل الملاعبنة أحنبيون، لا يرثونه ولا يُلا يرثهم. ويرثه فروعه وفروعهنم كغيزه سواء بسواء.
 .328/4 . $520 \times 521 / 2$ المو 2

والدليل ما رواه أبو داوود (عون العبد 84/3) عن مكحول قال: جمعل رسـول الله -صلى اللهّ عليه وسلم- ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثنتها من بعدها.

وأخرج مالكك في بلاغ له ين الموطأ (522/2) أن عروة بن الزبير كان يقـول



 مالك: وعلى ذلك أدر كت أهل العلم ببلدنا.

4- حرف الكاف، ويرمز به إلى الكفر . والكفر مانع من التوارث لقوله-صلى اللهُ عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه: "لا يرث المسلم الكـافر، ولا الكـافر المسلم".

ويرث الكفار بعضهم بعضا لقولـه تعـالى: (والذـين كفــروا بعضهـم أوليـاء بعض).

وذهب معاذ ومعاوية وابن المسيب والأوزاعـي إلى أن المســلم يـرث الكــافر وهو مذهب الإمامية، وأفتى به أخحيراً الجلس الأوربي للإفتاء في دورته المأمسة




1 الأنفال-73.
2 وهذا الملار منصب على المديث الذي رواه أهمد وغيرْ(لا يتوارث أهل ملتين). رواه ابـن ماجهه والدارتطني 72،75/4 والبيهتي في الكزرى 221/6.
 السابقة، وبعضهـم اعتبر: اليهود والنصـارى ملـة واحـلة، وبقيـة الأديـان ملـّة.
 يورثوا اليهود من النصارى ولا النصارى من اليهـود الـ لـ .. وهـذا الـلـرأي هــو اللذي نأخخذ به.

وإذا أرتد المسلم - والْياذ بالله - عـن الإسـلام، ثـم مـات أو قتـلَ قبـلـ أن يتوب فماله لبيت مال ألمسلمين ولا يرثه ورثتّه. أما الز نديق فإنه وإن قتل، فإن ماله لورثته المبنلمين.

5- حرف الـراء، ويرمز :الى الــرق، واللـرق عجـز حكمي سـببه اللكفر. وهنو
 أراني بحاجة إلى تفصيل القول فيه' .

6- حرف الزاي، ويرمز به إلى الزنا. لا توارث بين الزانية والزاني بها. وولّبد
 مالنك في الموطأ وقل أوزدناه في اللعـان، ومـا رواه أبـو داوود غـن غمــرو بُن شعيب عن أبيه عن جلذه قال: قام رجل فقال: يا رسـول اللهَ إن فلانـا ابـني؛ عاهرت بأمه بي ابلحأهلية، فقال رسول الله-صلى اللهُ عليه وسلم-: "لا دلا دغوة في الإسلام، ذهب أمر إلحاهلية، الولد للفراشّ، ولنعاهر الحـجر "، وقوله دعــوة أي :لا دعوى نسب أي لايثبت النسب بِرد الادعاء.

1 , وأحكامه مبسوطة في كتّب الفُقه،ميسورة لمن أراد مرأجعتها،وتوفرت لكديه أدواتهأ. 2 سنن أبي داوود(شرح عون المعبرد)250/2.

7- حرف القاف، ويرمز به إلى القتل، لقوله-صلى اللهّ عليه وســلم-: "ليـس
 التفاصيل: فمنهم من ذهب إلى أن القاتل لا يرث معتوله على الإطلاق مذهب الشـافعية. ومنهم من جعل القتل الــذي يمنـع المـيراث هــو القتـلـل الـذي يوجب قصاصا أو كفارة، ويشمل أربعة أنواع من القتل:

أ- القتل العمد، وهو القتل بآلــة معــدة للقتـل غالبـا مــع قصـد القتـل، وهـو يوجب الإثم والقصاص.

ب- القتل التُبه العمـد، وهـو القتـل بمـا لا يقتـل غالبـا مــع قصـد الضـرب، ويو جب الكفارة.

ج- القتل الثططأ، مثل أن يرمي صيدا فيصيب إنسانا، ويوجب الكفارة. د- القتل الذي يُري بُرى الخطأ، مثل راكـبـ الدّابـة تــوس دابته إنسـانا فتقتله، وهو يوجب الكفارة.

أها اللقتل بجق أو بعذر أو بتسـبب أو مـن غـير مكلـف فـلا يكنـع عنــد هــنا الفريق الميراث. ويخر ج من قاعدة هؤلاء قتل الأب ابنه عمدا فإنه لا يو جـيـبـ عندهم- تصاصا ولا كفارة، ومع ذلك فإنه يمنع الميراث.
 بقول الرسول-صلى اللهُ عليه وسلم-: "لا يقتل الوالد بالو بالولد"2 ، وهذا مذهب الأحناف، وفريق ثالث يرى أن القتل المانع من الميراث هـو القتـل بغـير حـق،


2 رواه التزمذي وابن ماجه والحاكم وصحهه.

وهو المضمون بقصاص: أوديــة أو كـفـارة، فيشــمل الأنـواع الأربعـة السـابقبة ويزيد عليها .منع المتسببب و القاصر، وهو مذهب الحنابلة.

وذهب فريق رابع وهم المانكية إلى تقسيم القّتـل إلى نوعـين: عمـلـ و خططنأ، فالعمد يمنع الميراث من: المال والدلدية، والخُطـ بينـع مـن مـيراث الديـة ولا يمنـع الميراث من المال الآخر؛ وهو :الذي نأخلذ به.

وزاد بعضهم مانعا آخخر، وهو اختلاون الدارين، والإجهـاع منعقــل علـى أن الختالاف الداريسن ليـسن مانعبا مـن التـوارث بــين المسـلمين، لأن دار الإسـالام وأحدة، ولو انقسمت أو أنحتلفت وتنوعــت حكوْماتهـا، وإنـا اعتـبر بعضهـم انختلاف اللدارين مانعا من الميرانث بالنسبة لغير المسلمين الٔذين يقيمـون في بلــد فيتوفِى منهم أحلد وله قُريب غـير مسـلم ثحـت شـكـم آخـرَ وهـذا لهـو زألي
 الميراث لا بين المسلمين، ولا بين غيرهـم.

وذهبت بعض القوانيّن في دول إنسالمية إلى مبدأ المعاملة بالمثل؛ فإذا كـانت قوانين اللدولة المقابلة تسْمـح بانتقال المال إلى ورثته ين البالاد الإسـالامية يســمعح
 ما أُحلذ به القانون المصري الوارثون من الرجالك والنسـاء:

لابد لمن أراد أن يكل مسنائل الميرابث ويصنفـي التز كـات ويعطـي كـل ذي حق حقه،لابد له من منعرفة من يرنث ومن لا يرث أولا. 1 ينظر أحكام النز كات والمراريـث لأبي زهرة:ص: 99.

والوارثون من الرجهال والنساء على الإجمال ســبعة عشـر وعلى التفصيـل همسة وعشرون.


أنواع الإرث:
لإرث نوعان متفق عليهما وهما :
1- الإرث بالفزض.
2- الإرث بالتعصيب:
وثلاثة مختلف فيها وهي:
3- الإرْت بالرد.
4- إربث ذوي الأرحامُ.
5- بيت الماله، وقل غله بعضهـم في الإرث بالتعصيب. وقد اشتزط البُعـض
انتظامه.


الفروض جمع فرض، والفرض يطلق يف اللغغة على معان منها: 1- الإحلال، ومنه قوله تعالى: (ما كان على النبي من حـرج فيمـا فـرض الله
لـ) (الأحزاب-38) .

2- الإنزالل، ومنه قوله تعالى: (إن اللذي فرض عليك القر آن لــرادكُ إلى معـاد) (القصص-85).

$$
\begin{aligned}
& \text { 3- البيان، ومنه قوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها) (النور -1). } \\
& \text { 4- الإلزام، ومنه قوله تعالى: (فمن فرض فيهن المـ) (البقرة-197). } \\
& \text { 5- التقدير، ومنه قوله تعالى: (فنصف ما فرضتم) (البقرة-237). } \\
& \text { والمقصود به هنا السهم المقدر شرعا. }
\end{aligned}
$$

ويمدر بنا هنا أن ننبه إلى أن الفرض والسهـم والحظ والنصيب كلهـا ألفــظ .معنى واحـد في المواريت.


 وضعف ضعفه والسلس وضعفه وضعف ضعفه.

## أصحاب النصف

النصف فرض خلسة من الورّثة وهم:
1- الزوج بشرط عدم الفرع الوأرث للزوجة.
2- البنت عند الانفراد وعدم المعصب بها.
3- بنت الابن عند فقد ولد ألصلب والانفراد وعدم المعصب.
4- الأنحت الشُقيقة عند عدم الأبب ورلد الصلب ورلد الابن وعدم المُصب للا وبشرط النفرادها. 5- الأخت لأب مثل الأخحت' الششقيقة ين حالة عدم الُشقيقة






وقد نظم بعضهم عدد أصحاب كل فرض كيسهل تذكرهأ فقال: ضبط ذوي الفروض في هذا الرجز خله مرتبا وقل: (هبا دبز)

 والزاي سنعة أصحاب ألسدس.

تُعصيب الشيء 'الإحاطة بـه. ومنـه العصابـة تحيـط بـالرأس. سمـوا عصبـة الر جل بذلك لأنه يفزع إليهم كلما ألم به حادث من حوادث الز من فيهرعون إليه، فكأنهـم يميطون به.
 أصحاب الفروض. قال في الرحبية:

فكـــل من أحرز كـلـ المـل من القرابـات أو الموالــــي أو كاذن ما يفضل بعد الفرض له فـهـ أخو العصوبة المفضلـه

## أقسام العصبة:

العصبة ثلاثة أقسام:
1- عاصب بنفسه، وهو من يرث جميع المال إذا كان وحده، وما بقي بعـــ أصحاب الفروض ويڭرم إن لم ييق شيء، ولا يتصور الحرمان في بعضهم كما سنعرف بالتفصيل.

والعصبة بأنغسهم هم: الأب، والابن، وابـن الابـن وإن سفل، وابلــد وإن علا، والأخ الشققيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشـتميت، وابـن الألخ لـألأب وإن
 الشقيق وإن سفل، وابن العـم لأب وإن سفل، والمعتق ذكـرا كـان ان أو أنثىى، وعصبة المعتق الذكر وزاد بعضهم بيت المال.

2- عاصب بغيره، وهو كل أنثى يعصبها ذكر ويشمل:
أ- البنت أو أكثر مع الابن أو أكثر.
ب- الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق.

ج- الأخت للأب مع الأخ للأب.
د- بنت الابن مع أبن الابن سواء أكان أخحاها أو ابن عمها المساوي هنا،
 الثلثين، وسيأتي التمثيل لذلك بعون النـين الله.
3- عـاضب مـع غـيره، وهـو أن تصـير أنثقى باجتماعهـا مـع أخـرى 'عصبـة،
وتشمل صنفين:
أ- الأخــت الشـتيقة فــأكثر مـع البنـت فــأكثر أو مـع بنـت الابـن وُإن
سفلت أو مع الجمد.
ب- الأخحت للأب فأكثر في حالة.عدم وجود الشقيقة مثل الشقيقة سنواء
بسواء.

كيفية تقديم بعض العصببة عند اجتماعهم:
إذا اجتمع غصبة الميت فالقاعدة أن معياز التقديم يكون بأحد ثلافُنة أشنـياء على التزتيب، وقد جمعها الشيخ البِعبري - رهمه الله - بي قوزله:

وبعدهما التقديْم بالقوة اجعلا
فبالجهة التقديم ثم بقربـه
1- البههة والمراد بها الطُريق الـي يصل بها الوارث إلى الميت وهي :غلـى هـنـا


الولاء-بيت المال. (على القّول بأنه عاصب).




> ابن الأخدة، لكن يقدم الأقرب، فيقدم الأخ على ابن الأخ وابن الأخ على ابـن

3- فإذا استوت المهة واستوى القرب أيضا يصار إلى التقديم بالقوة، فالشقيق



 وهو أنهما ابنا عم. وهـذا معنى قـول الشـيخ عبـد الرمــن الأخضـري في
 وهذا التقديم الذي ذكرناه يتصل بالعصبة بأنفسهم.

## اجتماع الفرض والتعصيب لبعض الورثة:

بعض الورثة يعكن يرث جزءا من التز كة بالفرض وجزءا منها بالتعصيب يف بعض الأحوال:

1- الأب: إذا كان للميت فوع وارث أنثى واحدة كبنـت أو بـنـت ابـن فإنه
 تعصييا، إذا لم يكن معه أصحاب فرض آٓخرون.
2- الجد: إذا كان للميت بنت أو بنت ابن فإنـه يـأخذ الســس فرضـا ابــداء ويأخذ ما فضل عنها تعصيبا.
3- قد يوجــد في بعض الورثـة صفتـان تورثـان بطريقتـين يختلفتـين، مثـل أن
 النصف فرضا لأنه زوج والباقي تعصيبيا، لأنه ابن عم.

 الأقرب، ويقال على ذلك. والله أعلم.

ابن الأخ لا يعصب غيره:
 بعض الطلبة وهي أن ابن الأخ لا يعصب غيره من الإناث، لا مـن كـا كـان مثئلـه أي في درجته ولا من كان فوقفه،أما في الأولى فإن من كان مان مثله فإنها أنخته أو




 لا يعصب ابن الأخ أخختا سواء كانت وارثة أو أو عحجوبة: وليس ابن الْأخ بالمعصـب
أحوال الورثة تفصيـلا:
1- الابن له أرْبع حالات:
أ- أن ينفزد فيأُخْ الميراث كله.

ب- أن يكون معه مثله ذكورا فقط أو إناثا فقط أو إناثـا وذكـورا:معـا فيقتسمون المال على الرؤوس للذكر مثل حظ الأنثيين.

1 هذا البيت لصناحب الر حبية.

ج- أن يكون معه صاحب فرض، فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.
د- أن يكون معه صاحب فرض وإخوته، فيقتسـم المال معهـم كالسـابق
بعد أصحاب ذوي الفُروض.
2- البنت لها ثلاث حالات :
أ- إذا انفردت و لم يكن معها معصب تأخذ النصف فرضا سواء معها
أصحاب فرض آنخرون أم لا.
ب- إذا تعددت و لم يكن معهن معصـب فيـأخذن الثلثـين فرضـا سـواء
معهن أصحاب فروض أم لا.
ج- إذا انفردت أو تعددت و كان معها ابن أو أكثر فإنهم يقتسـمون الــال كله، إذا لم يكن صاحب فرض معهم، للذكر مثل حظ الأنثيتن.

3- بنت الابن وإن سفلت مشل البنت عند فقدها:
أ- هلا النصف عند الانفراد وعـدم المعصـب. وهـو هنـا أخوهــا أو ابـن
عمهـا المساوي لما.
ب- لهن الثلثان عند التعلدد وعدم المعصب كالسابق.
ج- إذا كان معها معصب من أخ أو ابن عم مسار فا فإنهم يقتســمون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين، إن لم يكن معهم صاحب فرض فرض، وإلا فيقتسمون الباقي كذلك.

2- إذا كان معها ابن ابن ابن أي أسفل منها فإنه يعصبها إذا مُ يكن لفا نصيب في الثثلين، فإن كان لها نصيب مثـل النصـف إذا انفـردت أو

السدس تكملبِة ألثثلثِن إذا كانت مع البنت، فــلا يعصبهـا ابـن الابـن
الأسفل منها.
هـ- ها السلدس وأحدة أو متعـددة هـع البنـت الواحــدة وعـدم المعصـبـب المساوي. وبنثت ابن الابن تأخخذ السلس تكملة الثلثين مع بنت الابن

وهكذا.
4- الأب وله ثلاث ححالات:
أ- إذا كان وحلِّه حاز لمال كله.
ب- إذا كان للميُت فرع وارث ذكر فإن للأب السدسن.
ج- فإن كان الفُرع الوارث أنثى أنحذ السدس فرضـا، وأنخـذ مـا بُقني
بعد أصحاب الفرزض تعصيبا.

5- اللأم ولها أربع حالات:
أ- إذا:كان للميـت فرع وارث ذكرا كان أو أنثى، واحــا أو' متعــدُدا، فإن لها السلدن.

ب- إذا لم يكن للمميت فرع وارث، و كان له إخونة اثنان فــأكثرُ ذكـوْرا كانوا أو إناثا، أشقاء أو لأب أو لأمه فإن لها السدس أيضا.

