$$
\begin{aligned}
& \text { 厂َ رَ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تـَّأيفت } \\
& \text { و. وـمَّ. }
\end{aligned}
$$

$4 x^{2 \times 2}$ تك تئريت




هذالكتاب نيى الأملى بحت تدم للمـهـد العالي
 مر تبة الشَ هـ






 ونستغغره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد



 إن الاشتغغال بالفقه الإسالمي لمن وفقه الله لذلك، نعمة كبرى من نعم الله تعالي, التي يتفضل بها على من يشاء من عباده، فالفقه الإسالامي ثروة عظيمة وهو
 هذا فهو يتناول كل أمور العباد ومصالحهـم في دنياهم وأخراهمم، ولقد
 المطهرة، وقد دونت في ذلك كتُب نافعة ومصنفات جامـعة ، تحوي آراء أصـحاب المذاهب والاتجاهات الفقهية حتى أصبحت المكتبة الإسلامية غنية بهذه الثمرات العلمية الطيبة من آثار السلف، والتي تعتبر من أعظم مفـاخر المسلمين وفضلهم على من سواهم، حتى إن واضعي القوانين الغربية يقتبسون منهـا ما لم يجدوه في غيرها .

ولقـد شـهـد الـعـالبم كله بـهـذا الفـضل وأبدى إعـجـابه بهـذا الفقته مـن خـلالل

 والفضل ما شهد به الأعلذاء .

## سبب اختياري للموضوع :

سبق أن خصلت غلى درجة الماجستير من المعهد العالي للقضائ في : دالرئبا


 مواضيع الفقه قد كتب فيهها وأرشدني إلى الكتابة في فقه السلف، فقلت إلما فـا أختار فقه عمر بن الخطاب، فقال قد كتب فيه، فقلت إذاًا فقه عمر بن عبدالْعزيز فقالّ : إني
 مع علمي المسبق أنه ليسن من المكثرين في الفقه، وذلك لـا لها لهذا الرجل نفسي، بل إنه محبوب غند جميع المسلمين بُختلف طو ائفهم، وقلت لعلي ألحظى

 عبدالمتعال عطوه رئيس قسم السياسة الشرعية بالمعهـد يقول: إننا نبحثب عمنـ يكتب في هذا الموضوع فقد ورد إلى المعهد توجيه كريم من معالي مـدير الجُامعة

 إلا واحد اختار الكتابة في : اسياسة عمر بن عبدالعزيز الإدارية) فنحن منذ


فـقلت : نعم، فكـانت الرغـبـة في هـذا الموضوع مستبـادلة مني ومن المســؤولين في
 في التاريخ والسير والترانجم والحديث والآثار والفقه حتى وجدت كنوزا منثوزة من الآراء الفقههية لعـمر بن عبدالعزيز في بطون هذه الكتب - وهو ما لم أتو قعـه
 موزعة على أبواب الفقه، إلا أنها تكثر في بعض المواضع كالتي لهـا تعلق بالحكم مثل الديات والمعاقل والحدود والخراج والجلزية والز كوات وأحكام السجناء ورفع المظالم.
إن هذا الفقه فقه أصيل لإمام من الأئمة المجتهدين البارزين في تاريخ الفقه
 الإمام الشُافعي: (االخلفاء الراشدون خحمسة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن

 وتابعيها ومن بعـدهم إلى يومنا هذا على أنه نادرة من نوادر أئمة الهدى، والد والذي الذي لا لا



 الذي يعنيني أكثر وهو فقهـه .
$\qquad$

1- أكتب مقدمة قصيرة أضمنها رأي عمر بن عبدالعزيز في المسألة.
r- أُتع ذلك بالسنـد الذي ينسب هذا الر أي لعمر بن عبدالعزيز إلا مـا ندر
من المسائل
r- تتبعت بقدر مـا أستطيع من اتفق مع عمر بن عبـدالعزيز في رأيه من الصحابة والتابعين ومن بُعدهم با فيهم الأئمة الأربعة .

ع- أتبع ذلك بالألّلة التي تؤيد مذهب عمر بن عبدالعزيز في معظم المسائل إن كانت من الكتاب أو إلسنة أو أقوال الصحابة أوالثالتابعين أو المعقول. . ه- أُتع ذلكُ بتوجيه الاستدلال فيما أرى أنه بحاجة إلى توجيه الاستدلال. 7- ما وجدت من المسائل فيها روايتان عنه أوردت كل رواية ومن وافقه فيها والاستدلال لها كفعلي في المسألة ذات الرواية الواحدة .
v أصيلة وقدية معترفًا بها بند أهل العلم ولله الحمد والمنة.

## خطة البحث:

إن خطة البحث تتككون من مقدمة وبابين وخاتُة، أما المقدمة فذكركت فيها أممية البحث وسبب الختياري للموضوع وخطة البحث.
الباب الاول

## التعريف بعمر بن عبدالعزيز

ويتكون من اللصول التالية:
الفصل الأول : ترجمة لعمر بن عبدالعزيز ، ويتكون من المباحث التالية:
المبحث الأول: في أسرته ومولده.

المبحث الثاني: في صفاته الملقية والخُلمُقية.
المبحث الثالث: في مرضه ووفاته.
الفصل الثاني : في جوانب من شخصية عمر بن عبدالعزيز ، ويتكون من المباحث التالية:
المبحث الأول: : في اعتقاده ومذهبه.
المبحث الثاني : في تولية عمر على المدينة .
المبحث الثالث: في بيعة عمر بن عبدالعزيز .
الفصل الثالث : في منهج عمر في الحكم، ويتكون من المباحث التالية: المبحث الأول: في حكم عمر بكتاب الله وسنة رسوله.

المبحث الثاني: في مقاومته للبدعة والضـلالة .
المبحث الثالث: في عدل عمر .
المبحث الرابع : في ردّالمظالم إلى أهلها.
المبحث الحامس : في عزله جميع الولاة والمكام الظالمين.
الفصل الرابع : في حياة عمر العلمية، ويتكون من المباحث التالية: المبحث الأول: في تعلّم عمر وتعليمه.
المبحث الثاني : في عمر بن عبدالعزيز وتدوين السنة .

المبحث الثالث : في نشر العلم.
المبحث الرابع : في أمره بالمعروف ونهيه عن المن المنكر؛
المبحث المنامس :افي شدة اهتمامه باللدين

الباب الثاني

## فقته عمر بن غبدالعزيز

ويتكون من ثُمانية فصول:
الفصل الأول : في العبادات، ويتكون من المباخث التالية:
المبحث الأول: في الطهارة.
المبحث الثاني : في الصلاة .
المبحث الثالث : في الجنائز .
المبحث الرابع : في الزكاة .
المبحث الخامس :في الصيام.
المبحث السادس ؛ في الـدج والأضاحي وأحكام الذبح •
الفصل الثاني : في أنحكام الأسرة، ويتكون من المباحث التالية:

- المبحث الأول: في النكاح

المبحث الثاني : في فرق النكاح ويشمل ولا الإيلاء .
المبحث الثالث : في العدة .
المبحث الرابع : في النفقة .
المبحث الخامس : في الوصايا والهبات .
المبخث السبادس: في النسب واللقيط.
المبحث السنابع : في الميراث.

الفصل الثالث : في المعاملات المالية، ويتكون من المباحث التّالية:

$$
\begin{aligned}
& \text { المبحث الأول: في البيع } \\
& \text { المبحث الثاني : في الإجارة . } \\
& \text { المبحث الثالث : في أحكام الرقيق . } \\
& \text { المبحث الرابع : في أحكام الأراضي وحماها . }
\end{aligned}
$$

الفصل الرابع : في الجنايات، ويتكون من المباحث التالية: المبحث الأول: في الدماء والثصاص •

المبحث الثاني : في اللديات.
المبحث الثالث : في الحدود.
المبحث الرابع : في التعزيرات المبحث المنامس : في أحكام المسجناء.

الفصل الملامس : في بيت المال ومصارفه، ويتكون من المباحث التالية: المبحث الأول: في الحِّاج كمورد من موارد بيت المال . المبحث الثاني : في الجلزية كمورد من موارد بيت المال . المبحث الثالث : في المصارف العامة لبيت المال . المبحث الرابع : في مصار فـ لأسباب خاصية : المبحث المخامس : في التسوية بين سبيل الفيء والخمس .

الفصل السادس : في أحكام أهل الذمة، ويتكون من المباحث التالية: المبحث الأول : فيما يمنعون منه أو يلزمون به .

المبحث الثاني : في معاملتهم .
المبحث الثالث: في الجزية .
المبحث الرابع : في الخراج

الفصل السابع : في أحمكام الجهاد، ويتكون من الباحث التالية : المبحث الأول: في الأحكام العامة للقتال. . المبحث الثاني : في أحكام الأسرى والجا المواميس

المبحث الثالث: في المغانم.
المبحت الرابع: في قتال أهل البغي المبحث الخـامس : في الأمان.

الفصل الثامن : في الأقضية والنشهادات ورفع المظالم. ، ويتكون من المباحث
التالية:
المبحث الأول : في آداب القاضي .
المبحث الثاني : في أحكام القضاء الماء واليمين. المبحث الثالث: : في الأقضية.
المبحث الرابع : في الشهادات .
المبحث الحامس : في رفع المظالم.
الخاتمـــــة :
 سبيل الإيجاز ، ويلي الملاتة فهرس بأهم الصـادر والمراجع التي رجعت إليها أثناء بحثي، نُم فهرس عام بلميع محتويات الكتاب .
 أحسن صورة، ولككن النقص لا بد منه، والتقصير لا بدّ من وجوده فالكمنـال لله
 أخططأت فمن نغسي وأستغغفر الله وأتوب إليه وصلى الله وسلم وبارك علي عبدنـ ورسوله محمد، والحمد للله رب العالمين.

*     *         * 


## الباب الأول

## التعريف بمهر بن عبدالمزيز

> ويتكون من الفصول التالية :
> الفـصل الأول : في ترجمة لعمر بن عبد العزيز .

> الفصل الثالث : في منهج عمر في الحكم.
> الفـصـل الرابع : في حياة عمر العلمية.


## الانــل الأول

## ترجهة لمهر بن عبد المزيز

> ويتكون من المباحث التالية :
> المبـحث الأول : في أسرته ومولده.
> المبـحث الثــاني : في صفاته الحْلْقِيَّة والمُلُقِّيَّة
> المبـحث الثـالث : في مرضه ووفاته.

$\vdots$
$!$
$\vdots$
$!$



# المبحث الأول <br> في أسرته ومولده ونشأته 

ويتكون من المطالب التالية :

المطلـب الاول : أسرة عمر.
المطلب الثــني : مولد عمـر .
المطلب الثالث : نشأة عمر .

## المطلب الاول



هو الإمام العادل والمليفة الزاهد أمبر المؤمنين وخامس الحلفين الماء الراشدين






 بن آدم لرسول اللهو

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) واستم عبد منافـ المغيرة بن قصي. }
\end{aligned}
$$

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

( \&) نسبه إلم عدنان متفق عليه ، أمـا ما بعد عدنان نقد اخختلف فيه النسـابون انظر السيرة النبوية

$$
\begin{aligned}
& \text { لابن هشام (Y/Y) }
\end{aligned}
$$

(7) أخغوخ : هو إلدريس النبي فيما يزعمون والش أعلم . (V)
(انظر المحارف لابن قتيبة ، ص (V)

ولا يغيب عن البالْ أن مـناك من يشـار كـهـ في الاسم الذي اشـي
 عمر بن الحطاب وإن كان أقل منة شهرة .

## الفرع الثاني- لقبــــــــــــــه :

 يقال : الأشج والناقص(1) أعدلا بني مروان، وذلك أن عمر بن عبدالعزيز عنـيز عندما
 فرس في وجهه فشـجه، فجعل أبوه يسح الدم عنه ويقول : إن كنت أشج بني أمية إنك إذًا لسعيد ${ }^{\text {(r) }}$
ولما رأى أخـوه الأصسبغ الأثر تـال : الله أكـبـر ! هذا أشهج بني مـروان الذي الذي
 الأرض عدلا(ب)
ويذكر أن في التوراة: (أشَج بني أمية تقتله خشية الله)(2) .

علامة يحكم فيملاً الأرضٍ عدلاَ كما ملئت جورًا.

وقد تكررت هذه الرؤيا لغير الفاروق حتى أصبح الأمر مشهوزةً عند الناس النا بدليل مـا قاله أبوه عندمبًا رأى الدم في وجهه ومـا قاله أخوه عندمـا رأى الشُّج في

بنى مـوان .
(
( المعارف لابن قتيبة، ص (Y)
(ع) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبي (1) (119) .

وجهه كلامما يتفاءل لعله أن يكون ذلك الأشج الذي يلا الأرض عدلاّ، وقالا : إن كنت أشج بني أمية إنك إذا لسعيد.

الفرع الثالث- كنيت

 عاصمّ، ولهذا النسب قصة :
 فاتكأ إلى جانب جدار في جوف الليل، فإذذا امر أة تقول لابنتها : يا ابتتاه قومي إلى


 بوضع لا يراك فيه عمر ولا منادي عمر، ،فقالت الصبية لأمها: يا أمّتاه، والله ما ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلا . وعمر يسمع كل ذلك ومعـي






عمر بن عبدالعزيز (1)

[^0]كان لعبدالعزيز بن مروان والد عمر بن عبدالعزيز عشرة من الولد وهـ وهم عمر
 من غيرها ستة وهم الأصبغ وسهل وسهيل وأم الحكم وزبّان وأم البنيني(1) : وعاصم هو من تكغى به والدته ليلى بنت عاصم بن عمر بن الحطاب فيك فينيتها











 وانصرفنا . فقال عمر : يا عباس ! أنسدك الله أن لا تخبر بهذا أحدًا حتى يوزارينيو التراب)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( المعارف لابن قتيبةَ ه ص YTM. }
\end{aligned}
$$

كان لعـمر بن عبدالعزيز كِّئَّهُ أربعة عشر ذكراً منهم : عبدالملك وعبدالعزيز وعبدالله وإبراهيم وإسـحاق ويعقوب وبكر والوليـد وموسى وعاصـم ويزيد وزبان وعبدالله(1) وبناته ثنلاث أمينة وأم عممار وأم عبدالله .

وكان عبدالملك بن عـمر بن عبدالعزيز من أنسـك الناس حتى قيل إنه يفضل



 المؤمنين! أنت في قدر نعمـة اللـه عليك، ومو من أمر عباده يبلغ بك الغضضب مـا أرى؟ قـال : كيف قلت؟ فـي فأعـاد عليه كـلامـهـ، فقال : أمـا تغضب عياع عبدالملك؟ قـال : ما تغني سعة جوفي إن لم أرد فيه الغضب
 بي إليك حاجة، فأخلني - وكان عنده مسلمة بن عبدالملك - فقال له عـمر : أسر دون ابن عـمك؟ قال : نعم . فتام مسلمة وخـرج و وجـلس بين يديه فتـال : يا أمير
 تحيها؟ فقال : يا بني! أشيء حـمّلك الرعية إليّ؟ أم رأي رأيته؟ قـال : بل رأي رأيت أيته من قبل نفسي، وعرفت أنك مسؤول فما أنت قائل . فقال له أبوه : رحـمك الله وجزاك من ولد خخيرا، فإني والله لأرجو أن تكون من الأعوان على الخير • يا بني ! إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقـدة عقدة ، وعروة عروة، ومتى أريد مكايدتهم
(1) (1) له ولدان كل واحد منهما اسمه عبد الله أحدهما من زوجته لميس والآخر من أم ولده .



على انتزاع ما في أيديهمبم لم آمن أن يفتقوا عليّ" فتقًا تكثر فيه الدماءة، واللهُلزوال


 وهو يناهز المششرين عامأر رحمهما الله رحمة واسعة) (1)









 فالمذكورة أسماؤهن منهن ثلان فقط والمتفق عليه من الذكور اثنا عشر

 الذكر من أولاد هشام بن عبدالملك ألف ألفـ (مليون) وما هي إلا سنون قلثلية حتى

كان أحد أبناء عـمـر بن عـبدالعزيز يحـمل على مـائة فـرس في سبيل اللله في يوم



توفي عبدالعزيز بن مروان والد عمر بن عبدالعزيز وعمر لا زال صغغيرا" في

 عبدالعزيز وآثرت ماعند الله على متاع الدنيا وهي التي قال فيها الشاعر :


## أختـت الــــلائف والحليــــــــة زوجــهـــا

ومعنى هذا البيت أنها بنت الخليفة عبدالملك بن مروان والخليفة جدها وهو
 وسليمان بن عبدالملك ويزيد بن عبدالملك وهشام بن عبدالملك، والمليفة زوجها
 يومنا هذا سواها (r). وقد ولدت لعمر بن عبلالعزيز إسحاق ويعقوب وموسى .
 عمار . ومن زوجاته أم عثمان بنت شعيب بن زيان وقد ولد ونت له إبراهيم .

وأما أولاده : عبدألملك والوليد وعاصم ويزيد وعبدالبله وعبدالعزيز وزيان وأمينة وأم عبدالله فأمهم: أم ولد (1)
لم يستمتع عمـر بين عبدالعزيز وزوجاته وأو لاده باللكك والخـلإفة كَمـا هي
 وذلك لشدة خحوفه من اللهه وانشغاله بردّ المظالم وبأحوال الرعية وما يصلحههـم • إن عمر بن عبدالعزيز يختلف عن غيره حيث إن غيره يفرح بالملك ويفرح به أهل بيته،

 شغلني عنكمه، فمن أحب أن أعتقه أعتقته، ومن أحب أن أمسسكه أمسبكته . وْقالب امر أته فاطمة بنت عبدالملك : مـا أعلم أنه اغتسل لا من جنابة ولا من أحتلام مبنذ استخلفه الله حتى قُبض (r)

وقالت أيضًا : ما رأينا خيراً منذ أنْ دخلنا في هذه الإمنارة يا ليتنا لم نُعِزها . وقال خادمه: كل الناس بَخير إلا أنا وأنت فقال : اذهب فأنت حر .

## المطلب الثاني

## 

ذكر السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء أن عمر بن عبدالعزيز ولد وند بقرية حلوان بصر سنة إحدى وستين وقيل نلاث وستين للهجرة وكان أبوه عبدالعزيز بن مروان أمير| عليه|(1)
وذكـر ابن سـعـد في الطبــــات أنه ولد سنة ثلاث وسـتين وهي السنة التي توفيت فيها ميمونة زوج النبي
وذكر الإمام شـمس الدين الذهمبي أنه ولد في المدينة المنورة زمن يزي
وكل الروايات التي اطلعت عليها والتي تحدثت عن تاريخ مولده على قولين : الأول: أنه ولد سنة إحدى وستين .

الثاني: أنه ولد سنة ثلاث وستين




 أنه نادرة من نوادر أئمة الهدى في مختلف مين ميادين الحير إلا يجد بابَا من أبواب الحير إلا وعمر بن عبدالعزيز من المجلين فيه.
(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي ؛ ص YYA (Y الان
(Y) الطبقات الكبرى لابن سعد (Y (Y) /
(Y) تذكرة الحفاظ (Y/--IN/ (Y)

## المطلب الثالث

## 






 المذكورين في المطلب السنابق ومنهم عمر بن عبد عـدالعزيز

 المنورة، وقيل ولد في مصبر بقرية حلوان وذلك ولك عندمـا والراجح أنه ولد في المدينة المنورة.
نشأ عمر بن عبدالعزيز في بيت عز وغنى، وعاش في رغد من العِبش وسُسعة

ولما أراد والده أن يسافر به إلى مصر قال عمر لأبيه : أتعلم العلم لغله أنفع لي
 هذا الرأي ؤأبقاه في المدينة المنوزة، فأخذ في طلب العلم وجالس العلماء والشيوخ وتَنب الشبان وأخذ يسأل العلماء ويستشيرهم .

نته عــر بن عبدالعزيز
روى عنه مزاحم قوله : لقد رأيتني وأنا بالمدينة غـلام مع الغلمـان، ثم تاقت
(1) نفسي إلى العلم، إلى العربية فالشعر فأصبت منه حاجتي

وعن صـمام عن أبي فسل أن عـمر بن عبدالعزيز بكى وهو غـلام صـغير قـد

أمه من ذلك(r)
وكان والد عــمر قـد كـتب إلى صـالح بـن كيســان بالمدينة المنورة يأمره بأن
 فــال : مـا حبسك؟ قـال : كانـت مرجلتي تسكن شـعري، فقـال : بلغ بك حبك تسكـين شـعـرك أن تؤثُره على الصـلاة؟ وكـتب إلي واللده عـبــدالعـزيز بن مـروان بذلك، فبعث إليه عبدالعزيز رسولا فلم يكلمه حتى حلق شعره(ب) ونبغ عـمر بن عبدالعزيز في العلم فحفظ القر آن وهو صغير وتأثر بفقـهـاء

 رويت عن جـمـيع الناس، وقال أيضًا : لو كان عبيـد الله حينا مـا صـدرت إلا علا عن رأيه، ولوددت أن لي بيوم واحد من عبيد الله كذا وكذ| (£) .

> (1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجذذي ، ص £ .
> (Y) المرجع السابق نفس الصفيدة (Y)
(£) نفس المرجع السابق ، ص

# المبحث الثاني <br> صفات عمر الـِلْقِيُّةِ والحُلْقِيَّةِ 

ويتكون من المطالب التالية :

المطلب الثــني : صفاتـــــهـ الْخُلُقِيَـــة .

## المطلب الاول

## صفاتـــه الخلنقيَّة


 مروان، ويقال له أيضًا أشـج بني أمية، وذلك لما تناقلته الآّثار من رؤيا عـمر بن



 رأى الأثر بوجه أخيه عمر بن عبدالعزيز قالل: الله أكبر ! هذا أشج بني مروان الذي يلك
وفي آخر أيام عمر بن عبدالعزيز وخطه الثيب(1) .
عمر بعد توليه الخلافة :
ومنذ أن تولى الملانة قلبه الله إلى زاهد ورع تقي إمام هدى ، فقد كثر خـلم خورفه
 عند ذلك زادت نحـافته، وذهبت نضـرة وجهـهـه، وأصبح العـارف به إذا رآه آه آخر عمره ينكره ويتغكر في تغير وجهه وشكله.
 لغائبة في عكنه ثم رأيته بعدما استخلف ولو شئت أن أعد أضلاعه من غير أن أمسه
(1) تذكرة الحفاظ للذهبي (119/1) بتصرف.

وأخبر عنه من كانٍ في حرسه فقال : رأيت عمر بن عبدالعزيز حين وِلي فإذا
 واسود "ولصق جلده بعظمه حتى ليس بين الجلد وبين العظم لحم، وإذا حاله متغيرة
ينكره من يعرفه(r) .

عاش أربعين سنة أو أدنى من ذلك بأشهر . رحمه الله رحمة واسعة ورضي
عنه إنه جواد كريم .

## المطلب الثاني

## 

إن القلم ليعجز عن أن يفي بأوصاف عمر بن عبدالعزيز - رضي الله تعالى


 أدركوه والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا على أنه من نوادر أئمة الهـدى ، فهي المهو
 بالملفاء الراشدين الأربعة فجعله خامسهم.


 محاسنه وينشر ها فاعلم أن من وراء ذلك خيرًا إن شاء اللهـ لـ .
وذكر الإمام النووي عن سفيان الثوري مثل قول الإمام الثـانـينعي

 والسجود ويخفف القيام .


وقـال مالك بن ذينار : لما ولي عـمـر بن عـبـدالعـزيز قـالت رعـاء الـنـناء في
 بذلك؟ فقالوا: إنه إذا قآم خليفة صالح كفت الذئاب والأسدعن شُائنا(1)
وقال أحـمد بن حنبل : يروْى في الحديث أن الله تعالى يبـعث على رأس كل
 عبدالعزيز، وهذا الحلديث الذي ذكره الإمام أحمد رواه أبو داود في سنـه منـ من رواية أبي هريرة عـن رسـول الـله عبدالعزيز (Y)

وكان وقت ولايتّه على المدينة في خـلافة يزيد على قدم الصـلاح، وْلكنه لا

 والقيـيام بالقسط مع جله لأمه عمـر بن الخطاب، وفي الزهد مع الحمبن البطـري ، وفي العلم مع الزهري . هذا هو عمر بن عبدالعزيز اللذي أتته الدنيا فعافها؛ فقد اجتمع له فيها الششرف

 أحسن منه، فلمـا أعطيتِ ما لا شُيء فو قه في الدنيـا تاقت إلي الجِنة وماً عنلُ الله فِي

روى سعيد بن سويذ أن عـمر بن عبدالعزيز صلى بهـم المُمـعة وعليه فَمـميص مرقوع الجيب،، فقيل له: إن الله قد أعطاك فلولبست . ومع أنه الحليفة إلا أنه حرم
( ( (

نفسه وأهل بيته من بيت مال المسلمين، فهو يصرف ويتصدق من ماله الذي كان



 تقدر على درهم تشتري به عنبّ؟ قال : هذا أهون علينا من معالجة الأغلال غدًا في جهنم (1)

 الذي أتته الدنيا فتركها (r)
روى المغيرة بن حكيم قال : قالت لي فاطمة بنت عبدالملك بن بن مروان امر امر أة


 تغلبه عيناه يفعل ذلك ليله أجمع (r) .
 السكوني : قـال عمـر بن عبـدالعزيز : ما كـذبت منذ علمت أن الكذبـ شين على

أهله(E)

 ( تذ (


الباب الأول : التعرين بعمربن:عبالعزيزِ
 عمر بن عبدالثزيز فقلت : سبححان الله؛ ذئب في غنتم لا يضرها؟ فقال الل اعي : إذا صلـح الر أس فليس عـلى:الحـســد بأس . وقـال مـالك بن ديـنار : لا ولتي عــمـبر بن عبدالعزيز قـالت رعاء النُـاء: من هذا الصالح الذي قام علـى الناس خلنيفـه؟ عدله
 عـمـر بن عبـدالعزيز فكانت الثبـاة والذئبت ترعى في منان واحد فبينمـا نـحن ذات ليلة إذ عرض اللنئب للشناة، فقلت : ما نرى الرجل الصـالح إلا قذ هلك فـحسـبونه

فو جدوه هات تلك الليلة!(1)
وققد عله سعيد بن :المسنيب ثالث الخلفاء الراشندين؛ فقـد روى حبيب بن هنذ الأسلمي قال : قال لي سنعيد بن المسنيب: إنما المخلفاء ثالاثة أبوبكر وعـمنر وعـمنر بن عبدالعزيز قلت : أبوبكر وعمبر قلد عرفناهما فمن عمر؟ قـال : إن عشت أدركتهن وإن

مت كان بعدك؛، قلت : وْمات ابن المسيب قبل خلالة غمر (Y) :
هذا عمر بن عبدالعزْيز اللذي قّتٌ على نفسه ليغني رعيته، وفعلا اغتنى الناس في عهده لا بسـبب اكتشـافات نفطية ولا بسبب كنوز عثر عليهها، وإمانــتحقق ذللك بالْعـل وتنمـيـة وارذات اللدولة ومنع الضـرائب غير المشـروعـة، فقـد ذكر عـمنر بن أسيد وأقسم باللهه ما مات عمر بن عبدالعـزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال اللغظيم
 وقالنت فاطمة ابنة علي بن أبي طالب - زضي الله عنها - بعد أن أثنت على غمـر بن عبدالعزيز قالكت : لو كان بقي لنا ما احتجنا بعد إلى أحد .




نتهعـر بن عبدالعزيز
ومن دلائل هذا الاهتمـام بالرعية مـا رواه عطاء بن أبي ربـاح قال : حدثـتني
 فقالت: يا أمير المؤمنين ألشيء حدث؟ ألـه قال : يا فـاطمة إني تقلدت من أمر أمة
 المجهود، والمظلوم المقهور، والغريب الأسير، والشير والشيخ الكبير وذي المير العيال الكير الكثير والمال القليل، وأثباههم في أقطار الأرض وأطراف البيلاد، فعلمت أنـئ أن ربي سائلي


 في الحق عالي الهمة أحس" بالتبعة فلم ينم من الليل إلا قليلاً وكابد بني ألمي ألمية ومنعهم
 تحمل، رحمه الله رحمة واسعة وأكثئر فينا من أمثاله .

$$
\begin{aligned}
& \text { المبحث الثالث }
\end{aligned}
$$

> ويتكون من المطالب التالية :
> المـطـــــب الأول : حادثة مرضه.
> المطلـب الثــــني : شراءعمر موضع قبره.
> المطلب الـُـــالت : وصيته وهو في مرض موته.
> المطـلـب الـرابـع : وفاتـه.
> المطلب المـــامس : تأبين الناس له بعد موته
> المطلب الســـادس : تركتـه.
$18$

# المطلب الأول 

## 

اختلفت الروايات عن سبب مرض وموت الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز فـعلى حين تذكـر الروايات أن سـبب مـرضـه ومــوته هو الحــوفـ من الله تـعـالى والاهتمام بأمر الناس كما روي ذلك عن زوجتـه فاطمة بنت عبدالملكـ انكـ وكما ذكر


 غيرهم، بل جعل بنى أمية مثل أقصى الناس فی أطراف دولة الإسلام ورد المظالم التي كانتت في أيديهم وحال بينهم وبين ما يشتهون، فكا فـاد له بنو أمية بوضع السـم

 قــادم إن شاء الله تعالىـ .

لقد مرّ ذكر ما فعله عـمر بأشر اف بني أمية وما كان بينه وبينهمه، والرسالتان التاليتان توضـحان مدى مـا وصل إليه الأمر، إذًا فليس من المستبعد أو المستغرب أن يعمـد أحد هؤ لاء إلى سقيه السم ليتخخلص منه وليكـن ذلك عن طريق خـادمهـ
 إن هو نفـذ الخطة فكان الغـلام يضضطرب كلمـا هـم بذلك ، ثم إنهم هـددوا الغـنام بالقتل إن هو لم يفعل ، فلما كان مدفوعًا بين الترغيب والتر هيب حـمل المــم فوق
 حس به منذ أن وقع في بطنه، فعن الوليد بن هشام قال : لثينى يهودي فأعلمنمني أن
 ولي لقيني اليهودي فقالل: : ألم أقل لك ألن عمر سيلي هذا الأمر فيعدل فيه؟

 فيها، ولو كان شُفائي أن أمسن شـحمة أذني ما فعلت، أو أوتى بطيب أرفغه إلى أنفى ما فعلت (1)

 حملك على أن سقيتني إلسم؟ قال : ألفـ دينار أعطيتها وعلى أن أعتق قال': هات ها


 سيكون له تأثير على صنحته وأما السبب المباشر لمرضه وموته نهو كمما ذكرت الروايات كان بسبب سقيه السمّ.

$$
\begin{aligned}
& \text { MIV - MIT (I) (Y (I) } \\
& \text { (Y) تذكرة الحفاظ (Y/ (Y /Y). . }
\end{aligned}
$$

نته عـمر بن عبدالعزيز

## المطلب الثاني

## شراء عمر هوضع قبره


 المدينة حتى تدفن منهم قال : والله لأن يعذبني الله بكل عذاب - إلا النار النار فإني لا لا صبر لي عليها - أحب إلي"من أن يعلم اللهه من قلبي أني أراني لذلك أهلا(1) '

 لنفسه . فقد جاءت الروايات أنه قال لمن حوله - وهو في مرض موته - اشتروا من
 وبجوارك وإنها لخيرة أن يكون قبرك في أرضي، قد أحللتك ويأبى عمر قائلاً: إن


 الثمن

## المطلب الثالث

## وصيته وهو في مرض موته

أولاَ - كتاباته إلى ولي عهده يزيد بن عبدالملك:


المؤمنين - إلى يزيد بن عبندالملك؛ السلام عليك.
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو.
أما بعد، فإني كتبت إليك وأنا دنف(1) من وجعي وقد علمت أني مسبؤول
عما وليت يحاسبني عليهن مليك الدنيا والآخرة: ولست أستطيع أن أخففي غلينَ من







 |اشتغلت به، والسامهم) .
( (I) دنف: : برأه المرض حتى أشفى على الموت:
 (Y) تقال العثرة : أي لا يصغع عنه.

ننهع بر بن عبدالعزبز
「- وعن محمد بن أبي عيينة المهلبي قال : قرأت رسالة عمر بن عبدالعزيز إلى يزيد بن عبدالملك : (اسلام الله وبر كاته عليك! فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد . .

فإن سليمـان بن عبدالملك كان عبدًا من عباد الله، قبضه الله واستخخلفني

 ولكني أخاف حسابًا شديداً ومسألة لطيفة، إلا ما أعان ألان الله عليه، والسلام عليك ورحمة الله وبر كاته||(1)

لقد نصح عمر بن عبدالعزيز - رضي الله تعالى عنه - لولي عهده يزيد بـد بن
 الأمر مع ضرب الأمثلة والاعتبار بالسابقين نقد نصح وبلّغ أتم البلاغ . ولو أن الأمر لعمر بن عبدالعزيز في اختيار من يخلفه لوجد في في الأمة خيراً
 بالملالهة ومن بعده إلى يزيد بن عبدالملك، والتزامامَا من عمر بهذلا العهـد ترك الأمر بعده ليزيد. يوضح هذا مـا رواه الزبير بن بكار قـال : حـدثني غـير واحــد أن عــمر بن

 - يريد القاسم بن محمد -1) (Y)
 عبدالعزيز في مرضه فقال: : يا أمير المؤمنين! ألا توصي؟










 فقال: : أسندوني، ثم قال: : أما قولك إني أفقرت أفواه ولما ولدي من هذا المال، ، فوالله






 حقًا، أي بني؛ إن أباكم مـيليل بين أمرين : بين أن تستغنوا ويدخل أبو كم النازه، أو

نته عـر بن عبـدالعزيز
تفتـتـروا ويدخل أبوكم الجـنة، فكان أن تفـتـتـروا ويدخل الجـنة أحب إليهه من أن تستغنوا ويدخل النار . قوموا عصمكمم الله(1) . وصيته إلى من يغسله ويكفنه :
وعن رجاء بن حيوة قال : قال لي عبمر بن عبدالعزيز في مرضه : كن فيمن
يغسلني ويكفنتي ويدخل قبري، فإذا وضعوني في لحدي فـحل العقد ثـم انظر في
 العقدة، ثم نظرت إلى وجهه مسودّ في غير القّبلة . قال رجاء : فكنت فيمن غسله وكفنه ودخل في قبره، فلما حللت العقدة نظرت إلى وجهـ وجه فإذا وجهه كالقراطيس في القبلة، أي باتجاه القبلة(Y)
وفي رواية عن رانع بـن حـفص المدني أن عــمـر قــال لرجــاء : إذا أنـا مت
 رأسي، فإن رأيت وجهي إلى القبلة فاحمدوا الله وأئنوا عليه، وإن رأيت قد عنهـا، فاخرج إلى المسلمين مـا داموا عند لحدي حتى يستوهبوني من ربي . قال :
 إلى القبلة فحمدنا الله وأثنينا عليه( ${ }^{\text {( }}$

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوذي، ص M19 (Y) وما بعدها . } \\
& \text { (Y) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

## المطلب الرابع

## و وفات

توفي الإمام العادلِ والمليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز يوم الجمعة ليُشُر ليانل


 الروأيات


 أرض المعرة سنة إحدى وِمائة وأن له من العمر أربعين سنة وأن خلافتله سنتينّ وستة

 تحديد تاريخ وفاته باليوم وكأنه بهذا يريذ الخروج من الخلاف بين المؤرْخين في ذكر






شذرات الذهب (1) (19/1).


فنـه عــر بن عبدالعزيز
الأكبر" يذكر فيه كما ذكر الذهبي من أنه توفي في رجب سنة" (1) إحدى ومـائة بدير
 محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر في تاريخه المسمى "تاريخ الأم والملوك" تفصيلا أكثر منن ذكرت قبله فهو يورد الروايات التي تحلد تاريخ وفاته على اختلافهِا فذكر الروايات التي تقول أنه توفي لخمس ليال بقين من رجب والتي تذكر أنـي أنه توفي لعشر ليال بقين منه، كما ذكر أن وفاته كانت بخخناصرة وأنه دفن بلدير سمعان (Y) . وأما ابن كثير فإنه يذكر في كتابه : ضالبداية والنهاية) تفصيلاُ كما ذكر الإمام الطبري، بل يزيد عـليه فـذكـر في تاريخ وفــاته عــدة روايات فـمـنهـا أنه توفي يوم
 بقين منه، وينفرد ابن كثير عن غيره من ذكرت من المؤرخين بأنه توفي بدير سـمعان من أرض حـصص، والصححيح أنه بلير سـمعان من أرض المعرة، ثم أور أورد روايات كثيرة في عمره حين توفي إلا أنهه رجح ما ذكرنا في أول هذا المو ألو وخـلاصة القول مـا تقدم أن ولادته كانت سنة إحدى وستين للهجرة، وأن وفـاته كـانت في رجب سنة إحـدى و مـائة للـهـجرة، وأن ولايته كـانت سنـة تسع
 بالطويلة ولكن فيها من البركة والمنافع الشيء الكثير لأمة الإسلام رحـمه الله رحمة واسعة، وو فقتنا جميعا للاقتداء به.
( ( (Y) تاريخ الطبري ( (Y ( (r) البداية والنهاية لابن كثير (Y/Y/Q) (Y (Y)

## المطلب الحامس

## تأبين الناس له بعد موته

لا شك أن هذا المليفية العادل الزاهد الذي لم تر الأمة خلال تاريخها - بعد







 قاسية، وأبقيت لنا في الصالحين ذكرا(1)






 يتتفض طائر وقع في الماء؛ ثم ينشج، ثم يرتفع بكاؤه حتى أقول: والله لتخزرجن
(1) سيرة عمر بن عبد العزينّلابن الجزذي ، صن rra.

فته عــر بن عبـلالعزيز
نفسـه فأطرح اللححاف عني وعنه، رحمـة له وأنا أقول : يا ليتنا كان بيننا وبين هذه الإمارة بعد المشرقين، فو الله ما رأينا سرورًا منذ دخلنا فيها . وقـالت فـاطهـة امر أته أيضـَا عنه : مـا أعلم أنه اغـتسل لا من جـنابة ولا من

احتلام منذ استخلفه الله حتى قبضهة (1)
والحسن البصري له تأبين :
عن هاشـم بن القـاسم قـال : سـمعت شـيـخـا من أهل البصـرة قـال : لما أتى الحسن موت عـمر بن عبدالعزيز قـال: إنا لله وإنا إليـه راجعـون، يا ياصـاحب كـ

## تأبين عبدالملك بن عمير له :

عن عبدالر حمن، عن عـمه قال : قال عبـدالملك بن عمير لما مـات عمر بن

 الرضا، وما كنت مزاحًا، ولا عيابًا ولا بهاتًا ولا مغتابًا .

## والرهبان لهم كلمة في عمر :

عن مجاهد أنه شهـد وفاة عـمر بن عبدالعزيز فـمرّ بعبّاديّ أو نبطي وهو يثير

 على دينك؟ فـــــال : إني لا أبكي عليـه ولكـن أبكي عـلى نور كــــــن في الأرض

فطفى (Y)
وعن الأوزاعي قال : شـهـدت جنازة عـمر بن عبدالعزيز، ثم خرجت أريد





## حتى ملك الروم له تأبين :


 والتانج على رأسهه والبطبارقة عن يينه وشــمالهـ، والناس على مراتبهـم بين يديها،

 عن سريرهن ووضع التاج عن رأنسه، وقد تغيرت صفاته التي شاهدوه عليها كأنه في


 نبكي لأنفسنا ولديننا ولهُ، قال : لا تبكوا له وابكوا الأنفسكمم ما بدا لكمّ، فئلنه قد



 ولم أعجب لهذا الراهب الذي ترك الدنيا وعبد ربه على رأس صومعتهه ، ورلكّني

الراهب، إن أهل الخير لا:يبقون مع أهل الشُر إلا قليلا(Y) .

## المطلب السادس



اختلفت الروايات على مقدار تركة عمر بن عبدالعزيز حين توفي، ولكن الروايات متفقة على قلة التركة أو انعدامها .

فقد ذكر السيوطي في كتابه تاريخ الملفناء: وقال ولده عبدالعزيز : سـألني أبو جعفر المنصور : كم كانت غلة أبيك حين أفضت الملالافة إليه؟ قلت : أربعين ألفـ



 فيه، وموضع قبره رحمه الله تعالى (r) وعن عمر بن حفص المعيطي قال : حدثنا عبدالعزيز بن عمر بن عبد بـلمالعزيز





 عبدالملك قبله.

(Y) الحقلة : الحقلة والحقل بمعنى واحد وهو البكر من الأرض الني لم يزدع فيهَ تُط.



وقـال ابن الجموزي رحـــه اللـه：بـلغني أن المنصور قـال لعـبـدألر حـمْن بن








ما مضى يظهر لنا جُليًا أن المال الذي ورثه عمـر بن عبدالعزيز من أبيه－وهو مال كثير－أخخذ في التناقصر حتى توفي－رحمـه اللله ورضي عنه－وهذذا يثبنت لنـا أن عمـر بن عبدالعزيز قـد حرم تفسبه وعائلته من بيت مال المسنلمين بل و وحتى أنه لـم

 البساطة أن كثيراً من الناس أنكروا عليـه ذلك، فلو كـان عمبر قِد جعل لنفـسـه من
 والبساطة ولبقي رأس مالّه على الأقل دون زيادة أو نتصان ．ولكنه الزهـ وا والنزاهنة


 يبقى على ما يفنى، نسأل الله أن يعيد للمسلمين أمثاله ．米 米 类

الفهل الثانيى

## جوابب من شفيية مهر بن عب المزيز

> المبــحث الأول : في اعتقاده ومذهبه المباحثة : التالية :

المبـحث الثـاني : في تولية عمر على المدينة .
المبحث الــالث : في بيعة عمر بن عبد العزيز ـ
المبـحث الرابع : في إبطال لعن علي".

## المبحث الأول

## 

ولد عمر بن عبدالعزيز سنة إحدي وستين للهجرة، وأدرك بعض أصسحاب
 فما مذهبه وما عقيدته؟

تدل الروايات المنقولة عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان على عقيدة السلف من
الصحابة والتابعين، شديد الحرص على التمسك بالكتاب والسنة .

## رأيه في القدريـــــــة :

في زمن عـمر بن عبدالعزيز ظهر ت طائفة من الناس تنكر القدر وسميت
 والسنة ، فابتدعت في العقيدة بدعة لم تسبق إليها .
وقف عمربن عبدالعزيزمن القدرية موقنًا حازمًا ليردهم إلي الحق وليقضي على هذه البدعة.

فقد روى ابن الجوزي قال: : أخبرني مالكعن عمه أبي سهيل، قال : سألني

 الجوزي أيضًا : حدثنا إسماعيل بن عباس الحمصي، عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي
 (1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوذي ، ص AT.

القدر أن يتقدم إليهم فيما أحدثوا من القدر، فإن كفوا، وإلا استلت ألسنتهم من أقفيتهم استلاللا（1）
ويؤكد عمر بـن عبدالعزيز على التمسك بالكا بالكتاب والسنة．ومن سبّبِق من


 الصبي والأغرابي وترك الالتواء ．
روي عن سفيان عن جعفر بن برقان، أن عـمر بن عبدالعزيز تال لـرجل،


 فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة（r）
وعن يحبيى بن سعيد قال ：قال عمر بن عبدالعزيز ：من جعل دينهـ عرضـا
للخصومات أكثر التنقل（！）．
ويضي عمر بن عبدالعزيز فيّ التأكيد على التمسبك با سنه رسول وخلفاؤه الراشدون فيقول：
سن رسول الله ؤَيْ⿰亻⿱丶⿻工二又


نته عـر بن عبدالعزيز
من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصـور، ومن تركها واتبع غير
سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير|(1) (1)
الحـجة في قول الرسول وصاحبيه :

 عداهم فإنه يخضع للنظر في قوله فمـا وافق الحق يؤخلذ وما خـا خالفه يترك ؛ لأنه ليس
 ما سنَّاه.

فقـد روي عن حاجب بن خليف البر جميّ قال : شهـدت عمـر بن عبدالعزيز


دين نأخذ به ونتتهي إليه، وما سن سواهما فإنا نر جئه (Y)
إن هذا النهج القويم من عـمر بن عبدالعزيز يدحض كل حـجة من منحرف عن الطريق القويم أمثال مشائخ الصوفية الغلاة الذين يقولون لتانـلانلاميذهم وأتباعهم


 الحمق من الضلال فيتركونهم، لأن هؤلاء المشيـخة يأكلون أموال المـهلة بالباطل
爱
 [الزمر: [17-IV]





وهو ييت" فيه بذعة ويحيي فيه سنة؟(1)
مـا سبق تظهر عقيدة عمر بن عبدالعزيزو مذهبه الحْنيفية السمـحة اللبي جاء بها
رسول الله

# المبحث الثاني <br> تولية عمر على المدينة 

في سنة سـبع وئمـانين للهـجـرة قام الوليـد بن عـبـدالملك بتـوليـة عـمـر بن
 عبدالعزيز في ذلك الوقت ابن خمس وعشرين من العمر .

شروط عمر لقبول هذه الولاية :
اشترط عمر بن عبدالعزيز على الوليد ثلاثة شروط لقبول هذه الولاية :
الشرط الأول: أن يعمل في الناس بالحق والعدل ولا يظلم أحلدا ولا ولا يجور على أحد في أخذ ما على الناس من حقوق لبا لبيت المال، ويترتب على ذلك ألك أن يقل ما يرفع للخليفة من الأموال من المدينة.
الشرط الثاني : أن يســـح له بالـج في أول سنة لأن عــمـر كــان في ذلك الوقت لم يحج بعد.
الشرط الثالث : أن يسمح له بالعطاء أن يخرجه للناس في المدينة. فوافق الوليـد على هذه الشـروط، وباشر عمـر بن عبدالعزيزعممله بالمدينة

> توفوينه النجلس به الشرحـا شديد|"(1) :

كان من أبرز الأعمال التي قام بها عمر بن عبدالعزيز تكوينه لمجلس الشورى
 وسالم بن عبدالله بن عمّر بن الخطاب فقال لهـم : إني دعوتكم لأمرتؤجمرون فيه،

 ولى عمر بن عبدالعزيز على قضباء المدينة أبا بكر بن محمد بن عـلا عمرو بن حزم وكان عمر بن عبد'العزيز وقت ولايته على المدينة على قدم الصالح والڭدلن
 مشيته( ${ }^{\text {مشا }}$

## الحادث المؤسف في ولاية عمر :

قال العلماء بالسير' : كان خبيب بن عبدالله بن الزبير قد حدّث عن الْنبي
 الله دولاً"(1)
فبعت الوليد بن عبدالملك إلى عمـر بن عبدالعزيز - واليه على الملدينة - يأمزه

 اشتد وجعه، وندم على ما ها صنع به(1)
(




## حـزن عمرعلى مـوت خبيب :

روى مصعب بن عبدالله عن مصعب بن عثـمان أنهم نقلوا خبيبّا إلى دار عمر بن مصعب بن الزبير ببقيع الزبير واجتمـعوا عنده حتى مات، فبينما ونما هم

 ائذنوا له . فلما دخل قالل : كأن صاحبكم فئم في مرية من موته اكثشفوا له عنه. فكشفوا عنه، فلما رآه الماجشون انصرف الـا

قال اللاجشون : فانتهيت إلى دار مروان، فقرعت الباب ودخلت ، فلم فوجدت



 مات.

وحدث مصعب بن عبدالله بن مصعب عن أبيه قال : سمعت أصحابنا يقولون: قسم فينا عمر بن عبدالعزيز قسمًا في خلافته خصنا به، فقال الناس : دية

ومن الأدلة على صـلاح عـمر بن عبدالعزيزوقت ولايته على المدينة غير مـا

 والمصحف في حجره، ودموعه تسل على لحيته( 1 (1)
(I) (Y (Y (Y



وحدث ابن أبيى النُناد عن أبييه، قال : كان عمر بن عبدالعزيز وهو أمنير على

عزل عمر عن المدينة :
ذكر ابن إلمِوزي أن عمر بن عبدالعزيز قد انستعفى من الملدينة - كمـا نُبّق ولكن ذكر غيره أنهاعزل عنها .

لا كاد عـمر أن يتلفـ من الجزع والحزن على موت خبيب، وعلُم القّآنـبم بن
 إلى التوبة، فخفف عليه الحزن وكاد يعود إلى حـله . وفي هذه الأثناء جـاء كـتاب




لقذ اجتمع على عْمر بن عبدالعزيز مصيبتان موت خبيب وغزله من المُدينة، ،


 - كـأنه تشـاءم من ذلك - فـقـال: فكرهت أن أقـول ذلك له فـقلت : ألا تنظر إلى
 يدبر الثرياء أي يتبعها

القمـر ما أحسن استواءه في هذه الليلة! فنظر عمر فإذا هو بالدبران فقـال : كأنك
 نخرج بالله الواحد القهار (1)

البشارة من الله لعمر :
قال: وخرج ذات ليلة على مركب له يسير وحده، وتبعه مزاحم فتقدم عمر







(1) (1) سبرة عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص TV.
(Y) الدّالة : ما تل به على حميكك من الدلال والمبة.



## المبحث الثالث

بيعة عمر بن عبدالعزيز

ويتكون من المطالب التالية :

المطـــب الاول : كتاب العهد لعمر بالخلافة.
المطلب الــــني : موقف عمر من وصية سليمان.

## المطلب الأول

## كتاب العهد لعمر بالخلافة

لم يكن عمربن عبدالعزيز وليَّ للعهد أيام سليمان بن عبدالملك - الذي تلاه






 وأشهدهم عليها وقال: إذا أنا مت فأذنوا بالصّلاة جاميعة، ونم أنم أقرؤا هذا الكتاب


 فرجع إلى سليمان فأخبره فقال: انطلق إلى صاب الثـ الثرط والحرس فاج ومرهم بالبيعة فمن أبى فاضر بر عنقه، فبايعوا .

 أن يكون قد أزالهاعني، فإن يكن قد إِ عدلها
 يكون ذلك أببا، نـم لقيت عـمر بن عبدالعزيز فقال لي يا رجاء: إنه قد وتع في في

الباب الأرل: التعربن بععز بُن عبدالعزيز =






وحضر بنو مروان فاشرأبوا للخلافة وتشوفوا نحوها . فقام الزهري فقالن :





للمنبر خمس درجات فصعد درجتين ثم جلس طويلاً قبل أن يتكلم (1 ا .

## المطلب الثاني

## موقف عمر من وصية سليمان

بعد أن سمـع عمـر وسمـع الناس وصية سليمان بن عبدالملك باستخلاف

 وذلك لإحساس عمر بالتبعة، وبعد أن صعد المنبر وجلس وسكت طويلا قد اجتمعوا إليه ليستمعوا ماذا سيقول فقال بعد ذلك :
أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني مني فيه ولا طلبة لـي لهي،






 أن يختاروا من يريدون بكل حرية وعندها تعالت الأصوات كلها تبايع عـي عمر بن
 وصلى على نبيه محمد
(1) عُبِّ: فجئه المرع فدهش فلم يقد أن يتقدم أو يتأخر. (Y) (Y) ملِ أمر من الولاية.


أو صيكم بتقوى اللكه فإن تقوى اللله خلف من كل شيء، وليس من تقوى اللهُ







 عليكم
لقد سُرّ الناس باسنتخحلاف عمر بن غبدالعزيز وفرحوا به فرحَا شدرِبًا، فله
 بأموال الدولة، وْخرْهـم من المناصب الإدارية التي طالما'احتكزوها .
(1) سيرذ عمر بن عبد العزبّز لابن الجْزي، هن 07، 77.

## الفصل الثالث <br> 

ويتكون من المباحث التالية :
 المبـحث الثــني : في مقاومته للبدعة والضالملالة .

المبـحث الـرابع : في ردّالمظالم إلى أهلها .
المبحـث الحنامس : في عزله جميع الولاة والــلامام الظالمين .


## المبحث الأول

## حكم عمر بكتاب الله وسنتة رسوله

رغم أن عمربن عبدالعزيز لم يعلم بكتاب العهـد قبل موت سليمـان بـلـي





يكون آخر شيء منها خروج نفسي (1) .
هل هناك أبلغ من هذا الككلام على إصرار عمر على العمل بكتاب الله وسنة
 العمل بالسنة لا يترتب عليه ضرر، ولا ولا قطع أعضاء ولا ولا خروج
 عليه سقوط أعضائه نم خروج نفسه ه

 عليهم منه وذلك لاشتغاله بكتابة الرسائل إلى الولاة بشأن المظالمى، فجلس للمألناس بعد ثلاث فحملهم على شريعة من الحق فعرفوها ولا فرد الـظالم وأحيا الكتـاب والسنة وسار بالعدل وقال :
(1) سيرد عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص 1Yه .

الباب الأرل : التعزبن بعـر بنب عبلالعزيز
 وقوة على دين الله، لينس لأحد تبديلها ولا تغييرهـا، ولا النظر في أمر خالّفها،


سبيل المؤمنين ولاه الله مُاتولى وأصلاه جهنم وساءت مصير|(1)
استدراج الناس إلى الخير :
مع أن عمر يريد الملير بالأمـة وهو غلى الحق المبين، فقد استعمل المكمة مع
 لاسترضاء الناس؛ وقينادتهم إلـى الحــق مع عـدم التْفريط أو المداهنة في شُيء مبن أمر اللّه .

فقد روُي عن ميمون بن مهران أن عبدالملك بن عمر بن عبدالْعزيز قالّل : يا





أردت من الحق حتى بسظت لهم من الدنيا شيئً| (ب)
ذلك لأن الناس تُد نسوا كثيرًا من السنة والـحق والعلن ، ونشأوا علنى أمور وألفوها وهي من الباطل فككانت إعادتهم إلى الجادة الصحيحة وماكان عليه الخلفلفاء
 به وأكرم.




## المبحث الثاني

## مقاومته البلدعة والضلالة

لقد مرّ في مبحث عقيدة عمر بن عبدالتزيز ومذهمهب أنه على عقيدة التوحيد

 سنة إلا حل محلها بدعة ومن مظاهر هذه المقاومة ما يلي : ( 1 ) موقفه من القدرية :
لقد وقف عمر بن عبدالعزيز موقفًا حازمًا من بدعة القدرية الذين منـين نفوا القدر فقـد حدث إسمـاعيل بن علية عن أبي مـخزوم، عن سيـار قال : قالل عـمر بن
 المسلمين(1)

وفي رواية أخــرى عنه أنه يرى استـتـابتهـم فـإن تابوا وإلا عـرضـهـم على السيف (r)
(r ) موقفه من الخوارج :
كتب عمر بن عبدالعزيز إلى الحوارج يدعوهم بالحكمة واللين، ويوضح لهم
 البعض الآخر ، ولما أعذر في نصحـهم ومناظرتهم تركهـم حتى أخـافوا السـبيل

وسفكوا الدماء، فلمـا فعلوا ذلك واجههم بما يستحقون فأرسل إليهـم جيشّانـّابقيادة
(1) يحيى بن يحيى فهزمهـم ( ( ) إبطال لعن علي ؛

 حيث انتهى الأمر بقتل الـلمين، كل كلك الك أوجد شيئًا من العداوة والبمفوة بين بني








 البدعة، ألا وهو آيات من القرآن، والقرآلن مشروع في خطبة الجمععة، كما هؤمبين

للا خرج عمر بن عبدالعزيز بعد انتهاء ولايته على المدينة ومعـه مزاحمّ قال

$$
\begin{aligned}
& \text { عبدالحكم، ص. }
\end{aligned}
$$



 بشمس ولا بقمر ولكنا نخرج بالله الواحد القهار (1 "

من دعائم العقـيدة الحب في اللـه والبـغض في اللـه، ومــن هنـا فالكـفـار


 كتب إلى عماله فقال :


 ولعنة اللاعنين.
 لعلمهم بالجبباية والكتابة والتدبير ، فكانت لهم في ذلك ملك مدة فقد قضاهـ الما الله بأمير

 بهم إنزالهمم منزلتهم التي أنزلهم الله بها من الذل والصغـار ، فافعل ذلك واكتب إلي"كيف فعلت.
(1) سيرة عمر بن عبد العزنزيز لابن عبد الحكم، ص rv.


 لست بقاض ولكني منفذ. ألا وإني لست كبتدع، ولكني متبع، ألا إنه ليسن لأحد أن يططع في معصية الله غزوجل، ألا إني لست بخيركم ولكني رجل منتكم غير أن إله جعلني أثقلكم جماك) (1)

نهيه عن التناجي في الدين :
دين الله بيّن ظاهر ، لا سر فيه يكتم عن أحد، إذاً لا داعي للتناجي فيهي دون

 دون العامة، فاعلم أنهم على تأبسيس ضلالة(Y) وقال ابن عبددالبر عن المـنـن البصري أنه قالل: (اما ورد علينا قط كتـابِ غمر بن عبدالعزيز إلا بإحيناء سنة ، أو إماتة بدعة، أو رد مظلمة||(ب) هـ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سيرة عمر بن عب العزيزلالابن الجزذي ، ص } 79 \text {. }
\end{aligned}
$$

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

## المبحث الثالث

## عــــلـل عمــــــــر

أجمعت الأمة الإسلامية منذ صحابتها الذين أدركوا عمر بن عبدالعزيز إلى يومنا هذا على أنه نادرة من نوادر أئمة الهـدى في جـميع ميادين المينير، وعلى أنه




 الشواهد.

## من أقوال العلماء فيه :

قال سفيان الثوري: أئمة العــل خـمسة : أبو بكر وعمـر وعثمـان وعلي وعمر بن عبدالعزيز . من قال غير هذا فقد اعتدى (1)


 عبدالعزيز من أئمة الهدى الحمسة، وقال الإمام أحمدا بن حنبل : يروى في الحديث



 (r)

وقال ميمون بن مهران: إن الله عزّوّ وجل تعاهد الناس بعمر بن عبدالْلعزيز، ،

 وحذه.





 أقطعنيها يا أمير المؤمنين ألوليد بن عبدالملك، وكتب لي المي بها سجالًا ، فقال عمبر : ما تقول يا ذمي؟ قال : يا أمثير المؤمنين أسألك كتاب كاب الله عز وجل وجل . فقال : كتأب الله
 عليه( ${ }^{(1)}$

$$
\begin{aligned}
& \text { VE ،VT (I) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) أخبار أبى حفص للآجرئي ، ص OA - OV. }
\end{aligned}
$$

نتـه عــر بن عـبدالعزيز
وعن قيس بن حبتر قال: مشل عمر في بني أمية مشل مؤمن آل فرعون(1)
وقال عبّاد بن كئير : دخلت على أبي جعفـر فقلت : يا أمير المؤمنين، أمـا
تستحيون أن تجيء بنو أمية بعمر بن عبدالعزيز، ولا تجيئون بثله(Y) .

إن القلم ليعـجز عن حصر مـا قيل في عـمـر بن عبـدالعزيز، فقـد وضع اللله



 التالي والله الموفّق .

[^1]
## المبحث الرابع <br> ردّ المظالم إلى أهلها


 المظالم

إن عمر بن عبدالعزيز في اليوم الذي دفن فيه سليمان بن عبدالمبلك أمر منمناديه
أن ينادي : ألا من كانت"له مظلمة فليرفعهـا ثم بدأ بنفسه فردّ العطاينا التي أغطيهـا

 فقال: يا فاطمة إما أن تردي حليك إلى بيت المال وإما أن تأذني لكي في فراقك؟ فإني أكـره أن أكون أنا وهو وأنت في بينت واحي
 المسلمين، ثم أمر فنودي بالصلاة جامعة فلما اجتمع الناس في المسجا

 محاسبب وإني قد بدأت بنفسي وأهل بيتي، نم بدأ ببني مروان، فأخذ ير دها مظلمة

مظلمة) (1)
(1 (1YA - اY منيرة:عمر بن عبد العزيز لابن الجوذي ، ض .

نتهع عـر بن عبدالعزيز
ولما أقبل عمر بن عبدالعزيز على ردّالمظالم، وقطع عن بني أمية جو ائزهم وأرزاق حراسهم، وردّ ضياعهم إلي الخراج، وأبطل قطائعهمه، ضجّيّوا من ذلك واجتمعو ا إليه فقالوا : إنك قد أجلبت بيت مال المسلمين وأفقرت بني أبيك فيما ترد من هذه المظالم وهذا أمر قد وليه غيرك قبلك، فلدعهم وما كا كان منهمّ، واشتّغل أنت وشأنك واعمل بار رأيت، قال له: هذا رأيكم؟ قالوا فـا أرى ذلك، والله! لوددت ألا تبقى في الأرض مظظلمة إلا رددتها، على ألى أن لا أرد


 إلى عمر يوبخه لعله أن يرده عن مساءتهم .

## كتاب عمر بن الوليد إلى عمر بن عبدالعزيز :

فكتب إليه عمر بن الوليد: أما بعد فإنك أزريت بمن كان قبلك من الم الملفاء،



 قد أوشكت لم تطمئن على منبرك، إن خصصت دير ذوي قرابتك بالقطيعة والظلمّ،
 ولايتك هذه التي تزعم أنهـا بالاء عليك وهي كـذلك، فاقتـتصـد في بعض ميلك وتحاملك، اللهم اسأل سليـمـان بن عبـدالملك عمـا صنع بأمة محـمـل (1) استخلفك عليهم،
سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ، ص IYV - IYV.

## كتابب عمر إلى عمر بن الوليد :

فِكتب عــمر بن عبــدالعزيز إليـه : من عـمر - أمـير المؤمنين - إلى عـبـنر بن

 السكون ، كانت تطوف فـي سوق حمص ، وتدخل حوانيتهـا، ثم الله أعلم بهـا،





 خصـمـائه، وإن أظلم منين وأترك للعهـد الله من استعـمل الحـجـا خمس العرب يسفك الدنم الحرام ويأخحذ المال الحـرام، وإن أظلم مني وأترك لـعهـد
 واللهو والشُرب، وإن أظلِم مني وأترك لعهد الله من جعل لعالية البربرية سهـنَا في
 لتفرغت لك ولأهل بيتكّ، فوضعتكم عـلى المحجة البيضاء، فطالما تركتم الحِق ، وأخـذت بنيّات الطريق، ،ومـا وراء هذا من الفـضلـ، مـا أرجـو أن أكون رأيتـه بيع رقـبتك، وقسـم ثمنك بــن اليتـامى والمسـاكين والأرامل، وإن لكل فـيك خحقُـا ،


$$
\text { (1) أخبار أبي حفص للآجريي؛ ص ا } 1 \text { - YT. }
$$

فتهعــر بن عبدالعزيز
من هذا الكتاب تظهر فوة وشجاعة عمـر بن عبدالعزيز وجر أته في الحق، ومدى تأثر بني أمية من عدله وردة المظالم، وقطعه عنهم مـا كان يجريه كان قبله.

## دخول المظلومين من غير إذن :



 الاكتفاء باليسير من البينات في رد اللظالم : كان الظلم منتشرًا قبل عهد عمر بن عبدالعزيز للناس، ولنا فقد يسر عمر بن عبدالعزيز في رد المظالم فلم يكلف المظلو يلم
 إعطاء المظلوم ما صر فه في سبيل رفع مظلمته : كلد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى الولاة الجلدد الذين اختارهم :



 ورفع الضرائب عن الرعية، ووضع المكس، ونهى عن الاقتداء بالظالم، فلم يدع




 الإسالام في عهده .
هذا عرض موجز ووعام عن رده المظالم لا على سبيل الحصر، والبله منيو وراء
القصد.
زحم الله عمر بن غبدالعزيز رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وأكثر فِينًا من أمثاله.

 أشاؤه، طبت عنه نفسًا في حياة عمر وأرجع فيه بعد موته؟ لا والله أبدًا .

## المبحث الشامس

## عزله جميع الولاة والمكام الظالين

لما ولي عمر بن عبدالعزيز الملافة عمد إلى جميع الولاة والـلـامكام والمسؤولين الظظلمين فعزلهم عن مناصبهـم، ومنهم : خالد بن الريان عبدالملك الذي كان يضرب كل عنق أمره سليمان بضربها مهاجر الأنصاري فقال عمر بن عبدالعزيز : يا خالد ضع هـ هذا الديا السيف عنك، اللهم

 سمعتك تكثر تلاوة القرآن، ورأيتك تصلي في موضع تظن ألا يراك أحدر، فرأيتك حسن الصلاة. خذ هذا السيف قد وليتك حرسي(1) هكذا يعزل عمر الظلملين وهذا أسلوبه في اختيار الولاة والتضـاة والكتاب وغيرهم، إنه يبحث عن أصلح الناس دينّا وأمانة .





 البلدان؟ فقال الرجل : لك عطاء سنة، فرجي الرج هذا الرجل، فتركه لأنه سقط في الاختبار .


 عبدالعزيز أن يحبس في كل جُّند (1) سنة ويقيد ويحل عنه


وكتب عمر بن عبذالعزيز بعزل يزيد بن أبي مسسلم عن إفريقية وكان عـا عامل


 لبعض مواضع العذاب وهو يقول: لا إله إلا الله والله أكبر شد يا غلام شد مون موضع كذا وكذا، فكانت حالته تَلك شر الحالات، فكتب عمر بعزله ${ }^{\text {(r) }}$.






 اختيار العاملين.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الجند : المدينة وقيل مدن ألشام خاصة . }
\end{aligned}
$$

لأسكرن تلك السواقي حتى أجريه مجراه الأولّ :
وعمد عمر بن عبدالعزيز إلى قطع جميع الأعطيات التي كانت تجري لبني



 السواقي حتى تركوه يابسًا ليس فيه قطرة، وأيم الله لئن أبقاني الله لأسكرن تلك
السواقي حتى أجريه مجراه الأول(1).

وعمر بعمله هذا قد كسر احتكار بني أمية للمناصب الإدارية فلم نلاحظ أنه

 واعتبر هـا رشوة، ووسع على العمال في رواتبهم حتى لا يحتاجون إلى أي شيء

 التقشف والاقتصاد في النفقات ومنع التبذير والصرف من بيت المال بغير حق وقي وقد


 صدقته فلا يجد من يأخذها، قد أغنى عمر الناس بعد الله سبحانه وتعالى .
سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ، ص Irv .


الفصل الراب8

## حـيــاة مـهـر المفهــــة

> ويتكون من المباحث التالية :
> المبــحث الأول : في تعلم عمر وتعليمه.
> المبـت اللـاني : في عمر بن عبد العزيز وتدوين السنة.
> المبحث الــالث : في نشر العلم.
> المبـحث الرابع : في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر .
> المبحث المامس : في شدة اهتمامه بالدين .


## المبحث الأول

تعلم عمر وتعليمه

ويتكون من المطالب التالية :

الــطــــب الأول : الأسباب التي تضافرت لتوجيهه إلى العلم.

الـطـلب الـرابع : أشهر من لازمهم في تلقي العلم.
المطلب الــــامس : من أخلواعنه وتأثروابه.
المطلب الـــادس : الاحتجـج بقول عمـر .



## المطلب الأول

## الأسباب التي تضافرت تلتو جيهه إلى العلم

توفر لعمر بن عبدالعزيز مـا لم يتوفر لغيره حتى تمكن من طلب العلمه، فـمن

 في العلم شديدة فقد عرض على أبيه أن يبقيه في المدينة ليتعلم من فتهائها ويتأدب


 ذلك؛ ومن هذه الأسـباب : أن هيـأ الله له طلـب العلم في الملمينة المركز الرئيسي



 وبعلمه.

## المطلب الثاني

## حفظه للقرآن الكريم

بعد أن تضافرت جمميع الأسباب لعمر بن عبدالعزيز وبدأ في تلقي العلم كان
 اتجه إلى العلوم الأخرى فأخذ ينهل منها .
روي عن عـمـر بن عبـدالعزيز أنه قـال : لقد رأيتني وأنا بالمدينة غــلام مع
 وخدث ضمام عن أبي فسل أن عمر بن عبدالعزيز بكى وهو غلام ضغ إير قد
 قال : فبكت أمه من ذلك(r)
كا تقدم يظهر لنا أن عمربن عبدالعزيز قد حفظ القزآن كله وهو صغغير وألنـ أنه يقرأ كتاب الله تعـالي بتدبر بدليل أنه بكى عند ذكر الموت، لأن هذا لا لا لا
 عذاب. رحمه الله تعالئ رحمة واسعة ورضي عنه إنه سميع مجيب.

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ، ص ع! . } \tag{Y}
\end{align*}
$$

## المطلب الثالثث

## 

أقبل عمر بن عبدالعزيز إلى العلم راغبا، فأنذه بشغف وحرص حتى فـي فاق أقرانه، بل حتى فاق معلميه، ذلك لأنه لازم العلماء وصبر علير على جفـونهـم حتى وصل إلى ما عندهم من علم .
روي عن ميمون بن مهران قال : أتينا عمر بن عبدالعزيز ، فظننا أنه يحتاج
(إلينا، فإذا نحن عنده تلامذة (1)
وقال جعـفر بن برقان : حدثني ميمون بن مهـران قال : حدثنا عـمر بن عبدالعزيز معلم العلماء.
وحـدث سفيان الثـوري عـن عمـر بن عبدالعزيز قال : كانت العلمـاء مع
عمر بن عبدالعزيز تلامذة.
وقال ميمون بن مهران أيضًا : ما كان العلماء عند عممر بن عبدالعزيز إلا
تلامذة.
وعن عبدالر حمن بن مهدي عن محمد بن أبي الوضاح، عن خصيف قال : ما رأيت رجلاً خيراً من عمر بن عبدالعزيز (Y) .

 أمير المؤمنين، فقد أجزلت العطية وكفيت المسألة، فأعجب به عبدالملكك، فقال

[^2]بعض أو لاد عبدالملك : هنا كالام تعلمه نأداه، فدخل على عبدالملك يونما فقال : يا عمر كيف نفقتك؟ فقال : المسنة بين السيئتين يا أمير المؤمنين قال: فماً هما؟ قال :
 عبدالملك: من علَّمه هذا


 [or

 نوادر زمانه.

## المطلب الرابع

## أشهر من لازمهم في ثلقي العلم

كان شيوخ عمر في العلم والرواية مشاهير علماء المدينة آنذاك ومنهم : 1 - عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود . أحد فقهاء المدينة اللبعة، فلقد

 مسعود أحب إلي"ّمن ألف دينار (1") وقد وصفه العجلي بقوله : هو معلم عمر بن
 التعليم والرواية، ليصل إلى ما عنده من علم جم غزير . وقال عمر بن عبدالعزيز : لما رويت عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أكثر مما رويت عن جميع الناس (r) .

عتبة عند عمن بن عبدالعزيز غير القاسم بن محمد فقد كان عالمّا فقيهًا .
r - سالـم بن عبدالله بن عمر : من أخوال عمـر بن عبدالعزيز وأحد شـيوخهـ

> الذين تأثر بهم وروى عنهم( (\&).

ع - سعيلد بن المسيب : وهو الإمـام ابلجليل إمـام التابعين سمع منه عمر بن
عبدالعزيز (0)

( (Y) التهذيب (Y/V،

 (0) تهذيب الأسماء لللنفي ( (0)
o - عروة بن الزبير : هو أبو عبدالله عروة بن الزبير بن العوام أحـل فقهـاء

^ - ع عبدالله بن إبراهيم بن قارظ .

$$
9 \text { - عامر بن سعدُ بن أبي وقاص (Y). }
$$

وقد سمع عمر بن عبداللعزيز من جملة من الصحابة وحدث عنـهـهـ، منهمم:

 عبدالله بن سلام (Y)، وقد صلدر كتاب بابسم مسند عمر بن عبدالعزيز جميع مرويات عمر بن عبدالعزيز من الأحاديث، فقد روى فيه عن "ثلاثة وثلاثلثين شيخًا منهم ثمانية من الصحابة والحمسة والعشرون الباقون من التابنعِين (1). وقد ذكر ابن الجوزي أن عممر بن عبدالعزيز قد روى عن جمناعة مبن كبـار


 مسعود، وخارجة بن زُيد بن ثابت، وعامر بن سعد بن أبي وقاصن، وأبوْ بردة،

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) مسند عمر بن عبد العزنزّ للباغندي ، ص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { ا } 1 \text { - أبو بكر بن غُبدالر حمن. } \\
& \text { V الربيع بن سبرة - V }
\end{align*}
$$

نته عـر بن عبدالعزبينه
والربيع بن سببرة الجـهني، وعـراك بن مـالك، وأبوه عـبـدالعزيز بن مـروان،


وغيرهم(1) .
(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجنيو، ص

## المطلب الحنامس

## من أخذدوا عنه وتأثروا به

إن رجالاُ كـعمر بن عبدالعزيز بلـغ من العلمَ مـا بلغ مع الفهـم والفطنة ومع الورع والزهد وألتقى لا با وأن يكون له شأن عظيم، فمع أن عمر بن غبدالْعزيز قّد
 الأول: انشغاله بُّدبير أمور الرعيـة، وقيـادة الأمـة، ورد المظالمه، وْالسهـر على مصالح المسلمين.
الثاني : قرب وْفـاته، فتـن توفي في الأربعين من عـمـره، الأمـر اللذي لم يكن تلاميذه من نقل ما عنده من علم.
 النووي في تهـذيب الأسمـاء واللغات : أنه قد روى عن عمر بن عبدالعزيز خـلائق
 حزم، ومـتحمدل بن المنكدر، والزهري، ويحـيى الأنصـاري، وحـمنيــد الطويل،


 عبدالعزيز العالم الزاهد إلمحبوب عند جميغ المسلمين .

[^3]
## المطلب السادس

## الاحتّجـاج بقول عمــر

يكفي عمر بن عبداللعزيز أنه ما من كتاب من كتب السنة أو الفقه إلا ويجد
 نحوهـا على سبيل الاحتـجـاج بذلهبـه وخاصـة الأبواب التي لهـا كالزكوات والصدقات والمعاقل والديات والجهاد والسير ونحوها، وحتى الكتب

 المـرح والتعـديل" (صّبا (ا) إلى الإمـام سـفيـان الثـوري أنه قال : أدخـلت على
 فعمر بن عبدالعزيز فقد كان في فتنة، وفيما كان فيه فـما تكلم بشُيء إلا صـلا صـار سنة. فقال المهدي : إن لم أطق؟ فقلت : اجلس في بيتك .
ومن ذلك رسـالة الإمام الليث بن سعد إلى الإمـام مـلك بن أنس رحـمهـمـا


عمر بن عبدالعزيز، على الإمام مالك فيما ذهب إليه في بعض مسائله(1) ويتردد ذكر عمر بن عبدالعزيز في كتب الفقـه للمذاهب الأربعـة على سبيل الاحتجاج برأيه فيما ذهبوا إليه فيستدل الحنفية بصنيعه في كثير من المسائل .
 بعض نسـخ الهـداية : وبذلك قضىى العـمران فيـحتـمل أنه أراد به أبا بكر وعــمر،



(1) المختصر والمهذبا

وأما المالكية فيكثرونن من ذكره في كتبهم أكثر من غيرهمم، فقد ذكر الإمام
 مواضع كثيرة .
وأما الحنابلة فيذكرونه كثيرا" في كتبهم، وهو الذي قال فيه الإمام أحمـد إمامام


 وقال الملرداوي في : (الإنصاف") في مسألة تقليد التاضي لغيره قال؛ : وذكر


ويكفي عمر بن عبدالعزيز هذا فلم يُقل في أحد من التابعين مئله.

$$
\begin{align*}
& \text { (البداية والنهاية ( } \tag{}
\end{align*}
$$

( ) (

## المبحث الثاني

## عمر بن عبد العزيز وتدوين الهينة





 ملاحظته لذهاب العلماء وخوفه من اندراس العلم بذهابهم .
فقد أصدر عمر بن عبدالعزيز أوامره الحاصة والعامة بتدوين الحـدين السنة عامة،
 بالكتاب|(1)، وهذا يدل على ذهابه إلى ما استقر عليه الأمر من جواز الماز كتابة العلم.


 دروس (Y) العلم وذهاب العلماء، ولا يقبل إلا حديث النبي
 وروى الدارمي في كتابه (العلم") عن عبدالله بن دينار قال : كتب عـمر بن

(Y) دوسس العلم : أي اندراسه (Y)


عبـدالعزيز إلى أبي بكر بن مـحـمـد بـن حـزم أن اكتب إلبي با ئبت عــــلك عـبن رسول الله

 وذهاب أهلهـهـ (Y)




 واحفظوه فإني أخخاف درونس العلم وذهاب العلماء .





 وخصل بذلك خير كثير'والحمد لله.
 فقد حصلت في عهد النُبي ليتقن حفظها ويرجع إليهاعند الماجة، ولا تتعدى كتابته خاصة مروياته .

- ( ) (I (I)



## مميزات التدوين :

1 - من يلاحظ أمر عمر بن عبدالعزيز بتدوين السنة، واختياره من يقوم بهذه العـملية يجد أن الروايات تدل على اختياره رجلين لهذه المهمـة وهما الزهري وأبو بكر بن حزم .

أمـا الزهري، فهو إمـام زمـانه، ومرجع العلماء في عصرهه، وآراؤه الفتُهية موجودة في كتب الفقه يستدل بها أصحاب المذاهب بعده ه الم الم

وأما أبو بكر بن حزم، فهو الذي شهد لـه الإمام ماللك بقوله : لم يكن عندنا
 حزم(1) . فما أحسن هذا الاختيار .
Y - Y امتاز طلب عمر بعدة أمور : طلب تدوين السنة مطلقًا وتدوين أحاديث معينة لأهميتها وتدوين أحاديث أناس مخحصوصين لما امتازوا به . فقد طلب من أبي بكر بن حزم تدوين أحاديث القـاسم بن محمد وعمرة بنت


طلب عــمر بن عـبـدالـعزيز من أبي بكر بن حـزم تدوين أحـاديث عــمـر بن

 إليه بسيرة جلده عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين(٪) ما تقدم يتبين لنا أن عـمر بن عبدالعـزيز هو أول من أمر بتدوين السنة، وأنه ( ( $)$ التهذيب (ra/Tr).



الباب الأرل ، النعرين بعم بن كبداللعزيز
انتـى الرجـال الذيـن يصلححون لـهـذا العـمل العظيم، وأنه خصّ أناسًا يتـتبـعـون أحاديثهمم، وأنه خصّ أحاديث معينة لأهميتها ولـاجته إليها .
وهذا يدل على بعـد نظره وعـمق تفكيـره، وبصـيرته في العلمه رحمبـبه اللله وجزاه عن الإسالام والمسلبمين وعن السنة المطهرة وافر الأجر و جزيل العطاء و

## المبحث الثالث

## فـــي نـشـــر العلـــر

 الشريعة لأنه يعرف أن العلم يجب أن يسبق العـي موافتُا للحق، وقد عبرعن رغبته هذه فقـال : إن للإسلام حدودةً وشرائع وستنّا فمن عمل بها استكمل الإيمان، ومن لم يعمل بها بـا لم يستكمل الإيمان، فإن إن أعش أعلمكموها وأحملكم عليها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص(1) . ونقل عنه قوله: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح، ومن
لم يعد كلامه من عمله كثرت ذنوبه().

وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى أمراء الأجناد. أمـا بعد فإن عرى الدين وتين وقوام
 شرائع الإسـلام، وأمر أهل العلم والفقه من جندك، فلينشـروا مـا علمهـم الله من

 فـإن لم تستطع فكن متعلمُّا، فإن لم تستطع فأحبهـم، فـإن لم تستطع فلا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص ع \& هـ }
\end{aligned}
$$

## إرسال العلماء إلى البوادي والأمصار :

 ليأمروا علمـاء البلدان بتعليم الناس بل تعدى ذلك إلى تفريغ العلماء لتعليمّالنانس والصرف عليهم من بيت المال كما يأتي : ألما






 والسلام عليك|(Y)

 الأحاديث|(艹)

๕ - وقال ابن كثير : وكان عمر بن عبدالتزيز - رحمه اللثه - يعطي من
 عام من بيت المال مائة دينار (8) .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) البداية والنهاية لابن كتيّبِ (r-V/q) . }
\end{aligned}
$$

نته عبر بن عبدالعربز
وفي "تذكرة الحفاظ للذهبي" (ص + • 1 ) في تر جمـة نافع مولى ابن عمر أن

ولقد ذكـر الشـيخ مـحمد عــوامة في مقـدمـة مـسند أمير المؤمنين عـمـر بن
عبدالُعزيز للإمـام الباغندي في هذا الموضورع أن عـمر بن عبـدالعزيرُ أرسل عشرة

 إفريقية وتراجـمهم منتشرة في طبقات علماء القيروان والمغاربة والملالكية إلا أن أبا
 فذكرهـم بعد ذكره لمن دخل القيروان من الصححابة، وسردهم عشرة، وترجم لهم وساق نوادر من أخبار بعضهمـ .

كمـا ذكرهم من المعاصرين العلامة محمد الطاهر بن عاشور - رحمه الله -
 الفاضل بن عـاشـور في كتـابـه (أعـلام الفكر الإسـلام في تاريخ المغـرب الثعربي"

$$
\text { (ص ^ - } 1
$$

فأولهم: أبو تَامة بكر بن سوادة الجلذامي المصري، قال الحافظ في التهذيب
 فقيهن| (1)

 عمر بن عبدالعزيز ليفقهوا أهل إفريقية، وهو أول من استقضى فيها بعد فتحهها" .
 إيان) ( ( / • ) ) ("بعثه،عمر بن عبدالعزيز إلى إفريقية ليفقههم فيها علماً كثيراً وله

الرابع : طلق بن جـعبان - أو جـابان - الفـارسي. قـال الأمنير الحـافظ بن
 (Y10/1) : اكان أحد النفر اللذين بعثـ بهم عمر بن عبدالعزيز من فقهاء مطر إلى

المغرب ليفقهوهم" .







 (رياض النفوس" وقال : ("وهو الذّي بنى المسجد الكبير بالقيروان الذي يعرف الآن بسججد الزيتونة" .

السابع : إسمـاعيلن بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخزومي، ترجـمـهـهالالدباغ (r-r/1) ( ("(اريخهه) (ص (ص في (رياض النفوس) : ("كان خير وال وخير أمير") . (1) مسند أمير المؤمنين عمر بُن عبد العزيز للباغندي، ص عا - 10 .

ننهعــر بن عبدالعزيز

 الفقهاء"

التاسع : حبان بن أبي جبلة القرشي المصري، سكن القيروان وانتفع به
 (1) $(r \cdot 9 / 1)$

العحر : موهب بن حيّ المعافري، سكن القيروان ويث فيها العلم. ذكره

إعطاء من قرأ القرآن :
لم يقتصر عمر بن عبدالعزيز في نشر هل للعلم على إرسال العلماء وإعطائهم


 قال : وكان أبي من قرأ ألقر آن ففرض له لـ رحم الللهمر بن عبدالعزيز رائد النهضة العلمية ورافع لواء العلم الشرعي.
(Y) مصنف ابن أبي ثيبة ( (Y) (Y/ )

## المبخث الرابع

## الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر




 فإذا المعاصي ظهرت فلم يغيروا، أخذت الغامة والماصة(1) .



 بالمحارم، فلا يظهر من أحد محرّم إلا انتقموا من فعله، فإذا ظهر فيّ فيهم المحارمّ فلم





 إلى النـاز، فنعـوذ بالله أن يجعلنا ظالمين، أو يجعلنا مـداهنين للظالمين، وإنه قـد
(1) سبيرة عمر بن عبد العزيزلابن الجوزي، صس YO

ننه عــر بن عبدالعزيز
بلغني أنه قد كثر الفجور فيكم، وأمن الفسـاق في مدائنكم، وجاهروا من المحارم

 الفجور ، وليس بذلك مضى أمر سلفكمب، ولا بذلك تمت نعمـة الله عليهـهم، بل

 الجهاد في سبيل الله الغلظة على أهل محارم الله بالأيدي والألألسن والمجاهدة لها والهم فيه، وإن كانوا الآباء والأبناء والعشائر، وإثا سبيل الله طاعته.

وقد بلغني أنه بطأ بكثير من الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتقاء
 الله أولئك أحاسنكم أخلاقًا، بل أولئك أسوأكم أخلاقاقا .
وما أقبل على نفسه من كان كذلك. بل أدبر عنها، ولا سـلم من الكلفة لها الها،







 لنا في أنفسنا شغلاً ولسنا من الناس في شيء، ولو أن أهل طاعة الله رجع رأيهم









 الحديث إنه نعم المولى ونعمّ النصير .

المبحث الحمامس
شدة اهتمامه بالدين

ويتكون من المطالب التالية :

الــطــــب الاول : تأكيد عمر على الأخذ بالسنة وترك البدعة.
المطلـب الثـــــني : الاقتداء برسول الله
المطلب النـــالت : الحث على تولية أصحاب الدّين .
$4$

ننهعـر بن عبدالعزبِز

## المطلب الأول

## تأكيد عمر على الأخذ باللسنة وترك البدعة

السنة ما أثِرَ عن النبي

 عبدالعزيز جاهدكَ لإحياء السنة وإماتة البدعة كما يأتي : 1 - كان عمر بن عبدالعزيز يكتب إلى عماله أن يأخذوا بالسنة ويقول : (إن لم تصلحهم السنة فلا أصلحهم اللهـ|(1) (1)





 على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ويحيي فيه سنـية| (ب)
 أميت منها وإماتة مـا أحدث في دين الله تعـالى من البدع التي ليس لهـا أصل في شرع الله.
البداية والنهاية لابن كثير (Y•V/Q).
(Y) تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص •عץ .

الباب الأول ، التعريغ بعر بن غبدالعزبز
ولم أعلم أحدًا من سلفـ هذه الأمة خـالف في وجوب الأخدذ بالسنة وترك
البدعة؛ لأن هذا من أصول الدين وضرورياته ومن الأمور المتفق عليها
والحجة لهــنا :
1- ا ما روي عن الغُرباض بن سارية قال : قام فينا رسول الله
فوعظنا موعظة بليغة وجلنت منها القلوب، وذرفت منهـا العيون فقيل: يـا رسّول



.الأمور، فإِن كل بدعة خـلاءلة)| (1)







r - م ما روي عن أم المؤمنين أم عبدالله عـائشة - رضي الله عنها - قالت :
قال رسول الله
(1) سنن ابن ماجه (17 - 17 (17).

صحيح مسلم (

نته عـر بن عبـلالعزبز


$$
\begin{aligned}
& \text { عملاً ليس عليه أمرنا فهر رّدها(1) عـي } \\
& \text { وجه الاستدلال : }
\end{aligned}
$$


 في دين اللهه ما ليس منه. وبناء عليه فإن إحياء السنة وإماتة البدعة يعتبر من قبيل الواجب وهو ما قام به عمر بن عبدالعزيز

## المطلب الثاني

## 



 وعمر، وأما ما عداهم ففية نظر كما يأتي :
 الفريابي خدثنا قتيبنة بن نسعيد حدثناع
 خطبته : ألا إن ما سنّ رسول الله سن" سوزاهما فإنان نرجئهـ (1) .
Y ب و وقال حاجب بن خليفة البرجمي": شهدت عمر بن عبدالعزيز يخطب
 نأخذ به ونتهتي إليه، وما سْنّ سواهما فإنا نرجئهه||(Y)
وقد نقل التأكيد علىى الأخذ بالسنة عن جملة من الصحابة منهـم : عـمر، ،

 عامر إلجهني (r)

 (r) كنز العمالل (r (r (r

## والحـجة للاقتداء بالرسول وصانحيه :

 فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وْذرفت منهـا العيون، فقيل : يـا رسول
 الـلّفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجله(1) (1)

## وجه الاستدلال :

أمر الرسول

 دين ينبغي أخذه والعمل به .

## المطلب الثالث

## الحث على تولية أصحاب الديّين

الإيان يهذب النفوس ويصقلها، ويمنعها من الجمور والظلمه، ومن البليابنة



 الحقيقة وأمر الولاة بأن لا يولوا على أعمالهم إلا أهل الدين والأمانة والنصح كـما يأتي ا- - روى ابن كثير قال : كتب عمر بن عبدالعزيز إلى سائر البلاد أن لا لا يُستعمل على الأعمال إلا أهل القرآن فإن لم يكن عندهم خير فغيرهم أولئى أن لا لا يكون عنده خير (1).
r - r
 أولى بك من الناس، وخقه عليك أعظم، ولا تولين شيـئُامن أمور المسلمّمين إلا المعروف بالنصيحة لهم، ،والتوفيرعليهم، وأدّى الأمانة فيما استرعي(ب) والـجة لهذا :

( ( البداية والنهاية لابن كتيز (Y/Q/Q) (Y/ (Y/
(

ننهعـر بن عبدالعزيز

 وأموالهم||(1)

## وجه الاستدلال :

أن القوة والأمانة ممـاعماد العامل المفضل ، وأنه لا إيان لمن لا أمانة له، ولا ولا


 يصلح للولاية، والواقع والتجارب شاهدة بذلك.
***
(1) سنن النساني (1/ (1-0-1).

## الباب الشاني

## نته عهر بن عبد المزيز

ويتكون من الفصول التالية :
الـفـــصـل الاول : في العبادات.
الفــصل الثـــاني : في أحكام الأسرة.
الفـصل الــــالث : في المعاملات المالية.
الـفــصـل الرابع : في الجِنايات.
الفـصـل الـــامس : في بيت المال ومصارفه . الفـصل السـادس : في أحكام أهل الذمة. الفـصل الـسـابع : في أحكام الجهاد. الفــصل الثـــامن : في الأقضية والشهادات ورفع المظالم.


## الفصل الأول في العبــــــــادات

ويتكون من المباحث التالية :
المبــحث الاول : في الطهارة.
المبـحث الـــــني : في الصالاة.
المبحث الثـالث : في الجِنائز .
المبسحث الـرابع : في الزكاة.
المبحـث المامس : في الصيام.
المبحث السادس : في الحج والأضاحي وأحكام الذبح.

## المبحث الأول



ويتكون من المطالب التالية :

المــطـــــــــب الأول : في أحكام الآنية.

المطـلـب الثـــــــالث : في أحكام الحمام .
الـــطــلــب الــرابـع : في التداوي بالترياق .

المطـلب الــــــــادس : في الوضوء من مس الذكر .
المطـلـب الـســـــــبـع : في الوضوء مما مست النار .
المطـلـب الـتــــــــــمـ : في الوضوء من الحميم.


المطلب الحـادي عشـر : في مدة المسح على المفين .
المطلـب الثــني عشـر : في النهي عن البصق عن اليمين .


نته عـر بن عبـدالعزيز
الملبب الاول


ويشتمل على ثلات مسائل :

المسألة الأولى : ا - الشيرب هن الإناء المفضض :
الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ما حرمتـه شـريعـة الإسلام، وأمـا الآنية التي من غير الذهب والفضة فلا شك في حلها، ولكن إذا كانت هذه الآنبة فيها قليل من الفضه حيث يكون مضببًا بفضة فهل يجوز الشرب فيه؟ لقل جاءت الرواية بأن عمر بن عبدالعزيز شرب من إناء مضبب بفضة ، وطلب أن لا يعاد إليه هذا الإناء، بععنى أنه شرب منه وكرهه في الوقت نفسه كما يأتي : 1 - روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكرقال : حدثنا وكيع عن يزيد بن

 تعيداه علي"(1)

وقـد قال بكراهة الشـرب من الإناء المضبـب بفضـة ابن عمروعائشـة وعلي بن
حسين والحسن ومححمد وعطاء وسالم(Y)
وهو مذهب الإمام مالك في أحد قوليه(r) .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) مصنف ابن أبي شيبة (Y/ (Y/A). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( } / \text { ( }) \text { ( }
\end{aligned}
$$

## والحـجة لهذا المذهب :

( - ما روي عن ثاففع عن ابن عـمرأنه كان لا يشرب من قدح فينه حلقة فضنة
ولا ضبة فضة(1) .

Y - Y مـ زوي عن أُم عـمرو بنت عـمر قالت : كانت عائشـة تنهانا أن نتحلى الذهب أو نضبب الآنية أو نحلقها بالفضـة . فما بر حنا حتى زخصت ألنا وأذنت لنـا


بالفضةة)

## المسألة الثثانية : $T$ -

قـد يستـفـاد من جلود السبـاع مــل النمر والأسـد والثنعلب، فهـل يجوز أن تفرش ويـجلس عليها أو أن تلبس فيصلى بها؟ لقـد كان عـمر بن عبدالعزيز يركب على جلد النمر؛ فقد روى عبذالرزاق عن إسماعيل بن عبدالله أبي الوليد عـن ابن
 عبدالعزيز يركب عليه (ب)

وقـد قال بجـواز استتعمـال جلود اللسبـاع: جـابر بن عبدالله، وأبو الـزبير،

 الذظاهر ، وأبو يوسف

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ( ) مصنف ابن أبي شيبة (Y/Y/A) . } \\
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (Y/ (Y/ (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

نتها عمر بن عبدالعزيز
وقد ذهب أبو حنيــة والشافعي رحمهـهما الله إلى طهـارة جلود الميـتة إذا دبغت. وقال مالك رحمه الله شعر ها طاهر دون جلدها(1) .
والمجة لهذا المذمب :

1 - حديث ابن عباس قال: : تُصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها


ميتة فقال : (إٕنا حرم أكلها) (Y)

الإِهاب فقد طهر |(T) .