ج- إذا لم يكن للُميت فرع وارث ولا إنحوة ذور عدد فإن لما الثلثـ. د- يستثنى من ذلك حالتان لما فيِهما ثلث الباقي وهاتان المسألتان هماً:

واحدها غراء، واختلف في سبب تسميتها بذلك، فقال قوم:تتبيها لها بغرة الفرس لوضوحها. وقال آخرون: لأنها تغر العالم بمخالفتها لما يتبـادر للذهـن أول وهلة.

المسألة الأولى:
زوج وأم وأب، للزوج النصف، والمفروض أن للأم الثلث؛ لأن الميت ليسس

 يقتسمانه للذكر مثل حظ الأنتين وتصوير المسألة هكذا:

| 6 |  |
| :---: | :---: |
| 3 | ج9j $\frac{1}{2}$ |
| 2 | أ |
| 1 | م |
| $\dot{\theta} \frac{1}{3}$ |  |


 ستة، وهو أصل المســألة وتوضـع فـوق. لـلزوج نصفهـا ثلاثــة توضـع قبالتـه،
' إذ لو أعطنِاها - أي الأم - الثلث كاملاُ لانعكست القاعدة، فأهذ الأب الســس وأحـنت الأام ضeغ

وبقيت ثلاثة بين الأب والأم حسب القاعدة لـلأب اثنـان ولـلأم واخــد وهـو
ثلث الباقي. (وهو ين الحقيقة السدس).

المسألة الثانية:
زوجة وأم وأب
كلزو جخة الربع و'المفروض أن للأم الثلث، لكن ذلك يخل بالقاعدة إذذ ســيأُنذ الأب إذن أقل من ضعف الأنثى؛ لذا وجب أن تقسم ما بقي بعد ربع الزو جهة بين الأبب والأم حسب القـاعدة الشُرعية للذكر مثل حظ الأنثيــين، وتصّصويزهـا هكذا:


وريقة العمل أن كلزُوجة الربع، ومقامه أربعة، وللأم الثلث افتراضا مبلئنِا،





ثلاثة. وهي ثلثـث الباقي (وهو في الحقيقة الربع).

ويمكن اختصارها فتصبح هكذا :


وكيفية اختصارها واضحة، إذ أننا نظرنا فوجدنا أصل المسألة وهو 12 ومـا
 أربعة، للزو جة واحد، وللأب اثثان، وللأم واحد، ومن الناس من يمعلها أر أربعة من الأصل أي من مقام فرض الزوجة.

ونلاحظ في المسألتين أن الأم أخــذت ثلث الباقي، وقـد جمعهمـا صـاحب الرحبية في بيتين فقــال :

فثلث الباقي لنا مرتــب
فلا تكن عن العلوم قاعدا

وإن يكـن زوج وأم وأب
وهكذا مع زوجة فصاعدا
6- الزوج وله حالثان:
أ-النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.
ب-الربع إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.
7- الزوجة ولها حالثان:
أ- الربع مع عدم وجود الفرع الوارث للزوج، منها أو من غيرها.
ب- الثمن مع وجود الفرع الوارث للزوج؛ منها أو من غيرها.

والنّي قيل يُ الزوجة الواحدة يقال في الزوجات.
8- 8- الأخ الشقيق.
10- ابن الأخ الشقيق.
11- ابن الأخ لأب.
12- العم الشقيق.
13- العم لأب.

14- ابين العم التُقيق.
15- ابن العم لأب.
هؤلاء كلهم عصنةّ وهم ذكور وهم ثلاث حالات:


ب- إذا كان معه مثله جهة وقربا وقوة اقتسموا المال على الرؤوس.
ج- إذا كان معه أو معهـم صاحب فرض أخذا أو أنخذوا ما بقي إن بقـني شيء. وإذا وجدووا كلهم فالتزتيب بينهم بالطرِيقة اكليَ مرت بنا.

16- الأخت الشققيقة، ولا الحمالات الآتية:
 بعض الحالات.

ب- إذا تعذدت'فلهن الثلثان إذا مُ يعصبهن أخ لُن أو أكثر أو جد فـ بعض الحالات.

ج- إذا كانت مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنـات الابـن فإنهـا
 وتقتسم الباقي معه للذكر مشل حظ الأنثيين.

د- إذا انفـردت أو تعـددت ومعهـا أخ شـيق أو أكـثر وليـس معهـم صاحب فرض فإنهم يقتسمون المال حسب القاعدة. هـ- إذا كان مع من ذكر صاحب أو أصحاب فرض القتسموا مـا بقي بعد الفروض.

17- الأخحت لأب لها نفس حالات الشقيقة في غيابها ويزاد عليها الحالات الآتية: أ- إذا كانت مُع أخحت شقيقة واحـدة، فإنهـا تـأحذ السـدس تكملـة

الثلثين.
ب- الأخ المبارك: إذا أخلذت الأختـان الشـقيقتان فـأكثر الثلثـين، فـإن


فيقتسمان الباقي، وهذا هو الأخ المباركك إذ لولاه لم تأخلذ شيئا. ج- الأخ المشؤوم: إذا كان في المسألة أخحت واحدة شقيقة كمـا قلنـا، فإنها تأحذ النصف، وتأنحذ الأخحـت لأب الســـس تكملـة الثلثـــن


 ييق للعصبة شيء، فلا شيء لها، وهذا هو الأخ المشؤوب، إذ لـو لـا لاه لأخذت سدسا بالعول. وهذا تصويرها:

1' العول: أن تكون الفروض أكثر من مسألة التزَ كة فيزاد فيهـا ويدخـل النتص على الجميمع' وسيأتي تفصيله إن شاء الله بعد قليل.


ين حالة عدم الأخ

| 7 | 6 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 3 | 3 | $\vdots$ |
| 3 | 3 | $\vdots$ |
| 1 | 1 | شقيقة |
|  |  |  |

18- الأخ لأم.
 حكم ولد الأم' ولمما حألتان:
.أـإذا انفرد ولنّ الأم فله السُدس.
ب- إذا تعذد بأن كانوا اثنيت أو أكثـر، سـواء كـانوا ذكـورا أم إناثـا أم
 الر حبية فرض ولند الأم في حالة الانغر اد فقال:

وولد الأم ينال السدسا .. . والشرط في انفراده لا ينسبى
وقال في تغددهم أثناء كالامه عن أصححاب الثلث:

وهكــذا إن كثروا أو زاذوا فـما لم فيما ســواه زاد

1 1 قد مر بنا أنه يطلق على الأخ والأخت لأم ولد الأم.

ويستوي الإناث واللذكور
20- ابن الابـن ولـو سـفل: وكـان المفـروض أن يكـون بعـد الابـن مباشـرة،
و حالاته نفس حالات الابن في حالة عدم وجود الابن.
21- الجلدة للأم: والمقصود بها أم أم الميت وأمهاتهـا وإن علـت، إذا انفـردت
فلها السلد.
22- الجلدة للأب: والمقصود بها أم أب الميت وأمهاتها وإن علت إذا انفــردت
فلها السـد.
وإذا اجتمعت جدتان أو ثلاث جدات (على رأي من يورثهن) فليسس فمـا أو هن إلا السدس يقتسمنه بالسوية، قال صاحب الر حبية:

وكـن كـلهـن وارثــــــات وإن تساوى نسب الجلدات

فالسدس بينهن بالسويـة القسمة العادلة الشرعية
أما إذا لم تتساو في القرب من الميت فهناك تفصيل سنعرفه عند الككام عن الحجب. 23- المعتق ذو الولاء: ويـرث بـالتعصيب عنـد فقــدان العصبـة بالنسـب، ولــه حالتان:

أ-يرث الملال كله إذا لم يكن معه صاحب فرض. ب-يرث ما بقي بعد ذوي الفروض.

ويرث عصبة هذا المعتق الولاء فيرثون به، وين ترتيبهـم تفصيـل لســنا بكاجـة إليه، وهو مذكور باستفاضة في كتب الفرائض المطولة².
' فيه إشارة إلى قوله تعالى: (فهم شر كاء في الثلث)، وقد سبت أن تحدثنا عن ذلك. 2 الظظر مثلا لباب الفر أئض، ص: 42-43.

24- المعتقة ذات الولاء: وهي الأنتى الوحيدة الليت تعتبر عصبــة بنفنـــها. ولفـا


المعتقة إلى غيرها.

25- الجلد، وله حالات خخنة:
أ- إذا كان وحده يأخحذ كل المال.

و إن كانت أنثنى فأكثر فإنه يأنخذ سدسه فرضا وان وما بقي تعصيبا.

بخلاف الأب كما مر بنا.

الجلد والإخوة
وللجدل مع الإنحوة أخــو الل، والمتصـود بـالإخوة هنـا الأشـقاء أو لأبب، ولا دخل كلإخوة للأم لأنهـم محجوبون بالجمد كما سنعلم.

د- تارة لا يكون مع البلد والإنحوة أصحاب فرض وفي هذه الحألة يبأنخذ

 تُلث المال خحيز له وتارة يِساويان.

مثال الأول: جد وأخ المُسألة من اثثين للجد النصف - وهو خير له. من. الثلث -ـ ولأخ النصف.
 فالثلث خير له، ولذا فالمسألة أصلها من 3 تصبــع 9 للـجــد ثلإثـة ولكا أخ أثنان.

ومثال الثالث: جد وأخوان فالمسألة من 3 وسواء قاسم الجلد الإخــوة أو أخــــ الثلث فالنتيجة واحدة ونصيبه 1 من 3 في كلتا الحالتين.

ويجب التنبيبه على أن الجد مع الأخوات يحسب كأنه أخ لهن فالأنثى بسهم
والبلد بسهمين.
هـ- وتارة يكون معهم أصحاب فروض، وفي هذه الحالة يخـير البــد بـين
ثلاثة أشياء:
1- مقاسمة الإنخوة بعد إعطلاء ذوي الفروض حظوظهمم.
2- أن يأخذ ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض.
3- أن يأخذ سدس المال كاملا، ولــو أدى إلى العـول، وذلـكـ متعــنـ
فيما إذا استغرقت النفروض التر كة فيعطى الأكثر، وذلـك يُ يختلـف بحسب من معـه مـن أصحـاب الفـروض، ولا يتصـور مـع الــلـد
والإخوة من ذوي المفروض إلا زوجة أو زوج وأم أو جدة وا وبنـت
أو أكثر أو بنت ابن فأكثر .
ولنضرب بلمميعها أمثلة:
فأفضلية المقاسمة مثل: زوجة وأم وأخحت وجلد. وهي هكذا:


المسألة أصلها من 12 لوجود الربع والثلث، حتىى لو أدخلنا السندسِ كفرّض





 3 يفضل 9 فإذا أعططينا الملد السدس كاملا فإن له 2 من 12 وإذا قاسنم الإخــوة في التسغة فإن له $\frac{2}{7}$ التسعة أي 2.4من 12 وإذا أغطيناه ثلث الباقي فإنه يبأجذ

$$
3 \text { من } 12 \text { ولا شك أنها خير له. }
$$



 5 =15 كذلك ولكل مُن الأخوين 12 وللأخت 6. وهي هكذا:

5

| 20 | 60 | 12 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5 | 15 | 3 | $3 \times \frac{1}{4}$ |
| 5 | 15 | 3 | $\vdots$ |
| 4 | 12 | 6 | $\vdots$ |
| 4 | 12 |  | $\vdots$ |
| 2 | 6 |  | $\vdots$ |

ويككن اختصارها، وذلك بقسمة الستين (تصحيح المســألة) والأسهـم على ثلاثة فتصح المسألة من 20، للزو جة 5 وللجد 5 ولكل أخ 4 ولأنحت 2. وأفضلية الســس مثل: زوجــة وجــد وثلالـة إنــوة وأنحـت وبنـت، وهـي هكنا:

 3 وللبنت 12 ييقى 9 إذا أعطينا المد ثلثّها أي ثلث المين الباقي يأخذ 32 وإذا أعطيناه السدس كاملا أخذل أربعة وإذا قاسم الإنحوة أنحـذ 2 مـن 24 فيكـون السـد خيرا له.

1 ${ }^{\text {² }}$ الترضيح للمبتدئ.

## مسائل المعادة

يقصد بمسائل المعادة: المسائل التي فيها جد وإنخوة أُشقاء وإنخوة أب، فيعـد
 للذكر مثل جظ الألنيين ننظر ألمسألة كأن الجلد غـير موجـود فيهـا، 'فيحجـبـ


وقد جمع بعضه المسائل اليـي لا يفضــل فيهـا شيء للإخـوة لأب في تـنــع


 أخلخوه². ولا تتعدى بمسائل المعادة ثلاث عشرة مسألة، بدون المسائل اليّ فيها

لباب الفراثض ص 33-37، وفئ أربع منها ذور فروض، فلذا لم تدخل في المسائل الثلالثة عشر. ² شرح الدرة البيضاء، ص91 وقد جمع صناحب الر حبية ميرابث الجمد مع الالخوة في توله :
لم يعـد القســـم عليــهـ بالأذنى
!إن كان بالقسمــة عـنـه نازلا لا
فاقنع بإيضاحي عن استفهــامـا
بعد ذوي الفـــروض والأرزاتـ
تنقصه عن ذاك بالمزاهـمـــــــة
وليس عنه نازلا بــــــــــالـ


وارفض بني الأم مع الأجــــداد




 هذا إذا ما كا كانت المقابمـــــــة وتارة يأخذ سدس المـــــال

 وأحنـبـ بني الأب لدى الأعـــــاد


$$
\begin{aligned}
& \text { أصحاب فروض وهي٪ } \\
& \text { 1- } \\
& \text { 2- جد و أخ شقيق و أخت لأب. }
\end{aligned}
$$

3- جد وأخ شقيق و أختان لأب.
4- جد وأخ وأخحت شقيقان وأخت لأب.
5- جد وأختان سُقيقتان وأخخت لأب.
6- جد وأختان شقيقتان وأخ لأب.
7- جد وأختان شقيقتان وأختان لأب.
8- جد وثلاث أخوات شقيقات وأخت لأب.
9- جد وأخحت شقيقة وأخحت لأب.
(يفضل)
10- جد وأخحت شقيقة وأخ لأب.
(يفضل)
-11جد وأخحت شفيقة وأختان لأب.
(يفضل)
12- جد وأخت شقيقة وأخ وأخحت لأب.
(يفضل)
13- جد وأخت شقيقة وثلاث أنحوات لأبـ.
 ونكملها بأربعة أخرى يفضل لـم فيها لتكتمل الثمانية. مع ملاحظــة أن هـذه الأربعة فيها مع الجلد والإختوة أصحاب فري فروض وهي:
(يفضل)
1- جد وشقيقة وأم وأخ وأخت لأب.
(يفضل)
2- جد وشقيقة وجدة وأخ وأنحت لأب.
(يفضل)
3- جد وشقيقة وأم وثلاث أنخوات لأب.
(يفضل)
4- جد وشقيقة وجدة وثلاث أنخوات لأب.

1 التحفة في علم المواريث، ص 142.

عمل مسائل المعادة
المسائل التي لا يفضل فيها شيء للأخوة للأب مع عدم وجود أصحاب فروض وهي تسعة



3

| 9 | 18 | 6 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 | 6 | 2 | ش |
| 4 | 8 | 4 | شقيق\| |
| $\vdots$ |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | 4 |  |  |
| - | - | - |  |


| 3 | 6 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | ج1 |
| 2 | 4 | شقيت\| |
|  |  |  |
| - | - |  |
|  | - | - |


| 2 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 10 | 5 |  |
| 4 | 2 | جد |
| 3 | 3 |  |
|  |  |  |
| 3 |  | شقيقة |
| - | - |  |


| 3 | 6 |  |
| :--- | :--- | :---: |
| 1 | 2 | شد |
| 1 | 2 | شقيقة |
| 1 | 2 | أختيقة |
| - | - |  |
| - | - |  |


| 3 | 6 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | شة |
| 1 | 2 | شقيقة |
| 1 | 2 | أخبة |
| - | - |  |


| 2 | 4 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | شقيقة\| |
| 1 | 2 |  |
|  |  |  |
| - | - |  |


| 9 | 18 | 6 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 3 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 4 | شقيقة\| شقيقة |
|  |  |  |  |
| 2 | 4 |  |  |
| 2 | 4 |  |  |
| - | - | - |  |

المسائل التي يفضل فيها لإِخوة للأب وهي ثمانية: أربعة مع عدم أصحاب الفروض، وأربعة معهم

| 20 | 10 | 5 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 8 | 4 | 2 | جا |
| 10 | 5 | 3 | شقيقة |
| 1 | 1 |  | أختب |
| 1 | 1 | \| | أختب |

2

| 10 | 5 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 4 | 2 | جد |
| 5 |  | شقيقة |
| 1 |  |  |

3

| 18 | 6 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 6 | 2 | جد |
| 9 | 3 | شقيقة |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 |  | أختختب |
| 1 |  |  |

3

| 18 | 6 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 6 | 2 | جد |
| 9 | 3 | شقيقة |
| 2 | 1 | أخحب |
| 1 |  |  |



الأكدرية
وهي إحدى المسائل ألشاذة، وقد مر بنا اثثنان، وْهما الغــراوان، وهــنه هُني


$$
\begin{array}{r}
\text { الأخت لا يفرض ها مع الجلد إلا في هذه المسألة وهي: }
\end{array}
$$



 الأخحت أنخذت أكثر من إبلد، والأضل أن يأخلذ ضعفها فخلطنا جظه: وخظها وقسمنا الحظين من جديلد بين الجلد والأخت للذكر مشل حــظ الأنثيـين؛ وهبي

3

| 27 | 9 | 6 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9 | 3 | 3 | T9 |
| 6 | 2 | 2 | م |
| 4 | 4 | 3 | جا |
| أخح\| |  |  |  |
| 8 |  | 1 |  |

فالمسألة من ستة كما ذكرنا وتعول إلى تسـعة، وحـظ المــــ والأخــت معـا

 تسعة، وللأم 2 مضروبة في 3 = ستة، وللأخحت والجد 12، للأخحت 4 وللجد 8.
 غختلفة. وو جه شذوذها أن الأخت في مذهب زيـل لا يفـرض مـع البــد لــا، وهنا فرض النصف لها، وقد صورها صاحب الرحبية في قوله:
 فــاعلم فخــير أمــة علامـــــــ زوج وأم وهمـــا تــــهـهـا
تعـرف يا حـاح بالأكــــريـة
فيـفرض النصـف لما والسدلس له حتـى تعـول بالفروض الجمبـلـه
ثم يعـودان إلى المــــقانمه $\quad$ كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه

ولكي تكون المسألة أكدرية لابد أن يكون مع الـزورج والأم والجـد أُنــت، أما إذا كان مكانها أخ فيسقط، لأنه عاصب بنفسه ولا يعال لهـ

## المسألة المشتز كة:

ومن المسائل الشاذة، المشتر كة ومي الرابعة،وتسبمى أيضا باليمية ورالمحريـة
 النصف وللأم السدس ويبقى الثلث، وهو نصيب الإنحوة للأم فرضا، فلم يلم يبـق





 وتصويرها هكذا:

6-2

' الفلاصة الوفية، ص 173.

رلكي تكون المسألة مشتر كة يشتزط فيهـا وجـود أكـثر مـن أخ أو أخحـت
لأم، وشقيق فأكثر .
وقل لخصها صاحب اللرحبية بقوله:
وإن تجد زوجا وأمـا ورثا
وإخنوة أيــــيا لأم وأب
واجعـل أبـاهم حجرا في اليـــمـ
فاجعلهـــــم كلهـم لأم


شبه المالكية
المـامسة من المسائل الشاذة شبه المالكية وهي أن يكون هـع ورثـة المشـتز كة جد، فعنى مذهب زيد -رضي الله عنه- يأخخذ ابلد السلد، ويأخحذ الأشـقاء ما بقي، وخالفه ماللك، فأعطى جميع الباقي للجد، وحـجب الأشـقاء. وحجـة مالك أن الملد يقول للأشقاء: لو كنتم موني لما ورثتم إلا بأمكم خاصمة، وأنـا أححب كل من يرث من جهة الأم. وقد أشار إليها صاحب المدرة بقوله:

فإن يكن جلد فزيد اعتبر
وماللك أعطاه ما تبقى
من جهة الأم ورثتم وأنا
ويلاحظ أن هذه المسألة لا تكـون شـاذة إلا علـى مقتضـى مذهــب مـالك -رضي الله عنه- أما على مذهب زيد فلا شذوذ فيها، وتصيورها هكنا:

على مذهب :مالكّ


غلى مذهب زيد

 أفتى في مسألة أنخرى تشبههها ${ }^{1}$ فسميت هذه بشبه المالكية، ونميـت الــيتي أفتـي فيها الإمام بالمالكية وهي: المسألة التالية.

وهي إلمسألة السادسة من الشواذ، وليست بشاذة على غـير مذهـب الإمـام


 صاحب اللبرة في قوله ومالكك أعططاه.......لح

يعط الإخنوة للأب شيئا. وقال زيد: إن الجد يأحذ السدس، وما بقي بعد الأم لإلخوة لأب.
وقد أشار إلى هذه المسألة صاحب الدرة بقوله:

## فإن يكونوا لاب نتنسب

وحجة مالك في هــه المسـألة مـا ذكرنـاه في المســألة السـبابة، وتصويرهـا
هكذا:

على مذهب زيد

3



وقد ضعف مذهــب مـالك في هــاتين المسـألتين بعض المتأنأخرين مـن أئمـة

زيد-رضي الله عنه -لأنه الرابح عند المتأخرين من أثمتنتا، وعليه العمــل كمــا

قال التسولي، زحمه الله؛ في شرحه بلتحفة، وإنا ذكرناهما هنا منا من باب العلم. وقد أخلذ القانون 'التونسئي بمذهب ماللك في هذه المسألة ( المالكية).

## الحجب

الحجب وأصطلاحا المنع من كل الميراث أو بعضه، ولذا يمكبن تقسـيمه إلى حجـبُ نقصان وحجب حرمان: وححب الحرمان يمكن تقسيمه إلى قسمين: 1- حجب بالوصف، وألمقصود به المنع من الميراث بسبب تلبس هذا الممنــؤع .كانع من الموانع الكي ذكرناها في بابها، فالابن القـاتل أبـاه مثـلا محجـوبـب حجبا وصفيا لُتلبسه بصفـــة القتـل، ولـولا ذلـك كـورث أبـاه، والـــــ أن الخجب بالوصف يدِخل في باب موانع الإرث وإذا ذكر في باب الحج فمن: باب الاستعمال البازي.

2- حجنب بالشخص، والمقصود بـه منـع الـوارث مـن ميراثـه بســبنب وجـونو شخص أولى منه. ويسمون المنع من الميراث كله حجب إسقاط أُشضا.

## حجب النقصان

ونبدأ به لاختصارهه وْهو نقل الوارث من فرض إلى .آخـر أقلـ منــه أو مــن
تعصيب إلى فرض.
و لم نقل: نقل الوارث' من حظ إلى آنخر أقل منه، فيدخل فيـه كـثرة رؤوسِ'
 بالمثال الآتي:

 كثر إنحوته نقص نصييه، ولكن لا يسمى في اصطلاح أكثر الفرضيين ححجبا'. ويشمل حجب النقصان:

 وجود عدد من الإخوة: اثنين فما فوق ذكورا كانيا كانوا أو إناثا أششقاء أو لأب أو
 وفيهم يقول صاحب التلمسانية:

## وفيهم في الإرث أمر عجب لأنهم قد حجبوا وحجبو!

2- بنت الابن واحدة أو متعددة ثحجب من النصف إن كانت واحــدة النـة، ومـن
 تكملة الثلثين، إذا لم تعصب كما مر بنا.
3- الجد ينقله الفرع الوارث الذكر المر من التعصيب إلى السدس.

 تعصب كما بينا.

5- الزو جين: فإن الفُرع الوارث ينقل الــزوج مـن النصـف إلى الربع، وينــل الزوجهة أو الزوجات من الربع إلى الثمنـ،
 النّعص النذي يمسبيه العبرل حجبا.
2'رلند لص حخبِ النقصان صاحب الدرة بقول:
فيصرف الزو ج لربع بالولد , الأم بالإخـــــــوة والأولاد كرد بنت الابن بنت الصلنب كذا شقيقة لــذات الأب

حجب الإسقاط:
قدمنا أن بعض الورثةه لا يمحب بكال، أي لا يكرم مـن المـيراث إذا توفـرت الشروط و ملم يقم به مانع. وهـم ثلالة أصناف:
2- 1- الأبوان دنية. الزاد الصلب، ذكورا كانوا أم إناثا
 هؤ لأ الور ثة ومن يم
1- البلد يحجب بالأب والبد الأعلى يحجب بالأدنى وهكذا.
 وهكذا.

3- الأخ الشُقيق يجحب بالأب الأدنى وبالبنين وبني النُين وإن سفلوا.
4- الأخ لـلأب يحجـب بـالأب الأدنى وبـالبنين وبــي البنـــن وإن سـفـلوا،
وبالشقيق، وبالشقيقنة إذا صارت عصبة مع البنات أو بناتت الابن.
5- ابـن الأخ الشـقيق يحجـب بـابلد والأب والابـن وابـن الأبـن وإن سـبل، وبالشقيق وبالأخ لأب وبالأخحت الشــقيقة أو لأب إذا صـارت عصبـة مـع البنات أو بنات الابن.
 عليهم ابن الأخ الششقيق.
7- العم الشقيت يحجب بنفس من يكجـب بهـم ابن الأخ لأب ويـراء عليهـم بابن الأخ لأب.

8- العم لأب يمجب بنفس من يكجب بهـم العم الشقيق ويـزاد عليهـم بـالعم الشقيق.

9- ابن العم شقيق يحجب بنفس من يمجب بهم العم لأب ويزاد عليهم بالعم لأب.

10- ابن العم شُقيق يمجب بنفس من يمجـب بهـم ابـن الهـم الشـقيق ويزاد عليهم بأبن العم الشقيق.
11- البدة لأم (أم الأم) تحجب بالأم.
12- المدة لأب(أم الأب) تحجب بالأم وبالأب.
وكل جدة قربى تحجب البعدى إذا كانت الجهة واحدة، فأم الأم تحجب أم

 الأب فإنها لا تحجب البعدى التي من قبل الأم على الرابح من من أقوال العلماء.

قال صاحب الر حبية:
أم أب بعدى وسدسا سلــبت
وإن تكن قربى لأم حجـبت وإن تكن بالعكس فالقــولان لا تسقط البعدى على الصـحيح واتفق المل على التصــحـيح وكل من أدلت بغـير وارث فما وتسقط البعدى بــذات القرب $\quad$ في المذهب الأول فقل لي حسي 13- الأخت الشقيقة تحجب بالأب والابن وابن الابن وإن نزل.

14- الأخت لأب تححبَ بالأب والابن وابن الابـن وإن نـزل والأخ الشُميق والأخت الشقيقة إذا صازت عصبة مع البنات أو بنات الابن، وبنـالأنختين الشقيقتين إلا إذا عصبها أخ لأب.

15- بنت الابن تحجب 'بالابن، وبالبنتين إلا إذا عصبهـا أنحوهـا أو إبن عمههـ
المنساوي هنا أو الأنزل منها.
16- الأخ لأم يسقط بابلمد والأب والابن والينــت وا'بـن الابــن وبنـت الابـن،


الوارث.
17- الأخبت لأم تحجب بمن يكجب به الأخ لأم.

18- المعتق لا يرث شيئًا إلا إذا فضل من التر كة بشيء بعد أصحاب الأفروض،
و مُ يكن للميت عصبة من النسب.
19- المُتقة مثله.
والمولى الأعلى يكحجل بالأدنى، مثاله: أن يكون للسيد عبد فيعتقـه :فيشــُوّي
 والذي أعتقه حي، وركُلك من أعتــق الـذي أعتقـه، فهنـا يـأَخذ ألمـال معتقـه المباشر، وليسن معتق معتقة، أي السيد الأولن.

## العمــــ

قسم العمل هو ابلمانب التطبيقي لما قدمناه من المسائل الفقهية.
 استعملنا بعضها في القسم الفقهي.

## أصول المسائل الفرضية:

 أصول الفرائض تسعه، سبعة متفـق عليهـا واثنـان يختـلـ فيهمـا، فأمـا المتفـق عليها فهي:
1- الاثثان عندما يكون في الفريضة نصف أو نصفان. 2- الثلاثة عندما يكون في الفريضة ثلث ألثون أو ثلثين.
3- الأربعة عندما يكون في الفر يضة ربع أو ربع ونصفـ
 و نصف، أو نصف و ثلث.
5- الثمانية عندما يكون في الفريضة ثُن، أو ثُنْ و نصف.
6- الاثنا عشر عندما يكون في الفريضة ثلث و ر ربع، أو ربع و و سلـئ

 البعض الآنخر تصحيحا لغيرها وهي:

9- الستة والثالالون عندما يكون في المسألة سدس وربع وثلث الباقي.


1 انظر مثلا: الفرائض لعبد الكر يم النلاحم ص22،23

تصحتيح الفرائض
والمقصود به هو. الانتهاء بالفريضة إلى أقل عدد يكون منقسما علـــى الؤورْــة بلدون كسر.

الُعول
يطلق العول لغة علمئ عدة معان أوصلها بعضهـم !إل ثانية' منها الز يُادة. واصطلالحا: زيادة يْ السهام ونقص في المقادير.

وأول مسأ لة عالت كانت ين زمن عمر بن الخطاب رضي الله غنه-وهـي:
زوج وأختان لغير أم.

الأصول التي تعول
سبق أن قلنا إن الأصولٍ سبعة، وهنا نقول إن ثلاثة قد تعول وأربعة لا تعول.
فأما اللي تعول فهي الْستة والاثنا عشر والأزبعة والعشرون.
المسثة تعول إلى سبعةُ وثمأنية وتسعة وعشرة؛ وتعـول الاثبثـا عشـر :اللى ثلاثـة
 وعشرين، وها هو التفصيل:

1- فعول المستة إلى
زوج وأخخت شقيقة:وجدة. لـلزوج النصـف، وللأخــت النصـفس، وللجـدة
السدس وتصيويرها هكذا:


| 7 | 6 |  |
| :--- | :--- | :--- |
| 3 | 3 | ز |
| 3 | 3 |  |
| 1 | 1 | شدقيقة |

وتعول إلى ثمانية مثالـه: زوج وشـقيقتان وأم، لـلزوج النصـف وللشـقيقتين
الثلثان والسدس للأم، وتصويرها في البلدول ( أ ).
وتعول إلى تسعة مثالـه: زوج وأختـان لأب وأختـان لأم، لـلزوج النصـف، وللأختين لأب الثلثان، ولأختين للأم الثلث، وتصويرها في الجمدول ( ب ).

وتعول إلى عشرة - ولا تعول إلى أكثر من ذلك مثاله: زوج وأختـان لغـير



(ب)

(i)

| 8 | 6 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 3 | 3 | ز |
| 2 | 2 | شقيقة |
| 2 | 2 | شقيقة |
| 1 | 1 | i |

2- وتعول الاثنـا عشـر إلى ثلالـة عشـر مثالـه: زوجـة وأم وأختـان لغـير أمه، وتصويرها في الجمول( (د) ).
وتعول إلى مهسة عشلر مثاله: زوجة وشُقيقتان وأختـان لأم، وتضوّيرهـا في الجلدول(هـ)

ونتعول إلى سبعة عشر -وهـو غايـة عوفـا-مثالـه: زوجـة وأم وأختـان لأبـ وأنتان لأم،وتصويرها في الجدول ( و ).

 وأبوان وبتان وصورتها كالآتي:
 بلا توتف بقوله؛: صار ثُنها تسعا.

| 27 | 24 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 3 | 3 | $\vdots \frac{1}{8}$ |
| 4 | 4 | $\frac{1}{6}$ |
| 4 | 4 | $\frac{1}{6}$ |
| 8 | 8 | $\frac{2}{3}$ |
| 8 | 8 |  |

تأصيل الفرائض
المقصود بتأصيل الفر يضة وضع أصل الفريضة أي مسألة الفريضـــة أو العـدد الذي يقسم على الورثة،وهذا العدد يختلف من فريضة إلم أخرى. ولمعرفة أصل الفر يضة لابد أن نحصر الفرائض في ثلاثة أقسام: 1- فريضة ليس بها إلا عصبة. 2- فريضة ليس بها إلا أصحاب فروض. 3- فريضة بها أصحاب فروض وعصبة.

 ولنمثل لكل:

هلك رجل وترك ابنا واحدا. المال له كله،ولسنا بكاجة إلى فريضة.

وهكذا.

فإِن تركُ ابنـا وبنتا فالْسُألة من ثلالثة، فإن ترك ابنا وأربع بنات فالمســألة مبـن
ستّ وهكذا.

## 3

| 2 | 2 |
| :--- | :--- | :--- |
| 1 | 2 |

وأما الثانية: وهي إذا كان في الفريضة أصحاب فروض فتط، فإننا ننظر الفا مقامات تلك الفروض بابلأنظار الأربعة وهي:
 فوقامهما اثنان، وفي هلذه الحالة أي عند التماثل، نكتفي بأخدهما فنجتعل مْنـه أصل المسألة، ونعطي لكا منهمـا نصييب.