(\%) دباغه)
وجه الاستدلال :
أن الدباغ يطهر جلود الميتة، والسباع ضـمن الميتة فتكون جلود السباع طاهرة بالدبغ

المسألة الثالثة : r - حكم استعمال المشط إذا كان من عظام الفيل :
هناك بعض الأدوات تصنع من العاج أي من عظام الفيل، والفيل لا يذبح ولا يؤكل لـمـه فهـل استعمـال هذه الأواني جائز ؟ ألم غير جا عبدالعزيز إلى عدم الجواز باعتبار أنه جزء من الميتة فلا يجوز استعماله.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) الفتح الرباني (Y (Y)/ ) }
\end{aligned}
$$


1 - روى ابن سعـد قالن : أخبرنا مـحمد بن حميد العبدي عن أبسامة بن زيد



ميتة؟ قال : ويحك من ذَبَحَ الفِل؟؟(1)


مشط من عاج فكرهه وقآل : هو ميتة (Y) آم
 والحسن وإسـحاق والمزني وابن المنذر (0). وإلى هذا ذهب الأئمـة الثلاثة ؛ مـالك
 كراهة(7)

والحـجة لهذا المذمب :

ا Y


الطبقات الكبرى لابن سنعد (0 (1/0. 1 ).
ممنف ابن أبي شيبة (ova/人) (

( ) ( ( مصنف عبد الرزاق ( )
( ) ( المجموع ( )

(

فنه عـمر بن عبدالعزيز

## وجه الاستدلال :

1 - حيث إن الميتة محرمـة فالعظم من جملتهها فيكون مـحرمّا، لأن الميتة
 وسن . ولا يخرج شيء من هذا التحريم إلا بدليل يخرجه عن الحرمة، وحيث لـم يرد دليل يستني العظم أو السن فإنه يبقى على الأصل وهو التحريم .
Y -
 العظم أشد من الألم في اللحمم والجلد، والضرس يألم ويحس ببرد الماء وحرارته ، وما فيه حياة ينجس بالموت كاللحم .

## المطلب الثاني

## ع - في استقبال القبلة عند الخلاء

لا بد للنمسلم من احترام القبلة وتعظيم الكعبة وإكر امـها لما لهبا من الإجلال


 استقبلت القبلة بخلائي منذ كذا و كذ|ه(1)
وقد قال بعدم جوأز استقبال القبلة بيول أو غائط : مجاهد، وإبراهيم؛ وانبن

 وهو مذهب الأئمة الأربعة . وقال مالك والشُـافعي وأحمد يجوز ذلك ولك في الـبنيان وفي الصححراء عند وجود ساتر بينه وبين القبلة(ع) .

## والححجة لهذا المذمب :





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (101/1) مصنف ابن أبي شيبة (10) }
\end{aligned}
$$

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

 .


نته عـر بن عبدالعزبز
Y - روى ابن أبي شيبـة قال : حدثنا زيد بن الحباب عن مـالك بن أنس عن إسححاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن رافع بـن إسحاق بن طلحـة قال : بـ : سمـعت أبا
 تستقبلوا القبلة . أو قال : الكعبة بفرج"(1)

وجه الاستدلال :
في هذين الحـديثين دلالة واضـحـة على منع اسـتقبـال القبلة عند الخـلاءأو استدبارها وإثا المطلوب أن يجعل القبلة إلى أحد جنبيه عند قضاء الحلاجة .

## المطلب الثالث

## 0 - منع النساء من دخول الحمام واشتراط المئزر للرجال

حيث إن المرأة عورة، وإذا خرجت فإنها معرضة للفتّ، بالإضّافة إلى أن الـحمام يترتب غلى دخوله بعض التعري وكششف مـا أمرت المرأة بسترهوه، ولأن




ولا يدخله النساء رأساًّه(1):
r - روى زياد بن ألربيع عن غالب القطان أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلئ
عامله على البصرة: (أما بعد : فانه من قبلك لا يدخلوا الحمام إلا بئزر1|(r) r - روى أبو سلمنة عن موسى بن عبيدة قال : رأيت عممر بن عبداللعزيز
 من دخول الحمام كل من غمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنهما (0) وهو مذهب الأئمة الأربعة، وقال أحمد والشافعي يكره لهن دخولها إلا من مرض أو نحوهوه(


( (Y) أي المُتُزَ بالمنديل لعدم بُّتْر المنديل لكل العورة. مصنف ابن أبي شيبة (11./ (11) .

(V) المبسوط (

وقد اشترط الإزار على الرجل عند دخول الحمام عمر بن الحطاب وعلي بن أبي طالب والخسن وعبدالله بن عمر ومن التابعين سعيد بن جبير (1) والئ وأبو جعفر
 الحمام ما دخوله بصواب(r)

## والحجة لهذا المذهب :



 قال : بئزر ، ولا يدخلها النساء إِلا نفساء أو من مرض|"(ڭ) .

الحمامات إلا مريضة أو نفساء(0) .
r - ما روى عبدالرزاق في مصنفه عن الثوري عن ابن طاوروس عن أبيه أن



الحمام إلا بئز رهي (v).

مصنف ابن أبي شيبة (Y) ( $11 /$ )


(1) مصنف ابن أبي شيبة (11//) )

مصنف عبد الدزاق (IT/ (IT).
(V) (II./ (I) (I) ).

0- ما مـا روي عن مكحول قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن لا يلدخل
رجل الحمام إلا بمئزر (1)، ولا امر أة إلا من سقم(Y" :

ما أحدثو:ا من النعيم| (Y) +

( $(1-9 / 1)$ ( $)$ (

## المطلب الرابع

## 7 - في التـــــداوي بالتريـــاق

يخرج رجـال عليهم خـفاف من خشبّ، وبأيديهم شيء يُنع لدغ الأفاعي

 وعمر بن عبدالعزيز يجيز استعمال الترياق كدواء كما يأتي :
1 - روى ابن سـعد قال : أخبرنـا عبدالعـزيز بن عبدالله الأويسي قالل :
 عامله: أن لا تجعل حية قريحة(Y) في الترياق إلا حيّة (£) ذكية(0)
r - روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا إسماعيل بن عياش

 وأمرهما أن من جاء يلتمس الترياق أن يعطوه إياه(7) .

كا تقدم يظهر لنا أن الترياق يطلق على الدواء المستخلص من الحيات ونيات والذي

(1) الترياق : دواء لدفع السم.
(r) مصنف ابن أبي شيبة (r) (r) (r)
(r)


(1) (1) مصنف ابن أبي شيبة (V/A).


.معدان(1).
والححة لهذا ما ياتي :
1 - 1
عون عن ابن سيرين قال : إن عمر أمر بالترياق فسقي(Y)
Y Y Y روى ابن أبي شيبدة أيضًا قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا إنسمـاعيل بن

أبيها أنه كان لا يرى بشربِ الترياق بأسًا (٪) .
(Y) مصنف ابن أبي شيبة (Y/ (Y/ (Y)
(Y) (Y/ (Y/ ) مصنف ابن أبي شيبة (Y/ ).


فته عــر بن عبـلـالعزيز

## المطلب الحامس

## V - V

من العلمـاء من كره المسك للححي والميت وقال: : إنه ميتة، ومنهم من كرهه للميت فقط . ولا كان المسك يتخذ من دم الغز لان والدم حرام في حكـم الميتة، فقد

 جعفر بن مـحمـد عن سفيان بن عـاصم بن عبـدالعزيز بن مروان قال: شهـلـت

عمر بن عبدالعزيز قال لمو لاة له إني أراك ستلين حنوطي فلا تَعلي فيه مسكا(1) وقـد قال بهـذا كل من عطاء وابن جريج وعبدالرزاق (Y) وعـمـر بن الخلطاب

ومججاهد والحسن والضحاك (r)

## والحجة لهذا المذهب :


r
r - r
عن ابن مغفل قال : قال عمر : لا تحنطوني بمسك (0) .

(r) مصنف ابن أبي شيبة (rod، Yov/r) .



1 - تدل الآية دلالة صريحة على تحريم الدم، وحيث إن المسك من الدم فهو داخل في التحريّ، وكل محرم نجس وما كان بجساً كره استعمالث أو حرم .
Y وهذا يشمل العضهو والقُرن والظلف والبـم ، فيكون الدم المستخدم في المسنك ميثة وهو ماصرح به عمر بن عبدالعزيز وغيره.

# المطلب السادس 

## A - في الوضوء من مس"الذكر

إذا كان الإنسان على طهارة ثم مس ذكره فهل ينتقض وضو
 ابن سعد قال : أخبرنا محمد بن عمر قالل : حدثني ابن أبن أبي سبرة عن عمر عـر بن بن عطاء

 الحطاب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعطاء بن أبي رباح وأبأبان بن عثمان وبان وابن





## والحجة لهذا الملهب :




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الطبقات الكبرى لابن سـعد ( ( } 1 \text { ( } 7 \text { ( } 7 \text { (Y)). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { ( ) ( } \\
& \text { ( }) \\
& \text { ( المجموع) ( } 7 \text { ( }
\end{aligned}
$$





r - ع

تدل هذه الأحاديت على أن من مس ذكره بيده مباشرة من غبر حائل فقـد
انتقض وضوؤه.



## المطلب السابع

## 9 - في الوضوء مها مست النار

إن الوضوء ما مست النار من المواضيع التي كثرت الروايات فيها وكثرت
 عليه، ثم أورد بعد ذلك بعض الروايات التي تدل على النـيخ، أمـا المـا رأي عمر بن

1 - روى ابن سعد قال: : أخبرنا محمد بن بن عمر قال : حدئني ابن أبي سبرة


السكر (1)
Y - و وأخرج عبدالرزاق في مصنفه عن الزهري أن عمـر بن عبدالعزيز كان يتوضأ ما مست النار حتى كان يتوضأ من السكر (Y)



 يقول: (توضؤوا مما مست النار)؛ (!)


(Y) الثوار اتط : الأثوار جمع ئد وهو القطعة، ، والاتطط : هو اللابن اللجفت.


وقد قال بهذا الأمر: : زيد بن ثابت وعائشة وأبو هريرة وأنس بن مالكُّوابن عمر ومعمر والزهري( () 'وعمر وأم حبيبة وأبو موسى وأنس وأبو طلحة وأبو فألابة وأبو سلمة والحسن وأبو مسعود (r) . وأبو مجلز وابن المنذر (r) ما يدل على النسخ :

1- الجمهور على أن هذا الحكم منسوح، وقد ورد في ذلك أحاديث كـير ونيرة


 وعثمان بن عفان وأبو طلحة:وغيرهم كثير (گ) (گ)

 النسخ لو سقتها لطال بنا المقام ومنها ما يلي :





وهنا قول الجمهور ، ومذهب الأئمة الأربعة عليهم رحمهم الله تعالى (7) (IVE ، IVY/ (I) (I) هصنغ عبد البذاق (Y) (Y) مصنف ابن أبي شيبة (Y) (Y) 0./ ، Or ).





نته عـربن عبدالحزيزِ
ولا أظن أن عمر بن عبدالعزيز كُّأَّهُ تخفى عليه هذه الروايات مع كثرتهـا،
 الاحتياط حـيث إنه فعل ذلك بنفسسه ولمـ تدل الروايات على أنه أمـر بذلك أحـلـا والله سبحانه وتعالى أعلم .

## المطلب الثامن

-     - في الوضوء من الحميم

هذا الموخوع له علاقة بالموضوع الذي سبقـه وهو (الوضوء مما مِست النار؛) فهو ناشئ عنه حيث إن الذي يسمع بهذا الموضوع لا بد وأن يخطر بباله.الماء الحميمي أي الماء المسخن على النارن، وهل يعتبر مـا مست الناز الموجب للوضوء، فلا يجوز الوضوء منه؟ وهل من شربه عليه وخوء؟ هذا ما سنتناوله في هذه المسنألة .
 يتوضأ بالحميم ويشربه كمّا في الرواية التالية : 1 - روى ابن سعلٍ قال : أخبرنا محمدل بـن عمر قال : حـدثني ابن أبي ذئبُ

 ذكره وهل الماء المسـخن بعـتبر مـا مست النار فـلا يـجوز الوضـوهوء به أو لا بد من الوضوء على من شربه؟
والجحواب: إن الحـلاف بين العلمـاء هو في الوضـوء من أكل مـا مسّتّ النار؛
 يوجـب فـيـه الوخـوء من الماء المسسخن، بل جـاءت هـــه الرواية عن عــبـبـر بن

 وتمّن نقل عنه القول بجواز الوضوء بالحميم والاغتسال به عـمر بن الـُطابِ وابنه

ننهع عـر بن عبدالتعزبز
عبدالله وابن عباس وعطاء وابن جريج(1)، والحسن وسلمة ويحيى بن يعمر (') . وهو مذهب الأئمة الأربعة، كما في المسألة السابقة .

## والحجة لهذا المذهب :


 بالماء المسخن وشربه وعدم الوضوء منه. هيث لم الم يقل أحد بخخلاف هذا .

## المطلب التاسع

## 11 - في غســــل القدمين

هنأك من يقول : إنه يكفي القـدمين المسح في الوضـوْء كـمـا يكفي الرأس ؛
 عن محمدل بن مسلم عن إبز هيم بن ميسرة عن عثمان بن أبي سويد أنه ذكر لعمنر بن


وتد قال بهذا جمههور سلف هذه الأمة منهم : أبو بكر وعلي وابن مسنعود
 وعاصم بن لقيط بن صبرةّ ومحمد بن مبحمود ويحيى بن أبي كثيروغزووة وعطاء
والحسن والثوري، والشعبي( (Y).

ونقل الإمام النووي وابن قدامة الإجماع عليه وهو مذهب الأئمة الأربعة(r) .
والمجة لهذا المذمب :


( ( $)$ (YM/Y) مصنف عبد الرزاق (Y/ )


-(179/1)

فنه عـــر بن عبدالعزيز

## وجه الاستدلال :




 واستنشق واستنتر ثلاث غرفات، نم أدنا
 غسل رجليه إلى الكعبين(1)

 (r)




 خطيئة بطشتـها يداه مع الماء أو مـع آخر قطر الماء فإذا غـسل رجليه خر جـت


كل خطيئة مبتـهـا رجـلاه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - حتى يخـرج نقيًا
من الذنوب|(1) .

## وجه الاستدلال :

يدل هذا الحديث الأخير بنطوقه دلالة صريحه على ألن فرض الر الرجلئ

 أن ترى إلا نتيـجـة غـنسل فإذا كان الوعيد بـالنار لمن لمب يتعهد آلرجل

 بجرد أنه رأى بقعة قدر إلظفر في القدم ملم يصبها الماء .

## المطلب العانر

## ז1 - في مسـح الوجه بالمنديل بعد الوضوء

إذا فرغ الإنسان من الوضوء والماء يقطر من أعضاء الوضوء فهل يجهوز له أن


 يسح وجهه بالمنديل (1)
وقد تال بجواز المسح بالمنديل بعد الوضوء كل من الزهري وقتادة والمسن


 وأصحاب الرأي وابن المنذر (£) وهو مذهب الأئمة الأربعة(0) . واالحجة لهذا المذمب - العقل والنقل :
(1) أما النقل :

1 - ما روي عن بنانة خادم أم البنين امر أة عثمان أن عثمـان توضأ فمسح وجهه بالمنديل (7)

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

. 1 ) ( 1 ( $)$ ، 1 ( 1 ( ( ) ( المجموع (
 (1) (1) مصنف ابن أبي شيبة (1) (1) ).

Y - ما روي عن سويد مولى عمرو بن حريث أن عليّا اغتسل تم أخذّ ثوبًا
فدخل فيه يعني تتشف به(1)" .

ينشف بها (r)
(ب ) وأما العقل :
فإن الإنسان إذا توضأَ وأكمل الوضوء إلى أماكنه وتمت طهارته فإِن العُقل لا لا
 "فسوف يقطر الماء من أعضائه على ثيـابه فيؤذيه، ثم إن جفاف الماء لا بلا بل وأن يخصل فإن لم يخصل بالمسح حصل بفعل إلمو، والأمران سيّان. .

فنـهعـر بن عبـدالعزيز

## المطلب الحادي عشر

## r| - ملّة المســـح على الخفّين

مدة المسح على الخـفين للمقــيم يوم وليلـة لا إشكال فيـه ، وأما مـدة المسـح للمسافر فقد كتب فيها عـمر بن عبدالعزيز بأنها ثلاثة أيام بلياليـهن ، فقـد نقل عنه عبدالرزاق في المصنف عن محمد بن راشد قال : أخبرني سليمان بن موسى قال :
 هكذا يأمر عمر بن عبدالعزيز من في ثغر المصيّصـة - ولهـم أحكام السـر ألما أن يخلعو| خفـافهم في كل ثلاث أي ثلاث ليال أي ثلاثة أيام بلياليهن لأن العرب تطلق على ذلك ثلاث ليال أو ثالاثة أيام والمعنى واحد .

وقـد قـال بهـذا - وهـو الملمـح ثـلاثـة أيام للمـســافـر - عــمر بن الخـطاب





وأحمد (V)
اللمنيمة : ثغر من تُور الرمم، انظر لسان العرب (9r/V) .


 (0) ( 1 (


# الباب الــانبي : نته عـــر بن عبدالـعزيز <br> والحجة لهذا المذهب : 

 عبـدالرزاق أخبـرنا الثوزي عن عــمرو بن قيس الملائي عن الـلمكم بن عـتـيـبـة عن القـاسم بن مخيمرة عن شنريح بن هانئ قال : أتيت عائشة أسـألهـا عن المسنح على الحْفين فقالت : عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسـول اللـ فسألناه فقال : جـعل رسـول الله ونَ للمقيم(1)

Y Y Y الـحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبدالله الجلدلي عن خزيمة بن ثابت عن الثبي


## الطلب الثاني عشر

## £ - في النهى عن البصق عن اليمين


المسلمين ولا مـلائكة رب العالمين، فلا يجـوز للمسلم أن يبصق في الما المسجـد، ألوا أو



 عن ذلك وقال: إنك تؤذى صاحبك، ابصق عن شمالك(1) وقد قال بالنهي عن البصق عن اليمين أو إلى الأمام والأمر بأن يكون ذلك
 ومحمد بن سيرين وابن حزم( (r) وهو مذهب الأئمة الأربعة(Y) . والحجة لهذا المذمب :
 في الصـلاة فإِنا يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا ولا علا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى)|(亡)


Y فحكهـا بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يُينه، ولكّن عن يسناره أو (1)" تحت قدمه اليسرى
 أن يبصق وما عن يمينه فارغ، فكزه أن يبصق عن يمينة وهو ليس في الصـلاة(ب)
ع - مـا روي عن غبادة بن الصامت عن معاذ بن جبل قال : كـان مرّيضا
فبصق عن يينه، أو أراذ أنٍ يبصق فقال : ما بصقت عن يميني منذ أسلمت (ب)

# المبحث الثاني <br> في الصلاة ويشتمل على اللباس 

ويتكون من المطالب التالية :

المـطلــــــــب الأول : في أوقات الصلاة.
الـطلـبـب الــــــــــــــي : في اللباس.
المطـلـب الـــــــــالـت : في الأذان والإقامة.
اللــطــــــب الــرابــع : في جواز الصالاة في النعلين.
المطـلـب الحـــــــامس : في الصلاة إلى سترة.
المطلب الـســـــادس : في وقت قيام الناس إلى الصلاة.
المطـلـب الـســـــــبـع : في مدى إلزام المصلي بتسوية الصّفـ .
المطلـب الـنـــــــــامن : في بعض أفعال الصلاة.
المطلـب التــــــــــــــ : في الصالة في الكنيسة.
المطلـب العــــاشـــر : في الصلاة في المقصورة.
المطلب المــادي عشـر : في الصلاةعلى المسوح. المطلـب الثاني عشـر : في حكم السجود على كور العمامة.

المطلب النــالث عــشـــر : في حكم صـلاة الإمام الذي حكم بغير ما أنزل الله.
المطلـب الرابـع عـــــــــر : في الفريضة إذا تركت عمداًا. المطـلب الحـــامس عــــــر : في أحكام القصر والمِمع

المطلب الســادس عــشـر : في الإمامة.
المطلب الســـابع عــــــر : فيـ سجود السهو .
المطلب الـــــامن عــــــر : في الذكر بعد الصلاة.
المطـلب التـــاسع غــشــر : في صلاة الاستسقاء.
المطلب الـعــــــــــــرون : في الصاة للزلزلة.
المطلب المادي والعشرون : في سجود التلاوة.
المطلب الثـاني والعشـرون : في الحديث بين صلاة العشاء والوتر .
المطلب الثـالث والعسْرون : في أحكام صلاة الجمعة.
المطلب الرابع والعـشـرون : في أحكام صلاة العيدين.
المطلب الحامس وإلعشرون : في الكتابة في المسجد.

# المطلب الاول 

## في أوقات الصلاة

## وفيه مسائل :

المسأله الأولى : 10 - وقت صلاة الظهــــر :
 حيث إنها أول الصلوات وبها بدأ جبريل وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن وسط السماء وعمر بن عبدالعزيز يبين هذا فيجعل وقتها الهجيرة وهو ما بعد الزوال.

1 - روى ابن عبدالحكم قالل : وكتب عمر بن عبدالعزيز : من عبداللله عمر
 بالله، وإقام الصالة لوقتها، وإيتاء الز كاة وحافظا الهجيرة بالظهر . . . وحافظ على ذلك، فإن المحافظة عليها حق، ، واصبر نفسك

على ذلك(1)
وقد قال بهـذا القول بأن أنضل الصلاة في وقتها أو في أول وقتها : أبوبكر

 الظهر من زوال الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله(


 .( $\varepsilon T)$

## والحجة لهذا المذهب :




## وجه الاستدلال:

في الحـديث دلاللةواضـحة على أنه إذا دخل وقـت العصر فقـلـ انتههيبوقت الظهر وأنهنما لا يجتمعان .
 يسأله عن مواقيت الكصلاة؟ فلم يرد عليه شئنًا . قال : فأقام الفجر حين انشثق الفجر
 والقائل يقول قد انتصفب النهار . . . ثم أخخر الفـجر من الغد حتى انصرفبَ منها والقائل يقول : قد طلعت الشُمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس (Y) .
:
 و كانت قدر الشر الك، وحلى بي العصر خين كان ظله مثله . . . فلما كان الغـلـ (r) (r)
 يكون ظل كل شيء مثله؛ حيث ينتهي وقت الظظهر ويبدأ وقت العصر :

## المسألة الثانية : 17 - وقت صلاة العصر :

يشترط لصحة الصلاة أن تكون في وقتها لا تسبقه ولا تتأخر عنه إلا لعذر

 عبدالعزيز : من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى أمراء الأجناد . أما بعد فإنـا الدين وقوام الإسلام الإيان بالله وإقام الصالاة لوقتها، وإيتاء الز كاة .
وحافظ على أوقات الصلوات فإن وقتها الهجيرة بالظهروصلاة العصر
والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة(1) .

وقد قال بهذا عمر بن المطاب مِئِّهِ وابنه عبدالله( (r)، وأبو بكر بن مـوسى وأبو بردة وجابر بن عبدالله وأبو مسعود (r)


 وعند أبي حنيفة وقت العصر يتد إلى الغروب والأفضل قبل أن تتغير الشمس (\&) عـي وعمر بن عبدالعزيز لم يصرح ببداية وفت العصر وإثا ذكر الوقت الذي

 يأتي والحجة لتحديد وقت صلاة العصر ما يأتي :
(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص TV ؛ وانظر مصنف ابن أبي شيبة (Y) (Y/ (Y) .

مصنف ابن أبي شيبة (Y/V/X، •Y).



1 - ما روي عن غبدالله بن عمرو أن رسول الله كَ
 مالم تصفر" الشمس)(1)



 المسألة الثاثلة : IV - وقتت صلاة المغرب :

لم يحدد عمر بن عبدالعزيز نهاية وقت المغرب ولكنه بين وقتها الذيني ينبني

 قال : وكتب عمر بن عبدالعزيز : من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى أمراء الألمأجناد.

 وحافظ على ذلك فإن المحافظة عليها حق، واصبر نفسك على ذلك (r)





$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سنن أبي داود (Y/V/ (Y-V) (Y) }
\end{aligned}
$$

فنـه عـر بن عبـدالعزيز
وسليمان بن موسى وعطاء وابن مسعود(1)
كما وافق عـمر في بداية الوقت الأئمـة الأربعة، ولكنهم اختلفوا في نهايته،
فجعل الإمام مـالك والشــافعي - في الجـديد - وقتهـا بقـدر ما يصلي فيـه ثلاث ركعات أو خمس ركعات بعد تحصيل شروطها ثم لا يستمر، بينما ذهب أبو حنيفة والشـافـعي - في القديم - وأحـمـد إلى أن الوقت إلى مـغيبـ الشـفت الأاحــمـر وأن التبكير أفضل (Y)

## والحجة لهذا المذهب :

1 - مـا روي عن رافع بن خـديج قال : كنا نصلي المغرب على عهـد رسول

(اصلوا المغرب حين فطر الصائم مبادرة طلوع النجوم)|"() ")
المسألة الرابعة : 1 ا - وقت صلاة العشاء :
ثم بين عـمر بن عـبدالعزيز دخول وقت العشـاء ونهايته، فقـد ذهب إلى أن وقت العشــاء يبدأ بذهاب بيـاض الأفق ويستـمـر إلى ثلث الليل الأول فــــد روى عبدالرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان قال : كتب عمر بن عبدالعزيز : أن صلوا صـلاة العشـاء إذا ذهب بيـاض الأفق فيـما بينكمـ وبين ثلـث الليل، ومــا عـجلتم بعـد

| ذهاب الأفق فههو أفضل (0) . <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |

 والإنصـاف (




وقد قال بهذا جملة من السلف منهم: :عمر بن الخطاب وابن عباس وججابر بن


 والححجة لهذا المذمب :

 أخر العشاء - أي في اليونم الثاني - حتى كان ثلث الليل الأول (0) . Y العتمة فيما بين أن يغيب ألشبفق إلى ثلث الليل الأولى|(T) المسألة الخامسة : 19 - وقت صلاة الفجر :

لقد حدذ عمر بن عبدالعزيز وقت صلاة الفجر فذهب إلى أنها تصلي بغلس كما يأتي:
1 - روى ابن عبدالحكم قال : وكتب عمر بن عبدالعزيز : من عبداللله عمبر
 ثم صلٍ الفجر بغلس وحافظ على ذلك فإن المحافظة عليها حق (V).
:(1) سبيرة عمر بن عبد المزيّز لابن الحكم، ص VV.
(r) المغني (rNY/ (r ).

$$
\text { ( المجموع ( ( }) \text { ). }
$$

( ( )





وقد قال بالتغليس بالفجر عمر بن الحطاب وابن الزبير وعبدالله بن عمر وأم سلمة(1)، وعائشة وابن أبي سلمان وأبو موسى وعئمان بن عفان (r) ${ }^{(1)}$ وأبو بكر


## والحجة لهذا الملمب :


الفجر ثم يخرجن نساء المؤمنين متلفعات في مروطهن ما يعرفن من الغلس (0) .

## وجه الاستدلال :

إن عدم معرفة الصحابيات عند انصر افهن من صلاة الفـجر من الغلس فيه
دلالة واضحة على أن النبي المؤمنات الالصراف من هذه الصلاة دون أن يعرفهن أحد في الطريق من الغلس .

## المسألة السادسة : . . - اجتناب ما يشغل المسلم عند حضور الصلوات :

شـأن المسلم الحق أن ينتـاد لأمر ربه عزّز وجل فـإذا سـمع داعي الله ينادي : "حي"على الصلاة، حيّعلى الفلاح" ترك جميع أمور الدنيا وأجاب الداباعي، ومن
 أمور الدنيا حتى تنفضي الصلاة، فقد روى ابن الجوزي ونير وغيره ما يأتي :
 (اججتنبوا الأشغال عند حضور الصلوات، فمن أضاعها فهو لما سواها من شرائع

$$
\begin{aligned}
& \text { (OVT - oVM/ (1) (Y) }
\end{aligned}
$$

 حدثنا أبو شعيب الحراني جحدثنا يحيى بن عبدالله حلثنا الأوزاعي قال : كتبن عممر
 شعائر الإسلام أشُد تضييعًا (Y) .
بـ - وكان عمر يكتب إلى عمـاله: اجتنبوا الأشـغال عند حضور الصالاة،
فإن من أخاعها فهو لما سواهها من شرائع الإسلام أشد تضييعا (r)
كل هذه الروايات جـاءت باسم عـمر والمقصـود عـمر بن عبدالُعـزيز لأنهـا وردت في سـيرته لابن المُـوزي وفي مــام الكالام عنه في حليـة الأوليـاء والبـبّاية والنهاية.

من هذه النصوص يظهر حرص عمر بن عبدالعزيز الشـديد على الصنلوات ولهذا نهى عن الأشغال إذا حضر وقت الصلاة . ونهي عمر عن الأشغال عند حضور الصلاة موافق لأصول الشريعة ولأقوالـ علماء المسلمين على مرّ العصور من غير تفصيل .

## والـجة لهذا :


[الماعون: \&-0].
r - ما روي عن أبي عمرو النيباني قالل : حدثنا صاحب هذه الديا الدار وأشار


$$
\begin{align*}
& \text { حلية الأولياء (Y/V) } \tag{1}
\end{align*}
$$

نته عمربن عبدالعزيز

سبيل اللهه(1)
وجه الاستدلال :
في الآية الكرية وعيد شديد لمن أخر الصالاة عن وقتها، وفي الحديث بيان

 عبدالعزيز من النهي عن الأشغال عند حضور الصلوات .

## الـطلب الثاني

## 

المبألة الأولى : آ - ترك الإسبال :



 لم يغطهـما باللبأس

فقد روى ابن أبي ثُبيبة قال : حلثنا أبو بكر قال : حدثنا عيسى بن يونسن عن


الكعب والشراك(1)
 والقاسم ${ }^{\text {(Y) }}$

وتراوحت أقو الهم ما بين ألتحريم والكراهة(ث)




## (1) الله إليه يوم القيامة)

Y -



المسألة الثانية : بr - لبس الخـــــــــز" :
 فتحريه على الر جال معلوم من الدين بالضرورية، وأما الخز فإن عمدر بن عبدالعزيز يلبسه ولا يرى به بأساً.

 مطرف خزّ أبيض (0)

وقد قال بجواز لبس الخزّ جمهور من سلف هذه الأمة منهم ابن عباس وأبو هريرة والحـسين بن علي وأنس بن مـالكـ وابن الزبير وأبو بكر وعـرون بـن بن الزبير

 وسبيل بن عوف والشُعبي وشريح وأبوقتادة ومحمد بن علي وخيثمة(7) .
(1) (1) مصنف ابن أبي شيبة (rav/A) (ra/V)






وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد(1) .
والمحجة لهذا لمذمب :
1-1 مـا روي عن يحـيى بن أبي إسـحـاق قـال : رأيت على أنـس بن مـالك مطرف خززّ، ورأيت على القـاسم مطرف خزّ ورأيت على عبداللله بن عبيـيـد الله

خزَ ${ }^{\prime}$
Y با - ما روي عن المعيزار بن حريث قال : رأيت المسين بن عليّوعليه كسباء
خزّ، وكان يخضب بالحنا والكتم (r)

أبي أوفى مطرف خز" (غ) .
ع - ما روي غن عيينة بن عبدالرحمن عن أبيه قال : كان لأبي بكرة مبطرف
خز" (0)
المسألة الثالثة : זr - النهي عن تشبه الأمة بالحرّة :

 تتُبه الأمة بالحرائر، كما نُهى أن تلبس الحمّار .
فقد روى ابن سعلد في الطبقات قـال : أخبرنا أحمد بن مـحمد قال : خحدثنا عبدالر حمن بن حسن عن أبيه أن عمر بن عبدالعزيز كتب أن لا تلبس أمة خَمُمارًا،

ولا يتُبهن بالحرائر (1)

( ( $)$

( ) ( ) مصنف ابن أبي شيبة ( $)$


11 .

ننهع عبر بن عبدالعزبز

ومالك (Y)

## والحجة لهذا المذهب :

1 - مـا روي عن عـمر أنه كـان ينهى الإماء عن التقنع. وقال : اإثـا القناع للحر ائر) واشتهر ذلك ولم ينكر . فكان كالإجماع (Y). Y الخطاب رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحر ائر فدخل على ابنـي ابنته حفصة فقال : ألم أر جارية أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر؟ و وأنكر ذلك

مغطيات الرؤوس ويقول لهن : تشبهين بالحرائر يا لكاع (0)
المسألة الرابعة :








(0) جواهر الإككيل (1/1).
 . مصنف ابن أببي شيبة (V) (V)

## 


وعبدالر حمن بن أبي ليلي وعبدالرحمن بن حنش (1) .
وذهب الأئمـة الأزبعة إلى جواز لبس الحلي" للنسناء فتكون الجمواري داخلـة
فيه

## والحجة لهذا المذهب :

1- ما روي عن عبدالله بن زرير العافقي قال : سمعت علي بن أبي طالبَ

هذين حرام على ذكور أمتي حلّ لإناثهم (ث) .

Y
 أمتي، حل لإِناثهمه(1)

## وجه الاستدلال :

جواز لبس الذهب للإناث كبارًا أو صغارًا لعدم التفزيق بينهن فين الحديثين،
 لعدم وجود أي خلاف فين لبسه للإناث .


فنهعـربن عبلالعزيز

## المطلب الثالث

## في الأذان والإقامة

## المسـألة الأولى : 0 - النهي عن التغني بالأذان :

التغني بالقرآن مطلوب ومسنحب، وأما في الأذان فغير مستحب بل ينبغي أن يكون الأذان سهلاً سمـحـا مـن غير تغن أو تططيط، ولذلك فقـد نهى عمر بن عبدالعزيز عن التغني بالأذان كما يأتي : 1 - روى الثوري عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : كان مؤذن لعمر بن


بيتلك (Y)
Y - روى ابن سعد قـال : أخبرنا قبيصة بن عقبة قال : حدثئنا سفيان عن
 جارية له تقول: أذن الراعبي(r)، فبعث إليه، أذن أذانـانـا سمحًا ولا تننّه وإلا فاجلس

في بيتك(!)
r - روى ابن أبي شيبة قال : حدئنا أبو بكر قال : حدئنا وكيع عن سفيـن
 عبدالعزيز : أذن أذانًا سمحـا وإلا فاعتزلنا (0) .
(1) (Y (Y : أي انتضض . ويكون من الفزع وغيره، والمقصود الاهتزاز تطريبًا في الأذان.

 ( ) (
 وقد وافق عمر بن عببدالعزيز في النهي عن التطريب بالأذان كل من ووكيع
والأعمش وإبراهيم( (1) .

وهو وهذ الإمامين أحمد والشافعي (Y)

## والحجة لهذا :

 مؤذن يطرّب فقال رسولإلله


## المسألة الثانية : 7 ب - مقدأر الانتظار بين الأذان والإقامة :

حيث إن كالً من وقت الظهر ووقت العشاء واسع ولا يخشّى مع الانتظارا





 فيصلي فيه أربع ركعات ثم قعد، فأقم بقدر ذلك (2)
(1) مصنف ابن أبي شيبة (YM/ (Y) (Y) ( ( ( $($ ) ( $(\mathrm{H})$ الطبقات الكبرى لابن سعب (Tro/o) (Tro).

نتهاعـر بن عبدالعزبز
وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى الانتظار بين الأذان والإقامة ماعدا المغرب فإنها
لا لأوخر (1)

## والـحجة لهذا :

 أذانين صـلاة - ثلاثًا - لمن شاءي|"(r)


r - ع عن جابر بن سمرة - رضي اللهع عنهما - قال : كان مؤذن رسول الله تِ

## وجه الاستدلال :

الصحلاة بين الأذان والإقـامة وكذلك ابتدار السـواري بالاعتمـاد عليها في

 إن وقتي الظهر والعشاء واسعان فإن من المناسب إطالة الانتظار فيهمها أكثير من





( ( ) المسند بشرحه الفتح الرباني (٪/ ع ع) ).

## المسألة الثالثة : V V - شفع الأذان وتوخيد الإقامة :





 يقول: الأذان مشنى مشنى والإقامة إحدى إحدى .

مشنى مشتى وإقامته إحدى إحدى ولا ينكر انه(1) .

وقد قال بشفع الأذان وتوحيد الإقامة كل من ابن عمر والحسن وأنسن ووقتاذة وعروة ومكحول وأبي قِلابة وأبي محذورة


## والـجة لهذا:


يوتر الإقامة إلا الإقامة (0)
وجه الاستدلال ؛
أن الأمر لبلال بذلكُ لا يكون إلا من رسول الله

$$
\begin{align*}
& \text { ( })
\end{align*}
$$


(0) ضحيح البخاري (1// (10) ).

نته عـر بن عبدالعزبز
دليل علي أن جـملة (قد قامت الصالاة)" مستثناة من الإيتار المخصـوص بالإقامة، ، والحديث ظاهر الدلالة على شفع الأذان وتوحيد الإقامة .
المسألة الرابعة : 1 - الإقامة حدر من غير ترجيع :
هناك فرق بين الأذان والإقـامـة من خـيث إلقاء كـل منهـمـا، فالأذان يؤتى به
 عبدالعزيز مؤذنه بأن يحدر الإقامة حدرًا ولا يرجعها مشل الأذان كما يأتي :
روى ابن سعد قال : أخبرنا مححمد بن عـمر قال : حـدثني ابن أبي سبرة عن المنذر بن عبيد قـال : سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول لمؤذنه : احـدر الإقامـة حدرا
ولا ترجع فيها(1).

وقّد قال بحدر الإقامة حدرًا من غير ترسل فيها مثل الأذان، كل من عمر بن الخطاب وابنه عبدالله والخسن ومحمد وإبر|هيم( ${ }^{\text {(Y) }}$
وذهب الأئمة الأربعة إلى أن الإقامة تحدر حدراً وأنه لا ترجيع فيها ${ }^{\text {(r) }}$
والحجة لهذا المذهب :
1 - ما روي عن محمد بن عبدالملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جلده قال:

(E) يرجعي)

> ( ( ) الطلبقات الكبرى لابن سعد (Y/0) (YOQ). مصنف ابن أبي شيبة (Y)/ (Y)/ (Y) (Y)
 ( $(\varepsilon \cdot \mathrm{v} / \mathrm{l})$
مسند الإمام أحمد مح شرحه الفتع الرباني (Y/Y - KY ) .

Y - Y ما روي عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال : جاءنا عـمر بن الـُطاب
فقال : إذا أذنت فترسل وإذا أقمث فاحدر (1)
r -
الإقامة)

## وجه الاسندلال

يظهـر من هذه الروأيات أن الإقـامة تحــر حـذرأ وأنه لا ترجـيع فيـهـا، وأن الأذان فيه ترسل .

## المسألة الخلامسةة : 9 - اسستقبال القبلة إذا بدأت الإقامة :

حيث إن الإقامة إشـعـار للمـصلين ببدايـة الصـلاة، والصـلاة يشـترط لـهـا استقبال القبلة فقد أمر عـمر بن عبدالعـزيز الناس بأن يستقبلوا القبلة إذا بـبدأت


 يستقبلوا القبلة ${ }^{\text {ي }}$

وإيراهيم(0) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y)/ (Y) (Y) (Y) } \\
& \text { (Y) مصنف ابن أبي شيبة (Y/ (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( ) }
\end{aligned}
$$

## والحـجة لهذا بالنقل والعقل :

1- أمـا النـقل: فمـا روي عن إبراهيم النختي قال: يستقبـل المؤذن
بالأذان والشهادة والإقامة التبلة (1)
Y - Y وألا العقل : فلما كان استقبال القبلة شرطَا لصحة الصـلاة وقد أمرنا




 علامة لبدء صلاة الفريضة المشروط فيها استقبال. القبلة.
 باستقبال القبلة إذا بدأت الإقامة ما يو افق السنة وينبئعن فتههه رضي الله تعالى

## المطلب الرابع

## -بَ - في جواز الصلاة في النعلين

هل يجوز أن يصلي الإنسان دون أن يـخلع نعليه أو خفيه؟ لقد صهلى عمز بـ بن
 الرعيني : رأيت عمر بن عبدالعزيز يصلي في نعلين(1) .
وقد قال بجو از الصصلاة في النعلبن ابن عباس وأبو هريرة ومـجاهمد وعطاء
 وسعيذ بن المسيب وعطاء بن يسار وطاووس وأبو جعفر وعلي بن المُسين وشُريـيح



## والحجة لهذا ما بانتي :


 المصنف عن معمر عن سعيد الجريري عن أبي الـعلاء بن عبدالله بن الشخّيّر عن أبيه قال : رأيت رسول الله خفيه
( (1) سير أعلام النبلاء (Yo/0)
. (YAV - rAE/ انظر مهینفـ غبد الرزاق (Y)

( -( $\wedge \varepsilon-\wedge r /$ )
(0) مصنف عبد اللزاق (1 (1

## المطلب الحامس

آ - في الصلاة إلى سترة

اختلف أهل العلم في مسألة السترة، فقالل بعضهـم: إنها وابجبة لا تصح



 وقد تال بالتزام الصلاة إلى سترة جمع كثير من الصحابة والتـابعين ومن
 وعكرمة وقتادة وأبو سعيد الخلدري وعطاء والثوري وطاووس وسـعيد وين بن جبير وصفوان وابن سيرين وشريح وابن جريج والحكم الغفاري وعبدالله بن مغغل (Y) ،
 الإجماع عليه( (r). وأجمع الأئمة الأربعة على أن الصلاذة إلى سترة سنة(ع) .

البخاري بشأنها خمسة عشّر بابّ(o).
 ( ( $)$ . (r\&q-r\&v/r) (r)


$$
\begin{align*}
& \text {-(rrv/r) (ras) (ras/) } \tag{0}
\end{align*}
$$

Y -
 فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال : مؤخره، وكان ابن عمر يفعله(1).



 وجه الإستدلال :

مـا تقدم يظهر مشُبروعية الصـلاة إلى السترة فإن لم يجد المصلي مـا يستره
 من وراء السترة ولو كانت عضا أو خطّا .

## المطلب السادس

## r - في وقتت قيام الناس إلى الصلاة

لا بد للمسلم أن يعرف متى ينبغي له أن يقوم إلى الصـلاة من أجل أن يقوم
 وقت القيام إلى الصـلاة هو عندما يسمع المؤذن يقول: قد قامت الصـيلاة، وفيـيا يلي ما نسب إلى عمر في هذا الموضوع: 1 - روى ابن سعد قال : أخبرنا محمـد بن عمــي

 r - وروى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا سفيـيان بن عيينة عن ابن عجلان عن أبي عبيد قال : سمعت عمر بن عبدالعزيز العيز بخنا يقول المؤذن قد قامت الصلاة: قوموا قد قامت الصلاة(「)

وعطاء( ) والحسن (1) وأنس بن مالك(0)، وهو مذهب الإمام أحمد(1) ،
(I) (Y09/0) ( الطبقات الكبرى لابن سعد (I) (Y) (Y) مصنف ابن أبي شيبة (Y/ (Y/ (Y) ). (r) مصنف عبد الرذاق ( $(\mathrm{H})$
( ( ) ) مصنف ابن أبي شيبة ( ( $)$



## والحجة لهذا المذهب :

1 - ما روي عن الحسن أنه كره أن يقوم الإمنام حتى يقول المؤذن قلذ قِامت
(1) الصالة

قد قامت ألصلاة فليقت النُاس حينغّ؟ قال : نـم (Y)

 فيه، والموض يومئذ بين الركن وزمزم، فأقام المؤذن بالصلاة فلمـا قال : قد قد قامت
 الصلاة)

الإقامة قمنا، فقال ابن عمر : اجلسوا فإذا قال: : قد قامت الصنلاة فقومو| (ً) .


$$
\begin{aligned}
& \text { أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني!| (o) } \\
& \text { وجه الاستدلال : }
\end{aligned}
$$

 للصـلاة بجرد بدء الإقامة، وأن هناك وقتّا آخر ينبغي أن يقوم المصلون فيهـ، وهو

$$
\begin{aligned}
& \text { مصنف عبد اللراق (1/0/0/0) . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) مصنف عبد الرزاق (1/ (0. 0) . }
\end{aligned}
$$

نقه عـر بن عبـدالعزيز
الوقت الـذي يقوم فيـه رسـول الله الصـلاة. يؤيد هـنا الآثار السـابقـة المروية عن جـمع من سلف الأمـة من الـصـحـابة والتابعين.