مثـال ذلـك: زوج و!شـقيقة، لـلنزوج النصـف، ومقامـنه أثنــان، وللشبـقيقة


صورتها:
2

| $\because 1$ | شقّ 1 |
| :---: | :---: |
| $\vdots 1$ |  |

$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
 والآنر أصغر، والأصغر يغني الأكبر، أي أن الأكبر ينقســم على الأصغـر ولا ولا يفضل منه شيء، وفي هذه الحالة نكتفي بالأكبر فنجعله أصلا للفريضة. مثال ذلك: أبوان وبنتان، كلبنتين الثلثان، ومقامه ثلاثة، ولكــلـ مـن الأبويـن السدس، ومقامه ستة، والستة أكبر من الثلاثة وتنقسم عليها وتفنيهـا فنكتفي بالستة وهذه صورتها:

| 6 |  |
| :---: | :---: |
| 2 | بنـ\| |
| 2 | بنـ\| |
| 1 | 1 |
| 1 |  |

$$
\begin{aligned}
& \frac{2}{3} \\
& \frac{1}{6} \\
& \frac{1}{6}
\end{aligned}
$$

3- التوافقق: عبـارة عـن اتفـاق العدديـن يف أقل نسـبة كــالنصف أو الربـع والسدس.

مثال اتفاق العددين بالنصف ستة وأربعة، فكالا هذين العددين يقبل القسمة
 الحالة يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر . ولنوضح العمل بالمسألة الآتية: زوج وأم وثلاثة أبناء وبنـت. لـلزو
 بالنصف، فنضرب وفق أحدهمـا في كـامل الآخـر، أي الاثنـين في الستـة ألما أو الثلاثة في الأربعة، يخرج اثنا عشر، هـي أصـل المسـألة، لـلـزوج ربعهـا ثلاثــة،
 واخد.

$\frac{1}{4}$
$\frac{1}{6}$
$\varepsilon$

4- التباين أو التخالف، وهـو عبـارة عـن عـدم اتفـاق العدديـن في أين نسبنة،
 كامل أحدهما في كامل الآخر .
 ومقامه من ثلالثة وبين الالثين والثلالثة تباين فيكون أهــل المسـألة مـن حـاصل ضرب كامل الالثين يُي كامل الثلالة = ستة. للزو ج نصفها ثلاثة وـلـألأم ثلثهـا اثنان والباقي للشقيقن تغصيباً.

| 6 |  |
| :---: | :---: |
| 3 | $\vdots j$ |
| 2 | $p^{i}$ |
| 1 | شقيت |

$\frac{1}{7}$
$\frac{1}{x}$
$<$

## تصحيح الفريضة

المقصود بتصحيح الفريضة أن نتنهي بها إلى أقل عدد يكــون نـون منقسـما علىى الورثة بدون كسر. ولا يكتاج إلى التصحيح إلا في حالتين: 1- عندما يكون في المسألة أصحاب فروض نقـط، ويكـون أحـد سـهامها أو
 الحالة منكسرا.

2- عندما يكون في المسألة أصحاب فــروض وعصبـة، ومـا فضـل للعصبـة لا يقبل القســمة علـى رؤوسـهـم فنتـول إنه منكسـر عليهـم ونصحـح الفـريضـة بالطريقة التي سنفصلها.
وقبل أن نبدأ الككام عن طريقة التصحيح نود ألن نبه إلى أن انكسار المبار السهام قد يكون علـى حـيز واحـد أو أكثر حسـب تنـوع المسـائل ولنوضـح الأمـر بالأمثلة:

1- هلك رجل وترك زوجتيّن وابنا، المسألة من ثمانية مقام فرض الزو وجتـــين الذي هو الثمن. واحد للزو جتين وسبعة للابن، والواحد لا يلا يقبل القسمة علـى



 واحد لككل زوجة، وللابن سبعة مضروبة في اثنين بأربعة عشر.
إذن ملخص العمل في حالة الميز الواحد كما هـو مـو مثالنـا السـابق، إذ ليس لدينا إلا صنف واحد من الورثة المنكسر عليهم سهمهم، أن ننظر بين سهمهـم



 وبالنسبة للسهم المُتْرَ كُ نفسمه على أصحابه بـسبب علد الرؤوس.


2- هلك رجل وترلك ثُلاث زوجات وشقيقين. وهـو مثــال للانكنــار علـى

 الُشقيقين ينتسنم عليهما كذلك. رؤوس الزوجات (3) وعدد رؤوس الشقيقين (2) بخد بينهما تباينـا، ففضّرُب


 على عدد رؤو سهن يخرج اثنان، لكل واخدة (تحت المالمعة الجديذة) ونضرّب
 رؤوسهما لكل واحد تسععة نضعها أمام كل نتقيق تَت الجمامعة الجديلدة كمنـا هو مبين بالجدول:


وهكذا العمل مع الثلاثة الأحياز ولا يعكن أن تكون المسألة على أكــر مـن ثالثة أحياز إلا على أحد قولي زيد في توزيث أم ابلمد.
 جهة، وبين عدد الرؤوس وعدد الرؤوس من جهة أخرى.
 فنضعه على اليمين.


 الأشقاء، وهو ستة، فالخارج 12 وبقية العمل كما هو، ولنوضح الأمر بالرسم:

 مطلوبنا، لأنه حينئل سـتـكون المســألة مـن 4، و سـيبقى للنسـتة الأشـقاء ثلأكة،
 فننظر بينهـا وبين علدد زؤؤس الزو جهات فنـجـلـ بينهمـا تو افقـا بالأنصـافو، أي

أنهما يقبلان القسمة على مقام النصف، فنعّســم أحدهمـا على 2، أي نــأشذ
ونقه ونضربه في كامل الآنحر،

فأما $2 \times 2$ وأما $4 \times 1$ والنتيجة واحدة وهي 4 وهي 4 نضعها فوق أصل المســألة، إذ

 في 4 بائني عشر اثنان لككل منهم؛ وهذه صورتها:

4


## المناسخات

 موت مورثهم وقبل قسنمة التز كة.

 مرات يعين عمل مسأله كل ميت على حدة، وأسارع فأقول لم مع أننا لا ننكـر

 وعملنا مناسخة، وهذا أمر واضح لا ينكره إلا معاند.

## طريقة العمل لي المنانسخة:

1- نعمل فريضة الميت الأوله، ونصححها إن احتـاجت لذـلك بالطريقـة ألـتـ
عرفناها.
2- نمدد جدول هذه المُسألة أمامهـا، ثـم ثعـلـ أمـام الميـت الثـاني، أي أخـد الورثة حرف (ت) علامة الوفاة.

3- ثم نذكر ورثته(الميت الثاني)، فإن كان فيهم بعض ورثة الأول نكتكهم من
 كان من الأولى ابنا.

4- فإن كان له ورثة آلخزون وضعنـاهم يف المسـألة الثانيـة، لكـن في مسـتوى أسفل من ألورثة الأولين.
 الفريضة الأولى.

6- ثم نتظر بين سهامه من الميت الأول ومسألته المديدة.
 اللقسمة فوق الفريضة الثانية ونضع واحد فوق الفريضة دليلا على أنها نفسـهـا تصلح لأن تكون جامعة للمناسخة.

 الثانية فقط أخذه مضروبا في ثلالثة جزء سهمها.


أما الذين هم نصيب في المسألتين فإننا بُمع نصيبيهم بعد ضرب كل منهمـا في جزء سهمه ونضع الناتج قبالة صاحبه تحت جامعة المناسخة.
 ابنا وبنتا هما ولدا الميت الأول وصورتها في الجندول السابق.

تفصيل العمل: المسألة الأولى من أربعة وعشُرين؛ لأن فيها ســـس الأم وبُــن
 رؤوسهما فنضرب عدذ الرؤوس وهي ثلاثة في أربعة وعشرين باتثين وسبعينى،








 بعد تصتيحها، وهو جزء سهمهها، وننقلها لتصبح جامعة المناسخة.




 المسألة من 18 للأم 3 و"لّلابن 10 وللبنت 5.

## تنبيهان:




والجواب: أنـه بهـذا يعـرف أن للـوارث نفـس سـهمه مـن الأولى، وتظهـر
 أن تكون الطريقة واحدة متتظمة دائما.

 للميت وارث آخر، ففي هذه المالة نتسم الترّ كة على مسألثة الميت الأورل بعد طرح الموتى الآخرين واعتبارهم كأن لم يكونوا.
 مات من هؤلاء ابن ثم بنت ثم ابن.
 الأول فتكون مسألتهم من عدد رؤوس الأحياء أي سبعة(الذّكر بائثين والأنثى بواحد)، فيكون لكلل ابن اثثان ولكل بنت واحد من البداية وهذا شكلها:
7

| 2 |  |
| :--- | :--- |
| 2 | ابن\| |
| بن |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |

ب-و إذا كانت سهام الميت الثاني لا تنقسم على مسألته، فانظر هـل توافقهـا أو تباينها، فإن كانت توافقها فخذ وفق السـهام فاجعلـه فـوق فريضــة الميـت



 له نصيباه وبخعل حاصلل الممع تحت جامعة المناسخة قبالة البمه أو صفته.
 وبنت وأخيه الذي هو إبن الميت الأول.




 فيخرج جتة وتسعون هي جامعة المناسخة، للابن من المسألة الأولى 2 يأخذهــا

 الكناسخة، ولكل بنت في الفريضة الأولى 1 تـأحذه مضروبأ في جـزء سهـمها

 وإنما لها 1×4-4 من الفريضة الثانية توضع قبالتها تحت جامعة المنابنخة.
 تحت جامعة المناسخة، وكل ذلك مبين بهذا المدول:


ج- وإذا كان هناك تباين بين سهم الميت الثاني وفريضته، فإنتـا نضـع كـامل
 والناتج هو جامعة المناسخة، وبقية العمل كالسابق
مثال التباين: توفيت امر أة عن ابنين وبنتين، ثم توفي أحــد الابنـين عـن ابـن وبنت، وهذا شكلها


هكذا التعامل مـع تعـدد الموتى (تعـدد القبور) بــن سـهـم المـبـت ومسنـألته


 المسائل|

وهذا مثال لتعدد الموتى مع وجود الأنظار الثلاثة.

هلك رجل وترك زور جة وأبوين وبنتين، ثم ماتت الزوجةَعن إن وبينت من
 ثم مات الأب من الأولم عن زُوجة وثلالة بنين وفيما يلي صورتها:


 وفيما يلي صورتها:


ونختم كلامنا عن المناسخة والتدريب عليها بهذا المثال:
هلك هاللك عن زو جةة وجلدة وثلالة أشقاء وشقيقة ثم توفيت الزوجـة عـن زوج وابن وبنت ثم توفيت الشـقيقة عـن أشـقائها الثالثـة السـابقين و جلدتها
 الفريضة الثّانية وعن زوج وابن وفيما يلي صورتها:


## الفريضة الناقصة

للفريضة مع أصحابها ثلاث حالات:
1- فريضة عادلة وهي الكي تستغرقها فروضها بدون زيادة أو نقصان.
 النقص على ابخميع. وقد مر بنا مبحث الكول وتفاصيله.
 اللي تعنينا هنا، وهذه الفريضة لا تتصور إلا عند عدم العضبة.

وقد اختلف الصحابة-زضي الله عنهم-فمنن بعدهم فيما يصنع بهذه الفضضلة. أ- فذهب زيد-رضي اللهُ عنه-إلى جعلها في بيت المال، وبه أَخذ ماللك وأهل المدينة ويه قال الشافعي، غير أنه اشبرّط في بيت المال الانتظام.
 سهامهـم، ومن قال بذلك علني كرم الله وجهه، فقلد كان يقدم الرد على بيت بيت .

ج- ووافقه ابن مسعود إلا أنهة لم يعمـم الرد علـى غـير الزوجـين، بـل رأى أن بعض أصحاب الفروض يكحب بعضهم بعضا في الرد.
فهو لا يرى الرد على بنـت الابن مع البنت، بل تأخذ البنــت البـاقي وحدهـــ،
 مع الأمه بل تأنحذ الأم البّاقي وحدها ولا بلدة مع بقية أصحاب الفروض غغير الزوجين.

د-وذهب الأحناف والمنابنة إلى ما ذهب إليه علي-رضي الله عنه-مــن ألكرد على ذوي الفروض غير آلزو جين من غير بنظر إلى بيت المال.

 بتفصيل سنعرفه بعد قليل إن شاء الله.
و-وقد رأى بعضهم الرد أيضا على الزوجين مع بقية أصحاب الفياب الفروض، وهو

 الرد؛ لأن سببه القرابة النسبية، وميراث الزو جين جاء بسبب القرابة المبة السببية.
 ومناقشتها تفصيلا فهي مبسوطة في المطولات
 على الوجوه الآتية على هذا الرزتيب: 1- أن تعطى لبيت المال إذا كان منتظما تحت إمام
 الوجهه اللذي بعده.

لا يقال: لماذا ذكرتوه لما لم تتوفر شروطه؟ لأننا نقول: ليس مـن المستحيل
توفرها إذ قد توفرت زمنا.


 بيت المال.
"مواهب الجليـل للحطـاب 414/6 والقوانـين الفقهيـة لابـن جـزي، ص391 والتحفـة الـلـيرية للباجوري، ص: 53. .244/6 ${ }^{2}$
 الفروض، غير الزوجين، بنسبة حصصهم
 يدفع إلى ذوي رحم الميث بتفصيل سنتعرض إليه بعد قليل.




 توريث ذوي الأرحام³:
الـــرد

الـرد في اللغـة المنـع وألصـرف والرجـونع، تقـول رددت السـائل إذا! منعــهـ وصرفته.
 غير الزوجين، إليهم علني حصصهـم. ويشـرط لكي يكـون رد يـ الفريضـة شرطان: .
 صحيخه، والتزمذي زحسنـون.

 والظُ البيان والتحصيل لابن رشد 13 / 327 والقرانين الفقهية لابـن جنزي ص391. وانظر أيضأ الثنريع لابن الملاب 2 / 344.

الأول: أن لا تستغرق السهام الفريضة و إلا فإننا لا غتا الثاني: أن لا يكون هناك عاصب؛!إذ في حالة وجود عاصب لا ييقى شيء، إذ يضم ما بقي كما هو معروف.

العمل في الرد: فرائض الرد إما أن يكون فيها أحد الزو جين أو لا.
 ويف كل إما أن يكون صاحب الفرض واحدا أحو متعدندا.

أ- فإن كان صاحب الفرض واحدا، فلا عمل بل يأخذ المال كله، بعضـه بالفرض، وبعضه بالرد.

رثاله: توفيت امر أة عن بنت واححدة، ها المـال كلـه نصفـه فرضـا ونصفـه

ب- وإن كـان أصحـاب الفـروض متعدديـن، فـإن كـانوا صنفـا واحــــا فالمسألة من عدد رؤوسهم كالعصبة.
مثاله: هلك رجل وترك همس بنات مثلا. المسألة مـن همســة لكـل منهـن واحد.

 نفس السهام تحت المسألة الجديدة.


 السابقة فنجعلها تخت الفُريضة البمديدة كما هو ميبن تحت هذا الككلام:

3

$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{6}$
3

2- وإن كان فيها أححد الزو جين، فـإن كـان صهاحب الفـرض واخحـلا كـانتب المسأللة من فرض أححد الزورجين، وبعذ أن نعطيه نصيبه يـأحذ البـاقي صـاحبُ

اللفرض.
مثاله: هلك هالكك عن زو جة وبنت، المسألثة من ثمانية مقام فـرض الزو جــة.
للزو جة واحد، والباقي لكلبنت فرضا وردا.

وهذه صورتها:

| 8 |  |
| :---: | :---: |
| 1 |  |
| 7 |  |
|  |  |
|  |  |

فإن كان مع أحلد الزو جــين أكثر مـن صـاحب فـرض فإنــا نعمـل فريضـة كاللسابق، ونوزع سهامها، وما فضل بنعله كســهام تـوفي عنهـا صاحبهـا المناسخة-وبنعل مسألة جديدة من بكمو ع أنصباء غير الزو جين بعد اختصصارها إن كانت تقبـل ذلـك، وبعبـارة ربمـا تكـون أسـهل: نختصـر سـهام أصحـاب الفروض بأن نقسمها على علدد واحد إذا كـــان ذلـك ممكنـا، ثـم بخمــع تلــك

 عدمه. ثم ننظـر بــن الفضلـة والفريضـة الجلديـدة بنظري التبـاين أو التو افـقـ، ونعمل مثل ما مر بنا في المناسخات تماما.

مشال ذلك :
هلك رجل عن زوجة وبنت وبنت ابن(رسمها كما يلي)


المسألة من أربع وعشرين لوجود الثمن والســلس، للزو جـة ثلاتـة، وللبنـت اثنّا عشر، ولبنت الابن أربعة، وفضل خمسة، وإذا نسبنا نصيب بنت الابن إلى

البنت 4 إلى 12 وبالاختصصار 1 إلى 3 بكموعهما أربعة، ومن هذه الأربعة نعمنل




 الجلديدة، وللبنت في المُنألة الأولى 12 مضروبة في 48=4 مضافاً إليهـأـا مالمـا في

 في مسائل الرد، ثمر وجدِّناها تقبل الالختصار فأختضرها.
توريث ذوي الأرحام م

المقصود بذوي الأرجام الأقارب الذين لا يرثونون لا بالفرض ولا ولا بالتعصيبّ،

وهم ستة رجال وسبع تُسوة.

أما الرجال فهم: الجبد للأمه وابن البنت، والحال، وابن الأخت، والبــن الألخ للأم، والعم للأم (أنخو الأب لأمه).
 والجدة أم أبي الأمه والعمة، والخالة.

وقد جمعهم بعضهم ايَ قوله:
ونسلهم ونسل أخت قالـو! فعــــة وخالة والــــــلـ
بنت أخ وابن أخ لــــأم
ونسل بنت مع بنت العـــمـ
وعمه لأم فــادر مئــه


ليس لمم في الإرث شيء فادر إلا العزا والصبر نيل الأجر
 وحواشثيهم فإنه يصعب حصرهم.

طريقة توريثهم:
توجد في توريثهم طرق أشهرها طريقتان: طريقة أهل القرابة، وطريقة أهـلـ

 به، فتعمل المسألة كما لو كان المدلى به حيا، ويتم الـحجب على أساس ذلك. وهذا جدول بيين ذوي الأرحام ومن ينزلون منزلتهم:


' علم الفر ائض لعبد الر من بلعكيد، ص 215،216.

العمل في توريث ذوي الأرحام
 أدلوا بهم فنعطي ما لكلل أصل لفرعه- حسب نوع مير اثنه-فرضـا أو و تعصيبنا.

 الأخحت وبنت الأخحت المال بينهـما نصفان. وبنت البنت وبنت الأخخت كذلك

هكذا:

| 2 |  |
| :---: | :---: |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 | بنت بن 1 |


| 2 |  |
| :---: | :---: |
| 1 | ابن الأخت |
| 1 |  |
| 1 |  |

وقبل أن نعطي أمثلة تفصيلية لـــل المسـائل في توريـث ذوي الأرجـام غنـــ أهل التنزيل يجب أن ننبه إلى أمرين:

الأول: أن ذوي الأرحام مع أنهم يورثون على حسب ما يدلون بـه، إلا أنهـــم
 ولا الزو جة إلى إلثمن، بُعكسن الأصل اللتي هي البنت.

الثاني: 'تستثنى من القاعدة العامة لأهل التنزيل ثلاثة أشياء:
1- إذا |تصف الأصل بوصف مانع من الإرث فإن هذا لا يسري إلى .فروغـه، فإذا قتلت بنت مثلا أباهها فمنعت من الميراث، فلا يلحق فروعها ذلك. 2- أولاد الإخوة لأمه ؤأو لاد الأخوات لأم يقسم المال بينهم للذكر يمشل بخظ الأنثى كأصلهم. وفي الخقيقة لا يعتبر هذا إستثناء، وإنما هو تنبيه.

3- الأخورال مع الحالات لأم يـأخذ ذكرهـم ضعـ أنثـاهم كالخـال والحالـة لأبوين أو لأب، مع أنهما ينز لان منزلة الأم'.

## طرق حل مسائل ذوي الأرحام

يعكن قسـمة طـرق المسـائل الـتي فيهـا ذور الأرحـام عــــد أهـلـ التـتزيل إلى
قسمين:
الأول: إذا لم يكن مع ذوي الأرحام أحد الزوجاريـن، وفي هـنهه المالـة إمـا أن

 كله له. وإن كان أكثر من شخص فألمسأ التعصيب. هذا إذا استوى إرثهم من الشُخصص الذي يلدون

 صورة مسألتهن:

| 3 |  |
| :--- | :--- |
| 1 | بنت أخ شقيق أخ شُقيق 1 بنت أخ شُقيق 1 |
| 1 |  |

' الملاصة الوفية لعبد ألر ممن جلال، ص 252،253.
 . مثل هذا الاختالاف.

لأم تكون المُسألةٍ كأن كُدينا أنختا شقيقة وأختا لأب وأختحا لأم.

 سهامهن فيكون تصحيح 'مسألتهن من هذا الجمع، وهو ثمسة وهذه صور:تها:


وهذا الرسم للتسهيل وإلتدرَيب والتوضيح، و إلا فإنك بَععل المُسألة ابتَبـاء. من شمسة بكموع السهام. الثاني: إذا كان معهم أحخذ الزورجين فيمكن حل المسألة بطريقتين:
 كز كة مستقلّة.
 الحتاجت إلى ذلك بسبنب أصحاب الفروض فقط، دون نظر لذوي الأرجـام،

بل يوضع نصييهم كاملا دون قسمة أمام أحدهم، كأنـه منكسر عليهـمـم. تــم



 الجلامعة كما في المناسخة تاماما.

فبالنسبة لأصحاب الفــرض أعـني أحـد الزورجـينِ يعطى سـهمه مـن الأولى
 مسألتهم أي الثانية مضروبة في جزء سهمها. مثاها: تويْ رجل عن ثلاث زوجات وأربع خالات: شـقيقة ولأب واثنتـين لأم وهذا رسمها:













 الأولى تأشذه مضروبا في جزء سهمها 2×2=2 2×.


 قبالة صاحبه تحت البامعة'.

قد تعول مسألة ذوبي الأرحام في حاللة عدم الزوجين مـن ستـة إلى سبعة، وهذا هو عولها الو حيد.

1 ${ }^{1}$ المصدر السابق ننسه.

مثـاله: هلك رجل عن خاله وست بنات لأنخواته: اثنتــان لشــقيقته، وانتــان لأخته لأبيه وا'ثنتان لأخته لأمه.
 (بنتا النشقيقة) وأختان لأب (بنتا الأخت لأب) وأختان لأم (بنتا الأخت لأم). المسألة من ستة للتحال سدسها واحد، ولبنيت الشقيقة تلثهـا أربعـة، ولبنـتي

 فرض للتي للأب فحرم بنتاها لذكك'، وهذه صورتها:


## ميراث المفقود






 الأول: من فقد بين الصفين في حرب بين المسلمين، بشرط أن تشهذ بينة أنـه

 الانقصال، بقلد يستقصى أمرْمُوهذا أُحوط.
 النكبات كالزلازل، بشرط رؤيته قبلها في تلك المواضع
 والتفتيش، ثم يورث مالكة وتعتد زوجته.
الثالث: من فقد في بلادن الإسلام في غير حـرب ون ولا طـاعون أي في الظـرورو
 ها أن تتزوج بعد ذلك

 الزمان مالٌ يكيى إلى مثله، فيقسم مير اثه" "2".

1 ${ }^{1}$ الشدنرح النكبير للنردير 134/5. 483/2. وتنظر وثائق ابن سلمون 127/1-136.

وقد لنص ابن الحاحب ذلك في قوله: "ولا يقسم ماله إلا بعد التعمير"'.

من فقد في بلاد الشرك في غير حرب ولا وباء، فإن زوجته تنتظـر إلى مــــة
 تطلب الزو جة من اللفضاء التفريق لأسباب أخرى. ويلحق بهذا النـو ع الأسير كما سنعرف فيما بعد.
قال الشيرازي في المذهب: وإذا أسر رجل أو فقد، ولم يعلم موته، لم يقســـم ماله حتى يمضي زمان لا يكوز أن يعيشّ فيه مثلهُ. ما هي مدة التعمير :
 تحديدها، من سبعين سنة" إلى مائة وعشرين، وقد أُخذ بعضهم بثمانين'.
 زيد عشرة، وهكذا إلى المائة. فإذا فقد من عمره مائة يزاد له بالاجتهــاد العـام
 يرد نص في الشريعة قاطع يمددها، وإبــا المــدار على العمـر الـذي يكيى إليهـ غالب الناس.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1، جامع الأهـات ص } 328 . \\
& \text { 22 }{ }^{2} \text { حانية الدسوتي على الشرح الكبير 482/2. } \\
& \text { 25/2 }{ }^{3} \text { اللهند }
\end{aligned}
$$

" ${ }^{\text { }}$ 6 ${ }^{6}$ وهر اختيار الشيخين ابن أبي زيد والقابسي.
 للتلمسانية ورة، 98/ب.

الأول: إذا شك في فقلْه، هل هو بباد الإسالام أو في بالاد الشرك؛ غمل غلى أنه في بلاد الشرك، أي أنخذ بالأحوط له. الثاني: إذا اختلفت البينة في تقدير عمره يوم فقد أخذذ بالأحوط أيضا أبي الأقلز بعد أن علمنا تلك الأحكام الخاصة بالمفقود نقول: يتعلق بميراثه حالثان:

$$
\begin{aligned}
& \text { أو لاهما: كموزث، وقد علمنا الـكم فيها مما سبق. } \\
& \text { والثانية: كوارث، وهي الكتي تعنينا الآن. }
\end{aligned}
$$

 باعتبارين: الأول على أنهه حي والثاني على أنه ميت، ويعطى لبقية الور رثـة أقبّل

 المشكوك فيه" ".
وقبل أن نتعرض لكيفثِة عمل مسائل المفقود تطبيقا وأمنئلة نود أن نشــير بالمل أربعة أمور تتضل بأحكام المفتود لتكتمل الفائدة:
1- من ير ث المققود إذأ بحكم بُتمويته؟


 إلى حكم حاكم، بل يورزث يومها كما في البينة³.
21 المدورنة 134/4.

2- ما الـلمك في زوجته فيما يتعلق بالعصمة والميراث؟



بتمويته.
وأما إذا كان ضرب الأجل بسبيها، ثم تبين موته فعلا، فإذا كان ذلك قبـل أن يدخل بها الثاني، فإنها ترثه. أما إذا دخل بها الثاني غير غير عالم بـا بياة المفقود، فلا ميراث لها.

وقد لخد ذلك أحد شراح التلمسانية بقوله: "وترثه زوجته مادام لـو قـدم
لكان أحق بها"'.

3- إذا جاء المفقود أو بانت حياته بعد عدة زوجته، وقســم ماله، فمـا الـكـمـ فِ ذلك?

أما ما يتصل بزوجتـه، فإن لم تـتزوج، فهـي بانيـية في عصمتـه، ولا تأثـير
 الوليين'.



> اـ شر النار سي للثلمسانية ورقة 98/ب.





 4 الـال(اصة الوفية ص 306-307.

4- هل "لمذاهب الفقههةٍ متفقة على الأحكام السابقة؟


 أما الحنابلة فإنهم يقسْمُون أحوال المفقود من حيث الظروف التيّ فقد فيهـا إلى قسمين:

أ-ظروف يغلب عليها الهلاك والخطر، كمن يفقد بـين الصفـين في ألمربـبأو

 وناة.

وتوجد رواية بعدم قسم المال حتى تتم المرأة عدتها بعد الأربع سنّنِّن.



و و أر للشـافعية تفصيّا وي أحوال المفقود، بل الـكم عندهم أن يوقف مناله
 والمشهوز عندهم أنها مؤ كولة إلى اجتهاد الماكمّ. العمل في مسائل المفقود:



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 شرح الُسر اجية لنّجرجحاني ص244. } \\
& \text { 2 } \\
& \text { 3 الفوائد النُنشنورية، ص: } 208 .
\end{aligned}
$$

ولكنهم محجوبون به، فلا عمل، بل يوقـف الـلال كلـه إلى أن يتضـح أمـــره أو تمضي مدة التعمير' .
 يدفع المال لمن أوقفناه عنه، أو جُدها بعدها فيدفع الملال لورثة المفقود.
إذا كان مع المُقود ورثة لا يكجبهم حجـب حرمـان ولا حجـب نقصـان، أعطيناهم نصييهم ووقف نصيبه فقط.
إذا كان في الورثة من يؤثر عليه فيحجبه حجـب حر مـمـان ومـن يؤثر عليه فيحجبه حجب نتصان. فأما الأول فلا نعطيه شيئا وأما الثـاني فنعطيـه الأقـل

 ونعامل بقية الورثة بالأضر. ويوقف الباقي إلى وضوح الأمر . فإن تين حياته أعطيناه نصييه الموقوف له، وإن تبـين مماته وزعنـا الموقـوف على مستحقيه. وسيتضح الأمر بالأمثلة.
المثال الأول: هلكت امر أة عن زوجها وأمها وأبيها المفقود وشقيتتها. الحل:
 ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد ولأب الباقي اثنان، وهي إحلىى الغراوين، ولا

 ورللشقيقة ثلالثة فتعول إلى ثمانية.
' مقارنة المذاهب في الفقه لـيُلتوت والسايس، ص120.

 ورفق الثانية أربعة فوق الأولى وهو. جزء سهمها ونضر به فيها بأربعة وعشُرين وهي الجامعة.

 (فيمن له نصيبان) فنضع له تحت الجامعة أقلها، ويوقف الباقي. فللزوج ولأم
 وتوقف السهام البنقية، وهي أحد عشر. فإذا بان الأب حيا فهي له، وإنا بـا بـانـا
 كامل ابتلاء. وهذه صوزتها:


المثال الثاني :
هلكت امرأة وتر كت زوجا وأما وجدا وأنختا لأب وأنحا لأب مفقودا.
المل:
المسألة الأولى أصلها من ستة على تقدير حياتـه، وتصـح مـن ثمانيـة عشـر: تسعة للزوج، وثلاثة للامّ، وثلالة للجد، واثنان للأخ، وواحد للأختا


 معروف.








 التسعة.

وضر بنـا نصيـب الأخـت فين الأولى في جـزء سهمها 3 3 3=3، ونصيبهـا في
 عشر نوقفها، فإن ثبتت حياته يوم مـوت أختـه أعطينـاه منهـا ستـة. وأعطينـا
 الفضلة للأم ثلاثة والجِلد بِبعة، والأخت مُمسة وهذه صورتها:

 والأنخزى بعد التصخيح 27 اختصارا.

ميراث الأسير
إذا وقع المسلم أسير! فله ثلاث حالات:
الأولى:
 إلا أن تطلب التفريق لأسباب أخخرى كالضرز.

وأما ماله فلا يقسم ولا يمس. وإذا كان هو الوارث أي مات مورثه أعطي نصيبه كالحاضر تَاما.

الثانية:
أن يعلم موته، فتعتد المرأته من تاريخ الوفاةً ويقسمم ماله على ورثته الأحهاء
يوم موته.
الثاثلة:
أن يكهل أمره فتسري عليه أحكام المفقود. وقد عرفناها فقها وعملا.

ما يتصل بأحكام الأسير من حيث الميراث ردته، والعياذ بــالله. فـإذا ثبتـت

 للتلمسانية" بقوله: "وأما الأسير فمذهب جمهور العلماء أنه يرث ما ما أقــام علـى دينه. وإن جهلت حياته فكالمققود".

## ميراث الحمل

 هملها)
' فإذا وصلها العلم وقد انقضت فتزة عدتها، كأن جاءها الحبر بعد أربعـة أشهـر وعشـرة أـيـام

 2 بينما يرى الأحناف أن ماله لورينته وانظر تفصيل أحكام الألسير فئ حال ردته وعدمها، شرح السراجية للجرجاني ص 250-251. . $1 / 99$ رور
. $-2 e^{4}$
1- :شزوط إرثه.

2- أقل مدة الخمل.
3- أكثر مدة الحمل.
4- إيقاف التزكة أز بعضها أأجله.
5- كيفية العمل في مسائل المحمل عند إيقاف بعض التز كة لأجله.
1- شروط إرثه:

اتفق العلماء على توزيث ألبـــين إذا توفر فيهـه-زيـادة على شـروط الإزنث
المتقدمة-شرطان آخران:
الأول: وجودهه في بطنب أمه يوم موت مورثه.
 وقد ذكروا له غلامنات تدل على الـياة كالمر كة والر ضاع والعطاسن.


 الثلالة فلابد عندهم مئ انفصاله كله حيا

ومعرفة وجود الحملز في بطن أمه يوم موت مورثنه تعتمد غلى يوّم ولاذتهـ،


 كمن يرث الميت لو نزل حيا، كأن تكون زورجة ابن الميت حامُملا مثلا 1 شُرح السر اجية، ص239-240.

فإذا كان الأول فإنه يتلقلق به حكمان: إبّات نسـب وإبـبات مـيراث، وإنا كان الثاني فلا يتعلق به إلا إبثات المـيراث؛ إذ نسـبه ثـابت، ولا خلا خصـام فيـه، وتغصيل ذلك:
 مدة الحمل، فإن النسب يثبت، والميراث كذلك.
 ينظر إلى وضعه، فإن وضع لأقل من ستة أشهر ورثناه، و إلا فلا '. وهذا يـرنا لمعرفة أقل مدة الحمل وأكثرها.