# المطلب السابع <br> سr - في مدى إلزام المصلي بتسهوية الصفـ 

تسـوية الصـفـوف من تمام الصـلاة، وقـد قيل إن اللـه لا ينظر إلى الصف الأعوج، وقد جرى العمل علي أن يلاحظ الإمام تسوية الصففوف ولا يكبر إلا بعد تسوية الصغوف، ومن شدة اهتمام عمر بن عبدالعزيز بتسوية الصفوف فـف فإنه يرى أن لا تكون هذه التسـوية. من شـأن الإمـام وحده ، بل يريد من كل رجن رجل أن يعـلـ نفسه وأن يعدل من كان عن يمينه أو عن شمـاله حتى خطر بباله خـربهـم على تر ترك

فقد روى ابن سعد قِال : أخبرنا متحمد بن مصعب قال : أخبرنا الأوزاعيي عن عمرو بن مهاجر أبي عبيذ قال : سمعـت عمر بن عبدالعزيز يقول : لو كنت أؤدب

 كل من عمر وعثمان وعلي وبلال وأنس وأبي موسى الأشعري والنعـمان بن بشـير وإبر|هيم ${ }^{\text {(r) }}$

## والحـجة لهذا :

1 - 1 صفوفكـم فـإِني أراكمم من وراء ظههري")، قال أنس : لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بنكب صـاحـبه، وقدمـه بقدمـه، ولو ذهبت تفعل ذلك لترى أحـدهـهم كـأنه بغل
(r) شموس

$$
\begin{align*}
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (Yor - Yol/A) (Yor) }  \tag{r}\\
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (YOL/ }
\end{align*}
$$

Y - r


r -
 والنهى ثم الذين يلونهم)|(r)

 الحذف؟ قال : (اضأن سود جرد تكون بأرض اليمن)|(r)، وجه الاستدلال :
 والتراص فيها، وأن ذلك من تام الصلاة.

$$
\begin{aligned}
& \text { • (r) مصنف ابن أبي شيبة (rol/ ) }
\end{aligned}
$$

المطلب الثامن
في بعض أفعال الصلاة

المسألة الأولى : عr - رفع اليدين فـي الصلاة :
هل من السنة أن ير|فع المصلي يديه غند تكبيرة الإحرام وعنذ اللركوع وعند
الرفع منه؟
لقد جاءت الروايات عن عـمر بن عبدالعزيز أنه كان يرفع يديه في الصّالاة، وشدد في ذلك حتى جاء الُقول عنه بصيغة الاستفهام الإنكاري - أي ينكر علي من لم يقبل رفع اليدين - وهذا أبلغ من مجرد الإخبار، كما ذكر أنهم كانوا يؤذَّبون إذا





قال ابن المظفر : حدّنُا صاعد، حدثنا ابن أبي أسامة بإسناده نحوه(Y) وقد نسب مـحـمدنعوامـة الذي خرج أحاديـث مسند عـمر بن عبـبـألعزيز للبـاغنذي وعلّق عليها نسبب إلى البخاري قول عمر بن عبدالعزيز برفع اليـدنين؛


(1) انظر مسند عمر بن عبد العزيز للباغندي، ص هوه ـ .7.
(Y) المصدر البسابق، ص ه 7 (Y
= نتهعبربن عبدالعزيز
إن كنّا لنؤدَّب عليها، يعني على ترك سنة رفع اليدين(1) .
وقد قال برفع اليـدين في الصـلاة جملة من سلف هذه الأمة وهم : عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير وعثمان والبير والبراء بن


 والليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعي (r)
وذهب الأئمة الأربعة إلى استحباب رنع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وزاد الإمامـان الشـافعي وأحمد يستحب رفع اليدين أيضًا عند تكبيرة الركوع وعند الرفع منه (E)

## والحجة لهذا ما بلي :

 قال : أخبرنا يونس عن الزهري قالل : أخبرني سالم بن عبدالله عن عبدا عبدالله بن عمر
 وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع اللل لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود (0)

 .




ب ب - روى الإمام |البخاري أيضا قال : حدثنا عياش قال : حدثنا عبلدالأعلىى




## وجه الاستدلال: :

يظهـر من هذين إلـــديثين أن من السنة رفع الـيـدين في الصــلاة في بـلاثة
 الثاني دلالة علنى رفع اليّين إذا قام من الركتينن.

## المسألة الثانية : 0 - عدّم الجهر بالبسملة في الصلاة :

 اللي يعمل على إحياء السنة وإماتة البدعة قد تواتر التر ألروايات عنه بأنه لا يجهر ببسم الله اللرحمن الرحيمّ في الصلاة كما يأتي : الْي
 عبدالله بن أبي فروة يقول : كـان عمر بن عبدالعزيز يؤمنا بالمدينة فلا يجهر ببـــم الله الر حمن الز حيم
 قال : أخبرنا مألك بن زيناد قال : صلى بنا عمر بن عبدالعزيز فافتتح الصلاة بان بالحمد لله رب العالمين (r) .


ننهع عـر بن عبدالعزبز
r - روى عبـدالرزاق عن معـمر : قـال : أخبرني من صلى وراء عـمـر بن
عبدالعزيز فسمعته يستفتح القراءة بالممد لله رب العالمين(1) .
وقد قال بعدم الجهر بالبسملة في الصـلاة جمهور سلف هذه الأمة منهم:




 في الفرض سِراً وجهر|(0)

## والحجة لهذا المذمب :





 وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقول ذلك إذا ترأت فقل الحـمد لله رب العالمين (v).

(T) صحيح ابن خزيمة (YOT/ - عO).
(V) مصنف ابن ابي شيبة (I / \& ) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مصنف عبد الرذاق ( } 1 \text { ( }) \text { ) }
\end{aligned}
$$

> ( $)$ ( ( ) المغني لابن قدامة (

بالحمد لله رب الغالمين(1)

## المسألة الثالثة : 97 - إدرالك الإمام راكعأ يتطلب تكبيرتين :


 تكبيرة الإخرام والأخخرى لللزكوع؟

اختلفف العلماء في ذلك على قولين :
وذهب عـمـر بن عـبـدالـعـزيز إلى أنه لا بد للرجل في هذه الـــلـة أن يكبـر
 مهاجز عن عمر بن عبدالعزيز قال : يكبر تكبيرتين (Y) .

وقذ وافق عمـر في هذا القول كل من ابن سيرين وغطاء بن السـائبُب وأبو
 والـحج لهذا المذمب بالعقل :

1- لأن تكبيرة الإحرام فرض وتكبيرة الركوع نفل، فلو جمعهمها بِكبييزة واجدة لم تنعقد صلاته لأنه أشرك بين الفرض والنفل .

Y - القياس على غغير المسبوق فإنه لو ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صـلالته،
لأن تكبيرة الإحرام تكبيرة، وتكبيرة الركوع تكبيرة أخرى فكما أن غير المسنبوق لا بد أن يأتي بهما فكذلك المسبوق .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) مصنف ابن أبي شيبة (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

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



## المسألة الرابعة : rv - التطويل في الركعتين الأوليين :



 الأوليين أكثير من غير هما؟ لقد كان عـر عـر بـر بن عبدالعزيز يطيل الركعتين الأوليين أطول من الأخريين.

1 - فقد روى بن أبي شيبة قال : حدثنا معن بن عيسى عن خالد الد بن أبي بكر قال : صليت خلف القـاسم فكان يطيل الأوليين أطول من الألخرين الظهر والأوليين من العصر والأوليين من المغرب والأوليين من العشاء . . . وكان عمر بن عبدالعزيز يفعل ذلك(1)

Y - وروى أيضًا قال : حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بـلك بن عثمان قال : رأيت عمر بن عبدالعزيز يصلي بنا الظهر فيطيل في الأوليين ويخفف الأخريين

ويخفف في العصر (「)
وقد قال ذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسعد والقاسم وسالم (ب) وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى قراءة شيء من القر آن بعد الفاتحة في الر كعتين الأوليين من كل صـلاة، وهذا يترتب عليه تطويل الركـعـتين الأوليين أطول من الأخريين فوافقوا بذلك عمر بن عبدالعزيز (ع)

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

 ( $\mathrm{rN} / \mathrm{T} / \mathrm{r}$ )

## والحجة لهذا :



 إني لأركد بـهم في الأوليّين وأحـذف عنهـم في الأخريين قال : ذلك الظن بك يا أبا إسحاق(1)

 وحرزنا( ) قيامه في الر كعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك (0) : وجه الاستدلال :
 الأوليين ويخفف في الركتينّ الأخريين .

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) مصنف ابن أبي شيبة (Y/Y (Y) . } \\
& \text {. } \\
& \text { (r) في الهامش : فحزدنا. } \\
& \text { ( ) ( ) في الهامش : وحزدنا. } \\
& \text { (0) مصنف ابن أبي شيبة (Y/Y•ع) . }
\end{aligned}
$$

## المطلب التاسع

## 1٪ - في الصلاة في الكنيستة

جعل الله الأرض لرسوله محمد

 ولهذا صلى عمر بن عبدالعزيز بالجمهاعة في الكنيسة كما يأتي :
1 - روى ابن سعد قال : أخبرنا محمد بن ربيعة عن إسماعيل بن رافع قال :


رأيت عمر بن عبدالعزيز يؤم الناس في كنيسة بالشام(Y)
وقد قال بجواز الصلاة في الكنيسة والبيعة عمر بن الخطاب وأبو موسى
 وسعيـد بن عبدالعزيز ، وهي رواية عن ابن عباس واختـاره ابن المنـذر (\&) . والحجة لهذا :
 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب الأرض مسجدًا وطهوراً، وأيما رجل من أمتي أدركته الصـلاة فليصل، (0) ،
(1) الطبقات الكبري لابن سعد (٪ / / ) .
(Y) مصنف ابن أبي شيبة (艹/ (Y) .
( ) المجموع للنووي (10N/r،109).
(0) صحيع البخاري (11T/1) .

وجه الاستدلال:
يفهمم من الحديث آنّ جـميع الأرض صـالحـة للصـلاة عليها وأرضض الكنيسنة داخلة فـيهـا، ولا يخرج من هذا الحكـم إلا مـا ورد دليل شـرعي ينع الالصـالاة فـيـه

كالأماكن النجسة ومعاطن الإبل .
ومـا دامت الكنيسبة لم يرد دليل شرعي يكنع الصـلاة فيهـا فإنها تبقتي على الأصل وهو جواز الصصلاة فيها .

## المطلب العاشر

## qr - في الصلاة في المقصورة

اختلف أهل العلم في جواز الصلاة المكتوبة في المقصورة(1)، فبعضهم قال : تكره الصلاة فيها لأنها ليست من المسجد، فإذا حضرته الصحلاة وهو فيها وجب عليه الخـروج إلى المسجد ومنهم من أجاز الصلاة فيها، وهي تتخلذ كحميى لإمام حتى لا يُطعن . وقد ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى جواز الصلاة في المقصورة على اعتبار أنها جزء من المسجد .
فقد روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل


وقد قال بجواز صلاة المكتوبة في مقصورة المسجد : أنس والحسن وابن عمر
 عباس ومعاوية (\%)

## والحجة لهذا المذمب :

1 - ما ذكر في الحديث السابق من فعل الصحابي الجليل أنس بن مـالك أنه صلى المكتوبة في المتصورة مع عمر بن عبدالعزيز .
(1) المتمـوة : مقصورة الجامع وسـميت معصصوذ لأنها فصـرت على الإمـام دون الناس . انظر لسان العرب (\%/..1) .


$$
\begin{align*}
& \text { مصنف ابن أبي شيبة ( } \\
& \text { مصنف عبد الرزاق }
\end{align*}
$$

Y - بـ مـ روي عن غـبـيـد الله بن يزيـد قال : رأيـت السـائب بن يزيد يـصلي
المكتوبة في المقصورة(1) .
r - مـا روي عن كـريـب مـولى ابن عـبـاس أنه رأى ابن عـبـاس يصللي في
المقصورة مع معاوية(Y) .

وجه الاستدلال :
صـلاة بعض الصححأبة المكتوبة في المتصـورة دليل عملمي على جواز الضــلاة
 المسلمين من عمليات الاغنيال التي ذهب ضـحيتها اثنان من الحخلفاء الراشدين.

## المطلب الحادي عشر

## -ع - في الصلاة على المســـــوح

المسح (1) كساء مصنوع من الشُعر فهل تجوز الصالاة عليه؟ لقد صلى عمر بن
عبدالعزيز على المسح، وهذا دليل عملي على أنه يرى جواز الصـلاة عليه . فقـد روى ابن أبي شيبة قـال : حدثنا أبو بكر قال : حدثـنا أبو أسـا

وقد قـال بجـواز الصـلاة على المسوح جـملة من الصسحابـة وهم : علي وابن
عباس وابن مسعود وجابر وأبو اللدرداء رضي اللهه عنهم أجمعين (ب) .
واالحجة لهذا بالنقل والعقل :
: ا ( )
1 - ما روي عن عامر قال : صليت مع ابن عباس في بيته على مسح يسـجد عليه

Y Y - Y ويسجد (0)
(1) (المسح : جمع القلة منه أمساح وجمع الكتُرة مسوح، والمسح : الكساء من الشُعر . انظر لسان

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



فكان يسجد عليه(1)
وجه الاستدلال :
في هذه الآثثار دلالة صريحة على أن هؤلاء إلصـحابة يصـونون علْى المسبوح،


( ب ) وألا العقل :
فإن المسوح المصنوعة من الشعر ما دامت طاهرة فلا مانع من الصالاة علِّهِا .

نتهعـربن عبدالعزيز

## المطلب الثاني عشر

## اء - في حكم السـجود على كور العمامة

قد يلبس الصصلي عمامة مكورة على رأسه وقد يكون على جبهتهـ شيء من كورها، فهل على الصصلي أن يحسر العمامة عن جبهته أم يكفيه أن يسجد على كور كور العمامة؟

ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى كراهة السججود على كور العمامة، فهو يرى أن الجبهة لا بد أن تباشر الأرض في السجود.
فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال : حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن ابن
 (1) العمامة

وقد قال بهـذا القبول وهـو كراهـة السـجـود علـى كور العـمـامـة كل مـن : عبادة بن الصامت وعلي وابن عمـر وأبي عبيدة وإبر اهميم ومـحمد وابـي


الإمام أحمد

## والحجة لهذا المذهب :



( $(\mathrm{H})$ ( $(\mathrm{r})$

(0) محيع البخاري (19Y/ ) ).

Y -
سبعة أعظم ولا نكفل ثبوبًا ولا شعراً|(1) .

يظهر من المديئين أُن الجمبة أحد الأعضاء السبعة التي أمرنا بالسجنود
 مباشرة هذه الأعضاء كلها للأرض، ولا يتح لا يتق ذلك إلا بإزالة كور العممامنة عن الجبهة.

## المطلب الثالث عشر

## r - في حكم, صلاة الإمام الذي حكم بغير ها أنزل الله

الله سبـحانه وتعالىى هو الحق وحكمـه هو الحق والعـدل، ومـا سواه باطل، ،

 فيه على المنبر واعتبر أن صلاة هذا الحاكم غير مقبولة . فقد روى الباغندي قال : حدثنا مححمد، حدثني عبدالله بن أحمد الدّوّوقي،



 الله صـلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)|(1) (1)

## والحجة لهذا :


الناس لا يقبل الله حلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله(Y)
وجه الاستدلال :
التحـذير الشديد من الحكم بغير ما أنزل الله وشرع لعباده وأن الله تعالى لا يقبل من فاعله صلاته وهذا يشمل الإجزاء والصحة .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) المستدرك ( (Y) (Y) ، نشر دالر الكتاب العربي ، بيرت : لبنان . }
\end{aligned}
$$

## المطلب الوابع عشر

## في الفريضة إذا تركت عمداً

المسألة الأولى : ז


تصلح إلا فيه نقل ذلك عنه ابن حزم(1) كما يأتي :

وعن أسد بن موسنى عن مروان بن معاوية الفزاري : أن عـمر بن عبلذالعزيز


لكانوا بتر كها كفارًاّ، ولكن أخروهاعن وقتها(Y).

وقد قال بهذا: عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن مُسعود


العقيلي وومطرف بن عبداللهن وغيرهم (r)
والحجة لهذا المذهب :

[الماعون: \&-0].

وِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيُّا هِ [مريم:

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y ( المحلي لابن خزم (Y) }
\end{aligned}
$$



 الصلاة وأنت في المسجد، فصل (1) ،
ع - ما روي عن ابن حزم في قول عمر بن الحطاب في خطبته بالجابية: ألا وإن الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصلح إلا به(r)

وجه الاستدلال :




قبل وقتها ولا إن صلاها بعد وقتها إلا لعذر شرعي لأن كليهما في غير الوقت المسألة الثانية : ع६- من ترك الفريضة متعمداً فهو مرتد :

لا شيء من العبـادات أهم من الصـلاة، وقـد اختلف العلمـاء في حكـم من
 يكون مرتداً عن الإسلام نقل ذلك عنه ابن حزم(ب)




$$
\begin{aligned}
& \text { عبدالله، وابن حزم (£) . } \\
& \text { (Y\&) (1) } \\
& \text { ( ( }) \\
& \text { (Y) (Y) الحلي لابن حزم (TYN/Y) ورقم المستالة (TVQ) ) } \\
& \text { ( ( ) الملمي لابن حزم (YN/ (YN/) . }
\end{aligned}
$$




## والحجة لمذهب عمر بن عبدالعزيز :


والكفر ترك الصـلاة) (Y)
Y - Y
بيننا وبينهـم الصلاة فمن تر كهيا فقد كفر||(ب) .

لـ
والنشرك إِلا ترك الصـلاة، فِإذا تر كها فقد أشرك||(؟) .

وجه الاستدلال :
هذه الأحاديث صرئـحة في كفر تارك الصـلاة، فإذا كان التارك اللصالاة حتى



 الإمام أحمل، ومعلوم أن من كثر بعد إسلامه فهو مرتد .

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) سنن ابن ماجهه ( }
\end{aligned}
$$

## المطلب الحمامس عشر

## في أحكام القصر والجممع

## اللمسألة الأولى : 0ع - وجوب قصر الصلاة في السفر :

 ويقصر إن شاء؟، ، أم أنه عزئة فلا يصح الإتمام في السفر ؟

 الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصح غير هما(1) "

وقد قال بوجوب قصر الصلاة في السفر : عمر وابنه عبدالله وابن عبـ وجابر بن عبدالله(Y)، وهو مذهب الإمام أبي حنيـفة ورواية عن الإمامين ماللك

وأحمد

## والحجة لهذا المذهب :

1 - مـا روي عن يحبى بن إسحاق قال : سمعت أنساً يقول : (اخرجنا مع النبي وَ قلت: أقمتم بككة شيئًا؟ قال : أقمنا بها عشراً||(گ)
r - r

(r) مصنف ابن أبي شيبة (r (\% ) - -




> فقال : (صدقة تصدق الله بها عليكمـ فاقبلوا صدقتهه|(1) :

萑
ركتين في الحضر والسفرِ، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر (Y) المسألة الثانية : 1 ع - الجمـع بين الصلاتين :
الجممع بين الصلاتين معا الختلف فيه أهل العلم . فقال بعضهم : يجهوز الجمَع
 يجوز الجممع بين الصصلاتين إلا من عذر لا لمجرد السقر وبعض هؤلاء قالل : ليسّ من السنة الجمع إلا جمع عرفة ومزدلفة .
 عذر كما يأتي :
1 - روي الإمام الطبري قال : روى عبدالر حمن بن مهدي عن سفيان قالن:




بين الصلاتين إلا من عذر (ヶ)

قال : جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز : لا تجمعوا بين الصلاتين إلا من عذر (\&) (\%)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مصنف ابن أبي ثيبة ( (Y\&V/Y). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { ابن أبي شيبة ( (809-1 ) }
\end{align*}
$$

وقد قـال بكراهة الجحمع في السفر مطلقُا كل من الأسود والحسن ومـحـمـد
 مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى (r)

## والحجة لهذا المذهب :



. $[1.4$
 صلى صالاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صالاة المغرب والعشاء بـجُمَع (\&) . أي مزدلفة . وجه الاستدلال :

أن الصلاة مفروضة في أو قاتها والجمع بين الصلاتين يجعل إحدى الصلاتين
تصلى في غير وقتها .
المسألة الثالثة : V - - رأيه في جمع الصلاة بمزدلفة :
المعروف لمن حج البيت الحرام وو قف بعرفة وبات بزدلفة واللذي جرى عليه العـمل أن الحاج يتحرك من عرفة متوجها إلى مزدلفة إلذا غربت الـُـمسس فيصلي
 عبدالعزيز يرى أن يصلي الحـاج المغرب حيث أدركته الصـلاة، فقد روى ألـو أبو نعيم

 - (TVM/を) (Y) (Y) - ( 1 ( 1 ) (


حماد بن زيد، وحدثنا أبو محممد بن حيان حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا أحمدن بن إبراهيم حدئنا خلف بن الوليد حدئنا يحيى بن زكريا
 شـخصتم من القريب والبعيد وأنضيتم الظهر وأرملتم، وليس السابق اليوم من


فقال له رجل : أين أصلي ألمغرب؟ نقال : حديث أدركتك من واديك هذا(1) الم
 الإنسان صالاة المغرب في وقتها .

## والحجة لهذا المذهب :



## وجه الاستدلال:

تدل الآية الكرية علىى أن الصـلاة مفروضة في وقتها لا يجوز أن تتقدم عليه
 فيكون الجمع بزد دلفة مستنثى ماتدن علدين اليه الآية الكرية .

# المطلب السادس عشر <br> <br>  

 <br> <br> }

## المسألة الأولى : ع^ - إمامة المحـــود :

الرجل الذي يقـام عليه الحـد ثم تحسن سيرته ويتوب إلى الله عز وجل ، هل يصح له أن يؤم القوم؟
ذهب عمر بن عبدالعزيز رَّفُّفَّ إلى جـواز إمامـة المحدود إذا تاب . فقـد روى ابن أبي شيبة قال : حـدثنا وكيع قال: حـدثنا داود بن عبـدالر حمن قال : حـد
 عبدالحزيز فقال : كيف رأيتموه؟ قالوا: قـد كان رحان منه ما كان فأثنوا عليه خيراً، فأمره أن يؤمهم (1)

وقد قال بججاز الصالة خلف المحدود الإمام مالك(r) وتجوز الصـلاة خلف
 المحدود واستقام فإمامته صحيحة عن باب أولى عند الأئمة الأربعة فيوافقون بذلك عمر بن عبدالعزيز .

## والحجة لهذا المذهب :




(Y) مصنف ابن أبي شيبة (Y/Y/ (Y) (Y)



## وجه الاستدلال


 شهادتهم ومع ذلك تصح إمامتهم لأن أمز الشهادة أمم من أمر الإمامة:
Y -
ما لم يغرغّر|(1)
「
تطلع الشمس من مغربها قبل منه|(Y)
المسألةٍ الثانية : ؛ ع - إمامكة ولد الزنا :


 في الصصلاة.
فقد روى ابن أبي شييبة قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثئنا عبدالوهاب الثقفين
 بالعقيق لا يعرف من ولده فنهاه أن يؤمهم (r)


$$
\begin{aligned}
& \text { والشافعي، وأحمد في إحلـى الروايات عنه(0) }
\end{aligned}
$$

نتها عـربن عبدالعزبز
والحجة لهذا بالعقل :
1 - تكره إمامة ولد الزنا لأنه لا يعرف أبوه، ومن لا يعرف أبوه لا ينبغي أن ينصّب إمامًا، لأن الإمامة موضع فضل لاتنبغي لمن لا يعرف أبوه . Y - Y يكون إمامًا إلا من يرضاه المصلون ويحبونه .

# المطلب السابع عشر <br>  

المـلاف في محل سنجود السهو معروف، فمن قائل إنه قبل السلام، ومن
 السلام كما يأتي :
1 - روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا عمر بن هارون عن عبدالعزيز بِين عـمر

 سجود السهو بعد السلام: عليّ"وأبو هريرة وأنس وعمران بن بن حصين وأبو سلمة وعبدالله وسعذ وعمار والسائب القاري والحسن وابن أبي ليلى وإبراهيم(ب) مذهب أبي حنيفة (r). ويوافقه الإمام مالك في مسألتين : 1-1 إذا كان لمحطِ الزيادة .
Y - من استنكحه الشكُ (4)، أي الذي يشك كثيرًاً.

ويوافته الشافعي في رواية عنه أنه إذا سها بزيادة، وفي رواية أنيا أخرى أنه يتخير إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده(0) .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ( ) مصنف ابن أبي شيبة (Y/ (Y). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.(Y/9/〕) (Y) }
\end{aligned}
$$

نته عــر بن عبـدالعزيزِ
و - ا إذا سلم على أحمد في مسألتين :

Y - إذا بنى الإمام على غالب ظنه(1).
والحجة لهذا المذهب :
 سجد سجدتين ثم سلّم (Y)
Y -
في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسـلّم"(r)" .

(2) بعدما يسلّم

# المطلب الثامن عشر <br> في "الذكر بعد الصلاة"، 

المسألة الأولى : اه - الذكر بعد الصلاة المكتوبة :
 يقوله، وقد اختلفت الروِايات في أول ذكر يقوله الإنسان قبل التسبيتح والتُحميد والتكبير، وعمر بن عبدالعزيز يقول ذكراً توضحه الرواية التالية:
1- روى ابن أبيُسيبة قال : حدئنا زيد بن المباب

 الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير ، ثلاث مرات

 والحجة لهذا :

 . ${ }^{(0)}$ (0)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } 1 \text { ( } \\
& \text {. مصنف ابن أبي شيبة ( }(Y) \\
& \text { - ( } \varepsilon \text { ) } 10-\varepsilon \wedge \varepsilon / \Gamma \text { ) ( }(\Gamma) \\
& \text { ( ) ( } \varepsilon \text { ) ( }
\end{aligned}
$$

المسألة الثانية : or - التكبير بعد الصلاة المكتوبة :
هناك ذكر يقال بعد الصلاة المكتوبة، أي بعد التسليم من الصلوات ات الخمس المفروضة فهل ضمن هذا الذكر تكبير؟


 ثلاثًا دبر كل صلاة(1) .
وقـد وافق عـمـر بن عبـدالعـزيز في التكبيـر ثلاث تكبيـرات بعد الصـاة

$$
\begin{aligned}
& \text { المكتوبة . وافقه كل من القاسم ويحيى بن سعيد (Y) } \\
& \text { والحجة لهذا الملهب : }
\end{aligned}
$$

ا - ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كنت أعرف انقضاء
صلاة النبي
r - مـ رو ري عن ابن عباس - رضي الله عنهمـا - أن رفع الصوت بالذكر
حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي
وقال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته (£)
وجه الاستدلال :
 وتقريره إذ هو يصدر من المسجد الذي كان يصلي فيه النبي
 ( ( H (
.ov مس (r)


## المطلب التاسع عشر <br> ror - في صـــــلاة الاستسقاء

اختـلف العـلمـاء في صـلاة الاستـســـاء فـذهب بعـضـهم إلى أْنه لا ضـلاة للاستسقاء، وقال آخرونٍ هي مُّروعة وتصلى مئل صلاة العيد، وإلي هذا ذهـب عمر بن عبدالعزيز كما يأتي :
1 - روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا معن بن عيسى عن محمدل بن هلال أثه
 استسقى فحول رداءه(1)

وقد قال بشروعية صلاة الاستسقاء : ابن عباس، وأبو موسى، وعبداللّه بن


 وأحمد ومححمد بن الحسن من الحنفية(\&) .

## والححة لهذا المذهب :

1 - 1 - روى الإمام البـخاري قال : حـدثنا علي بن عبدالله فال : خدثنا سنفيان

(1) (Y (
( (YV - -
( ( المبسوط ( $)$
والمغني ( (

نتهـهــر بن عبدالعزبز
 وصلى ركعتين (1)

Y - Y روى الإمام البـخاري أيضًا قال : حـدثنا أبو نعيم قال : حدثنا ابن أبي
ذئب عن الزهري عن عباد بن تَيم عن عـمه قـال : خرج النبي

وجه الاستدلال :


[^4]
## المطلب العشرون

## عه - فـي الصلاة للزلزلــــــة

اللزلزلة والرجف شيء يخيف العباد، وهذه من آيات اللبف تعالى التي يخخوف بها عباده، ويهلك بها من أراد إهلاكه، فالزلزلة تثير الرعب في قلوب الناسن أكثر من الكسوف.

ولذا فقـد رأى عمـر بن عبنالعزيز أنه غندمـا تتزلزل الأرض ؛ يخرج النّاس ويتصدقون ويستغفرون اللّه تعالى ولم يأمرهم أن يصلوا لهـا .
1 - فقد روى ابنأبي شيبة قال : حـثنا وكيع عن جـعنر بن برقان قالَ : كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز في زلزلة كانت بالشام أن الخرجوا يوم الاثنين من شهر


Y - Y روى ابن عبدالحُكم قال : و كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أهل الأمصصار :
 أن يخخرجوا يوم كذا وكذا| فمن استطاع أن يتصدق فليفعل فإن الله تعالى يقول :


 قال موسى:

ننهع عـر بن عبدالعزيز
 ركوعات(1).

وقد زلزلت الأرض على عهد عمر بن الحطاب فـخطب الناس ولم يأمرهم
بصلاة للز لزلة فكانت الموافقة بينه وبين عمر بن عبدالعزيز (r)
كا تقدم يظهر لنا أن عمر بن عبدالعزيز يأمر بأن يخرج الناس عني عند

 الإمامين مالك والشافعي(r)

والحجة لهذا :
ا - مـا روى ابن أبي شيبة قـال: حدثنا حفص عن ليث عن شهـر قال :
زلز
r - وقد زلزلت الأرض على عهـد عمر بن الخطاب، فخطب الناس ولم
يأمرهم بصلاة للزلزلة لـة (0).
وجه الاستدلال :
يظهرمن هذين الحديثين عدم مسروعية الصلاة للزلزلة .


# المطلب الحادي والعشرون 

00 - فـي سـجـــــــود التـــلاوة

إن في القر آن سجّدات، ينبغي للمسلم إذا مرّبآية فيها سجود أن يسـجد لله





 وقسامة بن زهير وسليمانْ بن حبيب وإبراهيم ومحمد وعمار (Y)، وأبو بكَّر وعلي وإسحاق (r).

وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد(!).
والــجة لهذا :
1 - ما روي عن أَبي هريرة قال : سجدنا مع رسول اللهكَ



فنه عــر بن عبدالعزبز
 انشَقَّتْ هُ ، فسجد بها، فقلت : يا أبا هريرة، ألم أرك تسجد : قال : لو لم أركّ النبي

## المطلب الثاني والعشرون

## 07 - في الحديث بين صلاة العشاء والوتر

إذا نام الإنسان مبكرًا استيقظ مبكراً، والاستيقاظ المبكر يتحقق معه، إدراك

 ورد عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان يسمر بعد صلاة العشاء قبل أن يوتر با فإذا أُوبير لم يكلم أحدلا .

فقـذ روى ابن سعل في الطبقات قالل : أخبرتا الفضل بن دكين فُّال : أُخبرنا عبدالعزيز بن عـمر قال : كـان عمر بن عبدالعزيز يسـمر بعد العشاء الآخرة قبّل ألن

ولم أجد قولاً بهذا المعنى تمامًا أو دليلاُ له، وإنما الذي وجدت كراهة الخلـديث بعد الْششاء فقط.

[^5]
## المطلب الثالث والعشرون

## في أحكام صلاة الجمععة

## المسألة الأولى : OV - اشتراط الجمماعة في صلاة الجمعة :

 اتفق ألفقهاء على اشتّراط الجمماعة لصحة صلاة الجـمعـة . أما عـدد الجمـاعة الذين تنعقد بهـم صـلاة الجمـعة ، فقد اختلفوا فيه، فذهب عـمر بن عبدالعـزيز إلى اشتراط أربعين رجــلا من أهل الوجـوب(1) نقل ذلك عنه ابن قـدامـة فقـالل : فأمـا الأربعون: فالمشهور في المذهب أنه شـرط لوجن الوب المجمعة وصحتهها، وروي ذلك$$
\text { عن عمر بن عبدالعزيز }{ }^{(Y)} \text {. }
$$

وقد وافق عـمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا عبيدالله بن عبدالله بن عتبة()، ،
 أحمدل (0)

## والحجة لهذا المذهب :

 فوق ذلك جمعة) رواه الدارقطني (7) .
(1) وهو المسلم البالغ العاتل الذكر الحر المستوطن.

 ( $)$



## البـاب النـاني : نتهع عـربن عـبـلالعنزيز

## المسألة الثانية : هA - صلاة الجمععة في القرى :

اختلف العلماء بشأن صلاهة الجمعة في القرى، فبعضهم يرى أنه لا جمنمة ولا تشريق ولا صـلاة عيد إلا في مصر أو مدينة عظيمة، والبعض يرى أنها تقام حتى في القرى وإلى هذا الأخير ذهب عمر بن عبدالعزيز كما يأتي:
1- روي ابن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع عن جعفر بن برقانِ قال : كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن عدي : أيا أهل قرية ليسورا بأهل عمبود ينتـقلون فأمرّ عليهم أميراً يُجمِّع بـمـم (1) : r

أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى أهل المياه بين مكة والمدينة: أن تجمعو| (ب) .


وإلى هذا ذهب الأنمة الثلالثة مالك والشافعي وأحمد(1)
والحجة لهذ المذهب :
1 - ما روى كعبن بن مالك قال : أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هز مـي


$$
\begin{aligned}
& \text { يومئذ؟ قال: أربيون. . رواه أبو داود والأثرم (V) } \\
& \text { ( ( ) مصنف ابن أبي شيبة (1.Y/Y) }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{(0)} \text { ( المغني (rT/T) }
\end{aligned}
$$

 .(TrV/r)
( $V$ ( $V$ (

نته عبر بن عبدالعزيز
 فكتب جمٌّعوا حيث كنتم(1)
r - مـ مـ روي عن مالك قال : كان أصحاب مـحمد في هذه المياه بين مكة
والمدينة يجمُعونون (Y)
المسألة الثاثلة : 09 - الإمام يججمّع حيث كان :
يشترط لصحة صلاة الجمعة أن تكون في مسجد جام المع واشترط بعضهـم أن يكون قد إذن الإمام أو من ينوب عنه في إقامتها فيه . ولا تصا تصح صـلاة الجممعة في

 عمر بن عبدالعزيز وهو في السفر وقال : إن الإمام يجمّع حيث كان كما يأتي : 1 - روى عبدالرزاق في مصنفه عن سعيد بن السائب بن يسار قال : حدثنا


 آخر ، ثم خطبهم، نم أقيمت الصالاة، فصلى بهم ركعتين وأعلن فيها بالقر الماءة، ثم قال لهم حين فرغ من صلاته : إن الإمام يجمِّح حيث كان (0) .
( ( السويداء : موضـع بعد ذي خشب على بعد ليلتِنِ من المدينة .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (Y) مصنف ابن أبي شيبة (I.Y/Y) (Y) } \\
& \text { متبد": أي مقيم بالبادية. }
\end{aligned}
$$

Y- ب- روى عبدالرزاق في المصنف أيضًا عن معمر عن عطاء الحراساني قالن :
قدم عمر بن عبدالعزيز مكةة في حج أو عمرة فجمع بهـم وهو مسافر (1) .
r - وروى عبدالز اق عن معـمر عن الزهري أن مسسلمة بن عبدلمالملك كتب


 فافعل (Y)

 مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمدل(1) والمجة لهذا المذهب :
 الجمعة فين هذا الموضع لا تصح من غيره إلا بإذنه فلأن تجوز منه أولي (v) . المسألة الرابعة : •7 - حكم صلاة الجمعة للمسافر :

المسافر لهَ أحكام غير أحكام المقيم فهل عليه أن يصلي الجممعة إذا مرّبّبلد تقام

(1) المصنف لعبد الرزاق (171/r) .
( $)$
(
( ) ( ) مصنف عبد الرزاق (
( ${ }^{(0)}$ ( $)$
( ( I )
. (YعQ/1) (V)

ننـي عسربن عبدالعزيز
ذهب عمر بن عبدالعزيز مَبْفَّهُ إلى أن المسافر لا جمعة عليه، وأنه لو مرّ بِلد يجمَّع فيها جاز له صلاة الجمعة فيها كما يأتي : المين
1 - روى ابن أبي شيبة قال : حدئنا زيد بـن حبـاب قال : : ثنا رجاء بن أبي
 عبدالعزيز من دابق وهو يومئذ أمير المؤمنين، فمرّ بـحلب يوم يوم الجمعة فقال لأميرها جَمّع فإنا سُفُر (1)
Y
 بالناس وإذا صلى ركعتين لم يجمّع إلا أن ير على ملى مدينة يجمَّع فيها (Yا وقد قال بأن المسافر لا جمعة عليه جملة من السلف منهم : على وأنس وابن

 الأئمة الأربعة إلا أن الأفضل له أن يصليها (0) والحجة لهذا المذهب :
 الوداع بعرفة يوم الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع بينهما ولم يصلٍ جمعة(1) (1)
(Y) مصنف ابن ابي شيبة (Y/ (Y/ ) )
(Y) الطبقات الكبرى لابن سـعد (Y/ (Y (Y) (Y) .

( المغني (YM/Y/ (

 (الفتح الرباني لترتيب السند (T/T) (T)
(1) - r
(r (Y
ع - مـا روي عن أنْس بن ماللك أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين فكان يصلي
ركعتين ثـم يسلـم ولا يجمنِّع ('() .


إن هذه الآثار المرويـة عن جـمـ من أصحـاب رسـول الله
 هذه تذل دلالة واضخحة عـلي أن رسول الله كما يظهر ذلك صراحة في الحـديث الأول، وحيث إنه المشرّع فهـذا دلديل علني أن صالاة الجمعة لا تجب على المسافُر .

## المسـألة الحمامستة : 71 - وقت البسفر في يوم الجُمعة :

نظرأًألأهمية صلاة الجـمعـة وفضلهـا، ولأن المسافر غالبًا لا يجـذ في طريقـه
 عبدالعزيز من يريد السـفر يوم الجـمعـة بأن لا يسافر إلا بعـد أن يصلّي المُمعة، فقد



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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) مصنف ابن أبي شيبة (Y/ (1.0) ). }
\end{aligned}
$$

نتهه عبر بن عبدالعزيز

 تعجلني حتى أشد عليّيثيابي، فشد عليه ثيُيابه فأتى عمر فقال : لا روع عليك، إن
اليوم يوم جمعة فلا تبرح حتى تصلي الجمعة (1 ) .


 ومذهب الإمام مـلك: : أنه يكره السفر يوم الجمعة بعد الفجر إلمى الزو الموال، ،
 إلى الزوال فالجديد أنه لا يجوز (0) .
ومذهب أحمد أنه لا يجوز السفر بعد دخول وقتها، وأما قبله من يومها فهو المنع في إحدى الروايات عنه(ا) .
والحجة لهذا المذهب :

الجمبعة دعا عليه ملكاه أن لا يصاحب في سفريه ولا تا تقضي حاجتتهه) (V).

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (r) مصنف ابن أبي شيبة ( ( })
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) الفتح الرباني لترتيب المسند (Y/ף) (V) }
\end{aligned}
$$

 . الملائكة أن لا يصحب في سفره|)(1) وجه الاستدلال :

إن منع السـفر يوم البمـمــة معلل بعلة وهي ضياع صـلاة الجـمـعـة بالنسبـبة

 الصلاة فقط.

## المسألة السادسة : ז7 - تتسلير الخطيب إذأ صعد المنبر :

كـان عمر بن عبدالعزيز إذا صعد المنبر يسلمْعلى المأمومين والناس يرّدونٍ
عليه السلام.
 أن عمز بن عبدالعزيز كان إذا استوى على المنبر سلم على الناس وردّوا اغليه (Y)

 والحجة لهذا المذهب :


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

ننه عــربن عبـلالعزيز


يفعلانه(1)
المسألة السابعة : r7 - هيئة الخطيب أثناء الخطبة :
الاتكاء على العصا أثناء الخطبة فعله البعض وتركه آخرون، وقد كان عمر بن عبدالعزيز يتو كأ على العصا إذا قام يخطب كما يأتي :
1 - روى ابن أبيشيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع عن طلحة بن
يحيى قال : رأيت عمر بن عبدالعزيز يخطب وبيده قضيب(Y)
Y - روى ابن سعد قـال : أخبرنا محمد بن عـمر قال : أخبرنا ثور بن يزيد

 عليها، فإذا قضى خطبته ودخل في الصلاة وضعها إلى جنبه(Y) وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في هذا الفعل جرير (ع) . وهو مذهب الأئمة الثالائة مالك والشافعي وأحمد (0) . والحجة لهذا المذهب :


$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) مصنف ابن أبي شيبة (Y/Y/Y) ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { الطبقات الكبرى لابن سعد (Y/0) (Y) (Y) . } \tag{}
\end{align*}
$$



$$
\cdot(r \cdot q / r)
$$


 مباركات(Y)

## المسألة الثامنة : ع7 - هيئة خطبة الجمعة :

 عبدالعزيز كان يخطب إحطبة الأولى جالسـا . فقد روى ابن سعـد في الطبنـات قال :

أخبرنا محمذذ بن عمر قال : أخبرني عبدالرحمن بن عبدالعزيز عن عمبرو بن



 وضعها إلى جنبة)




مصنف ابن أبي شيبة ( $10 \mathrm{C} / \mathrm{C}$ )



(O) مصنف ابن أبي شيبة (Y/Y) (11Y) .

وقد وافقه الإمام الشافعي في وجه شاذ عنه أن الخطبة تصح قاعدً(1)

الأولىى للأسباب التالية:

[1]
Y
 رسول الله
r -
 قائمًا ثم يججلس ثم يقوم أيضًا فيخطب، فلما فـما كان معـاوية خطب الأولى جالسًا ثم يقوم فيخطب الأخرى قائما
ع - لأن الجمهور على خلافه وقد اتفق الأئمة الأربعة على وجوب القيام في
الخطبتين (£)
المسـألة التاسسعة : 70 - الجهر بـخطبة الجممعة :
ينبغي لأي إمام يصعد على المنبر أن يُسمع المصلين صوته، وأن يوصل إليهمم ما يقوله من موعظة، ولكن دون صياح أو صراخ يزعج المستمعين، ومن هنا نرى
(1) روضة الطالبين (Y/Y).
(Y) (Y) (Y/Y/Y ( $)$



$$
\cdot(Y \cdot Y / Y)
$$



 (1) يُسمع جلّ أهل المسجد موعظته وليس بالصي وقد وافق عمر بن:عبدالعزيز في أن السنة رفع الصوت بالـطبة، وافقه الأئمة الثلاثة مالك والشانعي وأَحمد (Y) .

## والحجة لهذا :


 غضبهd)
 وحيث إن هذا لا يتحقق مع كثرة المصلين إلا بالجهر بالمطبة ليُسمعهـم ما يُقون،


 أجل إسماع أكبر قدر ثككن من المصلين، فالِمـد لله على هذه النعمة حيث يسمع الجمميع الآن الحطبة دون تككلف أو مشُقة .

> (1) (لطمبقات الكبرى لابن سبل ( (1/0).



المسألة العاشرة : 77 - ما يقال في خطبة الجمعةة :
هل هنالك خطبة معينة للجمعـة يكن الالتزام بها والاستـمرار عليهـا في كل خطبة؟ إن الرواية التالية تدل على أن عمر بن عبدالعزيز كان يلتزم بخطبة الحـاجة في مــدمـة الـلطبة ثم يوصي بتقـوى الله ويتكلـم بقـيـة الخطبـة . فـقـد نقـل الإمـام السيوطي رحمه الله قال : قال عبدالله بن العلاء سمعت عمر بن عبدالعزيز يخطب
 ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شـرور أنفسنا ومن سيئًات أعـمالنا كلـا من
 شريك له، وأشهـهد أن مـحمـداً عبده ورسـوله، من يطع الله ورسـوله فقـد رشـد،

 تمامها(1) " وقد وافق عـمر على أن الخطبة تبـدأ بالحمد وافقـه الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (Y)

والحـجة لهذا :



 وكل ضلالة في النار|" (r)



## المسألة الحادية عشرة : Y 7 - القراءة في خطبة الجممعة :






وقد قال بالقراءة غلى المنبر يوم الجمـعة وهو يخطب أو فعلها عـمر ونعلي




 في الأولى وفي زواية في الحطبتين وقال أحمد: تشترط القراءة في المطبة(1) والـجة لهذا :

1 - مـا روي عن أم هشـام بنت حارثة بن النعـمان قالت : مـا أخلـت
 جمعة إذا خطبهم (V) (1) (110/Y) (1) (Y) (Y (1) (Y) مصنف ابن أبي شيبة ( $110 / Y$ ) ( (or. - olA/ ( ) ( ) ( 0 ( المنغي ( $)$

( $110 / Y$ (V)

نته عـر بن عبدالعـزبز
Y - Y
وهو على المنبر فلما بلغ السجدة التي فيها نزل فسـجد، فسجد الناس معه(1) .
المسألة الثانية عشثرة : 7 : - جواز كلام الإمام وهو يخطب بغير الخطبة :
إذا كان الإمام قـائمـا على المنبر يخطب فهل يجـوز له أن ينّكلم بشيء غير
| الخطبة؟
إن الرواية التـالية تدل على أن عـمر بـن عبدالـعزيز نادى رجـلاً وهو يخطب



 نزوله فاتتني الصلاة ولكن أبدأ بالصلاة فصرت إلى باب المسجد فأنخت بعيري ثم
 أبصرني عرفني فناداني يا أبا حازم إليّ مقبـلاّ، فلما سمع الناس نداء أمير المؤمنين لي أوسعوالي فدنوت من المحراب (٪) نقل عن عمر بن الحطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - أنهـما تكلما
وهما على المنبر بشيء من أمور الدنيا(Y).

وقد ذهب الإمامـان مالك وأحـمد إلى جواز كلام الإمام وهو يخطب بغير
الخطبة(£)

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) حلية الأولياء (Y (Y (Y) ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (目) الشرح المصفير (Y/Y/Y)؛ والمغني (Y/Y/Y). }
\end{aligned}
$$

## والحجة لهذا المذهب :

1 - ما روى عبدالرز|ق عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك قال :



الوجوه(1)
ع - - r



## المسألة الثالثة عششرة : 79 - النهـي عـن تخصيص الخلفـاء والأمراء بضصلاة

 أو دعاء :هناكّ من يصلي غليّى الخلفاء أو الأمراء ويدعو لهم والناس يؤمتون علكي مـا







 ( ( $)$
( $)$


فته عــر بن عبدالعزيز
r - r أمير المؤمنين إلى أمراء الأجناد : أما بعد : فإن الناس مـا اتبعوا كتاب اللنه نفعهم في





فــــد جـــع الله في كـتـابه أن أمـر بالصــلاة على اللنبي والمؤمنات وإن رجالآ من القصـاص قد أحدثوا صلاة على خلفـائهم وأمرائهم عدل

 والمؤمنات، وليستنصروا اللـه ولتيكن مسألثهم عامة للمسلمين، وليـدعوا ما سوى
 ويرضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليك (1) . r - روى ابن أبي شيبة قال: : حدثنا معاذ قال : نبئت أن عمر بن عبدالعزيز كتب أن لا يُسمَّى أحد في الدعاء (r)


الإمام مالك ورواية عن الإمام الشمافعي (0) .

$$
\begin{aligned}
& \text { مصنف ابن أبي شيبة ( } \\
& \text { مدنف ابن أبي شيبة ( } \\
& \text { المغني (Y)/ (T) . }
\end{aligned}
$$

## والمحة لهذا المذهب :

 ومَّوْآكُمْهُ [محمد: 19]

## وجه الاستدلال

 والمؤمنات وهذا عام لجمميعهم فيكون ذليلاً على التعميم بالدعاء . اللسألة الرابعلة عشـرة : •V - الالتزام بقراءة سور معينة من القرآن في صصلاة الجُمعة:

هل هناك سـور معينّة يُستخحب قراءتها في صـلاة الحـمعة؟ لقد كان عمنر بن
 تبين ذلك الرواية التالية : روى ابن الجموزي قال: حدثئنا الحكم بن عـمنر الزعيني


يعدوهما كل جمغة(1) .

وقد قــال بفـعله هذا أو فَعـلَه أبو بكر وعلي وأبو هريرة(Y) وابن عبـاس وُأبو
 وقال مـالك يقرأ في الأولمي بسورة المِمعة بعد الفـاتحة وفي الثانية سبح أو هلز أتاك حديث الغانية)

$$
\begin{align*}
& \text { ( (\ז\%/Y) } \\
& \text { المصنف لعبد اللرذاق (Y/Y/Y ( } \\
& \text { مضنف ابن أبي شيبة (Y/Y ( }  \tag{r}\\
& \text { المغني (Y) }
\end{align*}
$$

## والحهة لهذا المذهب :

1- ما روي عن أبي رافع قال : استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج

 له : إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يـقر أ بهمـا بالكوفة فقال أبوهريريرة : إني سمعت رسول الله

 جاءك المنافقون (Y)

المسألة الخامسـة عشرة : VI - حضور الجمعة للنساء :
لقـد علمنا أن صـلاة الجـمـعـة واجـبـة عـلى كل مـسلم بالغ عـاقل ذكـر حـر مستوطن ببناء، ولكن إذا حضرهـا من لا تجب عليه فإنها تجّزئه عن صـلاة الظهر على الصـحيح من أقوال العلمـاء، ونظراً لما قد تـتعرض له المرألم ألم من فتنة بسبب خروجها فقد نهى عمر بن عبدالعزيز النساء عن حضور الجمعـة، فقد روى ابن أبي
 حميد بن عبدالرحـمن عن الوصافي قال : كنت عند عـمر بن عـن عـد عـد العزيز فكتب إلى عبدالحمـيد انظر من قبلك من النسـاء فلا يحضرن جمـاعة ولا جنازة، فإنه لا حق لهن في جمعة ولا جنازة

$$
\begin{align*}
& \text { (I) صحيح مسلم (I) } \\
& \text { ( } \\
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (Y/Y) (Y/ (Y) } \tag{r}
\end{align*}
$$

وقد وافق عمر بن غبدالعزيز في القول بأنه لا جمعة على النساء وافقه إلحسن وأبو حازم ومحمد بن كعب القرظي (1) و واتفق الأئمة الأربعة على أنى صلا صلاة الجميعة
 للمر أة العجوز ويكره لشابة غير مفتنة، ويحرم لمفتنة، وتال الشافعيي: إن كانت
 والحـجة لهذا المذهِب :

1- ما روي عن أم جميد امرأة أبي خميد الساعدي - رضي الله عنهما - أنها



 لك من صلاتك في مسججدي، قال : فأمرت فبني لها مسجد في أقصنى شيء من بيتها وأظلفه فكانت تصلي فيه ختى لقيت اللنه عزّ وجل (؟ ) :


$$
\text { ( ( })
$$



$$
\begin{align*}
& \text { دارك) أي صحن الدار الذي تكون أبواب الحجرات فيه . }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { ( } 0 \text { ) الفتح الرباني لترتيب المسند ( 199/0) . } \tag{0}
\end{align*}
$$

## وجه الاستدلال :

يظهـر مما تقـدم فـضل صـلاة النســاء في أقـصى بيـو تهن عـلى أدناها وفـضل

 الصلاة فيه الصلاة في المساجد العـادية ألف مرّة، وأي خير تريده المر أة بخرو جـها . مع هذا البيان الكافي الشافي بمنطوت رسول الله r- ما ما روي عن عـائشة رضي الله عنها فـالت : لو أن رسول الله النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها (1) ع - مـا روي عن إبراهيم النخعي في المرأة تأتي الجمـعة قال : تصلي ركعتين

تجزئ عنها ولكنه ليس لها أن تأتي الجمعة(

## المسألة السادسة عشرة : VY - حكم صلاة الجمعة يوم العيد :

إذا وافق عيد يوم جـمعـة فمن صلى العيد فهل تلزمه صـلاة المِمعة مع كونه
 يرى أن من صلى العيد فلا تجب عليه صلاة الجمـعة . فقد روى عبدالرزاق عن ابن

 عيدان، فمن أحب فلينقلب، ومن أحب أن ينتظر فليتظر ()

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ( الفتح الرباني لترتيب المسند (Y/ (Y/ (Y) . }
\end{aligned}
$$

 وإبراهيم وذكوان وسفيّان(1)، وابن الزبيـر (Y)، والشعبي، والنين والأوزاعي، وعمر ،

وسعيد، وابن عمر (r)
وهو مذهب الإمام أحمد وقال الشافعي : لا تسقط إلا عن أهل القرىي، وقالّ مالك: يجوز التخلف عنها لمن صلى العيد مع الإمام من أهل القرى كفزسن إلا أذن لهم الإمام(2)

## والـجهة لهلا المذهب:



## يومكمم هذا عيدان، فمّن شاء أجز أه من الجمععة، وإنا مجمعونه( (0) .

Y- مـ روي عن إياس بن أبي رملة قال : شهـدت معاوية سألْ زيد بن أرقمّ
 ثم رخص في الجمعة فقأل : من شاء أن يجمّع فليجمع (7) :
ץ- مـا روي عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا بـا ابن الزبير في يوم عيد في في يوم جمعة، أول النهارِ ، ثمم رحنا إلى الجممعة فلم يخرج وكان ابن عباس بالطائفن فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال : أصاب السنةّ (V)

$$
\begin{aligned}
& \text {. (rod/Y) ( }(\mathrm{Y})
\end{aligned}
$$

( ( ) المغني ( ( ) (
(0) سنْ أبي داود ( (

(V) ستن أبي داود (V)/ (V)

المسألة السابعة عشرة : vr - حكم البيع والشراء بعد أذان الجمعة :

 الإمام المنبر إلى أن تنتضي الصـلا

 وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في منع البيع والشراء منذ صعود الإمام المنبر



 والحجة لهذا المذهب :


وجه الاستدلال :
أن الأمر بالسعي ومنع البيع معلل با يحصل به من الالشتينغال عن الجممعة فيتناول المكلفين بالصـلاة كما يتناول غيرهم لما فيه ميه من الإعـانة على الإلى الإتم، والنهي يقتضي التحريم ما لم يدل دليل على صرفه عن التحريم إلى الكراهو اهة ولا دليل هنا الإك فيكون البيع والشراء في هذا الوقت محرمانـا





## المطلب الرابع والعشّرون <br> في "أحكام صلاة العيدين"

## المسألة الأولى : VE - التكبير المقيد في شهر ذي الحجّة :

التكبير أدبار الصلوات من شعائر الإسلام الظاهرة، وقد اختلفت الريا الروايات




يكبر تكبير العيد من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشبريق(1)

 رحمهما الله تعالى في بُداية التكبير إلا أنهمـا خالفـاه في نهايته حيث جعناه إلى صلاة الضِبح من آخر أيام التشريق (ب).

والحجة لهذا :

إلى آخر أيّام التشريق يكبر في العصر (ع) .
r- بـ ما روي عن إبن عبـاس أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النـهـر رإلى
صلاة العصر من آخر أيام التشريق (0)



( ) ( ) مصنف أبن أبي شبية (Y/Y/Y)
(0) (10) مصنف ابن أبي شيبية (17T/Y).

## المسألة الثانية : Vo - مطالبة أهل القرى بصلاة العيد :

صلاة العيد مظهر إسلامي جميل، وفيها أكبر تجمع للمسلمين بعد المجّ، وهي من شعائر الإسلام التي ينبغي للمسلمين إظهارها حتا حتى ولو في القي القرى ـ ولذا

 الرقي عن حجاج عن المكم قالل : كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أهل القرى يأمرهم أن يصلوا النطر والأضحى وأن يجمعّوا(1)
وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في ذلك كل من نافـ وعكر وعرمة وعطاء بن بن أبي رباح ومكحول، وقد اشترط الأخيران أن يكون للقرية أمير ، وأما نافع وعكرمئ فقالا حتى القوم في السفر يحضرهم العيد يصلون حيث كانوان (Y) وهو مذهب الإمامين مالك وأحمد، حتى إن مالكًا قال : تقام صلاة العيد


1- ما ورد في صحيح البخاري : باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك
 الإلسِلام)| (£)
Y- لأن أنس بن مـالك أمر مولاه ابن أبي عتبـة بالزّاوية فـجمع أهله وبنيه

$$
\begin{aligned}
& \text { وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم(0) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }) \\
& \text { ( (r) جواهر الإكليل ( } \\
& \text { ( }) \\
& \text { (0) صحيح البخاري (11/ (11) ) }
\end{aligned}
$$

ب- قال عكرمة: :أهل السـواد(1) يجمعون في العيد يصلون ركعتّين كمـا
يصنع الإمام (Y)

## المسألة الثالثة : V7 - الأكل قبل أن يغدو إلى العيد في الفطر :

هناك فرق بين صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأخسحى من حيتث إن إلصّلاة في الأخـحى تعجل وفي الفطر تؤخر ومن حيث إن الخطبـة في الأضـحى تُخفـف وفي الفطر تطول والسبب - والله أعلم - في التعجيل والتتخفيف في الأخححى هو من أجل ذبح الأضـاحي والهـدي، ولا كـانت صـلاة الفطر تؤخـر وتطول فـيـهـا

 المبادرة إلى طاعة الله، وفيّما يلي ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز الصن :




 العيد، فقلت لعمر : في هذا شيء يؤثر؟ فقال : نعمه أخبرني إبراهيم بن عبـ عبداللله بن
 أو قال : يأمر أن لا يغدو المرء حتى يطعم (ع)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( السقواد : اي ألمزارع. } \\
& \text {. ( } 11 / \text { ( }) \text { ( }) \text { ( }
\end{aligned}
$$

في الرواية الأولى أنه كان يأكل قبل أن يغدو إلى العيد ولم يوضح هل هو الفطر أم الأخحى والصحيح أنه عيد الفطر بدليل الرواية الثانية . وكل الآئار التي اطلعت عـليهـا تدل على أن الذني يؤكل فيه هو عيـد الفطر فقط . وقـد قـال بـهـذا




 وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة مـالك والشافعي وأحمـد، كمـا ذهب إليه أبو يوسف، واستححب الأئمـة الثـلاثة أن يأكل تُرات وترأ اؤن وأن لا يأكل في الأخسـحى حتى يصلي ${ }^{\text {(r) }}$

## والحـجة لهذا :

 يأكل ترات وفي رواية أخرى ويأكلهن وترا (٪)
 فطر قط حتى يأكل تمرات، قـال : وكان أنس يأكل قبل أن يخرج ثـلانًا، فإن أراد أن يزداد أكل خمسًا، فإن أراد أن يزداد أكل وترآ (0)

$$
\begin{align*}
& \text { (I) (Y) مصنف عبد المذاق (Y- }) \\
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (Y/ (Y / } \tag{r}
\end{align*}
$$

 (

مصحيع البخاري (Y/Y)
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد (Y/Y (Y) ) .

## المسألة الرابعة : vy - الحُروج إلى العيد ماشيًا :

إذا كان يوم العيد ؤأراد المسلم أن يغدو إلى المصلى لأداء صـلاة العيد، فهل
 إلى العيد كما يأتي :

1- روى ابن سعدل قال: أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا إسحـاق بن يحيهي قال : رأيت عمر بن'عبدالعزيز . . . ورأيته خرج إلى العيد ماشيات (1)

 والعيدين()

استحباب المشي إلى العيد وكراهة الركوب إليها (r) . وإلى مذا ذهب الأئمة الثلالاثة مالك والثشافعي وأحمد (£) والحجة لهذا :
 ماشيّا (0)


$$
\begin{align*}
& \text { أضخى خرج في ثوب قطن متلبنبًا به يشي (1) . } \\
& \text { الطبقات الكبزي لابن سبد ( ( } \tag{1}
\end{align*}
$$


( ( $)$



 المسألة الخامسـة : VA - الخطبة قبل صلاة العيد :

الأصل أن محل خطبة العيد بعد الصلاة، ولكن الرواية التالية الية تدل على أن



 عبدالعزيز يصلي في نعلين وسراويل . . . ورأيته يبدأ بالخطبة قبل العيدين نم ينزل

فيصلي(r)

الناس يتناقصون وفعل مثله عثمان ومعاوية ومروان بن الحكمي(ث)
وقد ورد عن عمر بن الخطاب وعتمان بن عفان مان ايدل على أنهمـا يقدمـان الصلاة على الحطبة وأن هذا هو سنة المصطفى
1 - روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال : أخبـرني حسن بن مسلم عن
 وعمر وعثمان كلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد (£) .

والجمهور على خلافه با فيهم الأئمة الأربعة (0).

( ( $)$
( (

 . $(\Gamma \wedge \varepsilon / r)$

## 

## والحجة لمذهب الجمهور ما ياتي :


وأبو بكر وعمر - رضي:الله عنهما - يصلون العيد قبل المطبة(1) .

 قبل الخطبة (r)

## المسألة البسادسة : va - -تسليم الإمام إذا صعد على المنبر في العيد :


 لا فرق بين الحطبتين إلا جلوسن الإمام في الجمعة حتى ينى ينتهي المؤذن من ألذانه، و وفيما

يلي ما نقل عنه:
1-- روي ابن سعد قال : أخبرنا محجمد بن عمـر قال : حدثنـي عمبرو بن عتـمـان بن هانئ قال : زأيت عـمـر بن عبـدالعزيز إذا صعــد على المثبر في الـعيـد

وقد نسبق في باب صلاة الجممعة موافقة بعض السلف لعمر بن عبداليز تسليم الإمام إذا صعد الملنبر، فالظاهر أنهم يوافقونه بتسليم الإمام
 وعمر وعثمان والأوزاعي وابن الزبير(!)
( ( )
( ( $)$



وقد ذهب الإمامان أحمد والشُافعي إلى أن الإمام يسلم إذا صعد المنبر في
العيد (1)
والـجة لهذا المذهب:

وجه الاستدلال :
 على المنبر، فإن خطبة العيد داخلة ضمن ذلك فيكون من السنة فيها تسليم المطيب إذا صعد المنبر .
المسألة السابعة : • - - تخفيف الخطبة في الأضحى والتطويل في الفطر : للا كان عيد الأضحى ميقاتًا للبح الهدي والأضاحي، ولأن ذلك لا يصح
 عجل البدء بصلاة العيد في الأضحى وقصر الحطبة فيها أقصر من خطبته في في عيد الفطر نقد روى ابن سعد قال: : أخبرنا محممد بن عمر قال : حدئنا إسحا

 الأضحى حين طلعت الشُمس وخفف في الخطبة، ورأيته طوّل في الفطر أطول من زلك(r)

وهذا مذهب الإمامين الشانعي وأحمد (8) . ( ( ) الإنساف ( ( $)$

( $(\mathrm{H})$


## والحبجة لهذا المذهبب :

 وعجّل صلاة الأضصحىي) (1)

المسألة الثامنة : ا A - التكبير في خطير خبتي العيد :
 الله أم ييدأ بالتكبير؟ سبع تكبيرات متوالية ثم يخطب، وفي الخطبة الثانية يكبر خمس تكيبيرات مْتوالية ثم يخطب.

 يصعد على المنبر فيكبر نُبع تكبيرات تترى، ، ثم يخطب خطبة خفيفة تم ئكبر في


 تكبيرات( ( ) وقال المسن يكبر على المنبر يوم العيد أربع عشرة تكبيرة(٪) . وقـذ ذهب الأئمة إلثلاثة إلى التكبير قبل خطبتي العيذ إلا أنهـم اختلفبوا في
 تكبيرات، وقال مالك: لا حد لهذا التكبير (0)

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

نتهاعــربن عبدالعزبز

## والحجة لهذا المذهب :

1 - ما روي عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: السنة التكبير على المنبر
يوم العيد، يبـدأ خطبته الأولى بتسع تكبيـرات قبل أن يخطب ويبدأ الآخـرة بسبع (1)
r - r مـ روي عن إسماعيل بن أمية قال : سمـعت أنه يكبر في العيد تسعًا
(Y) وسبعا

المسألة التاسعة : ז 15 - التكبير في صلاة العيد :
صلاة العيد لها سمات تيزها ها عن سائر الصلوات باستثناء صلاة الاستسقاء من هذه السمات والعلامات التي تتميز بها صلاة العيد هي التكبير في كل ركـي ركعة
 الأولى سبعا وفي الثانية خمسًا .
فقد روى ابن سعد في الطبقات قال: : أخبرنا مححمد بن عمـر قال : حدثنا


 تكبيرتين يحمد الله ويكبره، ويصلي على النبي وقد نقل التكبير في صلاة العيد سبع تكبيرات في الركعة الأولى قبل القراءة


 ( $)$



وعبداللة بن عمرو وأبي سعيد الحلدري وسالم بن عبدالله وعبيداللنه بن عبدالله
 وعائشة والليث وأبي يونسف ودجاود (r)


 وأحمد - رحمهما الله - سبعا بتكبيرة الإحرام(1).
 الإحرامَمن السبع أو عدمه.

## والحجة لهذا المذهب :


العيد ثنتتي عشرة تكبيرة سبعًا في الأولى وخخمسًا في الآخرة(o (o).

المسألة العاشرة : Ar - ألدعاء بين كل تكبيرتين في صلاة العيد :
لقد مرّ في المسألة السابقة عدد التكبيرات في صلاة العيد، ومعلوم أن الإمام
 الرواية التالية تدل على أن عمر بن عبدالعزيز كان يذعو بين كل تكبيرتين، فيحمدِ


. $(r$ - $19 / 0$ ( 19 ( $r$ (
 .(rwo/l)
 عبدالرزاق (rar/r).

فته عــر بن عبدالعزيز
 عمرقال : حدئنا غمرو بن عثمان بن هانئ قال : سمعت عمر بن عبدالعزيز يجهر بالتكبير حتى يسمع آخحر الناس في الأولى سبعًا ، ثم يقرأ، وفي الآلخرة خخمسًا ثم
 يدعو بين كل تكبيرتين يحمـد الله ويكبره ويصلي على النبي

القاضي وابن عقيل (r)
وإلى هذا ذهب الإمامان الشافعي وأحمد(ث)

## والحجة لهذا المذهب :

مـا روى علقـمـة أن عبداللله بن مسسعود وأبا موسى وحــنـيغة خرج عليهـم




 النبي وتفعل مثل ذلك، ثّم تركع فقال حذيفة وأبو موسى : صدق أبو عبدالر حمن . رواه الأثرم في سنه( )
 .

( ( ) انظر المغني (Y/T/Y) (

## وجه tلاستدلال :

إن قول وتقزير هؤ لاء الثلالثة من الصحابة في شـأن الذكز بين تكبيرابت الـعيذ

 حجة فيمْا لا نص فيه كما هو متقرر في الأصول والقواعد الفـا الفقهية . المسألة الحلادية عشرة : عى - القراءة في صلاة العيد :


 ألطبقات فقـال: أخبرنا محمدـ بن عمبر قال : حدثنا عمرو بن عثمان بُن هانئئ قال:





والـحجة لهذا :
1 - ما روي عن عبيدالله بن غبدالله بن عتبة يقول : خرج عممر بن الـلـطان






نته عـر بن عبدالعزيز

r

المسألة الثانية عشرة : 10 - التهنئلة بالعيد :
الناس يترقبون العيد ويعدّون له، فإذا جاء رأيت الفرحة والبشـاشة على

 يقال له ولا ينكر : (اتقبل الله منّا ومنك)" . نقل ذلك عنه السيوطي في في كتا كتابه (اتاريخ

 المؤمنين! ، فيرد عليهم، ولا ينكر عليهم(r).
وقد فعل هذا عمر الأنصاري ووائلة بن الأسقع والهيثمي وأبو أمامة الباهلي وابن عقيل وابن قدامة(گ)، وهو مذهب الإمام أحمد (0) .

والـحجة لهذا :
ما روي عن مـحمـد بن زياد قـال : كنت مع أبي أمامـة الباهلي وغيره من من


ومنك)

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) مصنف عبد الرزاق (Y/Y/Y) (Y (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الفتح الرباني "شرحه بلوغ الأماني" (Y/ ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) بلوغ الأماني شرح اللتح الرباني لترتيب المسند (10V/7) . }
\end{aligned}
$$

# المطلب الـنامس والعشرون <br> 17 - في الكتابة في المسـجد 

المسجـد إما بني للغبـادة، ولكن هل تجوز الكتابة على جدرانه من البُّاخل
 عندما كتب باسم الله كما توضحه الرواية التالية:

روين ابن أبي شيبة فال : حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان عن محمد بن الزيبير
 نضربه (1)

وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في كراهة الكتابة في المسجد إبر/هيم'(؟).
والحجة لهذا المذهب :
 عصر الصحابة، ولم تظهُل حاجة إليها، فتكون عا أحدث .

لـ كل ما يُشغل المصلي ليحضل له الاشتغال بصلاته والمشوع فيها .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) مصنـب ابن أبي شيبة (Y/ } \\
& \text { (Y) (Y) مصنف ابن أبي شيبة (Y/ (§ ). }
\end{aligned}
$$

## المبحث الثالث



ويتكون من المطالب التالية :

المـطـلـب الاول : في توجيه المحتضر إلى القبلة .
المطلب الـــــني : في أحكام التكفين.
المطلب اللـــالت : في أحكام الصلاة على الجنازة.
المطلـب الرابع : في المشي أمام الجنازة.
المطلب الــــامس : في منع النساء من حضور الجنازة. المطلب السادس : في أحكام الدفن.
المطلب الســبع : في نهي أهل الميت عن عمل الطعام للناس . المطلب الثـــامن : في النهي عن النياحة.
المطلب التــاسع : في اقــتـصــار العـز اء في النســاءعلى الأم والزوجة.

نتهعـر بن عبدالعزبز

## المطلب الأول

## AV - في كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة





 عمر بن عبدالعزيز إذا أحضر أن يوجه إلى القبلة على شقه الأينين (1) " وقد قال بذلك: المسن وعطاء والثوري وإبراهيم والمغيرة والبراء بن معرور الأنصاري وهشام بن حسان وعبدالرزاق (r) وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة(؟)

## والحجة لهذا :





(ع) رواه الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى عن ابن عمر ع
 لحمـد بن عبدالباقي الزدقاني • تحقيق الدكتو محمد لطفي الصباغ . نشـر مكتبة التربية لدول


فضل استقبال القُبلة في جميع أحوال المسلم من نوم وجلوس إلا ملا منا ورد
 تناوله الحديث : حيث إن المسلم في هذه الحالة يودع الدنيا ويستقبل الآخرة.

## المطلب الثاني

## في أحكام التكفين

المسألة الأولى : AA - الكفن من جميع المال :
إذا مات الميت فـلا بد له من كفن، وقد يكـون هناك مُشاحّة من جانب بعض الورثة . فهل يكون الكفن من رأس مال المتوفى أم يكون من الثلث إلا إذا أوصى بثلث بـلث مالa؟

ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن الكفن يكون من رأس المال لا من الثلث . فقـد روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : حـدثنا إسماعيل بن عياش
 المال، ليس من الثلث(1)


 وهو مذهب الأئمة الأربعة (0)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (r) مصنف عبد المذاق ( } \\
& \text { ( ا ا }
\end{aligned}
$$



## والحجة لهذا الملمب بالعقل :



 جميع ماله، وما بقي فله الوصصية بالثلث فما دوا دون والباقي لور الئته . المسألة الثانية : 19 - الثتكفين في خمسة أثواب :
 في خمسة أثواب، منها قِميصن وعمـامة، وذلك حين أوصى أن يكفن فيهنْ كمـا يأتي
 عبذالرحمن بن أبي الزنالة قال: أخبرني عبدالعزيز بيز بن عمر قال : أوصى أبّبي أن
يكفن في خمسة أثوأب كرسف (1)




 وعمامة، وقال : هكذا كان ابن عمر يكفن من مات من أهله (ب) .

$$
\begin{align*}
& \text { ( الطبقات الكبرى لابن سـفـ ( ( }(Y) \tag{Y}
\end{align*}
$$

وروي التكفين بخـمسـة أثواب عن ابن عـمر وابنه سـالم والزهري ومـعـمر
وعبدالرزاق(1)، وعثمان بن أبي العاص (r) ،
وذهب الإمام مالك إلى التكفين في خمسة أثواب للرجل ، والمرأة في سبعة،

الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلى التكفين في ثلاثة أثواب للرجل وخمسة للمرأة(٪) " والحجة لمذهب عمر :

وفي الدرع وفي الخمار وفي اللفافة(؟) .
Y - r

المسألة الثالثة : •9 - النهي عن جعل المسك في الحنوط :
من العلمـاء من كره المسك للحّي والميت وقال : إنه ميتة، ومنهم من كرهه




 (1) ( المصنف لعبد الرذاق ( (Y ) ) (Y) مصنف ابن أبي شيبة (Y/Y/ (Y) (Y) (Y) (Y)
 . ( $\varepsilon 7 \varepsilon / \mathrm{Y})$
( ) ( ) مصنف ابن أبي شيبة ( (Y/Y/Y) .



وقد قـال بهـذا كل من عطاء وابن جريج وعبدالرزاق (1) وعـمر بن الـُطابُ
ومـجاهد والمِسن والضححاك (Y)
والحجة لهذا المذهب :


Y - روى ابن أبي شُيبـة قال : حـدثنا عباد بن العوام عن حجـأج عن فضهيل
 المسألة الرابعة : 19 - نفض الحنوط عن الجنازة :
سبق أن ذكرت أن عمر بن عبددالعزيز نهى عن جعل المُسك في الحنوط، وأما الحنوط من غير المسك فيجـل في المواضع المعلومة من الجسم . ولكن يرى عمنز أن لا يُذر 'الحنوط علمي الكفن فإنٍ فعل ذلك فلا بد من نفض الحنوط عن اللكفن . لفقد روى ابن بنعد قال : أخبرنا محمدل بن ربيعة عن طلح عبدالعزيز لا يكبر على جنازة حتى ينفض الحنوط عنها (0) وقـد قالل: بنغض الحُنوط عن الِلمنازة أســمـاء بنت أبي بكر وهشـام بن غـروة وأبوه(7) وأبو بكز الصديق (V)

مصنف عبد اللنزاق ( مصنف ابن أبي شيبة (YOV/Y (YOA - YOV).


 ( ( ) ( . المغني (V)

نته عـير بن عبـدالعزيز

## والحهة لهذا :

مـا روي عن أسمـاء بنت أبي بكر - رضي الله عنهـما - أنهـا قالت لأهلها : أجــمـروا ثيــابي إذا أنا مت، ثـم كــنـوني، تُم حنطوني، ولا تـنروا على كــنـني حناطكّ (1)

## المطلب الثالث

## في أحكام الصلاة على الجنازة

## المسألة الأولى : rar - صلاة المكتوبة قبل صلاة الجنازة :




 عن سفيـان بن أبي هند عن عمر بن عبدالعزيز أنه حضر جنازة و وحضرت الصـنـلاة فبدأ بالمكتوبة(1):

وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في تقدير الصـلاة المكتوبة على صلاة المبنازنة إذا
 وهو مذهب الإمأ أحمدا إلا أنه استنتنى وقتي الفـجر والعصر فقال : فيهـما تقدم


## والحجة لهذا :

1 - ما روي غن سغعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين قالوا : إذا حضبرت
الجنازة والصلاة المكتوبة يبدأوأوا بالصلاة المكتوبة(0)

(Y) مضنف: ابن أبي شيبية (Y (Y/ )
. ( $00 \varepsilon / Y$ ) ( ( $(\mathrm{l})$
( ) (


## وجه الاستدلال :

يبدأ بالمكتوبة لأنها أهم وأيسر، وأما ألجنا الجنازة فيتطاول أمر ها والاشتغال بهـا
 فراغ المكتوبة فلا فائدة من تقديمها .

## المسألة الثانية : 9r - رفع اليدين عند التكبيير في صلاة الجنازة :

اختلف العلماء في رفع اليدين في صلاة الجنازة، فقال بعضهم : رفع اليدين

 1 - روى ابن سعد قال : أخبرنا محمـد بن عمر قال : حدثني إسحاق بن

 r r - روى ابن أبي شيبـة قـال : حدثناعيـي غيلان بن أنس أن عمر بن عبدالعزيز كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة) وقد روي عن جملة من السلف رفع اليدبن مع كل تكبيرة من التكبيرات



الشافعي وأحمد(1)





1 - ما روي عن نافُع عن ابن عمر قال : كان يرفع يديه في كل تكبيرة:على

> الجننازة(1)
 ينديك في كل تكبيرة من صـلاة الجنازة(Y)

## المسألة الثالثة : ع - التسليم من صلاة الجلنازة :

هل تختلف صلاة الجلنازة غن غيرها من الصلوات من خيث التسليم؟ ذهـب عمر بن عبدالعزيز إلى أن الْتسليم من صلاة الجنازة تسليمة واحدة على اليمين. فقد روى ابن سعـد'قال : أخبرنا مـحمد بن عـمر قال : حدثني إنسـحـأق بن



وقد قال بهذا جمهوز من السلف منهم ابن عباس وابن عمر وسغيد بن جبير


 الإمام الشافعي(7)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { ( ) ( } \\
& \text { (0) مصنف البن أبي شيبة ( ( } 0 \text { ( }
\end{aligned}
$$

1 - ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا صلى على الجنازة
رفع يديه فكبر فإذا فرغ سلم عن يمينه واحدة(1) .
r
أربعاً وسلم تسليمة خفيفة عن يينه( (Y).

Y جنازة فكبر عليها أربعا وسلم عن يمينه تسليمة(ب)

## المسألة الرابعة : 90 - الانصراف بعد الصلاة على الجنازة :


 أدى ما عليه فينصرف إن شاء ولا يستأذن.
وإلى هذا ذهب عمر بن عبدالعزيز . نقل ذلك عنه ابن حزم((!).
 والحسن (0) . وهو مذهب الإمام أحمد(1) .


( $\left(\begin{array}{l}\text { ( }\end{array}\right.$ ( ) ( المحلى (

والحـجة لهذا المذهب :
1 -
ما عليكم، فخلوا بينها وبين أهلها (1)

( ( ) (Y) مصنف ابن أبي شُبية (Y/Y) (Y/Y)
(Y) مضنف أبن أبي شيبة (Y/Y/ (Y)

## المطلب الرابع

## 97 - في المشي أمام الجنازة

ورد الترغيب في تشييع الجنازة، فهل يجوز المشي أمامها؟ أم لا بد أن تكون

 عبدالعزيز يصلي على أخيه سهيل بن عبدالعزيز ورين وأيته يُشي أمام جنازته(1) . وقد تـال بالمشي أمـام المنازة جمـههور من سلف هذه الأمة المة، منهم أبو بكر

 وعثمان وشريح والزهري (!)
وهو مذهب الإمامين الشُافعي وأحمد(0)

## والحجة لهذا :


أمام الجنازة(1).

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

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


r r - r ما روي عن أبي حانم قال: رأيت أبا هريرة والحسن بن علي يشيّنان أمام
الجنازة(1)
ץ - مـا روي عن سهيل بن أبي صـالح عن أبيه قال : كان أصحاب مبـحمد (Y) (Y
(YVV/Y) (Y) مصنف ابن أبي شيبة (YVV/Y) (Y) (YV//Y) مصنف ابن أبي شيبة (YV/ (Y)

## المطلب المامس

## 9V - في منع النساء من حضور الجمنازة

يقرر علمـاء النفس أن المرأة تتأثر بالفرح والحزن أكتئر من الرجل، ، إذن فهي

 عبدالعزيز منع النساء من حضور الجمنازة .
1 - نقد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا حميد بن بن عبدالر الرحمن عن حسن عن
 عمر بن عبدالعزيز فكتب إلى عبدالحميد: انظر من قبلك من النساء فـلا فلا يحضر الـا جماعة ولا جنازة، فإنه لا حق لهن في اللي جمعة ولا جلا جنازة (r) وذهب الإمام الشـافـي إلى كراهة اتباع الجـنازة للنساء كمـا منع الإمـامـان مالك وأحمد زيارة القبور للنساء ${ }^{\text {(r) }}$

والحجة لهذا بالنقل والعقل :
أما النقل :
فما روي عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت : نُهيناعن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا (غ)
(1) هكذا تكرد في الأهـل .




#  <br> وجه الاستدلال: 


دليلاُعلى منع النساء من حضور الجنازة.

 القبور، وذلك من باب سُد الذذرائع، والله سبحانه وتعالى أغلم.

# المطلب السادس 

## في أحكام الدّهـــنـن

المسـألة الأولى : 9 9 - النهي عن تعميق القبر :
اختلـف العلمـاء فـي تعـميـق القبر، فـالبعض كرهـه والبعض يحجبذه، أما عـــر بن عبـدالعزيز فقـد جاءت الرواية عنه أنه عندمـا أوصى بححفر قبره قال لهـم : احفروا ولا تعمقوا؛ وعلل ذلك بأن خير الأزض أعلاهها وشرها أسفلها ألها فقد روى ابن سعد قال : أخبرت عن عبدالله بن صـالح عن معاوية بن صالح قال : لما حضر عـمر بن عبدالعزيز الموت أوصاهم وقالل: احفروا ولا تعمقوا؛ فبإن خير الأرض أعلاها وشرها أسفلها(1)

وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في عدم تعميق القبر إبراهيم النخعي حيث قال
مثل قول عمر بن عبدالعزيز يعمق إلى السّةة(Y) .

ومذهب الإمام مالك عدم تعميق القبر ، وكذلك الإمام أحمد قالل : يعمق
إلى الصدر (r)

## والـهجة لهذا :

أن القصـد من الدفن منع الرائحة وحفظه عن السباع، وهذا يتحققت بتعـميق القبر إلى السرة، إذن فالزيادة عليه يشق ويخرج عن العادة دون حاجة لذلك .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الطبقات الكبرى لابن سعد ( (Y/ (Y- }) \text { ). }
\end{aligned}
$$

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

## المسألة الثانية : 99- إدخال الميت قبره هن قبل رجليه :

اختلفت العلماء في إدخال الميت القبر ، فقال بعضهم : يدخل الميت فـن جهة



توفي ابنه أمر به فأدخل منّ قبل رجليه(1) .

وقد قال بهذا الرأي أنس بن مـالك وابن عمر وإبراهيم والشـعبي وابن معنفل
 والشُافعي (ع)

## والححج لهذا المذهب :

1 - مـا روي عن ابن ســيرين قـال: كنـت مع أنس في جنازة فـأمر بـالميت
فـأدخل من قبل رجليه (0) .

- r
r - مـ مـا روي عن أبي إسـحاق قال: شـهـدت عبـدالله بـن زيد (الأنضـاري)
أدخل الحاربث من قبل رجليه(V) .


المسألة الثالثة : ••1 - حل العقدة إذا أدخل الميت القبر :
إذا لف الميت في أكفـانه فإنه يُربط عليه خيو ط وتُعقد حتى لا ينحل فينكشف
 هناك حاجة للربط، ولذلك أمر عمر بن عبدالعزيز أن تُحل العقد .
فقد روى ابن سعد قال : أخبرنا عباد بن عمر الواشحي قال : حدثنا مخلد بن يزيد عن يوسف بن ماهك عن رجاء بن حيوة قال : قال لي عمر بن عبدالعزيز في في في مرضهه : كن فيمن يـغسلني ويكفنتي ويدخل قبري، فإذا وخعتـموني في لـدي


 والضحاك والحسن وابن سيرين (Y)
وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحملد (r) .
والحهة لهذا :
1 - ما روي عن النبي 1
الأخلة بنيه يعني العقد (ع)
 فنسـينا أن نحل العقد حـتى أدخلناه قبـره، قال فرفعنا عنه اللبن فلم نر في الـقبر شينئ! (0)
(1) الطبقات الكبرى لابن سعد (Y/ ( 1 ( $)$ ).



(0) مصنف ابن أبي شيبة ( (0) (YYV - YY).


المطلب السابع
1.1- في نهي أهل الميت عن عمل الطعام للناس

قد يبقى عند بعض النُاس في الإسلام شيء من زواسب الجماهـلية، كانجتماع النسـاء عند أهل الميت، وققيـام أهل الميت بنحـر جزور أو ذبح غنم لهـوْ لاء ألناس


 ثابت عن ڤيس قال : أدرِكت غمر بن عبدالعزيز يمنع أهل الميت الجمباعـات يقول: .تُرزؤن وتَغرمون؟(1)

وقد قال بالنهي عن الاجتماع للميت وإطعام الطعام لهم عمر بن الـُطاب

والحجة لهذا :


 ولأن فيه زيادة عبء علي مصيبتهم وشغلاً لهم إلى شغلهم، وتشبهِّا بصنَ أهل الجاهلية.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مصنف ابن أبي ثبيبة (Y/ (Y (Y) ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سـنن أبي داود ( (190/Y) . }
\end{align*}
$$

## المطلب الثامن

## r.1. - فـي النهي عن النياحة

النياحة من أمور الملاهلية، وتدل على السفاهة والمِفاء وضعف الإيمان وعدم
التسليم بقضـاء الله وقدره، ثم هي مع ذلك لم ولن تعـيـد ميّتًا إلى الحـيـاة مع مـا
 وشدد في هذا الأمر وتوعد من فعله .








وقد قـال بالنهي عن النيـاحة جـمهـور من السلف منهـم عمـر بن الخطاب وعبدلالله بن عبـاس وأبو موسى الأشـــري وابن عـمـر وأنس بن مـالك وقتـادة

وعكرمة والزهري وسعيد بن جبير وأبو البختري (Y)
وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى تحريم النياحة بينما ذهب الإمام أحمد

> إلى كر|هتها (r)".
( $(\mathrm{H})$


م - Y فغشي علينه ورأسه في حـجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليهـا نُّيئًا، فلمـا


" عليه يعذّب بما نيح عليه،(1).

ع - مـا روي عن أُم عطيـة - رضي الله عنها - قـالت : إن رسـول اللبن
نهاناعن النياحة)

لعن رسول الله النائحة والمستمعة(1) .

> (1) صحيح البخاري (AY/Y).


( ( ) الشاهة : التي تَشُوُقَ ثَوْبَها عند المصيبة.

( ( 1
. ستن أبي داود (V/V)


## وجه الاستدلال :

 ولعنه لها ولمن جلست لاستماع النياحة . وفي هذا تحذير شديد من النياحة .

## 

## المطلب التاسع

## r. 1 - في اقتتصار العزاء في النساء على الأم والزوجة،

يستحب تعزية المصاب في مصيبته لتسليته وتهوين المصيبة عليه، فهل لُعُعَّى

 فيعزّى في الأم والزوجة فقط، وفيما يلي ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز :



 برٌها، وامر أة للطف موخعهها، وأنه لا يحل موضعها أحلد(1) .

والهجة لهذا :


 باقية، وعندما يأتي الأمز من الله وتموت البنت أو الأخت مئلاً؛ فإن هذا لا يعلا يعتبر

 الرجل من النساء أكثر من غيرهما. والله سبخحانه وتعالى أعلم.
(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ، ص YVE - YVT .

# المبحث الرابع <br>  

ويتكون من المطالب التالية :
الأول : في زكاة البهائم.


في زكاة النقدين وعروض التجارة


المطلـبـب
: في مقدار ما يؤخذ من العنبر .

: في زكاة العسل .

$\because j 5$ 畆 5
المطلـبـب
: في زكاة المال الضمار .


- thandibj

: في زكاة مال المكاتب.

: في مقدار مايؤخذ من المعادن.
المطلـب المــادي عــــر : في النهي عن أخذا العشر من الخمور .
المطلب النـــني عـشـر : في أحكام زكاة الفطر
المطلـب النـالث عـشــر : في بيع الصدةهـ
المطلب الرابع عــشــر : في نقل الزكاة من بلد إلى آخر .
المطلـب الـلـامس عـشـر : في مصارف الزكاة.
المطلب الـــادس عـشـر : في جواز شرب الغني والفقير من ماء الصدقة.


## المطلب الأو"ل



## المسألة الأولى : \&-1- زكاة الإبـــــــــل :

الإبل عند العرب لهـا مكانة رفيعة بين الأموالن، وقد اهتم عمر بن عبي ببيان زكاتها فقال : إن نصابها خـها خمس من الإبل . وفي خـي مخاض، فإذا زادت فابن لبون، فإذا زادت عن مـائة وعشرين ففي كل خـينـين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون .


 في الكتاب الذي كتب عمر بن عبدالعزيز حين بعثئهم يصدقون أن ليس في الاليبل
صدقة حتى تبلغ خمسنا(1).

Y - روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قالل : كان في الكتاب الذي كتب معهم عمر بن عبدالعزيز حين بعئهم يصدين (r) إذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإذا زادت فابن لبون ذين



 (1) (1 ( 1 )
(Y) مصنف ابن أبي شية (ITr/Y) ).

وقد قال بصـدقة الإِبل هذه باستئناء قوله: (فإذذا زادت فابن لبـون) لأن عثد

 الأربعة(ع)

## والـجة لهذا :










مفترق ولا يفرق بين مجتمع، وما كان بين خليطين فإنهما يترأجعان بالسوية (0) . المسألة الثانية : 1.0- ز زكاة البقر :

البقر الذي لا يبلع النصـاب لا زكاة فيه، وأما إذا بـلغ النصاب ففيه الزّكاة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) مصنف ابن أبي شيبة (YO/Y) (YO (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }\left(\begin{array}{l}
\text { ( } \\
\text { ( }
\end{array}\right.
\end{aligned}
$$

( ( ) ( ( (ONo - ovV/r)


فقد حدد عمر بن عبدالعزيز نصاب الزكاة بثلاثين بقرة ففيها تبيع وإذا بلغت أربعين ففيها مسنة كما يأتي :
1 - روى عبـدالرزاق عن ابن جريـج قـال : أخبرني صـالـح بن دينــار أن


 وفي كل أربعين بقرة مسنة(1) .
Y - روى عبدالرزاق عن مـعمر عن عطاء الخـراساني قال : كتب عمر بن عبدالعزيز في كل ثلاثين بقرة تبيع، وني كل أر بيعين بقرة مسنة
r ويونس (ץ)، ومسروق والشُعبي وإبراهيم وأبو وائل ونافع وحماد وشهر ومكا ومكحول وطاووس والحكم

## والحجة لهذا المذهب :

1 - ما روي عن أبي عبيدة عن عبدالله عن النبي
البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة)|(T)

(1) مصنف عبد الرزاق (Tr/₹)

مصنف عبد الرزاق (Y) (Y/ )
مصنف عبد الرذاق (
مصنف ابن أبي شيبة ( (ITV/ - - ) .


$$
\text { . } 097 / r \text { ) }
$$

( معنف ابن أبي شيبة ( (IYY/Y).

وأمرني أن آخذ من البقز من كل أربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة(1) (1)



 وثلث من أوسطها وأن عِامل الصدقة يختار من الثلث المتوسط كما يأتي :

 يختار سيدها ثلالثّ(r)، ويأخذ المصدق من الثلث الأوسط (r) .

الإمام أحمد، وقال أبو خحنيفة ومالك والشانعي في رواية عنهي : يؤخذ الوسطط(0) :

## والمجة لهذا :






$$
\begin{aligned}
& \text { ( (I) ( ( }) \\
& \text { (Y) هكذا غي النسخة والصنحيح ثلثا. }
\end{aligned}
$$


(Y) صحيح البخاري (YO/Y) (Y)

نته عبر بن عبدالعزيزِ




من الوسط(1)
:
 وأعطىى زكـاة ماله طيبة بـهـا نفسـه رافـدة عليه كل عـام ، ولا يعطـي الهـر مـة ولا


$$
\begin{aligned}
& \text { وجه الاستدلال : }
\end{aligned}
$$

تدل هذه الأحـاديث بمجـموعها على أن الواجب أخـذه من أموال الز كـاة هو الوسط وليس من خيارها أو شرارها .

## المسألة الرابعة : - - - زكاة البقر العوامل :

هناك بعض البقرتعد للعمل ؛ إمـا لجر المحاريث وإما لإخراج الماء من الآبار
 فقـد روى ابن أبي شيبة قـال: حدثناعباد بن عوام عن حجـاج عن الـلـكم أن عمر بن عبدالعزيز قال : ليس في البقر العوامل صدقة(Y)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) سنن أبي داود ( } 1 \text { ( } 1 \text { ) ). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) مصنف ابن أبي شيية ( }
\end{aligned}
$$

وقد قال بهذا الرأي عليّومعاذ وجابر وإبر اهيم ومجاهد وسعيد بين جبينر وطاووس وشهر والثشعبي والضححاك وعطاء وعمرو بن ديناي(1) . وهو مـذـهنب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشُبافعي وأحمد (Y)

والحجة لهذا :

 وجه الاستدلال

يدل هذا الحديث كلالة ضريخة على أن البقر العوامل ليس فيها زكاة، لأن الحديث عنها جاء في بيان زكاة ألبقر . المسألة الخامسبة : A•1 - زكاة الخيل :
 من دور، في الحروب التي هي شأنهـم في العـالب، فهل يكون فيها زكا هذه؟ ذهب البعض إلى أن فيها زكاة ، وذهب عـي
 قال: : ليس في الحيل صدقة(؟) .
وقد قال بهذا جمهور سلف الأمة منهم عمر وابن عباس وسعيـِّ بن المُسيبن



والحاكم والثوري وإسحاق وأبو ثور وأبو خيثمـة وأبو بكر بن شيببة(1)، ومو مذهب الأئمة الثلالثة مالك والشانعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة( ${ }^{\text {( }}$. والمجة لهذا المذهب :

صدقةة في عبده ولا فر سهه)|(ث).

عن صدقة الحيل"()
 فقد عفوت عن صدقاتها ${ }^{\text {(0) }}$.
توجيه الاستدلال :
في الأحاديث السابقة دلالة واضحة على أنه لا زكاة في الحيل .


(
(

(0) (0) مصنف ابن أبي شيبة (10Y/Y).