2- أقل مدة الـمل:

 وذهب بعضهم إلم أن مدة الحمل أقلها تسـعة أشـهر. وهـو قـول غـــير معـول عليه.

3- أكثر مدة الحمل:
انختلف الفقهاء اختالافا كبيرا في تعيـين أكثر مـدة الحمـلـ، أي الفــرة الـيتي عِكن أن يككثها المنين حيا في بطن أمه نظرا لعدم وجود نص قر آنـي، ولا أثـر
 ومشاهدة بعض الوقائع هنا وهناك.

$$
\begin{aligned}
& \text { ¹ المنالاصة الوفبة، ص: } 293 . \\
& \text {. } 13 \text { - لقمان } \\
& \text { 3 الأحقاف-14. }
\end{aligned}
$$




 الرأين الآخرين'، ولا نعلم لأجد مستندا من الأثر في التحديد إلا أبـا حـذيفـة،



وقد رد الإمام مالكُ هذا الأثر عندما سأله عند الوليد بن مسلثمٌ. وقد فهم البيهقي من قول عمر في أمرأة المفقود تتزبص أربع منين أتـه يشبهبه أن يكون إما قاله لبقاء الحمل أربع سنينٌ فيكون هذا سندا للألمّمة الثلاةة واللّه أعلمَ.

## 4- إيقاف الز كة أو بعضها للحمل:

 فإن التر كة كلها توفض إلى أن يتبين أمر الحمل، أو تضضي أكثر مذلته اتفافقا.



$$
\text { الكنيي ( م } 53 \text { ف ب ) بذلكُ }
$$

 7 بداية البتهد 268/2
 .443/7
9 السنن الككبرى اللبيهقي 443/7.
 قالوا بإيقاف كل التز كة كذلك لوضع الحمل، أو بيان أمره كما في الحالــة الأولى ت大اما.

- أما المذاهب الثلاذة الأخرى فقد قالوا بقسمة بعض التز كة وإيقـاف البعض الآخر للحمل.
 توقع الخمل من حيث الانفراد والتعلدد والذكورة والأنوثة.
- فعند أبي حنيفة يوقف للحمل نصيب أربعة بنين أو أربع بنات؛ لأن الحمـلـ لا عككن في رأيه أن يزيد على ذلك'


 ويوقف الباقي ${ }^{3}$ وهو قول أشهب من المالكية.


 وقد أفتى بهذا أيضا بعض متأنري ألمري المالكية.6. وقد استند من قال بوقف نصيب أربعة أو ثلاثة أو اثثين من البنين أو البنات إلى أن هذا أقصى ما يعكــن أن يكـون الحمـل مـن حيـث العـد تبعـا للوقـائع

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 شُرح المسراجية للـجر جاني ص236. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 33 المهنب لنمئيرازي 31/2. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5 شرح السراجية ص237. } \\
& \text { 6 البهجهة في شرح التحفة ج 423/2. }
\end{aligned}
$$

والتتحارب المشتاهدة في الناس، بينما يقول من ذهب إلى إيقــاف نصيـب همـل واحد إلى أن هذا هو المعتاد ولا يلتفت إلى ما جاء شــاذا ين أحـواللهـنـادرة إن كانت ضحيتحة في كثير منها.

 كلنا أحوط، خصوصا وأن فتزة انتظار الحمل ليست بالطويلة مثل سنـ بالتعفمير فيقال بالضرر.

- وهو رأي واضح الــجـة إلا إن اللذي ذهب إليه الشـافعي وأشهـب أوضـح؛



 كه والله أعلمّم'.


## تنبيهان:

الأول: أنه لا يذهب إله قسمة بعض التركة -حتى علـى رأي القـألئلين بهــا -


 إذا بان أكثر مما توقعناه؛ لنكي يردوا ما نقصن منهم.
'1 إلا أن يقال في حالة هلاكِ الجزء اللذي أوقف من النّر كة فإنه يربح أناس ويخسر آخرون. 2 غدة الباحت ص112،113.

## العمل في الفرائض التي فيها حل

## على رأي من يقسم بعضها ويوقف البعض


إيقاف كل التز كة فيها- يشبه العمل في المسائل التي فيها مفقود. وكيفية ذلك:

- تقدر الخمل على حسب المذهب الذي ستطبقه-من حيث الإنفراد والتعـدد والذكورة والأنوثة، فتجعل لكل تقدير مسألة، وتصححها إن احتاجت إلى


 كل المسائل، والخارج تضعه فوق مسألته. وهو جـزيء سـهـهـا، ويْ الثالثـة



 على كل مسألة وخارج القسمة تضعه فوق المسألة وهو جزء سهمها.

 ليس له شيء فِي إحدى الفرائض، وله شيء في غيرها، فلا تضع له شيئا. - ثم المع الأنصباء التي تحت الجامعة. وانقص النارج جن الجامعة، ومــا بقي يرقف للحمل.
- فإذا استهل الحمل، و.جاء كما توقع على أكثر التقادير :فالأمر واضـحّ، أئي
 بقية الورثة.
- ومنهم من يُعل أخحد التقادير في فرائض الحمل كونه ميتا، وهو تظر حسن. ولكي يتضح ما قلناه تطبيقا كثل بهذه الفريضة التي فيهـا همـل يـرّث علنـن تقدير ولا يرث على آخر .

المثال:
هلكت امر أة، وتر كبت زوجا وأختا شقيقة وأخوين لأم وزوجة أبيها حاملاُ








 الأخحوات لأب أصبحن عصنبة مع إنجوتهمه وهي صورة الأخ المشؤومَ

وهذه صورة المسألة:


 للأخ للأب لأنه عاصب. وعلى تقدير الأنوثة المسألة من ستة، لـلـّلور نصفها
 تكملة الثلثين 1 فعالت إلى 9.

ثم نظرنا بين المسألتين فوجدنـا بينهمـا التـاين 8 و9، فضر بنـا إحداهمـاهـا فيا في

 الجامعة أيضا على الفريضة الثانية 72٪9 فخرج 9 في

 الأربعة والعشرين أتقل نصيبيه، فوضعناها قبالته تحت البامعة، وكل أخ للأم لد

واحد في الأولى مضروبا في خزء سهمها 9 = تسعة، وواحل في الثانية مضروبا






 فيمكن اختصار الجامعة مع سهامها وذلك بقسمة كل منها على ثُانيـة

ميراث الغرقى والهدمى ومِن في حكمهم مع أن هذا المبحث يذخل في قسم الشك كمانع مـن موإنـ الإرث إلا أنبــا زأينا إفراده بالخديث لكثرة ألمحرونه.



 والفيضانات، وغيرها من النكبـات المشـابهـة الـيَّ لا يتمكـن فيهـا مسن معرفـة الأسبق موتا.
 الأنير برث صاحبه، إذا توفرت الشُروط وانتفت الموانع.

وجعل من جهل الأسبق موتا فيهم أجانب يرثهم ورثتـهـم الآخحرون، وهـو مذهب الأئمة الثلالة. وللحنابلة تفصيل في بعض الأحـوال لا أرانـا بكاجـة إلى

وقد لخص صاحب الرحبية مذهب الأئمة الثلاثة في قوله:
وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق
ولم يكن يعلم حال السابق


الوصـايا
وصى الشـيء بالشيء، بـالتخفيف، يصي وصيـا مـن بـاب وعــد، يصـل، فالوصية وصلة، ورصيت إلى فلان توصية، وأوصيت إليه، والاسـم: الوصايـة، بالكسر والفتح لغة².

وكأن الموصي أراد بها أن يصل في حياته بعض ما لا يسـتطيعه بعـد موتـه،



ونبدأ الآن الككلام عن الوصايا فقها وتطبيقا فنقول:

 والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. —— العصدر السابق نفسهa.

2الصباح(وصى).
3 كتاب الفرائض وشرح

$$
4 \text { شرح حدود ابن عرفة للرصاع، 681/2 . }
$$

## أما الكتاب :


 وصية يوصي بها أو دين)ـ. وأما السنة:

فالأحاديث فيها كثيرّة منها: حديث سعد بن أبي وقاص -رضي النّه عنهـ



 وحديث إبن عمر أن رسول الله-صلى اللّ عليه وسلم-قال: "ماحق المريج
 عليه واللفظظ لمسلمّ.




 كالكافر ين والعبدين.

- ${ }^{179}{ }^{17}$
. 11 - 1 -
3 ${ }^{3}$ فتح الباري 270/5-273. وصحتح مسلم بشرح النووي 159/5 وما بعدها وقد ورد بـألفاظط أنخرى في مواضع من صصحيح البخاري وغيره. 4 فتح الباري 264/5. وصحيحِ مسنلم 157/5 كتاب الوصية.

وقال ابن عباس والمسن وقتادة: الآية عامة، وتقرر الـكم بها برهة، ونسخ منها كل من يرث باية الفرائض، وهذا عين الرأي الأول.

 نسخها من عدمه، المنلاف في وجوبها من عدمه.


 امرئ مسلم لـه شيء يوصي فيـه ييــت ليلتـين، وفي روايـة ثــلاث ليـال، إلا ورصيته مكتوبة عنده" .

وقال آخرون: هي منسوخة، واختلفوا في نسخهاه، فمنهـم مـن قـال: نسـخ
 نسخها وأنها مستخبة إلا فيما يبمب على المكلف بيانه أو الـــــروج بأدائهـ منـه اهــ"2" وقد نقل ابن قدامة عن ابن عبد البر القول بالإجماع علـى عـدم وجوبهـا وأنها مستحبة³.

وشذ قوم فأو جبوها. وعلى ذلـك أهـل الظــاهر، وشـنتوا- علـى عــداتهمَ، على من لم يقل بقوفمّ.
 هذا : أن الوصية مستحبة ومندوب إليهـا، وليسـت واجبا ونبـ، لا للأقربـين، ولا
 الدول الإسلامية، فاضطربت بذلـك اضطرابـا كـثـيرا حتـى إنهـا أعطـت - في

2 2 أحكام القرآن 71/1.
315/6 المغين
 ركمه اللّهُ
 عليها، ويتعلق :بها عدة بمباحث : - حكمها: وقد عرفناه عند الجمهور.
 مشروعيتها.
 أمو الكمم. عند وفاتكم: زيادة لكمم يُ أعمالكم".

- أر كانها أربعة: موص، وموصى له، وموصى به، وصيغة.

أولاً الموصي:

$$
\begin{aligned}
& \text { وهو الذي يوقع الوضيّة، وشروطه: : } \\
& \text { 1- أن يكون حراً، فلا تُصح وصية العبد. }
\end{aligned}
$$




3- أن يكون مالكُاُ لنا يوصي بهَ ملكا تاماً.


1 ا انظر أحكام الترّ كات والمؤريث، ص282-283.

السُرح الكَبير 422/4-423.

## ثانياً الموصى له: ويشترط فيه:






 علم الموصى بوته.

 حقه فلا وصية لوارث"2. 3- أن لا يكون قاتلأ للموصي، إلا إذا علم الموصي بأنه قاتله، وأوصى له مــ مـع ذلك، أو لم يغير الوصية، وإن لم يعلم فالظاهر عدم الصحة³.

ثالثنا الموصي به:
ويشترط فيه:
1- أن يكون قابلا للتملك. ومعناه أن يكون الموصى مشروعا ومـكـنـا ومعينـا

 بالبيت الذلي له على القطعة الفلانية وليس له عليها بيت.

1 ${ }^{1}$ المختصر، ص 301.
2, رواه الأر بعة إلا أبا داورد ورواه أيضا أممد والدارمي.


ويخرج بالْتعيين وقابلينه الوصية الغير محدودة الكي لا يفهم منها نرالد إلموصبـي ولو بالبوصف، ومثال القابلة للتعيين ما إذا أوصى بشــاة وليــس لـه غنـم حـــن الوصية، فإنه بِلنع للموصى لـ قيمة شاة وسع. 2- أن يكون مقوماً، فيصح أن تكون الوصية عيناً، أو ما يؤول إليها من منافِع وانتفاعات منضبطة.

3- أن لا يكون زائدا على الثلب؛ سـواء كــانت الوصيـة لأجنبي أو لـو ارش؛ لكنها إن كانت لوارْثك أو أُحبي وزادت على الثلثى، فهي تحتاج إلى إبحـازة من الورثةه، وفن حالة إجازتهم تعتبر كعطية مسـتأنفة هـا أحكامهـا مبن قبـون
 ابن أبي وقاص-رضي الله عنه.

رابعاً الصيغة:
وتشمل اللفظظ الصريح كأوصيت لفلان، وعير الصريع: كأعطوا فلاناً بعــد موتي كذا. وكما تشمل اللفظط تشمل الكتابة والإشارة المفهمة. ويشتزط عندنا قبـول الموصسى لـه بعـل مـوت الموصـي وْـو بغـترة إن كـان
 العلمه و كذلك الششأن في المصنالخ العامة.

أحكام أخخَى متفر قة تتعلث بالو صية:
تو جل بعض الأحكام الأخرى نختم بها الجلانب النظري مـن الوضيــة. ومـن هذه الأسحكام :

هل يذخل الموصى به في ملك الموصى لـه بـالموت؟ أم أن القبـول شـرط في ذلك

تنعقد الوصية من جــانب واحــد وهـو: الموصي، ولا تحتـاج إلى قبـول مـن الموصى له إلا أن ملك الموصى به لا يدخل في ملك الموصى له إلا بالقبول بعد الموت.

ويوجد نهلاف في الغلة الحادثة بعد الموت، وقبل القبول هل هـي للموصى له أو للموصي أو أن ثلثها للموصى له؟

وقد سبق أن بينا أن شرط القبول يتعلق بالموصى له المعين.
ثانياً:
الر جوع وف الوصية. مـع أن الر جـوع ع في الوصيـة أحــد مبطلاتهـا، لكنـنـا قدمناه لما يتعلق به من أمور، فيها بعض تفصيل ونحلاف.
 وقعت منه في الصحة أو في المرض. ويتضح هذا الرجو عو ع بأمور منها : - القول الصريح: مثل أبطلت وصييّ أو رجعت عنها.

 كما أن اسرّداد كتابة فيها الإيصاء كان قد سلمها يعتبر رجوعا فيها، وبناء قطعة من الأرض كان قد أوصى بها.

ومما يتصل بر جو ع الموصي ما إذا شرط في الوصيِه عدم رجوعه، ففي . هـنـه
 يككن لصاحبها أن يستثي منها ما شاء أو بغير ها ما شاء إلى وفاته. ثالثا:
مبطلاتها: من مبطلاتها زيادة على الربجو ع فيها :
1 - ردته: إذا ازتد الموْصي -والعياذ بالله- بطلت وصيته.
 إلا إذا كانت مكتوبة واخحتفظ بها بعل رجوعه كلإسالام.
2- الإيصاء .معصنية: كممن يوصي مكال لمن يمّتل نفســا بغــر حـق، أو الإيضـاء كال كالمن يشرب به بهمرا أو يزني به.
3- وتبطل إذا علقّها جلى شيء لم يحصل، كأن قال: إن مت في سبقُري هــنا أو مرضي هذا فلفلان كذا و لم يمت فيه. 4- وتبطل بموت المُوحىى كه قبل موت الموصي.

5- وتبطل بانعدام الموصى به قبل موت الموصي، كــأن أوصى لفـلان بحيـوْان معين -مثلا- فماب ذلك الحيوان فلا شيء للموصى له.

## تعلد الوضايا

ويدخل فُيه:

أولاً: إذا تعدد الموضى به لشُخص واحد سواء الختلف جنسن الموصى بـــه أم التحد فإنه يضاف لبعضنه ويكون للموصى له إذا لم يتجاوز الثلثّ، كمن أوضى
1 انظظر حـاشية الرهوني و كَنون 247/8-248.

لشخخص بدنانير وسيارة -مثلا- أو عشرة دنانير ومُمسين درهما، أما إذا اتحـد الجنس نكن العدد اختلف فيعطى الأكثر وإن لم يكن الأخير.

 الثانية فيعتبرون مشتر كين إن لم تدل قرينة على رجوعه عن الإيصاء للأولين.

## إجازة الوارث الوصية للـوارث أو الزائــد عـن الثلـث للأجنبي قبـل مـوت الموصي:

إذا حدث ذلك فتنفع هذه الإجازة وليـس لـه الرجـوع بعـد ذلـك بخمسـة

1- أن تكون هذه الإجازة برض الموصي. 2- أن لا يصح الموصي من ذلك المرض.
 الوارث الموصى له، أر كان يخشى سنطانه.
 5- أن يكون البيز مكلفا غير عحجور.
اعتبار الوارث وغير الوارث يوم الموت لا يوم الوصية، فإذا أوصـى لـوارث


 للأول وتبطل لثاني.