## المطلب الثاني

في زكاة النقدين وعروض التجارة
 يؤخذ هنها :

الأموال النقدية وعزوض التنجارة لهـا نصاب بحيث لا يؤخذ منها شيء إذا نقصت عنه، فذهب عمر بُن عبدالعزيز إلى أن نصاب الز كاة عسرون ديناراً وْما زاد فبحسابه، وأن فيها ربع الغُشُر كما يأتي :
قـال أبو يوسف : وّحدثني يحيى بن سعيد عن رزيق( (i) بن حيان -و'أكان على مكس(Y) مصر - فذكر أنَّعمر بن عبدالعزيز كتب إليه : أن انظر من مرّعليك

 فدعها فلا تأخذذ منها ${ }^{\text {(r) }}$

وقـد قال جـمـهور الْسلف مثل قول عـمر بن عبدلالعـزيز في نصـاب ألزكـاة
 وعلي وابن عـمر وابن سـيرين وعطاء ونافع وعاصم بن ضــمـرة وعـمرو بن ذينار

وابن جريج( )
 . اللكس : الجباية وهو مـا يأخذه العشار (Y)
(Y) كتاب الخراج لأبي يوسف: ص (YVA. ( ) (

ننه عـر بن عبدالعزيز
ونقل الإمام النووي الإجماع عليه( (1)، وهو مذهب الأئمة الأربعة(Y)
جـاء تحـديد نصـاب الزكاة ومقـدار مـا يؤخـذ منهـا عن عـمـر بن عـبدالعزيز بالدنانير وهي اللدنانير الإسلامية التي كانت رائجة في صدر الإسلام ووزن الواحـد

 من الفضـة وهو مائتـا درهم، والاعتبار بالدرراهم الإسـلامية التي كل عشـرة منهـا وزن سبعة مثاقيل، وتزن المائتين منها خمسس أواق (ع) (1) والمجة لمذمب عمر بن عبدالعزيز :

 Y - الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مقدار الزكاة من الذهب والفـين

نقل الإجماع الإمام النووي (1)

## المسألة الثانية : -11 - كيفية زكاة ما زاد على نصاب النقلين :

 مائتـا درهم. وقد ذهب بعض العلمـاء إلى أن ما ما زادعلى مائتي درهمه لا زكاة الماة فيه


(1) (1) (I) (Y)
 والمغني (r/r).
( H ( H )


(1) المجموع (1) (1)

1 - روى ابن أبي تُيبنة قال : حدثنا ابن مهدي عن أبي هالال عن قتادة عن
عمر بن عبدالعزيز قال : ما زاد فبالمساب(1).

وقد قال بهذا إلقول علي وابن عمر وإبراهيم وابن سيرين (Y)، والثوري وابن
أبي ليلى وأبو يوسف ومحِمد وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر (ّ) .

والمجة لهذا المذمب :

فبالـدساب(0)
Y -
فبالحساب(7)
إلسألة الثالثة : 111 - ز زكاة ربح المال :
إذا كان للىى الإنسان مال وربح في ذلك المال، نهل في ذلك الربح زكاة مع



 عبدالعزيز لا يؤخذ من الأزبأح صدقة إذا كان أصل المال قد زكى حتى يحول عليه
(1 (1) مصنف ابن أبي شيبة (T/T (19) .
(
( $(\mathrm{r})$
 ( $(\Lambda / r)$

$$
\begin{align*}
& \text { (0) ( } \tag{7}
\end{align*}
$$

فنه عـر بن عبدالعزيز
الحول(1). فيفهم من هذا الأثر أن عمر بن عبدالعزيز يرى أن ريح المال ونماءه أثناء



 الأربعة(r).

## والمجة لهذا المذهب:

ما روي عن سمرة بن جندب قال: : أما بعد: فإن رسول الله
أن نخرج الصدقة من الذئ نُعد للبيع (ع) .
وجه الاستدلال:

والربح الحاصل نتيجة البيع والشراء .

## المسألة الرابعة : با 11 - وقت وجوب الزكاة في المال المستفاد :




 عبدالعزيز . فقد روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد
(1) مصنف عبد الرزاق (₹/^).
 . $(\mathrm{r} \cdot / \mathrm{r})$
( ( ) ستن أبي داود (Y/ (Y) ).

قال : كتب عـمر بن عبدألعزيز : أيا رجل أفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يعوْ علينه
الحول(1)
وقد قال بهـذا القُول جـمهور سلف الأمة، منههم علي وابن غـمنر وأبون بكزة


وعطاء(r)
والحهة لهذا المذمب :
1 - ا مـ روي عن عائشـة - رضي الله عنها - عن النبي
في مال حتى يـحول عليّه الحولن(0)

(7) الحول
r - م ما روي عن اببن عمر - رضي الله عنهما - قـال: من أصـاب مالاً فلا
زكاة عليه حتي يحول عليه الحول(V)
وجه الاستدلال :
تدل هذه الروايات دلالة واضحة على أن من استفاد مالاً فليس عليه فيه زكاة حتى يحول عليه الحول.
(1)



والمغني (TVV -TYV).
(

(V)

## المطلب الثالث

فـي زكاة الزدوع والثمار

## المسألة الأولى : ז11 - الشتراط النصاب في الزروع والثمار :

في مسألة سابقة ذكرت قول عمـر بن عبدالعزيز في مقدار الز كاة، أما في هذه المسألة فإن عـمر بن عبدالعزيز يرى أن الزكاة لا تجب في الخلارج من الأرض حتي يبلغ خمسة أوسق، نقل ذلك عنه ابن قدامة(1)
وقد قال بهذا أكثر أهل العلم منهـم : ابن عمـر، وجانـر وجابر بن عبد الله، وأبو
 والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأهل المدينة، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف
ومحمد صاحبا أبي حنيفة(r).

وهو مذهب الأئمة الثلالثة مالك والشافعي وأحمد(ث) .

## والححة لهذا المذهب :


دون خـمسـة أوسق صدقة) (£)
وجه الاستدلال :
في هذا الحديث دلالة واضحة على أن ما نتص عن خمسية أوسق من الز الز ورع والثمار فلا زكاة فيه وأن الز كاة تجب في خمسة أوسق فصاعداًا .
( (
. ( $790 / Y$ ( $)$



## المسألة الثانية ：11－مقلدار الز كاة في الثمر ：



 فقتعتبر هذه رواية أخرى عنه في هذا الموضوع． وفيما يلي ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز ：
1 －روى ابن أبي شيبة قال：：حدئنا عبدالأعلى عن معمـر عن الزهري ألنا
 عن معمر قال ：كتب بذلك عمر بن عبدالعزيز إلى أهل اليمن اليمن（1）． Y－روى عبدالرزاق عن معمر عن سمـاك بن الفضل قال ：كتّب عمنر بن

عبدالعزيز ：أن يؤخذ ما أنبتت الأرض من قلنيل أو كثير الغشر（Y）．


$$
\begin{aligned}
& \text { والزهري(ث)، وزفر (£)، و'هو مذهب الإمام أبي حنيفة(0) } \\
& \text { والحجة لهذا المذهب : }
\end{aligned}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text {. (ITY/乏) مصنفـ عبد الرزاق (Y) } \\
& \text { ( }\left(\begin{array}{c}
\text { ( }
\end{array}\right. \\
& \text { ( } \\
& \text { ( ( ) المبسوط ( } 0 \text { ( }
\end{aligned}
$$

## وجه الاستدلال :

 وخضر وفواكه وغيرها، وأن فيه العشر أو نصفه ما قل منه أو كثر .


هذا الحديث مخصص بحديث: پاليس فيما دون خـمسة أوسق صدقة") المذكور في المسالة السابقة والذي قال بوجبه عنه، والتي أخذ بها الجمهور فتكون هي الراجحة والله سبحانه وتعالى أعلم . المسألة الثالثة : 110- مقدار زكاة الخارج من الأرض :
 اشتراط النصاب وعدم اشتراطه وأنه يرى أن الزكاة تجب في في كي كل ما أنبتت الأرض

 كالنواضح أو الدوالي أو السواني ففيه نصف العشر كما يأتي : 1 - روى ابن أبي شيبة قال : حدئنا عبدالأعلى عن معمر عن الزهري أنه
 بذلك عمر بن عبدالعزيز إلى أهل اليمن(1)
 وقتادة وعطاء ومعـمر والزهري ونافع (r)، والبخاري وأبو داود والترمـيـي

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) مصنف ابن أبي شيبة ( } 1 \text { ( ) ). } \\
& \text { ( }(Y)
\end{aligned}
$$

والثوري وأصحاب الرأي وغيرهم . قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافن(1)، وهو مذهب الأئمة الأربعة(Y)

## والمحجة لهذا الملمب :




$$
\text { المسألة الرابعة : } 117 \text { - زكاة الحبوب إذا حال عليها الحول : }
$$



 عليها حول أو أكثر نهل فيها زكاة كلما حال عليها الحول؟ أم يكفي زكاتها خصادها؟

إن عمر بن عبدالعزيز يُ يري أنه إذا أُخرجت زكاتها عند الحصاد فلا زكاة فيها
بعد ذلك مهما بلغت من السنين .
فقد روى ابن أبي شُبيبة قال : حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة قالن : حدثني
 فيه زكاة إن مكث عشر سنين (£)
(1) المغني (79A/Y).
( ( $)$ ( $79 . / \mathrm{r}$ )
. ( I ) ( I ) ( ( ) مصنف ابن أبي شيبة ( ( )

فنـه عـمربن عبـدالعـزيز
وقــد وافقت عــمـر بن ععـبــدالعــزيز في هذا الر أى : طاووس، وعطاء،

وهو مذهب الأئمة الأربعة إلا أن مالكُا قال : فيه الز كاة إن أُعد للتججارة(ّ)
والحهة لهذا :

وجه الاستدلال :
1 - أن الله تعـالى علق وجـوب الزكاة بحـصاده، والمـصـاد لا يتكرر فلم
يتكرر العشر ، ولأن الزكاة إمنا تتكرر في الأموال النامية، وما ادّخر من زرع أو ثـمر فهو منقطع النماء متعرض للنفاد والفساد فلا تجب فيه زكاة .
Y - Y الإجماع على عدم تكرر الزكاة في الحبوب والثممار (ع)
المسألة المامستة : IIV - الصدقة عن عين الال المزكى :
إن من العـدل والإنصاف ودفع الظلمم أن تؤخـلذ زكـاة كل شيء منه، فـالخـيـار تتخرج زكـاته منه والنـوع الرديء أيشـَا تخـرج زكاتـه منـه، ومن هـنا المنطلق أمر عـمر بن عبدالعزيز أن يؤخذ البرني من البرني واللون من اللون، ولا تؤخذ زكاة نوع من هذه الأنواع من النوع الآخر كما يأتي :

1 - روى يحيى بن آدم القُرشي قال : أخبرنا إسمـاعيل قال : حـدثنا الحسن قال : حدثنا يحـيى قال : حدثنا عـمر بن هارون الحـراسـاني عن ابن جـريج عن ابن

( المجموع ( $(\mathrm{H})$
( المجــوع ( (Y) (
والإنصصاف (
المجموع للنويي (07N/0).

أبي نجيح عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب في الصدقة : يؤخذ البرني (!) 'من البرُني؛ واللون(Y) من اللون، ولا يؤخذ البرني من اللون ولا اللون من البرني، وأن يؤخ من الجرين (r) ولا يضمونها (؟)
وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في هذا القول الحنسن وإبراهيم (0)، وهو مُذهب
 نوع (7) . ولا خلاف في أنه إذا أراد المزكي أن يخرج من الجيد عن الرديء عنبطيب
 والحجة لهذا المذمب :
1


Y - Y ما روي عن عوف بن مالك الأشجعي قال : خرج علينا رسنول اللله



(1) البرني : بفتح الباء لإسكان الزاء وهو أجود اللتمز أهسفر اللبفن. (Y) اللمن : كل تمر خلا البرنيّ والعجوة.
(Y) الجرين: موضنع البمر الذني يجفـ فيه ( (乏)


 . الفتح الرباني لترتيب المسبن (V) (V)

## المطلب الرابع

## 11^ - في مقدار ما يؤخذ من العنبر

العنبر مما يستخرج من البحر، فإذا وجلده الإنسـان فهل عليه فيـه زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة فما مقدارها؟ لقد ورد عن عمر بن عبدالعزيز في العنبر روايات : الرواية الاولى :
ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن في العنبر الخمس كما يأتي :

1 - روى ابن سعد فـال : أخبرنا محمـد بن عمر قال : أخبرنا الثوري عن

Y - Y روى عبدالرزاق في المصنفـ عن ابن جريج قال : كتب إليّ إبراهيم بن


 الحمسس إلى من وجده(Y)
(r) ₹ - روى عبدالرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن عمر بن عبدالعزيز

أخذ من العنبر الخمسس (£)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (Y) المصنف لعبد اللذاق ( } 7 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) مصنف عبد المذاق (₹/ } 10 \text { ) }
\end{aligned}
$$

وقدْ قال بهذا ابن عباس في إحدى الروايتين عنه والثوري وطاووسن(1) "
 يوسف، وهو رواية عن الإمام أحمد (£) ('

والـجة لهذا المذهب :



## الروابة الثانية :

وذهب عمر بن عبدالعزيز في البرواية الثانية عنه إلى أنه ليس في العنبر شيء كما يأتي:
1 - روى ابن سعد' قال : أخبرنا مححمد بن عمرقال : حدثنا جارية بن أبئ
 يقول : ليسن في العنبر شي؛ (0) . وقد نقل ابن قدامة عنه هذا الر أي (T) .

 صالح ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأبو عبيد (1) . وهو مذهب الأئمة الأزبعة(9)
 ( $)$ . $(T)$
( ) (

 (V) (VT) (IET/r (V) ( ( $\mathrm{TV} / \mathrm{F} / \mathrm{r}$ ) (
 .(rv/r)

فته عـر بن عبـلالعزيز

## والحـجة لهذا المذمب :


دسره البحر (1)
 أخذه ()

# المطلب الخامس 

## 119- في زكاة العســـــل




1 - روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيدالله عن نافع قال : بعثني عمر بن عبدالعزيز على أهل اليمن، فأردت أن أن آخذ من العنسل الثشرير،
 فقال : صدق وهو عدل رضي(1)

 النووي إلى الإمام مالك (0) .
والحجة لهذا المذمب :
مـا روي عن عمـرو بن شعيب عن أبيه عن جله ، قال : جاء هالال أجـد بني


$$
\begin{aligned}
& \text { مصنف ابن أبي شيبة († ( } \\
& \text {. ( } \varepsilon \text { ) ( } \mathrm{P} \text { ( } \\
& \text { ( ) ( ) روضة الطالبين ( ( }
\end{aligned}
$$

 المسـئلة .

ننهع عـر بن عبدالعزيز




$$
\begin{aligned}
& \text { فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء||(1) 1) } \\
& \text { وجه الاستدلال : }
\end{aligned}
$$


 يؤدِّي زكاته ويحمي له الوادي، ويين أن لا يطلب حماية ولا يعطي زكــاة، فهـنـا دليل على أن العسل لا تجب فيه الزكاة .

# المطلب السادس <br> -15. 

قد يعثر الإنسان على كنز من ذهب أو فضة فمـاذا يفعل به؟ هنل يودغه بيت
 عبدالعزيز إلى أن فيه الخمّ والباقي لمن وجده كما في البروايات التالية:
1- روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا معتمر عن معمر الضبي قالن : بينّما قورم


خذوا منه الحمس واكتبواً لهم البراءة(1) .



 إذا وجد فيها ركازة يرى فيها الحمس وقد قال بأن في الركاز الخمس عمر وعلي وابن عباس وأبو هريرة وْوبكرمة


> المنذر، ونقل ابن قدامة الإجماع عليه (0).
(I) (



(0) (المغي ( $19 / \mathrm{P}$ )

نتها عــر بن عبدالعزبز
وهو مذهب الأئمة الأربعة(1)


$$
\begin{aligned}
& \text { والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الر كاز المخمس)|(Y) (Y) } \\
& \text { توجيه الاستدلال : }
\end{aligned}
$$

في الحديث دلالة صريحة على أن مقدار ما يؤخذ من الركاز هو الخممس .

والمغني (


## المطلب السابع

## اتا - في زكاة البال الضمار

كثيرًا ما يذهب للإنسان بعض المال فييـأس من عودة هذا المال، إمـا لككونه



ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أنه يكفي إخراج زكاة هذا المال لسنة واحدلة كمنا
يأتي
1 - روى ابن أبي شيبة قال : حدئنا أبو أسامة عن هشام عن ميمون أن رجلاً


 r - روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : حدئنا عبدالر الرحيم عن




زكاة عامه، هذا؛ فلولا أنه كان مالاً ضمارًا أخذنا منه زكاة ما مضى (r).

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

ننه عـر بن عبـدالحزيز
وقـد وافق عـمر بن عبدالعزيز في هذا الرأي الحـسن فقال : عليـه زكاة ذلك

وهو مذهب الإمام مالك، أما مذهب أبي حنيفة والنـافعي في القديم فإنه لا
زكاة لـا مضى وهو روايةعن الإمام أحمد(!)

أن هذا المال الذي ذهب عن صـاحبه سنين عديدة ولا أمل فيه حتى يئس من
 نلز مه بدفع ما مضى من السنين، إن فعلنا ذلك، نقد ظلك ونلمناه، لأن الغرم بالغنمه، إن الحق والعدل أن لا نأخذ منه سوى زكاة عام واحد، والله سبحانه وتعالى أعلم .
 . (lar/r)

## المطلب الثامن

## 

في مسـألة سابقة ذكرت رأى عـمر بن غبدالعزيز أنه لا زكاة في المال المُستفاذ حتى يحول عليه الحول، فههل يستثنى من ذلك العطاء؟ فإذا أُعطي إنسبان منا قُر
 عمر بن عبدالثزيز يزكي العطاء والجائزة. فقد روى ابن أبي شيبة قال؛ ؛ حدئنا وكينع عن سفيـان عن مغيرة عن جعفـر بن برقان عن عمر بن عبـدالعـزيز أنه كانِ يزكي
 والزهري والقـاسم بن مـحـمـد، وكان أبو بكر وعثـمـان يسـألان من لـه عطاء هـل عندك مال وجبثت عليه الزكاة؟ فإن كان عليه زكاة أخخذ من عطائه وإلا ذفع إليب(r)

## والحـجة لهذا :

1 - ا- مـا روي عنهمبيرة قال : كان ابن مسعود يزكي عطياتهمم من كل ألفب
خمسة وعشرين (£)
r - r


$$
\begin{align*}
& \text { مصنف ابن أبي شيبة ( }  \tag{1}\\
& \text { هصنف ابن أبي ثبيبة ( ( }  \tag{T}\\
& \text { مصنف عبد الزاقاق ( }  \tag{r}\\
& \text { مصنف ابن أبي شيبة ( }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (1)/ (1No/ ). } \tag{0}
\end{align*}
$$

## وجه الاستدلال :

فعل الصحابيين عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عـمر لأخذ الزكاة من العطاء
 حتى يحول عليه الحول، والله سبحانه وتعالى أعلم .

## المطلب التاسع

## rriا - في زكاة مال المكاتب

المكاتب من اشـتري نفسـه من سيـده، فإذا كان عنده مال و حـال عليه الحـول فهل عليـه فيـه زكاة؟ ذهب بعض العلـماء إلى أن على العـبدز كـاة في مـالله فيكون
 عبدالعزيز ؛ فقـد روى أبن أبي شيبة قال : حـدنّا عبـاد بن عوام عن حـجا الحكم أن عمر بن عبدالعزيز قال : ليس في مال المكاتب زكاة(1)
وقد قال بهذا المذهنبِ ابن عـمر وجابر ومجاهد وسعيد بن جبير وابن المُسيب



وهو مذهب الأئمة:الأربعة(0)
والحـجة لهذا المذهب :

ولا المكاتب حتى يعتقا(7) .

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

 ( (TYE/Y)


نته عـر بن عبدالعزيز
تو ت - ما روي عن عبدالله بن عمر قال : ليس في مال المكاتب زكاة(1)

فـي هــنـين الأثرين عــن الصحــابيين عبداللـهـ بن عـمـر وجـابر بن عبداللـه


المطلب العاشر
عـا - في مقلار ما يؤخذ من المعادن

اختلفـ أهل الْعلم في مــدار مـا يؤخـل من المعـادن، فـدهب بعضـهـم إلى أن فيهها الخـمس مـثل الركاز؛؛ بينمـا ذهب بعضـهـم إلى أن فيـها زكـاة ريـ النششرُ، وإلى هنا ذهب عمر بن عبدالعزيز ، فجعل فيها الز كاة ريع العشر مالم يو جلد في المُعاذن ركازة، فإذا وجد فيها ركازة ففيها الخمسن .

ا - روى ابن سعــد قال : أخبـرنا مـحمــلـ بن عـمـر :قـال : أخبرنـا:الثوري وماللك بن أنس عن عبـدالله بن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب في

خلافته أن لا يؤخلذ من المُعادن الخُمس وتؤخذ منها الصدقة(1) .
Y - وروى عبدالرزاق عن معمر عن رجل نمن كان يعـمل في إلمعادن زمـان عمو بن عبدالغزيز عن عـمر قال : كانوا يأخذون منا فيما نعالج ونعملن بأيدينا، من
 أها الركاز فقد خصـصي له مسألة مستقلة ويبقي الموضـوع خاصنًا بمسألة زكاة

المعادن وهي مفارقة للر كاز .
وقـد وافق عمـر بن عبدالعزيز في أن في المعـادن زكاتها ربع النعشّر إذا بلغت
 معدني اللذهب والفضـة فتطه إذ لا تجـب عنلهما في غيرهما إلا عند الهُافعي في

رأي شاذ أنها تجب في كلز مستخرج (r)




فنـه عــربن عبـدالتزيز

## والحـجة لهذا المذهب :




وجه الاستدلال :
أن المعادن ما أخرج الله لنا من الأرض فتعلقت بها الزكاة كالأثمان .

 يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم(1)

## المطلب الحادي عشر

150 - في النهي عن أخذ العشر من الخمور

الخمرة من الحبائث، بل مي أم الخبائث، فهل فيها صدقة مثل أموال آلز كاة؟
 يريد أن يُدخل في بيت منال المسلمين إلا طيبًا كما يأتي :




 بيت مال الله إلا طيبًا، والسلام عليكم(1)



والمحة لهذا المذهب :



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) مصنف ابن أبي شيبة (Y (Y) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

نته عـر بن عبـدالعزيزر

## وجه الاستدلال :

في الآية اللكريةّ دليل على أن الحــمـر رجس واجب الاجـتناب، واجـتناب الحـمر يتناول ترك شـربها وسقيهـا وبيعـهـا وحمـلها وغير ذلك من التصـرف بهـا ويدخل في ذلك النهي عن أخذذ العشر منها .


- الحمبر وتمنها

وجه الاستدلال :
 جزء منها وهي محرمة، فيكون العشر محرمًا بنص الحديث .

# المطلب الثاني عشر 

في أحكام زكاة الفطر

## المسألة الأولى : آ1 - خكم زكاة الفطر :

ما حكمم زكـاة الفطر؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى وجوب زكاة الفطر وأكَّد عليها وشدد في ذلك حتى قال : إنه لا صالاة لمن لا زكاة له كما يأتي : روى ابن سعل قالل: : أخبرنا محـمد بن عمر قال : أخبرنا عمرو بن عثمّمان بن
 الفطر بيوم وذلك يوم جُنعـة فذكر اللزكاة فحض علنهـا وقال : على كلن إنسانِ صاع

ترُّا ومدان من حنطة وقالل : إنه لا صلاة لمن لا زكاة له(1) (1)
الجماهير من السلفب والخلف على وججوب زكاة الفطر، كما هو زأى غمُرْبن عبـداللعزيز، ومكن نقل غُنه الوجوب من اللسلف : جـابر بن عبـدالله وأبو :سـعـيـد

 أبي ليلى، وغيرههم( (Y) وذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب زكاة الفطر (Y)
 ( (Y)

والمغني (oo/r-oo).

## والحجة لهذا المذهب :

ما روي عن ابن عـمر - رضي الله عنهـما - قال : فرض رسول الله وَ
 والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج النـي

## وجه الاستدلال :

 وجوبها لأن الفرض واجب سواء عند من جعلهما مترادفين أو من فرق بين الفرض

 المسألة الثانية : ITV - مقدار زكاة الفطر : بعـد أن جـرى بيـان حكـم زكـاة الفطر، فـإنه يحسن بنـا أن نبين مـقـدارها
 صـاع من الحنطة وصاعًا من غيره، وحيثث إن السـويق والدقيق من مـشتـقـات الحنطة فإنه يقبله مدين أي نصف صاع كما يأتي :
روى ابن سعد قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عمرو بن عثمان بن
 الفطر بيوم وذلك يوم جمعـة فذكر الزكاة فحض عليها وقال : على كل إنسان صاع
 قال : وكان يؤتى بالدقيق والسويق مدين مدين فيقبله(r)







 والسـعبي والحسن والحكمّ وحماد وعبدالرحمن بن القاسم وأسماء وسـعـد بنـ إبراهيم (Y)، وهو رواية غن الإمام أبي حنيفة(Y).

## والـجة لهذا :

1 - ما روي عن عبداللهب بن تُلبة - أو تُعلبة بن عبدالله - بن أبي صععير؛

 (E) اللة عليه أكثر مما أعطاهر (1)



 (من) قمح على كل حر أو ملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير (0)



(
( ( ) ستن أبي داود (

## وجه الاستدلال :

قول النبي
 كالسويق والدقيق .

المسألة الثالثة : Aז1 - زكاة الفطر عن العبد النصراني :
المعروف أن صدقة الفطر واجبة على المسلم الصغير والكبير والذكر والير والأنتى
 يُخرج عنه زكاة الفطر نظرا لتبعيته للمسلم .
فقد روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : نا إسمـاعيل بن عيـاش عن


 واللـجة لهذا :

كملوكه النصراني صدقة الفطر (£)
Y - مـا روي عن عطاء قـال : إذا كان لك عبيـد نصـارى لا يلارون - يعني
للتجارة - فزك"ِّعليهم يوم الفطر (0) .
(1) مصنف ابن ابي شيبة (IVz/r)


( ) (


## المسألة الرابعة : 9 ا - إخراج صدقةة الفطر نقوذ| :

 الفطر من الطعام كالبر والتتمر والسُعير والزبيب والأقط، فهل ينجوز إخخراج البقيمة من الدراهم؟
ذهب عمر بن عبدالثزنيز إلى جواز إخراجها من النقود كما يأتي :
1 - روى ابن سعـل قال : أخبرنا أحمد بن عبدالله بن يونس قـال : ححدثنا أبو
 نصف درهمم (1)

- Y - Y على كل اثنين درهمـ يعنييز زكاة الفطر ، قال معـمر : هذا على حساب مـا يعطـى من الكيل

نَ - روى ابن أبي شيبـة قال : حدثنا أبو أسامـة عن ابن غون قال : سـمعـت
 أعطياتهم عن كل إنسان نضف درهم (r) ع - - روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع عن قرة قال : جاءنا كتاب عمبز بن


$$
\begin{align*}
& \text { (1) الطبقات الكبنى لابن سـعب (YAY/0). } \\
& \text { (Y) (Y) (Y) (Y/Y) (Y) (Y) (Y) } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (IVE/Y) م }
\end{align*}
$$

نته عـر بن عبـدالعزيز

مذهب الإمام أبي حنيفة)
رأي غيره من العلماء : ذهب الجمهور إلى أن من أعطى القيمة في زكاة الفطر
فلا تجزئه وأنه لا بد من إخراج صدقة الفطر من الطعام (\&) "
والحجة لهذا المذهب :
1 - ما روي عن ابن عـمر - رضي الله عنهمـا - قالل : فرض رسول الله
 والصغير والكبير من المسلمين(0) .
Y - r ما روي عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع

شعير أو صاءًا من تّر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب(7) :

أن إخراج القيمة في صدقة الفطر خلاف ما كان يخرجـه أصحاب رسول الله
 إخـراج الطعـام وهـو أمر مـجـمـع على إجزائه إلى القيـمـة وهي أمر مـخـتلف في إجزائها .
(T) محيح البخاري (TA/Y) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) مصنف ابن أبي شيبة (Y/ ) ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. }(1 \cdot V / Y \text { ( }) \text { ( }(Y) \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

## المطلب الثالث عشر

## -

هل يجوز للإمام بيع شيء من الصدقة؟ أم أنه لا يجوز له ذلك؟


حدثنا عبدالله بن المستوزد قال : سمعت أبا قلابة يحدث عـن عـي عـي




(Y) وقد قال بجواز بيع الصدقة أبو بكر وعمر وعئمان ومعاوية بن أبي سفيان

والبغوي ${ }^{(r) .}$

## والحجة لهذا :

1- ما روي عن عمبر بن عبدالعزيز قـال : بعث أبو بكر المصدقين فأمرْمـ أنب




 (r) . ( $\mathrm{V} 0 / \mathrm{I}$ ( I (

نتهع عـربن عبدالعزيز
بقيمة أبي بكر الآخـرة حتى إذا كان العـام المقبل قـال العمـال : لو شـئنا أن نزداد ازددنا، فقال : زيدوا في كل سن عشُرة، حتى إذا كان العان الوا المقبل بعثئهم بالقيمة


 فلما ولي معاوية بعث بقيمة عثمان الآخرة، فلما كان العان الما المقبل قالوا: لو شئنا ألنا أن نزداد ازددنا، قال : خذوا الفرائض بأسنانها، ثما ثم سموها وأعلنوها للبيع فما استطاعوا وما استطعتم أن تزدادوا فازدادوادوا (1) . وجه الاستدلال:

فعل المُلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعتُمان لبيع إبل الصدقة، وهو دليل عملي على جواز بيع الصدقة .

## المطلب الرابع عشر

## اז|- في نقل الزكاة من بلد إلى آخر

من العلمـاء من أجـاز نقل الز كاة من بلد إلى بلـد على اعتبـاز أن بلاد المُسْلمين
 عبدالعزيز كما يأتي :
1 - روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبدالعزيز بن
 العراق(1)

Y Y



 وقال : أحمدل لا يـجوز نقلها إلى مسافة القصر فإن نقلها فلا تجزئه وفي رِواية أخرى تجزئه . وقال ماللك : لا يججوز نقلها إلا لما دون مسافة القصر (0)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) مصنف ابن أبي شيبة (Y/T/ ( } 1 \text { ) . }
\end{aligned}
$$

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

- Y/ Y/ / ( 1 ( $)$
(TYY)! والمغني (TVT - YVV/Y).


## والـجة لهذا المذهب:


 تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقر ائهمه|(1) وجه الاستدلال:
 غيرهم، وإذا أبحنا نتلها أدى ذلك إلى إبقاء فقراء ذلك البلد محتاجين .



عبيد في الأموال(r).

## المطلب المامس عشر

## في مصــــارف الزكاة

## المُألة الأولى : זr - قبـــمة الزكاة في أهلها الثمانية :

في المسألة السابقة ذكرت رأي عمر بن عبدالعزيز بنع نقل الز كاة من بالبد إلى آخر . وفي هذه المسألة مأ يدل على أنه يضعهـا في مصارفها الثمـانيـة فكيف يمكن الِمـع بين الأمرين؟
والجــواب أن عـمــِّ بن عـبـدالعـزيز يـنع نقل الزكـاة أي مـا يـخص الفـقـراء
 الفقراء نصنيبهم ليوضح في بقية الأصناف الثمانية بقصد استيعاب الأصناف التُمانية فهذا ما ذهب إليه عمر بن عبدالعزيز كما يأتي :

$$
1 \text { - نقل ذلك عنه الإمام النووي(1) . }
$$

- Y

عبدالعزيز أنه أخذذ نصف ضِدقات الأعراب ورد نصفها في فقرائهم (Y)
 والحجة لهذا المذمب:
1 - 1

(Y) مصنف ابن أبي شيبة (Y/ (Y) (Y) (Y)
( $(\mathrm{I})$
. ( $1 \wedge 7$ - 1 ( 1 (

## وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى أضـاف جميع الصدقات إلى هؤلاء بلام التمليك
 الدراهم لصالح وأحمد وإبراهيم قسمت بينهم فكذا هنا.

## المسألة الثانية : بזا - صدقات كل حي تعطى فقراءهر :


 الز كاة من قوم بأن يردها على فقر ائهـم .

 أن يقبضها ثم يردها على فقر ائهم . قال : فكتب: آآتي الحي وأدعوهم بأمو أموالهم
 الفريضتين أو الثلاث، فما أفارق المحي وفيهم فقير ، ثم آتي الحمي الآخر فأصنع بهم كذلك فما أنصرف إليه بدرهم|"(1) .
وقد نتل القول بإعطاء صدقـات كل حي في ذلك المي نتل عن عمـرو بن


 الحرث والماشُية وموضع المال أو قربه، وقال أحمـد : لا تنقل إلا إن استغنى عنها

فقراء أهل البلد (r)
(I) (I) (Y) (Y) المصنف لعبد اللرزاق (Y)/ (Y)
(

## والحجة لهذا:


 صدقة تؤخذ من أغنيائهمم فترد على فقرائهم||(1)

وجه الاستدلال:


 أغنيائهم؛ وهذا يقتضي عدم جواز تعديها إلى غيزهم. المسألة الثالثة : عזا - القضاء عن الغارمين والمدينين :
 وعونهم على أمور دينهم ودنياهمم. إن الروايات التالية تدل على أنه كان يقضيى عن الغار مين والمدينين كما يأتي:

 خمسة وسبعين دينارًا من نسهم إلغارمين (r)






(الطبقات الكبرى لابن سبد (Y/ (Y)/ (Y)).

مـحمد بن عـمـر : وكـان ذلك العـزل قـدم به لمـ يو جـد أحـد منهـم يقـضي عنه دين
فـأدخل فضله بيت المال عز لأ لأن يقضى به عن الدُّيُان فهذا و وجهه (1)
r - روى ابن سـعد قال : أخبرنا محمـد بن عـمر قال : حدثني المفضل بن
الفضل القيني عن عبدالرحمن بن جـابر قال : قدم القاسم بن مـخيمر على عـمر بن عبدالعزيز فسأله قضـاء دينه فقال عـمر : كم دينك؟ قالل تسـعـون دينارًا قال : قـد قضيناه عنك من سهم الغغارمين (Y)
ع - روى ابن عبدالـلمكم قـال : وكتب عـمر بن عبدالعزيز إلى عـماله : أن




وقـد ذهب الأئمـة الأربعـة إلى إعطاء الغـــارمين من الزكــاة فـهـم من أهـلهـا

والحجة لهذا:



$$
\text { ( ( ( })
$$


( ( ) المبسـوط ( $)$
والمنني (7V./r).

 لنغسه في مباح، فكلا القُنسمين يسمى غارمًا ويجوز دفع الزياكاة إليه.

المسألة الرابعة : 1r0 - إعطاء المسافر المنقطع :

 مال المبلمين، وفيما يلي ما نقل عنه .




فأبلغه بلده(1)
وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في القولل بإعطاء المسافر المنقطع وافقه جمْهور
 الز كاة الثمانية، واشترط الإمام مالك أن لا يكون في سفر معصية وأن لا يجّد من من
 الحنغية أنه الغازي أو الماج

## والحجة لهذا المذهب :



(1) الكامل في التاريخ لابن الأثير ( (\%/٪) .



## وجه الاستدلال:

أن ابن السبيل - وهو المسافر - إذا انقطع فهو من أهل الزكاة فيكون له حق من الزكاة بنص الآية .

المسألة الخامسـة : רזا - إعطاء المؤلفة قلوبهر :
المؤلفة قلوبهم لهم حق في الزكاة بنص الآية الكرية التي تذكر أهل الز كاة ،



 فيكف أذاه حتى لا يكون عقبة في طريت الدعوة . وفيما يلي ما ورد عن عمر : 1- روى ابن سعد قال : أخبرنا محممد بن عمر قال : حدئني سـحبل بن
 عمر بن عبدالعزيز أنه ربا أعطى المال من يستألف على الإسلام(1) "
r r - روى ابن سعد قال : أخبرنا مـحمد بن عمر قال : حدئني ابن أبي سبر عن رجل أخبر عن عمر بن عبدالعزيز أنه أعطى بطريقًا ألف دينار استألفه على ألى الإسلام
وهذا هو مذهب الأئمة الثلالثة أبي حنيفة ومـالك وأحمدل، وذهب الإمام
الشافعي إلى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم مقصور على المسلمين دون الكفار (r)
 (

## والحجة لهذا :




## وجه الاستدلال:

أن اللله سنبحانه وتعاللى قـد جعل المؤلفة قلوبهم من أهمل الزكاة، وهذا عـام يشمل كل من يُتألف غلىى الإسلام من مسلم يرجى بعطائه قوة إيانه أو نصّححه أو إسلام نظيره أو كف شره:، كما يشمل الكافر فيُعطى من أُجل أن يسلم أو أن يُخلي بين قومه وبين الإسلام أو نحو ذلك أك

## المسألة الهـادسـة : Irv - قضاء دين من مات من بيت هال المسلمين :

 عبدالعزيز بقضاء دين منّ مات وعليه دين ولم يكن دينه مجهزاً للسنداد، وْذلك





## والحجة لهذا:

1 - أنه من أهل الزُ كاة بصفته مدينًا داخلالُ في الغارمين كما تقدم.
Y - Y أنه لو مات وِله مـال وليس له وارثت فـإن إرثه يدخل بيت مـال المبسلمين
(1) في خرتة : أي مصرورّة دراهمه في خرقّة ، وهو كناية عن كن المال جاهزًا لبسذاد الديّن.

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

نتن عمـربن عبلدالعزيزِ
فكذلك إذا مات وعليه دين ولـم يترك مالآ ولا ولداً يونِّي عنه فبإن وفاءه يكون من بيت المال أخلذا بعداً الغرم بالغنْم .
المسـألة السـابعسة : IrA - من كانتت عليـه أمانـة لا يقلـر على أدائهـا فيعطى من
مال الله :
لم يترك عمر بن عبـلالعزيز للمـسلمين حـاجة إلا قضاها، وذلك لأنه جـعل همه مصلححة المسلمين والعمل على راحتهم والسهر في مصاسلهمب، فقد أتعب نفسه وعاش كفـافًا ليسعد رعيته، فها هو يعلن أن من كانت عليه أمانة أو حت لا يستطيع أداءه فيعطى من بيت مال المسلمين كما يأتي : روى ابن سعـد قـال : أخبـرنا أحـمـل بن عبـدالله بن يونس قال : حـدثني أبو العلاء بيـاع المُثاجب قال : قرىء علينا كتابـ عمر بن ععبدالعزيز - رحـمه الله - في مسـجـد الكوفـة وأنا أسـمع : من كانتت عليه أمـانـة لا يقدر على أداثهـا فأعطـوه من مال الله(1) . الذي يظهر من الأمانة تكون على الر جل فلا يقدر على أدائها الظاهر أنه اللدين يكون على الرجل فلا يستطـع أن يؤديـه، وقـد ذهب الأئمـة الأربعـة إلى

نحو من ذلك (r)
والحمجة لهذا:


وجه الاستدلالّ :
أن الْارمين من أهل الزكاة وأن من كان عليه دين لا يقدر على أدائه فهو غارم ومثله كل من كانت عليه أمانة لا يقلر على أدائها فيعطى من مال الله وهو الز كاة . (1) الطبقات الكبرى لابن سعد (Y/ (YV/ )
 .(TV./r)

## المطلب السادس عشر

## 1rq - في جوواز شرب الغني والفقير من هاء الصدقة

كثيراً مـا يقومْ محبون الحـير بجعل الماء في الطريق ليرتوي منه كل عـابر من.
 يحق لكل إنسان أن يشرب من هذا الماء ولو كان غنياّ؟




 الماءٔأنَيُشرب منهو(1)

## والحجة لهذا المذهب :






والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا و كذا فصدَّقه رجل) (٪)

$$
\begin{align*}
& \text { صحيح البخاري (Y/Y/ (Y) } \tag{1}
\end{align*}
$$

نته عـمربن عبدالعزيز
Y Y Y
فضل الماء(1)
وجه الاستدلال:
النهي والتحذير الشُديد من رسول الله منه أن المطلوب بذل الماءلمن يحتاج إليه دون تُمن ، وهذا الإطلاق يدخل فـل فيه الغني والفقير فيكون دلِلاً على جواز شرب الجميع من الماء المبذول صدقة على الطريق .

# المبحث الخامس 

## في الصيام ويشتمل على قراءة القرآن في رمضان

ويتكون من المطالب التالية :
الــطـلـب الأول : في إمساك ما بقي من اليوم مع القضاء. المطلب الــــاني : في من أصبح مفطرًا "م علم رمضانصح صيامه. المطلب الثـــالث : في حكم السفر في رمضان. المطلـبب الـرابـ : في صوم المسافر في رمضان .

المطلـب الـــامس : في قدوم المسافر مفطرًا.
المطلب السادس : في أنه لا يفطر الناس إلا بشاهدين. المطـلب الســبع : في تعجيل الفطروتأخير السحور . المطـلب التـــامن : في الصوم في الاعتكاف.
المطلب التــاسع : في صيام الاثنين والخميس .
المطلب الـــاشـر : في قراءة القرآن في رمضان.


## المطلب الأول

## -عا - في إمساكك ما بقي من اليوم مع القضاء

كثيرًا ما يبلغ الناس دخول رمضـان في اليوم الأول منه أثناء النهار ويكون


 بقية يومه؛ نظرآ لحرمة الوقت، وإن كان يجب عليه القضصاء.

 (من لم يأكل فليتم صومه، ومن أكل فليصم بقية يومهال(1) (1) . وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في وجوب الإمسـاك مطلقُا سواء أكل أو ملم
 والمحاملي والبغوي والسرخسي (r)، وهو قول عامة الفقهاء إلا مـا رُوي عن عطاء أنه قالل: يأكل بقية يومه( ${ }^{\text {( }}$.

والحجة لهذا:


عليكم فاقدروا لهـها (¿)
 . (Y) (YY/Y) (Y)
.


Y

 الهلال، فأمر بلال فنادئ في الناس أن يقوموا ويصومو|(1) وجه الاستدلال:


 الإمساك عن المططرات لزووال العذر المبيح وهو عدم العلم بدخول الشهر .
( ( ( سُن أبي داود (Y/Y/Y).

نتـه عـربن عبدالعزيز

## المطلب الثاني

## | | | - في من أصبح مفطرآ ثم علر رمضان صح صيامه

إذا كان اليوم الأول من رمضان وأصبح الناس مفطرين ثم علموا أن هلال




 قال وأصبح الناس منهم الصائم والمفطر، ولم يروا الهلالال، فجاءهم الخبر بأن الن قد


 مكانه(1)

وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في اعتبار صحة صوم من أصبح مفطرًا ولم

> يأكل وافقه عطاء(Y)، والمزني (r)، وهو مذهب أبي حنيفة(().

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) مصنف عبد الراق (Y/ (Y) (Y) (Y) (Y) } \\
& \text { روضة الطالبين (Y/Y/Y). }  \tag{r}\\
& \text { ( ) ( }
\end{align*}
$$

 . ${ }^{(1)}$ وجه الاستدلال:
 يبيت النية من البليل بالقضِاء إذا أمسيكـ عن الأكل وهو وهو لمَ يأكل شيئًا . رأى غير• من العلماء: :

ذهب الحمـههور إلثي أنه لا يصح الصـوم الواجب إلا بنية من الليل مسنتدلين



ننها عـرِين عبدالعزيزِ

## المطلب الثالث

## 1E4 - في حكم اليـفر في رمضان

شهر رمضان المبارك شهر عبادة، وموسم يغتنمه المؤمنون، فهم يفرغون فيه
 فيه سفرأ؟ وخاصة في زمن الدواب الذي يستغرق السفر بواسطتها أيامًا كثيرة؟ لقد كره عمر بن عبدالعزيز السفر في رمضضان، ووصفه بأنه من الجفاء كما يأتي :
1 - قال ابن خلدون : وكتب عـمر إلى الجحراح - وهو على خراسان : انظر


 على حرب خخراسان عبدالرحمن بن نعيم القشيري، ولما قدم على عمر قال : متى خرجت؟ قال : في شهر رمضـان قال : صـدق من وصفك بـالجفـاء ألا أقمت حتى تُفظر ثم تسافر (1)
r - Y
 عنهم فلما قـدم على عمـر قال: متى خرجت؟ قال في شهر رمضان، قال : صدق من وصفك بالجلفاء، هلا أقمت حتى تفطر ثم تخرج (Y)
 خـراسـان، فـقيل له: قـد وجـنـته عليك بأبي مـجلز، فكتب إلى الجـراح أن أقـبل

واحمل معك أبا مجلز ، وْخلف على حرب خراسان عبداللرحمن بن نعيم الغامدي
 خراسان جئتكم في يُيابيُ هذه التي علي وعلى فرسي لم أصب من مالكم إلا حلا حليّة سيفي ولم يكن عنده إلا فزس قد شاب وجهه وبغلة قد شاب و جهها، فخخر فـي في
 خرجت؟ قال : في شهر رمضان قال : صدق من وصفك بالجفاء هلا أقمت حتي تغطر ثم تخرج (1)

ع - روى الطبري؛ قال : ولا أراد الجراح الشخص من خراسان إلى عـمبر بن عبدالعزيز أخذ عشرين ألْفًا، وقال بعضهـم عششرة آلاف من بيت المال وقالل: هي

 خرجت قضيت غنك، فأدى عنه قومه في أعطياتهم (Y) وقـد نقل كراهة اللُــنر في رمضـان عـن أم المؤمنين عـائشـة(؟) - رضني اللنه
 التابعي وعبيدة السلماني وسويد بن غفلة(0)


وجه الاستدلال : أن من أدركه السُهر فعليـه أن يصومه، ولا يتحقق ذلك


 ( ( C ( مصنف ابن أبي شيبة ( ( ( 0 ( المجموع ( (
$=$

## المطلب الرابع

باع - في صوم المسافر في رمضان

لا شك في أن الفطر في رمضـان للمسافر رخصة من الله تعالى يسرَّ بهاعلى على
 الأفضضل له الإفطار؟ فذهب عـمر بن عبدالعزيز مـذهبًا متوسطًا بين القولين فقـال :

 فالفطر أفضل ، وفيما يلي ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز : 1 - روى عبدالرزاق عن معـمر عن أيوب قال : دعـاعـمر بن عبـدالعزيز



أصومه في اليسر وأْفطره في العسر (1) .