## تزاحم الوحايا

إذا أوصى الموصي بؤصايا فإنها تخرج جميعا مـن الثلــث فـإن كـانٍ يكتملهـا
فذلك. وإلا فعلىن هذا ألتزتيب:
1- فك الأسير.

2- صلاق المنكوحة في المرض.

 الثانية، فإنها تخرّج من رأس المال وإن لم يوص بها.

4- زكاة فطر: لعيد ماضمية.
5- كفارة ظهار وقتل.
6- كغارة يمين.
7- كفارة فطر رمضان.
8- كـفارة إلتفر يط في قضاء رمضان.
9- النذر :
10- الوصية بكج.
11- ألوصية بشيء معين.


## تنفيذ الوصية

تنفذ الوحية الواجيّة والمندوبة وجوبا، وتنفيذ المكروهة مكروهـ².

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. النظر ألتفاصيل في شُرو خ خليل باب الوحية. } \\
& \text { 2'شرح التسربل على التحفة 311/2. }
\end{aligned}
$$

## العمل في الوحايا'

إذا كانت الفريضة فيها وصية لغـير وارث بـأثل مسن الثلـث فـالعمل: أنـك





 جزء سهم المسألة الأولى وتضع الناتج قبالته تحت الجامعة. مثاله: هلك رجل، وترك ابنين وأرصى لأجبني بالثلث.
 على مسألة الابنين، فنبقي على مسألة الوصية كجامعة، ونضع خـا الباقي الذي هو اثنان على المسألة الأولى اليّ هي اثثان، والمار ج واحـد نضعـه
 تحت المامعة وصورتها تحت هذا الككلام :

| 3 | 2 |  |
| :--- | :--- | :--- |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 |  | $\frac{1}{3}$ |

1 انظر تدريب المبتدئ للشيخ علبش ص 35 وها بعدها.

وإن كان الباقي في مسُألة الوصية يوافق المســألة الأولى فـاجعل وفـق البـاقي

 مسألتهم الذي هو وفق الباقي، وصاحب الوصية يأخذ سهمه فيها مضروبا في وفق مسألته الذلي هو وفق المسألة الأولى.
ومثتاله: هلك رجل وتُرك ابنين وبنتين ووصية بثلث، وهذه صورتها :


 وكل من له شيء في مسألة أنحذه مضروبا فِي جزء سهمها كالسابقن.

مثاله: توفيت امرأة عن ابنين وبنت ورصية بثلث
فالمسألة من 5 ومقامُ الوصية من 3 والباقي اثنان، بينهما وبين الخمسة تبـاين فنضع الاثثين فوق ألمسأللة الأولى، ونضع الخمسة فوق مسألة الؤلة الوصيـة ونضر بـهـ فيها = 15 هي الجامعة. نصيب كل ابن هو المُ اثنان مضروبة في 2 جخزء السهم 4 والبنت 1 نضروبا في 2 =2 2 والموصى له 1 مضروبا في 5 = 5 وهذه صورتها :

|  | 5 | 2 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 15 | 3 | 5 |  |
| 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 |  | 2 | 4 |
| 2 |  | 1 | 4 |
| 5 | 1 |  | $\frac{1}{3}$ |

وإن تعددت الوصية ومع ذلك لم تتحاوز الثلــت فصحـح المسـألة أولا، ثـم
 مقاما لمسألتها. وأخرج للموصى هم أهجزاءهم واعمل مع الباقي والما والمسألة مثـل العمل السابق من حيث الانقسام والتوافق والتباين.

مثالل: توفي شخص عن أربعة بنـين وبنـت ووصيـة بثمـن ورصيـة بســس، وتفصيل المسألة كالآتي :



 كامل المسألة اليّ هي 9 فوق مسألة الوصية وضر بناها فيها والمارج وهو 216

 وللثاني 4 هضروبة في 9 = 36 وهذه صورتها :


مثال آخر:
 - $\frac{1}{30}$ وأخرى بعشر وثالثة بثلثّث عـر




وإذا كان الموصى له متعلدا، وكل جزء يشترك فيه أكثر مـن واحـلـ، ننظر
 الآخرين، ونضع الناتج فوق مسـألة الوصيـة، ونضربـه فيهـا، تخـر ج الجامعـة، نعطي كل من له شيء فيها مضروبا في جزء سهمهـا، الذي هو نتيجــة ضـرب رواجع الرؤوس، ثم ننقص أسهم الوصيــة مـن البحامعـة، ونقسـم البـاقي علـى
 مسألتهم الأولى في جزء سهمها، ونضعه قبالتهم تحت الجامعة.

مثاله: توجي رجل وتر'لك زوجة وأخا وأختا وثلاثة أعمام موصى لمم بسدنى، وأربعة أخخوال هوصى لمّم بنصف سدس $\frac{1}{12 ، ~ و ص و ر ت ه ا ~ ف ي ~ ه ذ ي ن ~ ا ل ج خ ذ و ل ي ن: ~}$
$12 . \quad 27$


| 144 | 12 | 4 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 27 | 9 | 1 |  |
|  | $\vdots$ |  |  |
| 54 |  | 2 |  |
| 27 |  | 1 | $\frac{1}{7}$ |
| 24 | 2 |  | $\frac{1}{6}$ |
| 12 | 1 |  | $\frac{1}{12}$ |

وإذا أوصى بزائلذ عن الثلث فأحازها الورثة فالعمل واضح كما مر. مثاله: هلك هُالك وتُرك زوجة وابنا، وأوصى لشخصص بنصـفـ، وضورتهُ في هذا الششكل :


أما إذا أوصى بأكثر من الثلث ولم يمزه ها الورثة، فإذا كانت لشتخص واحد فالأمر يسير، وهو أن بَّعل مسنألة الوصية من ثلاثة، كأنـه أوصى بثلـثـ، ولا ولا تنظر للجزء الذي أوصى به و لم يجز، والعمل كالسابق. وإذا كان الموصى له متعددا بأجزاء يختلفة فــالعمل أن تصحـح المســألة، ثـم

 كالسابق.

مثاله: هلك رجل وخلف أربع بنين ووصية بثـــــ وأخـرى بربـع فلـم يـبز الورثة الزائد على الثلث وصورتها كما يلي :

| 2 | 7 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 42 | 21 | 12 | 4 |  |
| 7 | 14 |  | 1 | 4 |
| 7 |  |  | 1 | 4 |
| 7 |  |  | 1 | 4 |
| 7 |  |  | 1 | 4 |
| 8 | 4 | 4 |  | $\frac{1}{3}$ |
| 6 | 3 | 3 |  | $\frac{1}{4}$ |



 وعشرين، للموصى له بثلث أربعة، و للموصـى لـه بربـع ثلانــة، بقـي أربعـة












بقي علينا أن نعرف طريقة العمل عندما يميز بعـض الوزثــة لبعض الموضى
 ¹ انظر اللنباب للشططي؛ ص 143 - 145. وشرح الدُرةٍ ص 136 وما بعدها.

وهنا مثاهلا: هلك شـخص وخلف أربعة أبناء ووصية بنصف ووصية بثلث، أجازهما الأول ومنعهما الثــاني، وأجـاز الثـالث وصيـة النصـف دون الثلـثـ، وأجاز الرابع وصية الثلث دون النصف، وهذه صورتها : 30


وبيان عملها: أن الأول أجاز الوصيتين وبين مقاميهمـا وبـين نصيبـه تبـاين، فنجعلها على يمينه، والثــاني منـع الجمميـع، فيجـب أن نـأخذ الثلــت مــا بيـده
 تباين، وراجعههما 15، بنعلها على يمينه؛ لأن الأول يسـتحق $\frac{3}{15} \frac{2}{15}$ والثـاني وبين مقاميهما تاثل، نكتفي بأحدهما، فاحتفظنا به على يمين الابن الثاني. أما الثالثت فقد أجحاز النصف فقط، مقامه 2، وبينه وبين حظه تباين، فنجعل المقــام على يمينه، وقد منع صاحب الثلث وعلى هذا المنع سيأخلذ $\frac{2}{5}$ الثلث، أي $\frac{2}{6}$ ؛ فالمقام 15، بنععله على يمين الابن الثالث كذلكك والعكس في الابن الرابع، يعسي أحاز الثلث، فنحتفظ بمقامه 3 على يمينه. ومنع صاحب النصسف، وعلـى هـذا المنع سيعطى ضرورة $15 \frac{3}{15}$ نالة أخماس الثلـــث. فالمقــام مـن 15، ولا يوجــد في

حظه فنحتفظ به كاملا كذلكُ على يمينه، ثم نـظر بين تلك المقامات المفوظــة



 نطرح منها نصفها وثلثها؛ لأنه أجاز المميع 15+10=25 ونعطيـه البـاقي وهـو 5، ثم نضرب سهم الثانبي .30×1=30. نأنحذ منه ثلثّها، ييقى له عشرورن نضعها قبالته تحت الجامعة، والعُشرة.توزع بين ذي النصف وذي الثلث، أي بُنســبـة 3

 فنعطيه لصاحب الثلث الْلذي منعه ونعطيه الباقي وهو 11، ثم نضــرُب نصيـبـ الرابع في جزء مسنألته =30، فنعطي ثلثها لصاحب الثلث النـي أجـازَه = =10، ونعطي : لصاحب النصف ولصااحب الثلث ما خصلوه من الورثة فنضعه قبالتهمها تُــت البامعة، فنجذ أن لصاجبب النصف 42 ولصاحب الثّلث 28وهذه صورتها :


إذا قال الموصي أوصيت لفلان بنصيب ابني أو مثل ابين، فتعمل المســألة مـن
 فأقل، أر كان أكثر وأخازه الورثة، فإن لم يميزوه أعطي الثلث الميا
 النصف فكأنه أوصى بنصف، فهو يكتاج إلى إجـازة، وإن كـان الثلـبٌ فكأنـه أوصى بثلث وهكذا، والعمل كما مر بنا.

التنزيل أو الغرس

 حياتهم نزلوا أولاد هذا الابن منزلة أبيهم الميت، كي لا يكرموا من الميراث.
 يتحاوز الثلث إلا بإجازة الورثة، وتقسم بين المنزلين للذكر مئل حظ الأنثيين'.

## طريقة العمل في التنزيل:

تُتتلف طريقة عمل التنزيل تبعا لاختالاف عبارة المـتزلين (بالكسـر)، وعلى





المسألة تستخر ج من الورثة الأحياء وينظر نصيـب أحـــ أبنائـه في خالــة تبـــه
 فتصح مُما به صحت بعلد الإضافة، هــذا إذا كــان نصيـب أحـد هـؤ لاء الأبنـاء الذذي سنعطيه لفذ! المنزل لا يشجاوز الثلث؛ و إلا فإنه يكبّاج إلى إجازة من بُمية الورزثة، كما مر بنا في إلوصية.

3


مثتال ذلك:
 كأحد أبناء الميت، وصبورتها كما هو في البلدول السابقت.

## وبيان عملها:


 الأبناء، فأعطيناه للـمنزل كعول، فأصبحت من 31. وكذلـك إذا قـال المـنزل:

اجعلوه وارثا مع ولــدي، أو ألمتـوه بـه، فإن العمـل كالسـابت، أمـا إذا قــال

 نصيبه في تقدير الحياة إلى أصل المسألة فيجعل كولى كوصية تعمل مسألتها من مقـام هذه النسبة والعمل الباقي كالسابق.

مثاله:
 صورتها:


## وبيان عملها:

أننا عملنا إلمسألة الأولى أضلها من 24 وصحت من 168 وجدنا حصة المنزل 34 $\frac{34}{168}$ الموت من 24 وضحت من 120 ثم وضعنا مسألة الوصية وهي 84 مبن مقامهـا


 مسألة الموت أخذه مضروبا في جزء سهمها وهو 67 ومن لـه شيء في مسبـألة التنزيل وليس عندنا إلا ابن الابن وسهمه 17 أنخذه مضروبـا فـا في جـزء سهـهـها
 المسنألة نأخذ مثالا :
 بثلث

أصل المسألة الأولى من 4 صحت من 20 ثم مســـلة الوصيـة مـن 3 والبـّاقفي اثثنان يوجد توافقت بينها وبين المسألة الأولى بالأنصاف، فنضع وفق الباقي عليها وهو 1 ووفقهـا وهـو 10 علنى مســألة الوبيـة ونضربهـا فيهـا = 30؛ كـلزو


 18 = 8، ثم نضر بها في 3؛ لكـي تكـون المسـألة بوصيتها ثلثكهـا ثانيـة، وحـاصل

الضرب 24، أعطينا منها المنزل 3؛ والموصى له 5، وبقي منها 16(24-8) نظرنا بينها وبين تقدير عدم المنزل(الموت) فوججدنا بينهما توافقــا بالأربـاع، فقســنـا الأربعـة علـى الأربعـة =1 وضعنـاه فـوق 24، وهـو جـزء سـهـمها ونقلنــا 24 كجامعة، وقسمنا 16 على4=4 وضعناه فوق الأربعــة ألـي مـي أ هـل مســألة تقدير عدم المنزل وهو جزء سهمهها، فأما الزوج والابن والبنـت فضربنـا لكـل سهمه في أربعة، جزء سـهـم مسـألتهمَ، ورضعنـا النـاتج قبالـة سـهامهم تحـت


3=1×3، وللموصى له 5=1×5 وهذه صورتها:

| 24 | 24 | 4 | 30 | 3 | 20 | 4 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 | 16 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | زوج |
| 8 |  | 2 | 6 |  | 6 | 3 | إبن |
| 4 |  | 1 | 3 |  | 3 |  | بنت |
| 3 | 3 |  | 6 |  | 6 |  | منزل |
| 5 | 5 |  | 10 | 1 |  |  | $\frac{1}{3} ص$ |

## خاتمة

وبعل فلعلنا أتينا على ما وعدنـا بـه في المقدمـة بإيمـاز غـير مخـل. ونـن أراد اللتفضيل فعليه 'بكتابنا "المواريـث والوصايا في الشبريعة الإسـلامية " " في طبعتـه
 العالمين؛ وصلى الله علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## ملاحق

# قانون رقم (7) لسنة 1994 أفرنجي بشأن أحكام الوصية 

مؤتر الشعب العام
تنفيداً لقرارات المؤترآت الشعبية الأساسية في دور انعقادها العـادي الثـانـي




$$
\begin{aligned}
& 1403 \text { و.ر الموافق من } 22 \text { إلى } 29 \text { أي النار } 1423 \text { من ميلاد الرسول. } \\
& \text { - واهتدأء بأحكام شريعة الغتمع (القرآن اللكريم). }
\end{aligned}
$$

 إلجماهير

- وعلئ القانون رقم (20) لسنة 1991 بشأن تعزيز المرية.
 1976م
- وعلى القـانون رقـمّم:10) لســة 1984م بشـأن أحكـام الــزواج والطــالاق وآثارهمـا.
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1992م بشأن تنظيم أحوال القاضرين ومن ـي حكمهم.

صيغ القانون الآتي
الباب الأول
أركان الوصية وشروطها

تعريف الوصية، أركانها، انعقادها، إبثاتها

المادة الأولى:
الوصية تصرف من الشُخص في تر كته مضاف إلى ما بعد الموت.

المادة الثانية:
كل تصرف صدر في مـرض الموت بقصـد التـبرع أو المابـاة تسـرى عليـه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له.

المادة الثالثة:
أـر أر كان الوصية، ب- الموصى لمي، د- الموصى به

تنعقد الوصية بالعبارة:أو الكتابة، فإذا كان الموصى عـاجزاً عنهـهـا أنعقـدت الوصية باشارته المفهمة.

المادة الحامسة:
 الشرط صحيحاً.

2- الشـرط الكصحيح هـو مـا كـانت فيـه مصلحـة مشـر وعة للموصـي، إلو و للموصى له أو لغيرهما، ولم يكن منهياً عنه، ولا يخالفاً لمقاصد البثري يعة.
وييب مراعاة الشرط إلصحيح ما دامت المصلحة المقصودة به متحقــق أؤ غالبة.
 بشُرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.

## المادة السادسة:

1- لا تثبت الوضية عند الانكـار أو الرجـونع فيهـا إلا بالكتابـة أو شـهادة الثشهود.

2- وفيما عدا ذلك تثبت الؤصية بيميع طرق الاثبات.