وقـد قال جـملة من السلف بجـواز الصـوم والفطر في اللســر في رمـغـان
 وقتادة وابن سيرين وعروة(Y)، وابن المثنر (Y)
وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز الصومو والفطر في السفر فعند أبي حنيفة


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

ويكره الفطر (1)

## والـلـجة لمذهب عهم :





## وجه الانستدلال:


 صوم رمضان للمسافر في اليسر 'أفضل وأن إفطاره في العسر أفضل ، والله نبّحانه وتعالى أعلم.
r رمّمضان فـمنا الصـائم ومنّا المفطر، فلم يعب المفطر على الصنائم ولا الأصائم على المفطر، وكـانوا يرون أن من وجـد قوة فـصـام أن ذلك حسن جـمـيل؛ ومن وجـد ضعفًا فأفطر فذلك حسن وجميل (Y) وجه الاستدلال:

رأى أصـحاب رسـول الله الإفطار ، وأن الإفطار مع وجود الضحفـ والمُمقة أفضل من الصوم .


$$
\text { والمغني (r/ } 10 \text { ). }
$$

(Y) محيح ابن خزيمة (ז/ (Y) .

## المطلب المامس

عا - في قدوم إمسافر مفطراً

لا شك في جـواز النطر في السفـر ، ولكن لو قدم المسافر وهو مفطر أثناء






يستحب إمساك بقية يومه(£) .

## والحجة لهذا المذهب بالعقل والنقل :


تأكل ولا تشرب (0)
وأما العقل : فلأن زوال العذر المبيح للفطر وهو السفر لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك مثل قيام البينة بالرؤية أثناء النهار .

|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
| (0) |

## المطلب السادس

I 1 - فني أنه لا يفطر النـاس إلا بشاهديـن

ذلك عند عمر بن عبدالعزيز بل لا بد من وجود شاهددين كما يأتي :
 أن مـحمد بن سويد الفهري أفطر أو ضصحى قبل الناس بيوم فكتب إليه عمبر بن

 اليدين هو؟(1).

 على الفطر إلا رجلين (r)
 الأثمة الأربعة(گ)

## والهجة لهذا المذهب:

1 - ما روي عن أبي عئمان قال : قدم على رسول الله
 (1) مصنف ابن ابي شيبة (19/19) ) ( ( $)$ (


## „أهللتما؟)، قالا: نعم، „فأمر الناس فأفطروا أو حامواه(1)





 - يعني الذي صام - لرددنا شهادتك ولأوجعنا رأسك، ثم ألما أمر الناس فأنطروا، وخرج ${ }^{\text {(r) }}$

## وجه الاستدلال:

أن الفطر لا يكون إلا بشُاهدين وإلا للا هم عـمر بضرب الما المطر ورد شهـادته لأنه لم يدر أعنه ذلك إلا وجود شاهد آخر على الرؤية .

## المطلب السابع

1६7- في تعجيل الفطر وتأخير الستحور

إذا أخخر المُسلم سـحورْ إلى قبيل طلوع اللفجر ثم عـجل الفطوز قبل صلاة
 والشراب، ولقد كان غمر بن عبدالعزيز يعجل الإفطاز ويؤخز السحور كما يأتي ؛

 يستحب تأخير السحور، وإذا شك في الفجر أمسك عن الطعام والشراب(!(!) . وقد نتل تعجيل الفطر عن عمر بن الخطاب وأبن عباس وابن عمْر وعزوّوة بن غيـاض، ونقل تأخير النسحور عن أبي بكـر وعلي وسعذ بن أبي وقاص و وحـنـيفـة

 والششافعي وأحمد ${ }^{\text {(Y) }}$

## والحجة لهذا:




$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { ( ( ) جواهر الإكليل ( }
\end{aligned}
$$

نتهع عـر بن عبدالعزيز
Y - بـا روى عبدالرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأورى قال : كان أصحاب محمد وجه الاستدلال:

1 - جعل رسول الللهُ
r r على أن هذا هو السنة التي أخذوها عن رسول الله

## المطلب الثامن

## 1EV - في الصوم في الاعتكاف

اختلف أهل العلم في الصوم للمعتكف، فقال بعضم لا اعتكاف إلا بصومْ




 وسعيذد بن المسيب والحسن وطاووس وإسحاق (£) ، وهو مذهب الإمام الشُافعين ومذهب الإمام أحمد في المشههور عنهـه (0).

والحجة لهذا المذهب :

 لا يرفعه(7)
 ( $A V / Y$ ) (Y) (Y) . ( $|\lambda| / 0$ ( $)$
المغني ( $1 \wedge 7-1 \wedge 0 / T)$ ( ( ) ( 7 (

فته عــر بن عبـدالعزيز
Y - r

بنذرك! (1)

## وجه الاستدلال:

لو كان الصـوم شُرطاً في الاعتكاف لما صح في اللبيل وحده، لأن الليل ليس محالا للصوم باتفاق، فهذا دليل على أن الاعتكاف يصح بدون صوم

## المطلب التاسع

## ^عا - في صيام الاثثين والخميين

إذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله تعالمى بصيام غير متصل من ضيام التطوع
 كما يأتي

1 - روى ابن سعـد في الطبقات قال : أخبرنا عارم بن الفخل قال : أُخبرنا حــمـاد بن زيد قــال : حــدثنا يـحيى أن عـمـر بـن عبـدالعـزيز كـان يخــوم الانثنين والحميس (1)

Y Y Y وروى غبدالز الاق عن رجل من أهل المدينة أن عمـر بن عبدالعزيز كانٍ يصوم الاثنين والخميس(Y)

 وعبدالله( )

وهو مذهب الأئمة إلثلانة مالكك والنشافعي وأحمد(0) .
 . (Y) (Y) - Y
 ( ) ( ) مصنف المن أبي شيبة ( (


## والمجنة لهذا:


فقال له مولاه: لم تصـوم يوم الائنين ويوم الحـميس وأنت شيخ كـي
 العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الحميس"(1) وجه الاستدلال:
 أعمال العباد تعرض في هذين اليومين.

## المطلب العاشر

## عَاء - في قراءة القرآن في رمضان

تلاوة القرآن في رمضان أمر يتسابق إليه المسلمون نظر" لفضيلة الزم مانٍ حيث


 أحب؛ فقد روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : ثنا عيسى بن ئن يونسن عن الأوزاعي قال : كان النانبّ يقر أون متو اترين في
 والمجة لهذا:

1- ما روي عن عبدالله بن عمر أنه فالل : با رسول الله في كم أقر أ القرآن؟
 سبع " قال: : إتي أقوى من ذلك، قال : (|لا يفقه من قر أه في أقل من ثلاثها (Y) وجه الاستدلال:
 أن يقرأ كل قارئ من حيث أحب.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) مصنف ابن أبي شيبة (Y/Y/Y } \\
& \text { ( (Y) سـن أبي داود (Y/ (Y ) ). }
\end{aligned}
$$

المبحث السادس

## في الحـج والأضاحي وأحكام الذبح

ويتكون من المطالب التالية :

المـــطـــــــب الأول : في الطيب عند الإحرام.
المـطلـب الـتــــــــــي : في جواز دخول مكة ليلاً.
المـطلـب الثـــــــالـث : في تقبيل اليدين بعد استلام الركن .
المـطــلــب الــرابــع : في مسح الوجه باليدين بعد التقبيل .
المـلـلـب الحــــــامس : في الإيضاع في وادي محسر .
المطلـب الـــــــادس : في إعادة الوداع إذا عمل عملاُ بعده.
الـطلــب الســـــــبـ : في خلع النعلين عند رقي منبر النبي
الـطـلـب الثـــــــامن : في كسوة الكعبة.
 المطلـب العــــاشــــر : في وقت ذبح الأضحية. المطلب الحـادي عشـر : في الأذان في أذن المولود والإقامة في اليسرى. المطلب الـــاني عــُر : في استقبال القبلة عند الذبح . المطلب النـالث عـشـر : في الرفق بالحيوان.
المطلنب الرابع عـشــر : في حكم ذبائح السامرة.


## المطلب الأول

## -10 - في الطيب عند الإحرام

إذا كان الطيب محظورًا على المحرم، فهل يجوز له أن يتطيب عند إحرامه؟ بعض العلماء منع من ذلك، وبعضهم أجـاز الطيب عند الإحرام في البـدن دلمن دون



 الحنغية وأبو سعيد المدري وعروة والقاسم والشعبي وابن جريج(ب) وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد(گ) .

## والحجة لهذا:

1 - ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: طيبت رسول الله

Y-
إلى مكة فنضمد بالمكك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سالن علا على وجها

(I) السليذة : نوع من أنواع الطيب. . المحلى لابن حزم (Y/Y) (Y) (Y)
. المغني (r)


$$
\begin{aligned}
& \text { (7) نيل الأوطلار (1./0). }
\end{aligned}
$$

## اللطلب الثاني

## 101 - في جواز دخول مكة ليلآ







 وإبراهيم والقاسم وعلقمْة وزياد وطاووس وعطاء (Y)، ومذهب الأئمة الثلالة أبي حنيفة والشافعي وأحمد جواز دخول مكة ليلاء(Y).

## والمجة لهذا:

1 - ما روي عن غبدالله بن السائب قال : كنت أضلي بالناس في رمضضان،


خلفي (६)
ץ - ما روي أن المُسن والدسين قدما مكة ليلاً فطافا ئم خرجا (0.).

$$
\begin{align*}
& \text { ( ( }) \tag{r}
\end{align*}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (VI/ (V) }
\end{aligned}
$$

## المطلب الثالث

## 10r - في تقبيل اليدين بعد استلام الركن

كثيراً ما نــاهد بعض الناس الذين يطوفون بالبيت نشـاهدهم يقبل أحدهم
يله التي استلم بها الركن سواء الركن اليماني أو الححر الأسود، والبعض لا يفعل
 استلام الركن
روى عبدالرزاق عن سعد بن حمـاد قال : أخبرني موسى بن أبي الفرات - أو فلان بن الفرات - قال : رأيت عـمر بن عبدالعزيز يستلم الركن اليماني ئم يقبل يده، ثم يسح بها و جهه(1)
وقـد قال بتقبيل اليـد بعـد الاستلام ابن عـمر وأبو سعـيد الحـدي وجـابر بن

 تقبيل الحجر الأسود استلمه وقبَّل يده فإن لم يقدر استلمه بشيء ثم الم قبله( (\&) .

والحجة لهذا:
1 - ما روي عن ابن طاووس قال : طاف رسول الله ؤيُّ بالبيت على راحلته

> يستلم الركن بمحجنه ثم يهوي به إلى فيه(0) .

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

Y - Y مـ روي عن سعيّد بن جبير قال : لما قدم رسول الله
فطاف بالبيت على زاحلته يستلم الركن بححجنه، ، ثم يقبل طرف المحجن (1) ' r إذا استلموا الركن أكان ذلك مكن مضى في كل شيء؟
 قلت فابن عباس؟ فال : وابن عباس - حسبت قال - قال : قلت : أفتكره أُنْ تدع تقبيل يدك إذا استلمت؟ قالل : نُعم(Y).

نته عـر بن عبدالعزبز

## المطلب الرابع

## lor - في مسـح الو جه باليدين بعد التقبيل

ذكرت في المسألة السـابقه مـا نقل عن عمـر بن عبدالعزيز من تقبيل اليد بعـد
 عبدالعزيز ما يدل على أنه مسـح وجهه بيده بعد تقبيلها كما يأتي :
1 - روى عبدالرزاق عن سعد بن حمـاد قال : أخبرني موسى بن أبي الفرات - أو فلان بن أبي الفرات - قالل : رأيت عمر بن عبدالعزيز يستلم الركن اليماني ثم

Y - روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني محـدل بن المرتفع أنه رأى


وقد قال بهذا ابن الزبير وسالم بن عبدالله وأيوب ومعمر(r)"

## والحبجة لهذا:

حـديث ابن جريج السابق الدال على أن عـمر بن عبدالعزيز وابن الزبير إذا استلما الركن اليماني مسحا وجهيهما بأيديهما . وجه الامتدلال:

فعل الصسحابي الجليل عبدالله بن الزبير لاستلام الركن بيده ثم مسـح وجهه بيده دليل على جواز هذا الفعل .
مصنف عبن عبد الرذاق (£Y/0 (£Y/0).

## المطلب الخامس

10६ - في الإيضاع في وادي محسر

الانتقال بين مساعر الحج يتم في خشوع وسكينة إلا أن عـمر بن عبدالعزيز يسرع في وادي محسر خحتى يتجاوزه . فقد روى ابن أبي شيبة قالل : حدئنا أبو بكر


وقد قال بالإيضاع في وادي محسر جملة من سلف هذه الأمة منهم عمبر
 والقاسم بن محمد وعبيذ.ة(ث) وجابر بن عبدالله( (£) . وهو مذهب الأئمة الثلالة مالك والشُانعي وأحمد(0) :

والحجة لهذا:

(7) محسر
 ضربراحلته(V) (V).
(1) الإيضاع: الإنسراع.

 (


$$
\begin{align*}
& \text { (V) } \tag{1}
\end{align*}
$$

ننهع عبر بن عبدالعزيز
r - مـ مـ روي عن عبدالر حمن بن يزيد أن عبدالله بن مسعود، أوضع في
وادي محسر(1).
ع - ما روي عن المارث بن عقبة مولى اذلم († بن ناعمة الحضريمي أنه دفع



$$
\begin{aligned}
& \text { به الأرض، وخرج من الوادي (£) . } \\
& \text { وجه الاستدلال: }
\end{aligned}
$$

 رسـول الله البلدان .

[^6]
## المطلب السادس

## 100 - في إعادة الوداع إذا عمل عملاّ بعده



 طواف الوداع يبطله كما يأتي :
1-1 روى ابن أبيشيبة قال : حـدثنا أبو بكز قال: نا وكيع عن إبر|هيم بن
 من قريش فعاده فأعاد الوداع (1)

 الوداغ)
وهو مذهب الأئمة الثلالثة مالك والشُفافعي وأحمد وقيد الإمام مـالك إعادة الوداع بالإقامة بعض يوم أما الشُغل الخفيف فلا يضر، وقيده الإما الإمام أحمدن با إذا اشتغل بعذه بتجارة أو إقامةه(٪)

والحـجة لهذا بالعقل : أن طواف الوداع شُرِعَلْيكون آخر عهد الحّاج أو المُعتمر

 الوداع، لذلك كان عليه أن يعيد الطواف .

( $(\mathrm{r})$


نتهعـر بن عبدالعزيز

## المطلب السابع

## 107 - في خلع النعلين عند رقي منبر النبي

حُبُّ النبي


 عمر بن عبدالعزيز إذا رقى منبر النبي

 والحجة لهذا:

مـا روي عن معن بن عـيسى بن ثابت بن قـيس قال : رأيت أبا بكر إذا رقى

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مصنف ابن أبي شيبة (ITY/ף) }
\end{aligned}
$$

( (r)

## المطلب الثامن

## 10V - في كسوة الكعبة

الكعـبـة قـبلة المسلـُمين لهـا مكانة عـالية في نفوسـهـم وقبـل أن يتولمى إمـام المسلمين كسـوة البيت كـان الناس يكسونه الوصائل (1)، والقبـاطي من أفخَر مـا يجدون من الثياب أليمـانية وغيرها، وقد كان عمر بن عبدالعزيز يكسو الكـين الكعبة من الوصائل والقباطي. فقد روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : ناعبدالألأعلى
 أربع عشزة سنة قالت : ولقـد رأيت ومـا عليه كسـوة إلا مـا تكسـوه الناس الكسـاء الأحمـر يطرح عليه والثوب الأبيض والكساء الصنوف، ومـاكسي من شي\& عُلق

 والقباطي (r)

وقد كسا الكعبة ابن عـر (£) والناس فرادى ثُم التزم المليفة كسوة آلكعبةّ فترك الناس ذلك(0)
( الوصعلل : ثياب يمانية:

- أي ابن إسحـاق (Y)

( ) ( ) مصنف ابن أبي شيبة (1.9/1.) ).
(0) مصنف ابن أبي شيبة ( (1-9/9).

نته عــربن عبـدالعزيِز

## والحجة لهذا الفعل :

 والمسوح(1)
Y - r ما روي عن نافع قال : كان ابن عمر يحلل بدنته قبل أن تكسى الكععبة
 كسوة الكعبة، فلما كسيت ترك ذلك (r) .

المطلب التاسع
10^ - فيّ تقديم الجائعين على كسوة الكعبة
 والقباطي، وفي هذه المسألة ما يدل على أن عمر بن عبدالعزيز تو قف عن الكنسوة؛ والسبب في ذلك تقديم إطعام الملائعين كما يأتتي :
 قال حذثني أبو عبداللله النسلمي حدثني مبشر عن نوفل بن أبي الفرات قال : كتبـت


إليهم : إني رأيت أن أجعلٌ ذلك في أكباد جائعة فإنهم أولى بذلك من البيت(1)


إليهم. إني رأيت أن أُجعل ذلك في أكباد جائعة فإنه أولى بذلك من البيت(Y)


 وعمال السوء والتوزيع غير العادل للمال، وأصبح بعض الناس قد مسـهـم الجموع، وفي هذه الحـالة كتـبت الحـجبـة تطلب منه أن يأمر للبيت بكسـوة فــــال عبـبارته المشهورة: (إني زأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة فهم أولى بذلك من البينـئ)، وأخر كسوْة الكعبة لنلك السبب، ثم قـام بالتغيير السريع للأوضـاع الاقتصبادنادية



ننهعـر بن عبدالعزيز
 والمساواة، ورفع الضرائب عن الرعية وقام بالتوزيع العادل للمـال . ونعلاَ بنح في
 الحال واغتنى الناس رجع لكسوة الكعبة فكساها وهو مطمئن على رعيته كما في المسألة السابقة

والمجة لفعل عمر :


وجه الاستدلال:
أن الإمام مسئول عن رعيته يوم القيامة، ولا ينجيه من هذه المسئولية غير العدل والحرص على مصالـهمه، فكان من أولى المسؤوليات إطعام الجـائع وتقديه على كسوة الكعبة، وفعله هذا يدل على ورعه وعلمه وفقهه .

## المطلب العاشر

## 109 - في وتّت ذبح الأضتحية

اتفق العلماء على أن يوم العيد بعد الصلاة هو بداية ذبح الأضاخي والهدي' ، ولكنهم اختلفوا في نهاية وقت الذبح فبعضهم جعله خاصـا بيوم العيد، وينعضهـم جعله يوم العيـد ويومينّ بعـده، والبعض الآخر جـعـله يوم العيد وأيام التـشـريق
 النووي وابن حزم
وقـد قـال بهـذا علي بن أبي طالب وجـبـيـر بن مطعم وابن عـبـاسي وعطاء والحسن البنصري وسليمان بن موسى الأبندي ومكحول وداود الظاهري(Y)، وهو وهو مذهب الإمام الشُافعي (ب) والحجة لهذا المذهب:

ذبح (ع)
( (I)




## المطلب الـلادي عشر

-17 - في الأذان في أذن المولود اليمنى والإقاهة في اليسـرى

جاءت الرواية عن عمر بن عبدالعزيز أنه إذا ولد له الولد أخذه من يومه فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى وسماه وهو في مكانه .
فقـد روى عبدالرزاق عن ابن أبي يحيي عن عبدالله بن أبي بكر أن عـمـر بن عبدالعزيز كان إذا ولد له ولد أخلذه كما هو في خرقته، فأذن في في أذن أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى وسماه مكانه(1) ومذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد استحباب الأذان في أذن المولود ${ }^{\text {(r) }}$

والحجة لهذا:
 أذن الخسن بن علي بالصلاة حين ولدته فاطمة ${ }^{\text {الّ }}$.
(I) مصنف عبد الرذاق ( (I /



## المطلب الثاني عشر

## 1711 - فـي استتقبال القبلة عند الذبح



 القبلة كما يأتي :




 عمركان يكره أككل النبيخة إذا ذبحت لغير القبلة(Y) ومذهب الأئمة الأربعة استحباب توجيه النبيحة إلى القبلة وكراهة الذنيح اللى

غير القبلة(r)

## والمجة لهذا المذهب:


القبلة)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الطبقات الكبرى لابن سنعد (Y/0V/0). } \\
& \text { ( }) \text { ( } \mathrm{H} \text { ( }
\end{aligned}
$$

(
. (AT/q)
( ) مصنف عبد الرزاق (£

r - r مـا روي عن ابن سيرين قـال : كان يستـحب أن تُوَجَّهَّ الذبيحـة إلى
القبلة(1).

## المطلب الثالث عشر

## في الرفق بالحيــــوان

## المسألة الأولى : 177 - الكنهي عن جر الشاة إلى مذبتها :

 الحيوان بعذاب أو أذى، فيوصى بالإحسان حتى عند الذبح؛ ؛ فينهى أن تُجْر الشُاة
 الذبيحة أمام أختها حتتي لا ينخلع قلبها من الخوف والفزع، وفيمـا يلي ما نقل عن عمر:

1 - روى الإمام الطبرى قال : روى عبدالر حمن بن مهدي عن سفيان قال :

 صو لِتم عليه ولا تحدثن كنيسة ولا بيت نار ولا تُجر الشـاة إلي مذبحها(1) ما تقدم يظهر أن عمر بن عبدالعزيز يأمر بالرفق بالذبيحة وأن تُساق برفق ولا ولا تجر برجلها أو نحو ذلك ما يُفزعها أو يؤذيها . وهذا مذهب الأئمة الأربعة(ケ) والحجة لهذا المذهب:

(1) تاريخ الأمم واللموك للطبُبري (1乏\/^) من الجلد الرابع.
( ( $)$ العناع (Y/ (Y)

فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحتهه روواه مسلم(1) .
وجه الاستدلال:
في المديث دلالة صريحة على وجوب الإحسان في ذبح الذبيحة وإراحتها،
 كل شيء ومنه الإحسان في الذبح
المسألة الثانية : r71ا - النهي عن حد الشفرة على رأس الذبيحة :



 يلي ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز :

1 - روى الإمام الطبرى عن عبدالرحمن بن مهدي عن سـيـيان قال : وقدم
 ولا بيعة ولا بيت نار صو لِتم عليه، ولا تُحدثن كنيسة ولا بيت نار ، ولا بلا تجر الشاة إلى مذبحها ولا تحدوا الشفرة على رأس الذبيحة(1) يفهم ما تقدم نهي عمر بن عبدالعزيز عن كل شيء يزع
 وأن المطلوب في هذا السُـأن أن تحد الشُفرة بعيدًا عن الذبيحة . وهذا هو مذهِ الأئمة الأربعة(ث)

(
 . (IVT-IVY/Y)

## والمجة لهلا الملمب:


 فليُجهز |(1)،

## وجه الاستدلال:







## المطلب الرابع عشر

## 17£ - في حكم ذبائح السامرة

السامرة(1)، وهم من أهـل الكتـاب لكنهم لا يؤمنون بالبـعث فـهل تؤكل ذبائحهم؟ أم لا توكل؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى جواز الأكل من ذبائحهم . فقد روى ابن سعد قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدئني أحمد بن خان بازم
 وقد قال بجواز ذبائح السامرة عمر بن الخطاب (Y). وهو مذهب الأئمة الثلالثة أبي حنيفة والشافعي وأحمدل (ع)

والحـجة لهذا الملمب:
1 - ما روي عن غطيف بن الحارث قال : كتب عامل إلى عمر أن قِبَلَنا ناس
 المؤمنين في ذبائحهم؟؟ نكتب إليه عمر : أنهم طائفة من أهل الكتـابِ، ذابيائحهم

ذبائح أهل الكتاب(0)
 ( ( (AV/E)
(T) (T) الطبقات الكبرى لابن سعد (ror/0).

 (0) مصنف عبدالرزاق ( ( 1 ( ) ) ).


## الفصل الثاني

## في أحكام الأهرة

ويتكون من المباحث التالية :
المبـــحـث الاول : في النكاح.
المبــحث اللـــني : في فرق النكاح
المبـحث الـثــالث : في العدة.
المبـــحـث الرابع : في النفقة.
المبـحـث الحـــامس : في الوصاياوالهبات.
المبـحث السـادس : في النسبو واللقيط.
المبـحث اللـــبع : في الميراث.

## البحث الاول <br> في النكــــــــــا

ويتكون من المطالب التالية :

المــطـــلـــب الأول : في زواج المرأة بغير ولي . المطلـب الــــــــاني : في تزويج الوليين للمرأةعلى رجلين. المطـلب الـتُـــــالـث : في تخيير اليتيمين إذا زوجا وهما صغيران . المـطـلــب الــرابــع : في وجود العيوب بعد الدخول أو الأمة بعد الوطء. المطلب الـلـــــامس : في زواج الرجل بالمرأة بعد فجوره بها.

المـطلـب الــــــادس : في المرأة تحل جاريتها لابنها.
المطلب الـســــــبـع : في تسري العبد.
المطلـب الثــــــامـن : في الأذن بالضرب بالدف .
اللـطلب الـتــــــاسـع : في نكاح امر أة الأسير .
المطـلب الـعـنـاشـــر : في نكاح امرأة المفقود.
المطلب الحـادي عشر : في حكممالجلوة.
الملب الثــني عـــر : في أحكام الصلـاق .

## المطلب الأول

## 170 - في زواج المرأة بغير ولي

أودع الله في المرأة من العـواطف أضـعـاف مـا أودع في الرجل حتـى غلبت









والثـافعي وأحمد(r) .

## والحجة لهذا الملمب:




 (I) مصنف ابن أبيى شيبة (ITY/ )
( $)$

( ) (


المطلب الثاني
174 - فئي تزويع الوليين للمرأة على دجلين
 يكون الوليـان في بلدينمتنفرقين لا يعلم أحلهمــا مـا يُجـرية الآخحر، 'فإذا 'قـام كل واحد من الوليين بتزويج أخته على زجل فما الحكـم؟ ذهب عمر بن عبدالعز'يز إلى أنها تختلار بين الر جلين فأيهمـا اختارت فعقـده صحيح وههي زوجته ، ويكونِ عـقد
الآخر باطلاً:

1 - فقـذ روى ابن:أبى شـيبة قال : جلث زيد بن خحباب عن ثأبت بن قـيسن الغففاري قال: كتبت إلبى عمـر بن عبـدالعزيز في جارية من جههينة زو جها ولميها رجالً من قيس، وزوجها آخر رجلاً من جهينة، فكتب عمر بن عبدالعزيز أن أدخل


وقد وافق شُريح عمّر بن عبدالعزيز في هذا الرأي (Y) ولكن يظهر ضعفـ ما
ذهب إليه عمر بن عبدالغزيز للأسباب التالية :
1
قال : (أيما امر أة زوجها ؤليان فهي كلأول منهـها
r - Y لأن تزويتجها للثاني وقع وهي في عصمة زوج فيكون باطلا؛
(ت - اتفق الأئمة الأربعة علنى أنها تكون للأون (£ )
( ( $)$
 . $(01 . / 7)$

## المطلب الثالث

## ITV - في تغيير اليتيمين إذا زوجا وهها صفيران


عبدالعزيز يرى أنهما بالميار في قبول هذا الزواج ألو ألو رفضه كما تبينه الرواية التالية: 1 - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال : نا مـعتمر عن سلم بن أبي

 وطاووس، وقتادة (r)، وهو مذهب الأئمة الثلالاثة : أبي حنيفة ومالك والشّ الشافعي .


## والـجة لهذا:

 الأيم حتى تستأمر ولا تُنكـح البكر حتى تُستأذن ه قالوا: يا رسول اللها وكيف إذنها؟ قال: (أأن تسكته(٪)
r - r مـا روي عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب،
فكرهت ذلك فأتت رسول اللهِ





البـاب الــانبى ، نته عــمر بن عبندالعزبز
وجه الاستدلال:


 اليتيم بحقـه في قبول أورد ما أجراه عليـه وليه في صـغره في واحد من أهم أْموره

وهو الزواج

نتهاعـر بن عبدالعزيز
المطلب الرابع
في وجود العيوب بعد الدخول أو الأمة بعد الوطء

## اللسألة الأولى : 17A - وجود العيب بالزوجة بعد الدخول :

 بامرأة ووجد بها برص أو جذام أو جنون، وهو لا يعلم بهذا العيبي، فهل لـو له أن
 المهر با استحل من فرجها كما يأتي :
1 - روى ابن أبي شـيبـة قال : حـدئنا ابن عليـه عن خـالد أن رجـالَا تزوج


فكتب له أنه قد أتمهم على ما هو أعظم من ذلك فأجازها عليه(1) r - روى ابن أبى شيبة قال: حدثئنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون

عن عمر بن عبدالعزيز قال : ليس له إلا أمانتة أصهاره(Y)
وقد قال بوجوب المهر وعدم الرد بالعيب عمر بن الحطناب والــكم والحسن

والمجة لهذا الملمب:
مـا روي عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: مـن تزوج امر أة وبها برص أو

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } \mathrm{IV} \text { ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { المسبوط (90/0). } \tag{r}
\end{align*}
$$

جذام أو جنون، فدخل بها، فلها الصداق با يستحل من فرجها وذلك غرم علىي وليها(1)

## المسألة الثانية : 179 - فيى الحكم إذا دخل بامر أته فوجدها رتقاء (Y) :

 ويستعيد الصدداق منها؟ أم أن الصداق تستحقه بـج
 لها، فقد روى عبدالبرزاق عن غبدالرحمن غن المثنى بن الصباح ألن عدي بي بن بن عدي





 وطاووس (2)، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة (0)

## والمجة لهذا المذهب:

ما روي عن معمر قال : بلغني أن عمر بن عبذالعزيز والمسن قالا الا :لا عهدة في النساء، إذا بنى بها زوجهها وجب عليه صداقها، قال : وحسبت أنها بلغنيّين عن
(1) (1
(Y) (Y) المراة الرتغار : أي التصق ختانها فلم تنل لارتقاق ذلك الموضع منها ، فهي لا يُستْطاع جمباعها؛


 (0) (

علي مثل قولهما(1).

## المسألة الثالثة : . IV - وجود العيب بالأمة بعد وطئها :

إذا اشترى الرجل الأمة فوطيها ثم وجد بها عيبًا، فهل يجوز له له أن يردها أم لا يحق له ذلك؟ وهل ينتص من ثمنها شيئًا مقابل العيب؟ لقد الـد اختلف أهل العلم
 يستحق أن يُعاد عليه شيء من الثمن، ، فقد روى ابن أبي شيبية قُّل : حدثنا أبنا أبو بكر

 وهو مذهب الإمام مالك إلا أنه قال: يقوَّم النتص (£) (Y)

والمجة لهذا المذمب:

العيب(0)
وجه الاستدلال:
 وإن كان يختلف مع عمر بن عبدالعزيز في رد قيمة العيب على المشتري .
(1) مصنف عبد الرذاق (Y (Y) )
(Y) مصنف ابن أبي شيبة (Y/ (YV/ ) (YY/ )

( )


الباب الثـاني : نتـه عــمربن عنْبدالعزيز
الملب الملامس
(IV) في زواج الرجل باللرأة بعد فجوره بها

إذا زنى رجل بامر آة ثم بدا له أن يتزوجها فهل يحل له ذلك؟ ذهـب عمـر بن عبدالعزيز إلى جواز ذلك إذا رأى هنها خير|'ا وهذا رأي رشيد؛ لأنه يسنل كثير! من أبوابِ الشُر لأنه لا فرق بين من فجر بها ومن لـم يفـجر بها، فلو قلنا لا يـجوز ذلك فـنـير هذا ألر جل أولى بأن لا يـقبلهـا، وفي هذا شـرور ومـفـاسـد عظيمـة، فـالقـول

بجواز ذلك الزواج أصلح وُأنسب وفيما يلي ما نقل غن عمر في هذا الموضوع": 1 عـمر بن عبدالعزيز سـئل عن امر أة أصابت خطيئـة ، ثم رأى منها خـيـراً، أينكـحهـا

الرجل؟ فقال له: الظن كمأ بلغني، أي إنها له(1)
وقـد قـال بجـواز زواج الـرجل بمن زنى بهـا جـملة من اللسلف منهم أبـوْ بكر. وععـمر والبن عباس وجـابـُ بن عبـدالله وابن عـمر وسـالـم وجابر بن زيذ وعكرمة


واسحجة لهذا:
1


. (YO. - Y Y (Y)
المسْوط (Y/ (

فنـه عـــربن عبدالعزبر
فرفعا إلي عـمر بن الحُطاب، فاعترفا فجلدهمـا، وحرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام (1)

 بأس أوله سفاح، وآخره نكاح

المطلب السادس
IVY - المرأة تُحل جاريتها لابنها

لا شكك في جواز تستري الرجل جاريته، وأما إذا أحلت المرأة جاريتها لابنها






عمر، وقال ابن عباس وطإووس : لا بأسن بأن تحلها له ويبقى ملكها لها (Y)
والمجة لهذا:
1 - مـا روي غن ابن عبناس قال: : إذا أحلت امر أة الرجل أو ابتهه أو أختنهله
جاريتها، فليصبها وهي لها (Y) الـا
وجة الاستدلال : أن الأم والأخت والبنت في هنا الأمر سـواء؛ لأن ابن




ثلاث إما أن تزوجها، وإما أن تشتريها، أو تهبها لك (\%)
وجه الاستدلال : جـواز تسري الرجل جارية أمه بطريق الهـبة له كمـأ هو
رأي عمر بن عبدالمزيز الاصيلال
(! ( (

. (r) مصنف عبد الرزاق (riv/v)
( ( ) مصنف عبد البزاق (r)

## المطلب السابع

## اVT - في تســـري العبد

العبد ملوك لا يلك الإماء، ولكن قد تكون الإماء ملكَا لسيده فيأذن له في
 عبدالعزيز إلى جواز تسرى العبد، نقد روى ابن أبي شيبة قالل : حدثنا وكيع عن


 يأذن له سيده(r).

## والحجة لهذا المذهب:

1 - مـا روي عن نافع قـال : كـان ابن عـمر يرى عبده يتـسـرى في مـاله فلا
يعيب ذلك عليه( )
Y - Y ما روي عن العباس بن عبيد الله بن معبد عن ابن عباس أنه كان له
غلام تاجر وكان يأذن له فيتسرى الست والسبع (0)


## المطلب الثامن

## 1Vะ - في الإذن بالضضرب بالدف

أكدت التعاليم الإسـلامية على إعـلان النكاح، وما يترتب غلى ذلك من تجمع لهـنـه المناسبـة وعـمل الوليمة، وكل ذلك - والله أعلم - لإظهِار إلفـرح



 يزيد بن أبي حبيب: كتبت إلى غمر بن عبدالعني العيز في اللعب
 يضربون بالدفاف، فإن ذلك يفرق بين النكاح والسفاح الـي
وهذا هو مذهب الإمامين أحمد ومالك حيث أذنا بالضرب بالدفـ (r)

## والمحة لهذا:

 الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح،(r)

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

## الطلب التاسع

## IVo - في نكاح امر أة الأسير

عندمـا تدور المعارك في أي حرب فلا بد وأن يكون من نتائـجها وقوع قتلى

 عبدالُعزيز يرى أن على امـرأة الأسير أن تصبـر، ولا يحق لها ألنا أن تتـزوج مـا دام زوجها في الأسر مهما طالت المدة، فقد روى ابن سعد قال : أخبرنا مـحمد بن عمر


 تحصل على النفقة من ماله(r)

## والحجة لهذا:

أن الأسير المسلم إثا وقع في الأسـر نتيـجـة لإقدامـه وبلائه في قتال الأعـداء


 اختياره، كمـا أن إطلاق سراحه محتمل في كل وقت، ولذلك كله كان من العدل والإنصاف أن لا تتزوج امر أة الأسير ما دام أسيراً .

## المطلب العاشر

## IV7 - في نكاح امرأة الـفقود

إذا فُقد الرجل وانْقطعت أخباره، فـلا يُرَّى أحي هو أَم ميت، فهل تُبقى
 المفقود تعتد أربع سنين، ،وبعدها تتزوج








## والحجة لهذا المذهب:


المقود أن تتربص أربع سنين (£)
r - r أخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباسن قالا:

$$
\begin{aligned}
& \text { ("تنتظر امرأة المفقود أربع سنين)(0) } \\
& \text { (1) (1) } \\
& \text {. }(\varepsilon 9 \cdot-\varepsilon \wedge q / v) \text { (r) } \\
& \text { ( ( }(\text { المغي ( })
\end{aligned}
$$

## المطلب المادي عشر

## IVV - في حكـم الجلـــــــوة - IV

الجلموة ما يعطيه الزوج عروسه وقت الزفاف، فإذا وعد الزوج زوجته بشيء
 عبدالعزيز أنه لا يحق لهـا المطالبة بذلك. . روى عبدالرزاق قال : أخبرنـا ابن جريج

 وكان عمر بن عبدالعزيز لا يراها شيئًا (1)

 مالك : لا يُقضى بها على الزوج إلا بشرط أو عرف الو (r)

## والـججة لهذا:

$$
1 \text { - ما روي عن الثوري في الجللوة قال : ليست بشُيء حتى تقبض (£ ). }
$$

Y كان نحلهـا وأشهـد لـها فنذلك لهـا جـائز في مـالهه ، وإن كـان سمع بأمـر فـلا شيء (0) ${ }^{(0)}$

ب - كمـا أن هذا شيء خـارج عن المهر أو الصداق، فيكون في حكم الهبة والعطية فلا تثبت إلا بقبض أو إشهاد عليها .

(Y) مصنف عبد الرزاق (Y) (Y) (Y) (Y)
( $(\mathrm{H})$ ( ) ( ) مصنف عبد الرزاق (roq/ )


# المطلب الثاني عشر <br> في أحكام الصــدـاق 

## المسألة الأولى : IVA - في الزواج على الملال الكثير :

 الأيامى وسـد الذرائع التـي تؤدي إلى الزينا، ولما يترتب علي المسلمين، فهل يـجوز الزواج على المال الكثير؟ على مال كثير كما في الرواية التالية:

1 - روى ابن أبي بيبية قال : حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن المغيزة بين حكيم قال : أول من سن الصداق أربعمائة دينار عمر بن عبدألعزيز (1) "، وقذ تزوج


 الإمامين أحمد ومالك جؤاز الزواج على المال الكثير (r)

## والحجة لهذا:




## وجه الاستدلال:

( ( ( ) ( $)$

ننهع عـربن عبدالعزيز
امرأة مكان امر أة والحلال أنكم قد دفعتم مهراً كثيراً يبلغ القنطار فلا تأخذوا ولو ولو
 القنطار في الكثرة، ولا يفهم من الآية أن الثقنطار حد أقصى لكثرة المهر

المسألة الثانية : IV9 - وجوب الصداق بالدخول :
جـرت العـادة في بعض بلاد المسلمين أن يكون المهر على دفـعتين، عــي




 يُشترط في الآجل (1)، أي إذا كان الآجل مُحِدَّاًّ له وقت فعليها أن تصبر حتى يحل
 والزهري ومكحول (Y)، وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن المرأة تستحق المهر كاملاً بالدخول أو بوت أحد الزوجين(r)

## والـجة لهذا:




$$
\begin{align*}
& \text { مصنف ابن أبي شيبة ( } \tag{r}
\end{align*}
$$

يفهم من هذه الآية أنه إن دخل الزوج بلا بزو جته ولم يطلقها قبل الذخون، فإنه يجب لها الصداق كاملاكُ
و

## وجه الاستدلال:

الأمـر بإعطاء النـنـاء مهـورهن عطيـة عن طيب نفس، وهذا الأمر يُتناول جميع المهر العاجل والآجّل، جيث لم يرد استنتاء شيء منه. المسألة الثالثة : •1 - - ما تُستحقه المرأة بعقد النكاح :

من إلملوم أن المرأة تستـتحق نصف المهر بعقد الزواج، وتستحجقه كـامـاملاٍ


 إذا كانت عقدة النكاح علبى ذلكّ، ولها النصف إن طلقها قَبل الدخول كما بأتّي

 ذلك فهو لها من صداقها، قالل : وما كان بعد ذلك من حن حباء فها فهو لمن أعطيه، فإنب




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

والحـجة لهذا المذمب:
1- مـا روي عن عبدالله بن عـمـرو بن العـاص - رضي الله عنهـمـا - أن
 (1) عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصـمة النكاح فهو لمن أعطيها

المرأة، من مهر أو عطية فهو لها (r)، ${ }^{(r)}$
المسألة الرابعة : ا 1 ا - صداق المطلقة قبل الدخول في مرض زوجها :


 تأثير لتطليق زوجها في حال المرض كما يأتي :
 عطاء الحراساني عن عمر بن عبدالعزيز قال : لها نصف الصداق وا ولا ميراث لها ولا ولا عدة عليه|(1)
r - روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا عبدالوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة
عن عمر بن عبدالعزيز بثله (0) .
(1) مصنف عبد الزذاق (YOV/7) .
(Y) هكذا في النسخة ولعل الصحة : لها، وقد يكن الضمير راجعًا إلى حرم المراة.
(
( ) ( ( ) مصنف ابن ابي شيبة ( ( $)$


وقُد وافق عمر بنُ عبدالعزيز في توله هذا الزهري وإبراهيم（（1）، والبُشعبي

الدخول（r）
والحجة لهذا المذمب：



## وجه الاستدلال：

أن الله سبحانه وتعالى قر ر للمطلقات قبل اللدخول في هذه الآية نصف مبا فرض لهن من الصداق مألم يحصل العفو ． المسألة الخامسة ：اله－الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها داراً ：
إذا اشترط أحد الزوجين على الآخر عند عقد الزواج شرطاً فالمؤمنون علمي





 فرجها بزنة أحد ذهبًّ لأخذا ما ما به لها（\})
 والإنصـاف（K／K／K）．
مصنف البن أبي شيبة（६／（Y）．

وقد قال بهذا عمر بن الحطاب وإسماعيل بن عبدالله بن غنم وعمـرو بن العاص وابن أبي الشعثاء ويحيـى الجزار (1)، وهو مذهـب الإمامين أحمــد وأبي حنيفة (Y).

## والحجة لهذا المذمب:

1- ما روي عن عقبة بن عامر تال: قال رسول اللهو
توفوا به ما استحللتم به الفروج)(r).

Y Y ب ما روي عن عبدالرحمن بن غنم عن عمر قال: : لها شرطها قال رجل :

المسألة السادسة : اAr - اشتراط الرجل لنفسه شييًا عند زواج ابنته :

 فهو للمر أة دون الأب، كما يأتي:


 وعمر بن الخطاب، وعبدالله بن عمرو بن العاص، ومكحكول، ومعـمر، وعطاء،

وطاووس(1)، وهو مذهب الإمام الشافعي (Y)


 يكرم عليه الرجل ابنته أو أختهه| (r)
r - r
واشترط على زوجها شيئًّا لنفسه فقضى عمر أنه من صداقها (\&)

لنفسبه على الزوج كذا، وُكذا فقال عكرمة: هو لمن يُعْل به(0)
(ع) مصنف عبد الحذاق (Y०N/7).
(0) كمنف عبد الـذاق (YOV/Y) .

## المبحث الثاني

## في فـــــرق النكـــــاح

ويتكون من المطالب التالية

الــــــــــــب الأول : في اللعب بالطلاق جد.
 المطلـب الــــــــلـت : في تطليق الرجل لامرأته البتة.

المـطـلــب الــرابـع : في احتساب طلقة الملية.
المطلـب الحــــــمس : في طلاقاقالمكره.
المطلـب الـــــــادس : في طلاق السكران.
المطلب الـــــــــبـع : في تطليق الرجل نصف تطليقة.
المطلب الـنـــــامن : في طلاق العبد.

المطـلب الــــاشـــر : في أحكام تخويل المرأة بالطلاق.
المطلب الحـادي عشر : في إخراج اللطلقة من بيتها. المطلب الثاني عشـر : في الرجل تكون تحتـه الأمة فيطلقـهـا تطليــتـين ثم

يشتريها
المطلب الثالث عشر : في أحكام إسلام أحد الزوجين أو كليهما .
المطلب الرابع عـشـر : في مدة انتظار امرأة الغائب.
المطلب الحامس عشر : في الحكم في الإيلاء.


## المطلب الاول

## ع^1 - في اللعب بالطلاق جد

قد يزح بعض الناس ويتكلم بالهزل واللعب، وهذا وإن كان فيه الكراهـاهـ

 عبدالعزيز أن الرجل يحاسب على الطلاق سواء كان جادًا أو هاز لاَ كما يأتي : 1- روى ابن أبي شيبة قال: حدئنا أبو بكر قال : نا مروان بن معاوية عـي عن

عمر بن عبدالعزيز : مهما أقلت السفهاء عن أيمانهم فلا تُقلهم العتاق والطن الطلاق (1) . r- r- روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن عين عياش عن

 والعتاق (r)

وقد قال بهذا القول عممر وأبو اللدرداء والضحاك والحسن وعبدالملك بن
مروان وسليمان بن عبدالملك ويزيد بن عبدالملك(1)
وهو مذهب الإمام الشـافعي( (2) .

(ثلاث جدهن جد وهز لهن جد النكاح والطلاق والر جعة)؛ (0)

هصنف ابن أبي شيبة (1-7/0/0)

مصنف ابن أبي شيبة (1.0/0 - 1.



## المطلب الثاني

## 1A0أ - في وقت طلاق الآيسة والصغيرة

نظرَّا لأن المرأة الآيسة تعتد بالأشهر، فتكون عدتها ثلأثة أشهر ، ومْثلهـا





الهلال(1)

الإمام الشافعي حيث استحب أن يكون الطلاق من أول الشهر



## وجه الاستدلال:

أن الشُهر ينطبق على جميع أيام الشهر من هلاله إلى آلخر يوم منه، فينينبغي

 تحيض أن يطلقها على رأسن الشُهر لينهجل الخساب على الجمميع.

$$
\begin{align*}
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (0/0/0) (10) } \\
& \text { مصنف ابن أبي شيبة ( } \tag{r}
\end{align*}
$$

## المطلب الثالث

## 1AT - فيّ تطليق الرجل لامرأته البتة

قول الرجل لامر أته هي طالق البتة ليست من طلاق السنة وإغا هي من طلاق
 عبدالعزيز إلى أن طلاق البتة يعتبر ثلانًا كما يأتي :

 أبان بن عثمان كان يقول : هي واحدة ، فقـال عـمر : لو كان الطلاق ألنًا مـا أبقت البتة منه شيئًا (1)
ج

 عمر : لو كان الطلاق ألفًا ما أبقت البتة منه شيئّا (r) وهذا هو قول جملة من السلف منهم علي وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة

وعائشة ومكحول والزهري وزيد بن ثابت(r) .
وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك (£) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y/0) (Y/0) (Y/0) }
\end{aligned}
$$

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

1 - ما روي عن نافع أن اببن عمر جاء بظئر إلى عاصم بن عـمر وابن الكزبير
 علم؟ أو هل تجدان له رخـصـة؟ فقالا : لا ، ولكنا تركنا ابن عبـاس وأبنا هريرة عنذ
 تحل له حتىى تنكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس : بتت ، وذذكر من عائشـة متّابعـة (1) له
r
(I) (IV/0) (Y) (IV)



## المطلب الرابع

## IAV - في احتساب طلاق الخلية

كلمـة المليـة من كنايات الطلاق، يقع طلاق الرجل إذا قـال لزوجتـه : أنت خلية يريد بذلك الطلاق، فهل يقع بهذه الكلمة من الطلاق واحدة أم ثـالات؟ لقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب عمر بن عبدالعزيز إلى ألنه يقع بها ما ما




المالكية)
وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة والشـافعي (£) .
والحجة لهذا المذمب:
أن لفظ خلية وغيرها من كنايات الطلاق تحتمل الطلاق وغيره، ولا تلا تمديز
إلا بالنية، كالإمساك عن الطعام والشُراب يحتمل الصنيا
 نواه بهذه اللفظة خلية من واحدة أو غيرها وقع ما نواه والله سبحانه وتعالى أعلم .