## الفصل الثاني

## شروط الوصية

## المادة الدابعة

يشترط في الموصي
أ- أن يكون أهلاُ للتبرٍ ع بماله قانوناً، على أنه إذا كان محجوراً عليـه لسـفه أو
غفلة، أو كان ميزاً لم يبلغ سن الرشد جازت وصيته باذن مـن الهحكــة أو اجازتها، أو بسكوته عنها بعد زوال سبب الخـجر أو بلوغه سن الرشد. ب- أن يكون مالكاً للموصى به ملكاً تاماً وقت الموت.

المادة الثامنة:
يشتزط في الموصى له
أ- أن يكون معلوهاً.
ب- أن يكون موجوداً عند الوصية وعند موت الموصي إذا كان معيناً. جـ- أن يكون مُن يصح له تملك الموصى به في الحلال أو المآل. د- ألا يكون وارثاً للموصي.
هـ- ألا يكون جهة معصية.

المادة التاسعة:
يشتزط في الموصى به
أ- أن يكون قابلاً للتملك من الغير بعقد من العقود حال حياة الموصي.
ب- أن يكون متقومأ في عرف الشنارع.

 على امتلاكه، وملكه قبل الموت.
د- أن يكون غير زائد عنُ ثلثٌ التر كة الليَ تنفذ فيه الوصبية.

## الفصل الثالث

قبول الؤصية وردها

المادة العاشرة:
أ- تلزم الوصية 'بقبولا من إلموصى لة المعين، وترتد برده ها إذا كان كــأمل
الأهلية.
ب- لا يعتبر القبول أو الرد إلا بعد وفاة الموصي.
 على ماله قبول الوصية ألو ردها بعد إذن الهكمة.

المادة المادية عشر:
 كاملي الأهلية، وتبطل بألنسبة للمردود والراد فقط، فإن كان المان الموصى له غــير معين، لم يكتج إلى قبول ولا ترتد برد أحـد.

لا يشتزط في التبول ولا في الرد أن يكـون فـور الموتوت، ومـع ذلـك تبطـل


 بالقبول أو ألرد كتابة، دون أن يكون له عغر مقبول.

> ألمكام الوصية الثاب الثاني

المادة الثالثة عشر:

 مسلم اشترط ألا تكون الوصية مرمة في الشـــريعة الإسـلامية وفي شـريعة غــير


المادة الرابعة عشُر:
لا تبطل الوصية بينون الموصي أو المجر عليه للسفهد أو الغفلـة وإن اتصـلا بالموت، ما دامت الوصية قد صدرت عن أهلية كاملة وقت الإيصاء.

أ- يكوز للموصي إلرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة.
 الرجوع عنها، مالم يصرح الموصي بأنه لم بقصذ الرجوع.

المادة السـادسة عتّر:

 على أن الموصي يقصد بُلكك الرجهو ع عن الوصية.

## الفصل الثاني الموصى له

 بعصورين، وللجهات المختلفة التي تصح لنا الوصية.
ب- إذا كانت الوضية لمعين وكان غير أهل لاستحقاقها حين مـوت الموصبي رجع الموصى به إلى تر كة الموصي.
 وفاة الموصي، كان جميع ما أوصى به مستحقاً للآخرين.
 وترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة.

د- إذا كانت الوصية بلمهة معينة صـرف الموصـى بــه في عمارتهـا ومصالمهـهـا وغير ذلك من شؤونها، مالم يتعين الصرف بشرط أو عرف أو قرينة.
 وجودها، بطلت الوصية، وإن كانت الوصية للّ تعـالى، أو لأعمـال الـبر
دون تعيين جهة صرفت في وجود الخير.



الحصورين ولكل جماعة غير محصورة و كل جهة سهم من الموصى به.

المادة الثامنة عشر:
تصح الوصية للمعدوم، ولما يشمل الموجود والمعــدوم مــن يكصـون، فـإن ملم

 لورثة الموصي.




تصح الوصية كلحمل ألمعين ونقاً لما يلي:
 الحمل فأقزل من حين الوصية.
 أمد الخمل فأقل من وقت وجوب العدة.
 على أن يولد حياً لأُقل أمد الحمل فأقل من حين المن الوصية.
 ما تقدم ثبوت نسبه "من ذلك الشخخص المعين.
وتوقف غلة الموصى به للحممل منذ وفاة الموصي إلى أن ينغصل الـمهـل خيـاً فتكون له.
وإذا جاءت الحامل بأكثر من ولــد كــانت الوصيـة بينهـم بالتسـاوي إلا إذا شرط الموصي خحلاف ذلكُ.

# الفصل الثالث 

الموصى به

المادة العشرون:
يكون الموصى به معيناً، أو شائعاً، عيناً، أو منفعة.

المادة الملادية والعشرون:
 استو فى الموصى له سهمه من الحاضر، وكلما كلما حضر شيء استوفى سهمه فيه.

المادة الثانية والعشرون:




 من سهمه في الموصى له به من ثلث ما يمضر حتى يست يستوين حقه.

المادة الثألثة والعشرون:
إذا كانت الوصية بعين من التز كة، أو بنوع من أنواعها، فهلك الموصـى بـه
 ما بقى منه، إن كان يخرج من ثلث الكز كة، وإلا كان منه بقدر الثلثـ

إذا كـانت الوصبـة بضضـة شـائعة في معبين فهـــك أو استحق فــلا شــــئ
 الباقي إن وسعها بشرط ألا يزيد عن الثلث.

المادة الخامسة والعشروون:


 الباقي إن خرجت من ألثلث، وإلا أَخذَ منه بقدر الثلث.

## المادة السادسة والعشرون:

إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي استحق الموصىى
له قدر نصيب هذا الوراث زائداً على الفريضة.

المادة السابعة.والعشرون:
إذا كانت الوصية بنضيب وارث غير معين من وُربة الموصبي، أو عمثل: نصييه
 في الميراث، وقدر نصيب أقلهم ميراثأ زائدأ على الفريضة إن كانوا متفاضلين.

المادة الثامنة والعشرون:
إذا كانت الوصية بتضيبـ وارث معين، أو مثمل نصيب وارث معين أو غــير

 ويقسم الثلث بين الوصيتين بالخاصة إذا ضاق عن الوفاء بهما.

## الفصل الرابع

## أحكام الزيادة في الموصى به

المادة التاسعة والعشرون:
إذا غير الموصي معالم العين الموصى بها أو زاد فيها زيادة لا يمكـن تسـليمها
 أن المقصود بفعله الرجوع عن الوصية كانت العين بحالتها الجديدة وصيته.

المادة الثلالونون:
تلتحق الزيادة في الموصى به بالوصية وتعتبر جزءاً منها: أ- إذا كانت الزيادة ما يتسامح عثثله عادة. ب- إذا وجد ما يدل على أن الموصى قصد الحاقها بالوصية. ج-- إذا كان الشيء المزيد لا يستقل بنفسه.

## المادة المحادية والثلالثون:

إذا كانت الزيادة مكا يستقل بنفسـه، أو ثبــت أن الموصـي مُ يقصـد إلحاقهـا بالوصية لا تعتبر الزيادة وصية، ويشارك الورثة المو الموصى له في العين الموصى بها بقدر قيمة الزيادة.

# الباب الثالث 

أنواع الوصايا

الفصل الأول
الوصية باللمافع

المادة الثانية والثلالثون:
يكوز أن يكون الموصى به منفعة أو انتفاعاً بعقار أو منقول لمدة معينة أو غير معينة.

المادة الثالثة والثلالثون:

 وإذا انتضىئ بعضها إنستحق الموصى له المنفعة في باقيها.
 الموصي.

المادة الرابعة والثلالثون:
 الموصى له، فإن تقدير الموصى به يكون بقيمة العين الموصى بمنغعتها، ويعتّبر


.كنفعتها، ثم تقوم العين مسلوبة المنافع مدة الوصية، والفرق بـين التّويمـين مـو مقدار الوصية اللذي يراعى خروجه من الثلث.

المادة الخامسة والثلاثونون:
الوصية هعرتب من غلات معينة من التز كــة تعتـبر في حكـم الوصيـة بالمنفعـة وتسرى عليها أحكامها في تقدير الوصية.

والوصية عكرتب من رأس التز كة تعتبر من قبيل الوصية بالأعيان، فإذا كـانت
 بكيث يستوفى من قيمتها إن ملم يكنن استيفاؤه من غلاتها. وإذا كانت المدة المقر رة للمرتب طويلة أو بههولة حبسـت عـين مـن من أعيـان
 يكب ألا يزيد ما يكبس للوفاء بالمرتبات عن ثلث التزَ كة إلا برضاء الور ثلـة.

## الفصل الثاني

الوصية بالتنزيل

المادة السادسة والثلالثون:



 يزيد عنه إلا بإجازة الورثة.

# الفصل إلثالث <br> الوصية الواجبة 

المادة السابعة والثلالثوبٌ:


 التز كة، فإن زاد لا يدفع طمم إلا الثلث وصية واجمبة.

المادة الثامنة والثلالثون:
 الانثين، ويكجب فيهل كل أخـل فرعـه دون فـرع غـيره، ويـأنجذ كـل فـرّع نصيب اصله فقط.

المادة التاسعة والثلاثونون:


 من ذلك استوفوا ما نمّص.

المادة اللربعون:
الوضية الواجبة مقدمة على ألوصايا الاختيارية في الاستيفاء من بلبث البز كة.

# الباب الرابع <br> تنفيذ الوصية أو بطلانيها 

الفصل الأول
تنفيذ الوصية

المادة الواحدة والأربعون:
تنفذ الوصية الصححيحة في ثلث ما يققى من التز كة بعد وفاء الديون من غير توقف على إبحازة أحد.

المادة الثانية والأربعون:
إذا كانت الوصية بأزيد من الثلث فلا تنفذ فيما زاد عن الثلـث إلا بإجـازة الورثة بعد وفاة الموصي، بشرط أن يكون البيز كامل الأهلية.

المادة الثالثة والأربعون:
تنفذ الوصية الزائدة على الثلث ولو كانت بكل مال الموصي من غير توقف على إجازة أحد إذا لم يكن للموصي وارث ولا دين عليه.

الفصل الثاني
تزاحم الوصايا

المادة الرابعة والأربعون:
إذا زادت الوصنايا علىى ثلث الرّ كة وأجازها الورثة، وكانت النز كة لا تفـي
 بسسب الأحوال بين الوصايا بأنحاصة، على ألا يستوفى ألموصى له بعين نصضيـــه

إلا من هذه العين.

الماذة الكخامسة والأربعون:
إذا كانت الوصية بالُقر بات و لم يت بها ما تنفـذ فيـه الوصيـة، فـبانٍ كـانْت
 قدمت إلواجبات على ألنوأفل.

الفصل الثالث
بطلان الوصية

المادة السادسة والأربعون:
مع مراعاة ما سبق ذكزه من أحوال بطلان الوصية المنصوص علنيها في هــذا القانون تبطل الوصية في الحالات التالية:

1- رـ رجوع الموصي عنْ الوصية.
2-

3- تعذر وجود الموصى له إذا كانت الوصية لجهة غير موجـودة وستو جد في
المستقبل .
4- إذا كان إلموصى له منزلاً منزله وارث غير مقصود حين الوصية.
5- اكتسابب الموصى له صفة الوراث لُلموصي.
6- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي.

للموصي عمداً عدواناً أو مُن لا يصح له تملك الم الموصى به. 8- هلالك الموصى به المعين أو استهلاكه أو استحقاقه.
9- إذا كان الموصى له منزلاً منزلة وارث غير المير موجود حين الوصية.

أحكام ختامية
المادة السابعة والأربعون:
تطبق فيما لم يرد به نص في هذا القانون مبادئ الشــريعة الإسـلامية الأكـثر ملاعمة لنصوصه.

المادة الثامنة والأربعون:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة ويعمل بـه من تاريخ نشره.
مؤتر الشُعب العام
صدر في:
بتاريخ: 17 شعبان 1403 و.ر
الموافق:29 أي النار 1423 م

## أهم المصادر والمراجع

1- القر آن الككريم.
2- أحكام التز كات والمؤريث،، غممد أبو زهرة، دار الفكرُ العربي، مصر.
3- أحكام القُرآن، لابن العربي، تحقيق علني عمــد البجـاوى، مطبعـة عيسـي اللبابي الحلبي، مصر، 1974 م.
4- تحفة الإختوان البهية علي المقدمة الر حبية لابن غلبون، تحقيق السـائح علـي خسين، طبعة كلية النّعوة الإسلامية، طرابلس، 1990 م.

5- تدريب المبتدي وتذكرة المنتهي، عحمد عليـش، ذار إحيـاء الكتــب العر بيـة .
 الأخضري، دار اليماممة - دمشّق، بيروت، الطبعة الأولى 1998. 7- حاشية الدسوقي علنى الشرح الكبير، مطبعة الحبلي عصر. 8- حاشية الرهوني على ختصر خليل، دار الفُكر، بيروت، 1978 م 9- حاشية كنون على بختصر خليل بهامش حاشية الرهوني:
 ككلية أصول الذّين، البيضاءاء، 1969 م.

11- سنبن ابن ماجه، تُقيق عممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكزاث العربـي، بيروت، 1975 م.

12- سنن التزمذلي، تحقيت عبد الرمحمن عمد عثمـان، المكتبـة السـلفية بالملذينـة المنورة.

13 - سنن الُدارقطني، تحقيق السيد عبد اللّ هانم عكاني، دار الخاسن، الْقاهرة، 1966
14- السنن الكبرى للبيهقي، دار الفكر، بيروت.
15- شرح التسولي على التحفة، مطبعة مصطفى البابي الـلبي، مصـر، الطبعـة الثانية، 1951 م.
 المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت ط.1 ، 1993م.
 العلمية بمصر، 1325 هـ.

18- شـرح الرحبيـة لسـبط المـارديني مـع حاشية البقــرى، مطبعـة الملــبي، 1936
 البيروتي، دمشق، 1990 م.
20- شرح عون المعبود على سنن أبي داوود.
21- شرح الفارسي للتلمسانية، خخطوط بالخزانة الملكية بالر باط ضمن بممـوع ع رقم 270.

22- شرح الموطأ للز رقاني، دار المعرفة، بيروت، 1978 م.
23- صحيح البخاري بكانية السندي، دار إحياء الكتب العربية .مصر .
24- صحيح مسلم بشرح النووي، مطبعة الشعب، القاهرة.
 ( بهول مكان وتاريخ الطبع).

26- علم الفر ائض، عبدّ الرممن بلعكيد، دار النحاح، الدار 'البيضاء، 1991م،
27- فتح الباري لابن حجر، دار المعرفة، بيروت (تصوير لطبعة بولاق) 27
 الرياض، 1986 م.
 البنا، منشيورات جامعة قاريونس، 1980 م.

29- لباب الفُرائضن للشطي، مكتبة النحاح، تونس.
 بغاس، طبعة وزارة الأوقاف المغر بية، الرباط.

31- الملىى لابن خزم، ذأر الآفاق الجديدة، يروت.
32- المُنغن لابن قدامة، دار الكتاب العربي، بيروت، 1983 م. 33- المهذب للشيرازي، مطجعة عيسى البابي الحلي بمصر. 34- مواهب الجليلل للحطاب، مكتبة النحاح، طرابلس لييبا.
 بيروت، 1986 م.

36- الموطأ لإمام مالكُ ( رواية يكيى بن يكيى اللثيثي )، تحقيق عممد فؤاد عبـــ الباقي. دار إحياء التّرّات العربي، بيرون، 1985 م.

## |الفهرس

## الصفحة

## الموضوع

3.................................................................................................................
5.......................................................................................... مبادئ علم الميراث
8. حكمة مشروعية تعلم الميراث وتعليمه ...........................................................

12 الميراث عند العرب قبل الإسلام

13 تدرج أحكام الميراث بعد الإسلام.

18 التز كة والحقوق المتعلقة بها

19 الـقوق إلمتعلقة بالتز كة

34
آيات الفرائض

38 الفرائض في السنة

40
أركان الميراث
41
شروط الميراث
42
أسباب الميراث

46 موانع الميراث

52 $\qquad$ الوارثون من الرجال والنساء.

54 أنوإع الإرث

55 الفروض المقلدرة.

56 أصحاب النصف
حبـب الإسقاط
93 العمـ

$$
93
$$

$\qquad$ أصول المسائل الفرضية 94 تصحيح الفرائض.............................................................................................. 94 العول
94 $\qquad$ 97 تأصيل الفرائض 101.......................................................................................................... 106 المناسخات
106 $\qquad$ طريقة العمل في المناستخة 116 الفريضة الناقصة
118 لبرد
119 العمل في الرد
122 توريث ذوي الأرحام................................................................................... 124 العمل في توريث ذوي الأرحام. 130 ميراث المفقود
138 ميراث الأسير
139 ميراث الحمل 148 $\qquad$ 149 الوصايا

174 الحانثّة

194 المرانحع

197 الفهرس.