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

## المطلب الحامس

## 141 - في طلاق المكره

قد يحصبل للإنسـان بعض مواقف يُكرْ فيهـا على الطلاق كأنِ يسنَّخلف
 هذا النوع من الطلاق علي هله الصفة يقع؟ ذهب عـمر بن عبدالعزيز إلى أن طلاق المكره لا يقع كمنا يأتي :

 مرّ(1) ومعه عروة"، فجاء رجل فقال : أصلح الله أمير المؤمنين، ظُلمت ون ولا أنستطيع


 بعته مالي بثلاثة آلافـ درهم، واستحلقني بالطلاق إن خاصمنته أبداً، فنظر عمر إلىي
 للر جل : اذهب فقد رددت عليك مالك؛ ولا حنث عليك (r)
 يره شيئًا (ץ) (أي طلاق الكرهوهوالحلفـ به مكرهًا) .


ننهع عـر بن عبدالعزيز



 قال : فكتب فيه إلى عمر بن عبدالعزيز قال : فلم يجز ذلك (r)
 امر أته لا تطلق بذلك، قال ذلك جملة من سلف هذه الأمة منهم ابن عباس وانـ وابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاووس والحـسن وأبو الشعثاء (ث)




## والحجة لهذا المذهب:


ثلاث : الخطأ والنسيـان وما أكرهتم عليه|"(V)
Y- بــا روي عن يحـيـى بن أبي كــــيـر عن ابن عـبـاس لم ير طلاق الكره

( $\left(\begin{array}{r}\text { ( } \\ \text { ( }\end{array}\right.$
( ) مصنف ابن أبي شيبة ( $)$
( 0 ( $11 \mathrm{l} / \mathrm{V} / \mathrm{V}$ (
( ( ) جواهر الإكليل (
. (हQ/0) مصنف ابن أبي شيبة (V)





（ $($ ）
\＆゙า

وته عـر بن عبـدالعزيز

## المطلب السادس

## 119 - في طلاق اليــــكـران

من المعلوم أن السكر مزيل للعقل، فـالسكران يشترك مع المُجنون والمبرسمّ، والذي يهذي لشـدة مرضه والنائم والمغمى عليه، يشترك معـهم في ذهان المـه العقل ، ولكنه يخـتلف عنهم في أن زوال عقلـه جاء بسبب فعله واخـتـيـاره وإرادته، وقــ أجمع العلماء على أن زائل العقل بغير سكر لا يقع طلاقه، وأما طلاق السكران فقد ورد فيه روايتان عن عمر بن عبدالعزيز .

الرواية الأولى - وقوع طلاق الــكران :
ا- روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبوبكر قال : نا معتمر بن سليمـان عن


وجلده(1)
r- r- روى ابن أبي شيبة قـال : حـدثنا أبوبكر قال : نا وكيع عن أبي ذئب عن الزهري عن أبـان بن عشُمـان . . . قـال : وكان عـمـر بن عبـدالعـزيز يجـيـز طلاقـه

ويو جع ظهره( ${ }^{\text {(r) }}$
وهذا هو قول عمر بن الخطاب ومجاهد والحسن ومـحمد وسعيد بن المسيب



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

وسليمان بن حرب（1）وهو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشُافعي وأحمد في إحدئ الروايتين عنه（ ${ }^{(1)}$ ．

## والحجة لهذا الملمب：


طلاق المعتوه المغلوب غلى عقله، رواه النجاد（r）
ץ－ما روي عن أبي لبيد أن عمر أجاز ططلاق السكران بشهادة النسوة（\＆）
r－لأن الصحابة الجعلوه كالصاحي في الحد بالقذف ．بدليل مـا روبى أبو
وبرة الكلبي، قال ：أرسلني خالد إلى عمر فأتيته في المسجد ومعهـ غئمان ؤوعلي



 يقع الطلاقِ كالصاخي، ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويُطع بالسرِقة فارق المجنون ．

## الرواية الثانية－أنه لا يقع طلاق السكران ：

جاء في رواية عن عمر بن عبدالعزيز أنه يرى عدم وقوع طلاق السكران كما
يأتي
（ 1 （ $110 / V$ ）（ المنغني（ 1 ）

．（ $7 \mathrm{H} / \mathrm{A}$ ）
－（ $11 T / V$（ المغني（
مصنف ابن أبي شيبة（（
（

1- روى ابن أبي شـيبـة قـال : حـدثنا أبوبكـر قــال : نا يزيد بن هــارون عن



وعكرمة وعطاء وطاووس والقاسم بن محمد (r) وربيعة ويحيى الأنصاري والليث
 أحمدل(0)

## والحجة لهذا:




السكران والمجنون(').
r- مـ ما روي عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة وعطاء وطاووس قالوا: ليس بجائز (v).

$$
\begin{aligned}
& \text {. ( } 110 / \mathrm{V} \text { ) ( } \mathrm{F} \text { ) }
\end{aligned}
$$

( ( $)$ ( $110 / \mathrm{V}$ ) (المغني (
(

(V) مصنف ابن أبي شيبة (V/o) (VQ)

ع- لأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم، ولأنه مفقود الإرادة أثشبه ألمكره،


 سقطت عنها الصلاة، ولو ضرب إنسان رأسه فجن سقط عنه التكليف. وجه الاستدلال:

 هو ليس مُن أولبي الألبابِ.

## المطلب السابع

## -19 - فيـ تطليق الرجل نصف تطليقة

قد يطلق الرجل امر أته نصف تطليقة، وهل التطليقة تتجزأ إلى نصف وربع
 امرأته نصف تطليقة فإن عمر بن عبدالعزيز يعتبرها تطليق أليقة، فقد روى ابن أبر أبي شيبة



 العراق (r). وهو مذهب الأئمة الأربعة(؟) .

## والحجة لهذا:

أن ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه، كما لو قال لزوجته نصفك طالق فإنها
تطلق كلها.
(or - or / / ( O ) (Y) مصنف ابن أبي شيبة) (Y)


## المطلب الثامن

191 - فـي طلاق العبـــد

اختلف أهل العلمّفي طلاق العبد أيكون بيده؟ أم يكون بيد سيـلـه؟ وذهب





 ومحمد بن عبدالر حمن بن ثوبان وعمرو بن شُعيب(!) .


والحجة لهذا المنـبب:
1- ما روي عن ابن عمر قال : إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج، فإنه لا يتجوز
لامرأته طالاق إلا أن يطلقها العبد(7)

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

نتهع عـر بن عبدالعزبز r- r ما روي عن عمر بن الخطاب قال : إذا نكح العبد بغير إذن مو اليه فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج(1) " r- ما روي عن سليمان بن يسار قالل : الطلاق بالر جال والعدة بالنساء(Y) .

المطلب التاسع
19r - فيى تعليق الطلاق على الثلك

قد يقول الرجل : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاتًا، فهذا طلاق قِبل الزوواج






 ومالك(r)

والمحة لهذا المذمب:
1- ما روي عن عبُدالله بن عمر - رضي اللهن عنهما - قال : سألت القأسم
عن رجل (قال : يوم آتزوج فلانة فهي طالق قاله : طالق (£) .

علي كظهر أمي قال : لا يتزوِجها حتى يُكَفِّر (0).


( (
( )


المطلب العاشر

## في أحكام تتخويل المرأة بالطلاق

## المسألة الأول : r19r - تخيير الرجل لزوجته :


 وهو أحق بها، أي - له مراجعتها - . فقد روى عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا خـير الرجل امـرأته فاخـتـارته فليس بشيء، فإن الخـتارت الطلاق فـهـي واحـدة، وهو أحق بهـا، وبلغنا عن عمر بن عبدالـع العزيز مثل قول عطاء(1) . وبهـذا
 وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك وعن الثشافعي وأحمد (r)

والحهجة لهذا:
ا- مـا روي عن مـجاهد عن ابن مـسـود قـال : إن الختارت زوجها فليس
بسُيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها (£) (
Y- بــا روي عن زيد بن ثابت أنه قــال : إذا ملك الرجل امــرأته أمـرها، ،
فاختارت نفسها، فهي واحدة وهو أحق بها(0).

ץ- مـا روي عن عمـر بن الخطاب وعـبـدالله بن مسعود قالا : إن اختارت
زوجها فلا بأس، وإن اخختارت نفسها فهي واحدة ون وله الر جعة عليه(ا)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (I/V) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \mathrm{F} \text { ( } \mathrm{P} \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (9) مصنف عبد اللراق (9/v) (1/v). } \\
& \text { (1) (1-/v) (1/v) ). }
\end{aligned}
$$

## المسألة الثانية : 19ع- قول الرجل لامرأته اختاري :

في المسألة السابقة تعرضت لرأي عمر بن عبدالعزيز في تطليق المرأَة نغنبّها إذا

 قوله أمرك بيدك، فقد روى ابن 'أبي شيبة قال : حدئنا أبويبكر قال نا عاعبدالألعلئى عن
 بهذا القول عمر بن الخطابِ وعلي وعبدالله ومسروق وزيد وإبراهيم وألشعببي(r) وهو مذهب الأئمة الأربعة(ب)

## والـجة لهذا:

1- ما روي عن إيب|اهيم عن عمر وعبدالله أنهما قالا: أمرك بيدك وامُحتّاري

واختاري سواء ${ }^{\text {(0) }}$

## المسألة الثالثة : 190 - تطليق المرأة نفسها إذا جعل أمرها بيدها :

قد يجعل الرجل أمر الطلاق بيد امرأته، فإذا طلقت نفسها والحـالة هذهُ فهل يقع طلاقها آم لا يقع ؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى ألى أن الطلاق يقع وأن هذا الططلاق وإن كان ثلاثًا يعتبر واحدة، وهو أحق بها إن أراد مراجغتها. فقّد روى ابنّ أبي

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) مصنف ابن أبي شيبة ( ( } \mathrm{C} \text { ) ( } \mathrm{C} \text { ) }
\end{aligned}
$$

(Y) (Y ( . ( $1 \Sigma r / V$ )

(0) مصنف ابن أبي شيبة (1) (0/0)

نتهع عـر بن عبدالعزيز

 عليه فلا شيء وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها (1) .
 وابن عباس والثوري وابن أبي ليلى وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور (ثا ،) وهو مذهب

 والحجة لهذا المذهب:
1- مـا روي عن مسروت قال : جاء رجل الـى عمر فقال : إني جعلت أمر امر أتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثّا، فقال عمر لعبدالله: ما تقول؟ فـا فقال عبدالث الله أراها واحدة:وهو أملك بها فقال عمر : وأنا أيضًا أرى ذلك(1) (1)

Yلامر أته: إن جزت عتبة هذا البا الباب فأمرك بيدك، فجان عن كثيراً، قال زيد هي واحدة(V).
مصنف ابن أبي شبية (ov/0). (ov/0).
مصنف ابن أبي شيبة (Y/ (OV -
(
(
(V) مصنف ابن اببي شيبة ( (V)

## المطلب المادي عشر

## 197 - في إخراج المطلقة من بيتها






 أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي، قال.عبدالحمكم: يعني بذلك العدة(1) : وقد قال بهذا القوّل علي وعبدالله وطاووسن وأبو قلابة وإبراهيم وألحكيم
وحماد(Y) وهو مذهب الأئمة الأربعة(Y) .

والمجة لهذا:



## وجه الاستدلال:

في هذه الآية دلالة صريحة وتأكيد شديد على أن تبقى المطلقة - الرجعية -
في بيت زوجها وأن لا تحرج أو يخرجها زوجها إلا في حالة إتيانها بفاحششة مبيئة .
(1) مصنف ابن أبي شيبة (o/ (1/8) 0).
(Y) مصنف ابن أبي شيبة (Y/0) (Y) (Y)
( $($ ( $)$ ( $10 \mathrm{r} / 9$ )

ننهعــر بن عبدالعزيز

## المطلب الثاني عسر

## 194 - في الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها

عندما يتزوج الرجل الأمة ثم يطلقها تطليقتين، فإنها لا تحل له حتى تنكح



 وهذا هو قول عثمان بن عفـان وزيد بن ثابت وعلقمة ومسرووق والشعبـي

وإبراهيم والزهري وجابر بر بن زيد وعبيدة(٪)
والـجة لهذا المذهب:
ا- ما روي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا : لا تحل له حتى تنكح
زوجاغ غيره(r)


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مصنف ابن ابي شيبة (10r/q). }
\end{aligned}
$$

> مصنف ابن أبي شيبة ( 1 ( 1 ) )
> مصنف ابن أبي شيبة ( (108/ ) )

## المطلب الثالث عشر

## في أخكام إسلام أحد الزوجين أو كليهما

## المسألة الأولى : 191- إنـلام المرأة تتحت الكافر :



 المرأة تحت الرجل الكافر ثإنها تخرج منه ويفرق بينهـا .
 عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبدالعزيز قالا في النصرانية تسلم تحت زونجهاه، قالا:
الإسلام أخر جها منه(1)

وقد قال بهـذا القول عممر وابن عبـاس وسعيد بن جبيـر والخسن وعطاء وطاووس ومجاههد والحكم( (r) : وهو مذهب الأئمة الأربعة(r) .

## والحجة لهذا:

1- مـا روي عن جاود بن كـردوس قـال : كـان رجل من بني تغلْب يُـَال له
 فأسلمت امر أته وأبى أن يسلم فنرق عمر بينهما (گ) .
( ( ا ( )


نته عـر بن عبدالعزيز
Y- مـا روي عن عكرمة عن ابن عبـاس قـال : إذا أسلمـت النصـرانيـة قـبل
زوجها فهي أملك بنفسها(1)

## المسألة الثانية : 199 - امتناع الكافر عن الإسـلام تطليقة لامرأته المسلمة :

في المسألة السابقة تكلمت عن إسـلام المر أة تحت الكافر وذكرت أنها لاتبقى عنده بل يفرق بينهما، وهذا التفريق لا يأتي إلا بعد عرض الإسلام فهي امرأته وإن أبى فإن عمر بن عبدالعزيز يرى أن ذلك تطليقة بائنة . فقد روى ابن


 إسلام الزوجـة وامتناع الزوج عن الإسـلام يفرق بينهـما بإبائه، و قـال مالك : إن لم الم

 والحجة لهذا:

ما روي عن عكرمة قال : إذا كان الرجل وامر أته مشر كين فأسلمت وأبى أن يسلم بانت منه بواحدة(0)
المسألة الثالثة : • - - إسللمهه وهي فـي العدة :
في المسألة السابقة ذكرت قول عـمر بن عبدالعزيز : أن امتناع الرجل الكافر
مصنف ابن أبي شيبة (\% (4) ) .
مصنف ابن أبي شيبة (9Y/0) (9Y/0).
مصنف ابن أبي شيبة (9Y/0) (9Y/ ).
(0) (0) كصنف الين أبي شيبة (9 (9) )


عن الإسـام بعـد إسـلام زوجته يكون تطليقة بائنة لهـا، وهنا نذكر ما قيل فيـه إن أسلم وامر أته ما زالت فين العدة ، فإن عمر بن عبدالعزيز يرى أنه إذا أسلم وهمي في عدتها فهو أحق بها . فقّل روي ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : نا عبيد النـ النه عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبدالعزيز قال : هو أحق بها ما دامنت في العدة(1)

وقــد وافق عــمــر بـن عــبــدالعـزيز في رأيه هـذا كل من اللزهزي وععطاء
 الإمام أحمد (r) .

## والمجة لهذا:

1- ما روي عن الزّهري أن امر أه عكرمة بن أبي جهل أسلمت قبله ثم أسلم
وهي في العدة، فردت إليه، وذلك على عهل النبي
r- ما روي عن مججاهد قال : إذا أسلم وهي في عدتها فهي امر أته(0) ?
المسألة الرابعة : ا ب - إبسلام أحد الزوجين المجوسيين قبل صاحبه :
إذا كان الرجل والمرأة كافرين من غير أهل الكتاب، كأن يكونا مشركين أو
 المسلم لا تحل لـه المشركة من غير أهل الكتاب، والمرأة المسلمـة لا يخحل لها كافر

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مصنف ابن أبي شيبة ( ( } 1 \text { ( } 1 \text { ) ) } \\
& \text { (r) مصنف ابن أبي شيبة ( } \mathrm{C} \text { ( } \mathrm{C} \text { ( } \mathrm{C} \text { ) . }
\end{aligned}
$$



(0) (0) مصنف ابن أبي شيبة (9ヶ/0) .
 نكاحهـمـا، وإن سبق أحدهما الآخر بالإسلام شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال: حـدثنا عبدالأعلعلى عن سعيد عن قتادادة عن الحسا

 وعطاء والحكم (Y)، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة() الا

## والحجة لهذا:

1- الأثر السابق المروي عن عكرمة كِ

بينهما(\%)
r- ما روي عن عطاء في الرجل والمرأة يكونا مشركين فيسلمان قالل: يثبت

والمشركين غير أهل الكتاب(0) .

أسسلموا:
الظاهر أن المجوسية لا تمنع المجمع بين ذوات الأرحام، مثل المرأة وأمهـا أو أختها فإذا كان المجوسي عنده امرأتان إحداهن أم للأخرى ثم أسلموا جميعـا،

$$
\begin{align*}
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (1-\&/0). } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { المبسوط (AV/7) . }  \tag{r}\\
& \text { مصنف ابن أبي شيية (1.0/0) (1.0) } \tag{r}
\end{align*}
$$

ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى التفريق بين الزوج وزوجتيه، فقد روي عبدلالرزاق عن




والثوزي (r)، وهو مذهب الإمام أحمد (r)

## والمجة لهذا:







## وجه الاستدلال


 بينه وبينهما جميعاً.

$$
\begin{aligned}
& \text {. المغني (r) (r) }
\end{aligned}
$$

## الملب الرابع عشر

## ب.Y -

للمرأة حقوق على زوجها، منها حق النفقة والسكنى ومنها حق المحاشرة، فإذا غاب الرجل عن امرأته فهل تصبر حتى يعود طالت المدة أم قصرت؟ ألم أم أن


 مكين(1). قال : كتب عمر بن عبدالعزيز : من غاب عن الئ امرأته سنتين فليطلق أو

ليقفل (r) إليها (r)

## والمجة لهذا المذعب:

أن المرأة إغا تزوجت الرجل في الأصل لطلب المعـاشرة والأولاد، تم يكون
 آخر لأي سبب، وقد يتزوج بأخرى ويترك الزوجة الأولى كالمعلقة، وما دام المت



 ستتين كـحد أقصى، وبعدها إما أن يحضر إلى زوجته وإما أن يطلقها ألها، وهذا من أحسن ما قيل في هذا الأمر .

# المطلب الحامس عشر <br> ع.r - في الحكم في الإيلاء 







 الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد (r)

## والحجة لهذا:




## وجه الاستدلال:


 ونعمت، وعليهم الكفارة، وإن أصروا على الامتناع عن الوطه إلى انتضضاء إلماء المدة؛ فلها طلب الطلاق والزوج ملز مبالجماع أو الطالاق .

| (1) مصنف ابن أبي شيبة (1 (Y/ ) <br> ( $)$ |  |
| :---: | :---: |
|  |  |



نتها عــر بن عبـلـدالعزبز
 الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق (1)
س - أ ما روي عن نافع عـن ابن عمر قال : لا يحل له أن يفعل إلا مـا أمره الله
إما أن يفيء وإما آن يعزم ${ }^{\text {أل }}$

# البحث الثالث  

ويتكون من المطالب التالية :

المطـلـب الأول : في رجوع المرتد في عدة امرأته. المطلب الثــني : في عدة أم الولد المتوفى عنها.

المطلب الـــالت : في استبراءالبارية التي لمتض .


نتـه عـمربن عـبدالعـزيز
المطلب الأول
٪• - - في رجوع المرتد في عدة امرأته

الردة عن الإسلام - أعاذنا الله منها - سبب للتفريق بين المرتد وبين امرأته،



 العدة فإنه يعتبر خاطبّا من الحُطاب وفيما يلي ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز في هذا الشأن :

1- روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : نا عبدالرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال : هو بها أحق ما ما دامت في العدي إن إن


عبدالر حمن في المرتد(1) .
وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه بأنه إن رجع وهي في العدة فهي المر امر أته، ،


والحجة لهذا المذهب:




العدو، قالا : تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض ، وإن كانت لا حيض فثـلاثة أثشهر؛ وإن كانت حاملاَ فتضع حـملها، ثم تزوج إن شاءت، وإن هو رجع فتاب قبَل أن

تمفضي عدتها يشبتان على نكاحهما(1)

نتهع عــربن عبـلالعزيز

## المطلب الثاني

## 7.7 -

إذا تسرى الرجل أمته ثم ولدت منه فإنها تصبح أم ولد، وفي هذه الحالة لـله
 فهل تعتد عدة الزوجة أربعة أشهر وعشرة أيام أم أنها تعتــد بالـيض الـيض


 ذئب عن الزهري عن عمر بن عبدالعزيز وسعيد بن المسيب مثل ذلكي(1) وقد قال بهذا علي وعمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن بن جبير
 عبدالملك والأوزاعي وإسحاق (Y) . وهو مـذهب الإمـام أبي حنيـنـة، ورواية عن الإمام أحمد (\%)

## والحجة لهذا المذمب:

1- ما روي عن عمرو بن العاص أنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدتها
عدة المتوفى عنها زوجها (0)
r - ما روي عن قتادة عن خلاص عن علي مثل ذلك(1)


( $(\mathrm{r})$

(0) (0) مصنف ابن أبي شيبة (1) (ITT/0).
(1) (1) مصنف ابن أبي شيبة (178/0).

## المطلب الثالث



استبراء رحم الأمة لا بد منه لعدم اختلاط الأنساب فالكتي تحيضى تستبرأ بحيضة أو حيضتين عـلى خلافـ في ذلك، وألما والما الصـغيرة التي



 وإبراهيم والحسن (1)، وهو "مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام الشُافعي (0)

## والخجة لهذا:


 يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرْ يُسُرْا

التي لم تُض قالا: كانٍ لا يريان ذلك يتبين في أقل من ثلاثة أشهر (؟)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( الوصيغة : أي الجارية. }
\end{aligned}
$$

نتهعـر بن عبدالـززبز
r- ما ما روي عن عطاء وطاووس قالا: تستبرأ بحيضة، وإن كانت لا تحيض
فتلاثة أثهر (1)

## وجه الاستدلال:

أن الله سبـحانه وتعالى جعل عدة الآيسة والصغيرة التي لم تحض ثلالاثة

 والحرة في مدة الحمل أو مدة تبين خلو الرحمب.


## المبحث الرابع <br> 

## ويتكون من المطالب التالية :

> المطــلب الأول : في نفقة المبتوتة الحامل .
> المطلب الثــني : في عجز الرجل عن نفقة امرأته.


## المطلب الاول

## r•^ - في نفقة المبتوتلة الحامل

|المطلقة طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه إذا كانت حاملاً فهل لها النفقة على مطلقها حتى تضح الخمل؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن لها النفقة على مطلقها حتها حتى

 حبيب أن عمر بن عبدالعزيز أمر بالنفقة على المبتوتة الحـامل حتى تضع حملـي
يعطيها أجر الرضاع ثم يمتعها(1) .

وقد قال بإيجاب النفقة وأجـرة الرضاعة للمبتـوتة الحـامل كل من عطاء
 عليه(r). وهو مذهب الأئمة الأربعة() .

## والحجة لهذا المذهب:




## وجه الاستدلال:



$$
\begin{aligned}
& \text { مطلقة حامل سواء كانت مبتوتة أو غير مبتوتة . } \\
& \text { (Y^O/I.) ( } 1 \text { ( } \\
& \text {. (YAT - Y } 10 / 1 \cdot \text { ) (Y) } \\
& \text { ( }(Y)
\end{aligned}
$$

 ( $779 / \mathrm{Y}$ )
9.9- فـي عـجز الرجل عن نفقة امرأته

إذا أعسر الرجل وعحجز عن نققة امر أته، فهل يحق لامر أته أن تطلـب الفُراتِ :منه لهنا السـبب؟ أم أن عليها أن تصبر على هذا البلاء؟ هناك روايتان غن عـمر بن عبدالعزيز في هذه المسألة: اللرواية الأولى :

ذهـب عـمـر بن عـبـلالعزيز - في إحـىى الروايتين عنه - إلى أن أمر أة المعسـر العاجز عن نفقة زوجته أن زو جته مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه، نقل ذلك غنك
 على نفتتها في هذه المدة وإلا فرق بينهما(Y)

وهو قول
وربيعة وحـماد ويحيي الثقطان وععبدالرحمن بن مـهدي وإسنـحاق وأبي عـبيـلو وأبي؛
ثور (ץ) أبي الزناد و قتادة(؟)

وهو مذهب الإماميّن أحمد ومالك ورواية عن الإمام الشافعي(0)
والحجة لهذا المذمـب :

( ( 1 (
(ovz/V) ( $(\mathrm{O})$
( $(\mathrm{Vr} / \mathrm{V} / \mathrm{V})$ ( $(\mathrm{r})$
( ( ) مصنف عبداللراق ( $)$ (

## وجه الامتدلال:

ا- ليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بعروف، فيتعين التسريح.
r- ما روي عن ابن عيينة عن أبي الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما، قال: : قلت: سنة؟ قال : نعم سنة(1).
r- إذا بتبت الفسخ بالعجز عن الوطء والضر
 أولى، إذا ثبت هذا فلإنه متى بنبت الإعسار بالنفقة على الإطلاق فللمـرأة المطالبة

بالفسخ
الرواية الثانية :
ذهب عمر بن عبدالعزيز في رواية أخرى عنه إلى أن المعسر إذا عـجز عن نفقة امر أته فإن على امر أته أن تصبر ولا يفرق بينهما كما يأتي :




 معمر : وبلغني عن عمر بن عبدالعزيز مثل قول الزهري (r) . وقد قال بهذا عطاء

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مصنف عبداللزاق (97/v). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { مصنف عبدالرذاق (90/v - } \tag{r}
\end{align*}
$$




القاضي وتطالبه إذا أيسر (r)

## والـجة لهذا المذّمب:



 وجه الاستدلال:


 الله تعالى لأن الله لم يكلف أحدًا با لا طاقة له به به .
r- ما روي عن عظاء في'الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال: لا يفرق بينهْما؛
ابتليت فلتصنبر (£) .
ع- ما روي عن المُسن البصري قال إذاعجز الزجل عن نفقة امرأته لمُ يفرق
بينهـما (0)

$$
\begin{aligned}
& \text {. (Y|乏 - Y|Y/i0) (Y) مصنف ابن أبي شيبة (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) مصنف ابن أبي شيبة (Y/E/0). }
\end{aligned}
$$

المبحث الخامس
في الوصايا والههبات

ويتكون من المطالب التالية :
الــطـلــب الاول : في رد الوصية إلى الثلث .
المطلـب الثـــانـي : فيمن أوصى بثلث ماله ثم أفاد مالاً.
المطلب الـتـــــالث : فـي وصية الغلام .
المـطلـبـ الـرابـع : في الصدقة بجميع المال .
المطلب المـــامس : فـي عطية المرأة بغير إذن زوجها .
المطلب الســادس : في شروط النحل .
المطلب الـســـابع : في الرجوع في الهبة.
المطلـب الثـــــــن : : في استهلاك الهبة يمنع الرجوع فيها.

## المطلب الأول

## .r -

الوصية يستحقها الموصى له بوت الموصي فإذا أوصى الرجل لغير النير وارث باله كله فهل تنغذ هذه الوصية؟ أم أنها ترد إلى الثلث علـي على اعتبار أن هذا هو هو المد المد
 فقد روى ابن أبي شيبة قـال : حدئنا عيـسى بن يون يونس عن الألوزي
 ذلك إلى الثلث(1)، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة إلا أنهم قالوا: إن أبجاز الورثة ذلك نفذت الوصية وإلا ردت إلى الثلث(ب) والحجة لهذا المذهب:

ما روي عن الزهري عن عامر بن سعيد، عن أبيه قال : مرضت عام الفتح


 خير من أن تذرهم عالة يتكففون التاس)| (r)

## وجه الاستدلال:

 صنع الرجل بعاله وهو صححيح فهو حر في ماله يفعل به ما يشاء، وهذا المديث الـديث حجة لعمر بن عبدالعزيز برد الوصية إلى الثلث . (1) (1) مصنف ابن أبي شيبة (1I) )


## المطلب الثاني

## II - ' - في من أوصى بثلث ماله ثم أفاد مالآ


 الوصية لا يدخل فيها، فقد روى ابن أبي سيبة قال : حدئنا زيد بن المباب
 بوصية، نم جاءه مال أو أفاد مالاً، قال : لا يدخل فيه(1) . والحجة لهذا المذهب:
 الموصي، وأما المال المستڤاد بعد الوصية فلا يدخل في الوصية لعدم تلاولناول الوصية له لا بالنية ولا باللفظ .

## المطلب الثالك

## rir - في وصية الغـــــلام

اختلف أهل العلم في وصية الغلام الذي لم يبلغ الحلم فأجازها ها قوم ومنعها
آخرون، ولما كانت الوصية من أعمال البر فقد أجازها حق الغلام، ولكنه اششرط أن تكون في حدود ثلثن المال كما يأتي :
 عبدالعزيز كان يقول في الغلام الذي لم يبلغ الـلم: لا أرى أن يبلغ يلث الث ماله كله في وصيته، قال : ويجوز له قريب من ذلك(1) ".
 عبدالملك قضى في غلام من أهل دمشّق أوصى، فقـي

 قال : ولا نعلم أحداً تضى به قبل عبدالملك (r) ץعمر بن عبدالعزيز أجاز وصية الصبي
وقد أجاز وصية الغلام ثلة من سلف هذه الأمة منهم عـمر وعئمان وعلي وعبدالله بن عتبة وشريح وإيراهيم والشعبي (£) ، والزهري وعطاء وعبدا والملك بن

## مروان(1)، وهو مذهب الإمامين ماللك وأحمدل، ورواية عن الإمام الشافعي (r). والمهجة لهذا المنهب:

1- مـا روي عن الأوزاعي عن الزهري، أن عثمـان أجاز وحيـة ابن إحـدى
عشرة سنة(r).
 الغساني أوصى وهـو ابن عشُر أو ثنتي عشـبرة ببئر لـه قومت بــلاثين ألفَا فأجاز عمر بن الجطاب وصيته (६) وجه الاستدلال:

جواز وصيهة الغلام الذي لم يبلغ، وأما ما اشترطه عمـر بن عبندالعـزيز بأن
 الثلث كما تقدم

(r)



## المطلب الرابع

## rir - في الصدقَلة بجميع المال

هل يجوز للإنسـان الصدقة باله كله؟ ذهب عـمر بن عبدالعزيز إلى جـواز الصدقة بجميع المال بششرط أن يكون ذلك في حت ، أما إذا كان فـان فيه ظطلم كإعطاء بعض الورئة دون بعض فليس له أن يتصدق إلا بثلث ماله كما يأتي : روى عبدالرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبدالعزيز في الرج الرجل يتصدق
 بعضهم دون بعض فليس له إلا الثلث. ذكره عن الزهري(1) . وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في جواز الصدقة بجميع المال الزهري الي وهو مذهب الإمام أحمد إذا كان الرجل ذا كسب وواثقًا من حسن التوكل والصبر

## والحجة لهلا المذهب:

 نتصدق فوافق ذلك مالاً عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبتته يوماّ، فجئت بنصف مالي فقال رسول الله هِ


(1) مصنف عبدالرذاق (vo/q).
(r) مnنف عبدالمذاق (ro/4).

$$
\text { (r) المغني ( }(r / r) \text {. }
$$

( ( ) المغني (^r/r).
وجه الاستدلال :




المطلب الحامس

## عا؟ - في عطية المرأة بغير إذن زوجها

عطية المرأة من مالها من الأمور الهامة؛ لأنها ما يقرب المرأة لربها عز وز وجل،



الأول : أنه يجوز لها أن تُططي من مالها بغير إذن زوجها إلى الثلث.
الثاني : أنه يجوز لها أن تُعطي بدون تحديد إذا كانت غير سفيهة ولا مضارة . وفيما يلي ما روي عنه:
1- روى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال : جعل عمر بن عبدالعزيز
 وقال هو : تضارني، فأجاز لها الثلث في حياتها (1) .
 عبدالعزيز في امرأة أعطت من مالها: إن كانت غير سفيهة ولا مضارة فأجز عطبتها (Y)

وقد ذهب الزهري إلى جواز عطية المرأة من مالها بغير إذن زوجها من غير
سفه ولا مضارة فوافق بذلك عمر بن عبدالعزيز (r) ،


## والحجة لهذا المذهب:

1 - مـا روي عن الزههري قـال : إذا أعطت المرأة من مالهـا من غير سنفه ولا
ضرر جازت عطيتها وإنكره زوجها(1) .

五 Y سفه أو تبذير أو إضرار فيحجر عليه، وأما في الصدقة ومـا تتقرب به المرأة إلى اللكه



لامرأة شيء في مالهِا إِلْ بِإذن زوجها ، إِذ هو ملك عصمتهاه(r)

Y ب- مـا رووي عن غكرمـة قال : قضى رسـول الله

$$
\begin{aligned}
& \text { وجه الاستدلال: }
\end{aligned}
$$

ما دام ورد الأمر غلى هذا الحال عن رسول الله أولى وأحقق بالأتباع، فلا تصح عطية امر أة ذات زوج أو وصيتها إلا بإذن زوجهها .

## المطلب السادس

## 10 - في شروط النحل

كثيرُ| مـا يعطي الوالمد ولده، فبإمـا أن تكـون هذه العطية ناجزة ويسـتلمـهـا المعطَى، وإما أن تكون بكلام ولم يستلمها المعطىَ، فأي ذلك يجوز
 النحل أن يقبضها المعطَى وتعزل من مال المعطي أو يُشهد عليها كما يأتي : 1 - روى عبدالرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : وزعم سليمان بن موسى
 فتلك النححلّ(1) باطلة(1)

Y- وروى عبدالرزاق عن معمر عن سماكُ بن الفضل قال : كتب عمر بن
عبدالعزيز أنه لا يجوز من النحل إلا ما عُزل وأُفرد وأُعلم
قــد قـــال بهـذا أبو بكر وعــمــر وعطـاء والزهري وإبراهيم النـخـعـي وابن
شبرمة(؟) ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وماللك والشافعي(0 (0)
والحجة لهذا المذهب:
 قال : أي بنيـة ليس أحد أحب إلي غنى منك، ولا أعز علي فقرًا منك، وإني قد
(1) النحلة : هي عطية الوالد الناجزة لولده.
(Y) مصنف عبدالرزاق (Y/ף (Y/ (Y) (Y)
(r) مصنف عبدالرذاق (r/q) ( $)$

 كنت نحلت جذاذ عشريُن وسقًا من أرضي التي بالغابة، وإنك لو كنتّ حزتيه كابن لك، فإذلم تفعلي فإنا هو للوارث، وإنما هو أخواك وأخ وأختاك(1) .


 قال : قد كنت نحلت ابني كذا وكذا، لا نحل إلا لمن حازه، وقبضه من أبيه الا يقصد عمر بقوله: وإذا مات الأب قال : أي أن الأب قد يقول ذلك ولك وهو في في مرض الموت عند يأسه مُن الحياة، فلا يجوز من هذه النحّل إلا ما قبض أو أعلم وأشهد عليه.
(1) مصنف عبدالمزاق (1.1/9).


## المطلب السابع

Yا7 - في الرجوع في الهبة

الهبة إما أن تكون لذي رحم فلا يجوز الرجوع فيها، وإما أن تُقدم من أجل
 وهب هبة فلم يبب عليها وأراد الرجوع فيها، فإن عمر بن عبر عبدالعزيز ئريز يرى أنه يجوز له أن يرجع فيها بشرط أن يكون رجوعه علانية غير سر . فقد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال : حدثنا محمد بـن بن يزي


 عمر وسعيد بن المسيب وشر يح وفضالة بن عبـد (Y)، وهو مـنهب الإمـام أبي حنيفة)

## والحجة لهذا المذهب:

1- ما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهُ
ما لم يثب منهاه(1)

جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها مالم يثب منها (0).
(1) (1) مصنف ابن أبي شيبة ( (IV// )

( $)$

(0) مصنف ابن أبي شيبة (£VY/7) .

₹- ما ما روي عن ابنّ عمر قال : هو أحق بها مالم يرضَ منها (Y)
(1) مصنف ابن أبي شيبة (YVع/Y) (YVع/Y) (Y)


## المطلب الثامن

## TIV - في استهلاك الهبة يمنع الرجوع فيها

بعض الناس يهب الششيء ثم يبـدو له الرجوع فيه، وقـد اختلف العلماء في

 عمر بن عبدالعزيز أن هناك أمورًا تَنع الرجوع في الهبة، مثّل استهلاكها أو الثواب عليها، أو كونها لذي رحم . فقد روى ابن أبي شيبـة قال : حدثنا أبو بكر قال : حـدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن ابن جـرير قال : كتب عمر بن عبدالعزيز إين إلذا
استهلكت الهبة أو أثيب منها أو وهبت لذي رحم فليس له أن يرجع(") .

وقد قال بأن استهلاك الهبة مانع من الرجوع فيها عمر بن الـُطاب وطاووس
والشعبي وسعيد بن جبير (Y) ، وهو مذهب الإمامين أحمد وأبي حنيفة(ل) .

يستهلكها أو يوت أحدهما(؟) ()
r- ما روي عن سعيد بن جبير وعن الشعبي قالا : إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها (0)
(I) مصنف ابن أبي شيبة (Iq/v) (I)

( ( $)$



# المبحت السادس <br> في النسب واللقيط 

## ويتكون من المطالب التالية :

المطـــب الاول : في إقرار الرجل بولده نمتنيه.
المطلب الثــني : في الاستعانة بالقافة في إلحاق النسب.
المطلب الثـالث : في حكم المطالبة بنفقة اللقيط.
المطلب الرابع : في حرية اللقيط.
$\qquad$ $!\quad \because \quad . \quad \vdots$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

فته عــربن عبدالحزيز
المطلب الاول
IAA - في إقرار الرجل بوللده ثم نفيه إياه

الإسلام حريص على حفظ الأنسـاب، ومن أجل ذلك حرم الله تعالى الزنا، لأنه لا ينبغي أن يكون في المجتمح المسلم أناس مجهولو النسب، فعلماء ونماء الإسالم حريصون على إلـاق النسب مهـما استطاعو الما إلى الـى ذلك سبيـلاّ، ومن هذا المنطلق يقرر عمر بن عبدالعزيز أن الوالد إذا أقر بولده ثم نفاه فإن نفيه غير مقبول، وأنه يلحقه فقد روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عـجلان

عن عمر بن عبدالعزيز قال: إذا أقر بولده ثم نفاه لزمه(1) وهذا هو قول عمر وعلي وأبي موسى وشريح والشعبي والحسن وإبراهيم

وحماد والحكم وسفيان (Y)، وهو مذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة(Y).
والحجة لهذا المذهب:

- ا- ما روي عن الشعبي عن عمر قال : إذا أقر بولمده مرة واحدة فليس له أن

ينفيهـ (E)
r- ما روي عن الشُعبي عن علي قال : إذا أقر بولده فليس له أن ينفيه(0) . r- ما روي غن شريح قال : إذا أقر به أو هنئ به، أو أولم عليه فليس له أن
(r) (raع-rar/\&) (r) (r) (r)

( ) ( ) مصنف ابن أبي شيبة ( )



ع- مـا روي عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وغيره عن عمـر قال : إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينغيه(1)

نثه عبربن عبدالعزيز
المطلب الثاني
719 - في الاستعانة بالقافة في إلحاق النسبب

الشرع الإسلامي حرم الزنا لصيانة الأعراض وحفظ الأنساب، واشترط على المطلقة والمتوفى عنها زوجها أن تعتد، وعلى الجلارية الاستبراء، كل ذلك ولك حتى الا لا


 في الطبقـات قال : أخبرنا محمدـد بن عمر قال : أخبرنا أبو سلمـة بن عبيدالله قال :


عقوبة ودعا لولدها القافة(1)
هكذا يرى عمر بن عبدالعزيز الاستعانة بالقافة لمعرفة شبه الولد، ثـم إلحـاقه


وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد (ب) .
والمـجة لهذا المذهب:
1- ما رواه أبو داود: قال : حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة المعنى، وابن
السرح، قالوا : ثنا سفيـان عن الزهري عن عروة عن عـائشـة قـالت : دخل علـي عليّ




 قد غطيا رؤو سهما بقطيفة وبدت أقدامـهما فقال : إن هذه الأقدام بعضشها من

بعضه قآل أبو داود : كان أسامة أسود وزيد أبيض (1) وجه الاستدلال:
تقرير الرمـول
 زيداً أبيض وأسامة أسود.

## المطلب الثالث

## .

إذا وجد اللقيط فإن من يلتقطه ملزم بالنفقة عليه وأكثر من يفعل ذلك؛ يفعله


 ذلك يحـاسب طالب النفقـة على مـا قام بـه اللقيط من خدمـة ومـا بقي له بعـد ذلك يؤدي إليه من بيت المال كما يأتي :
1- روى ابن أبي شيبـة قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا إسـمـاعيل بن علية
عن ابن عون قال : حـدثنا المسور بن يزيد أن امر أة التقطت صبيبًا فأنفقت عليه حتى إنى
 تُستحلف أنها لم تُنفق عليه احتسابًا، فإن حلفت استغنى (1) Y- بوى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال : أخبرني خحالد بن أبي الصلت قال : قال لي عـمر بن عبدالعـي العزيز إن
 فيه، وقضيت أنا : يقاصه بـا خدمه وما بتي أديته عنه من بيت المال (r) وقد قـال بأن المنفق على المنبوذ له نفقـة : عـمر بن المخطاب وعلي إلا أن عليُّا

قال : المنبوذ يدفع النفقة إن كان موسراً وإن كان معسراُ فهي عليه صدقة(ّ)
(Y) (Y/ (Y/ ) همينف ابن أبي ثيبة (Y/Y/才)


 الشافعي، إلا أن يكون للقِيط مال فتكون من ماله، وكذلك الإلما الإمام أحمد يقولن هي في بيت المال إلا أن يتبرع الملتقط (1) والـجة لهذا الملمب:

رباه نفقته وكان موسرًا رد عليه، وإن لم يكن موسراً كان ما أنفق عليه ضدوقة(؟)

 خدمه، وما بقي استغنى فيه (r). وجه الاستدلال:
'استحقاق ملتقط اللنقيط لنفقته إذا لم ينفق عليه احتسابِابا على زورابتين فين
 المسلمين بعد مقاصته على الخدمة التي قام بها اللقيط .

## المطلب الرابع

## ات

اللقيط مجهول الو الدين، فهل يكن استرقاقه؟ أم هل يجوز ذلك إذا كان
 حر ولا يجوز استرقاقه، فقد روى ابن ابن أبي شيبة قالل: حدئنا أبو بكر قال : حدئنا الفـضل بن دكين عن عبـدالله بن حبيب بن أبي ثابـت قال : جا جاء كـتاب عـي عبدالعزيز إلى أمل مكة: أن اللقيط حر (1).

وقـد قـال بأن اللقـيط حـر : عــمـر وعلي وإبراهيم والــــــن وعطاء والـحكم وحماد وعامر (「). وهو مذهب الأئمة الأربعة().

والهجة لهذا المذهب:

فذكره عريفي لعمر، فأتيته فقال : هو حر ، وولاؤه لك ورضا وراعه علينا (E) "
r- r- ما روي عن زهير العنسي، أن رجلاً التقط لقيطاً فأتى به عليًا فأعتقه(0) .
r- ما روي عن جعفر عن أبيه عن علي قال: المنبوذ حر(1)

$$
\begin{align*}
& \text { (1) مصنف ابن أبي شيبة (1) (OTV/T). } \tag{r}
\end{align*}
$$

 الطالبين (ع६/0).


مصنف ابن أبي شيبة ( أبي (rIT ، rIV/ ).

## المبحث السابع <br> 

ويتكون من المطالب التالية :

المــطـــــــب الأول : في منع التوارث بين المسلم والكافر . المطلـب اليـــــــني : : في التشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم .

$$
\begin{aligned}
& \text { المطلـب الـــــــالـت : في ميراث الغرقى ونحوهم. } \\
& \text { المـطــــبـ الـرابـع : في ميراث الدية. }
\end{aligned}
$$

المطلـب المــــامس : فيمـيراث المطلقة قبل الدخول في مرض زوجها.
المطلـب الـــــــادس : في ميراث مال المكاتب.
المطلب الســــــبـع : في ميراث المرتد.
المطـلب الـنـــــامـن : فيميرات المهيل.
المطلـب الـتـــامـع : في إرث العطاء.
المطـلب الــــاشـــر : في ميراث النساء من الولاء. المطلب الــادي عشر : : في توريث الرجل من رجل أسلم على يديه. المطلب الثاني عشـر : في ميراث المعتق الكافر . المطلب الثالث عشـر : في مواريث أهل الذمة.


## المطلب الاول

## بTr - في هنع التوارث بين المسلم والكافر

هل يكن أن يرث المسلم الكافر، أو الكافر المسلم؟ إن عمـر بن عبدالعزيز








 وعطاء وطاووس والــسن وعـمـرو بن دينار والثوري (r)، وهو مـذهـب الأئمـة الأربعة)

## والحجة لهذا:


الملتان الختلفتان|(0) ${ }^{(0)}$

$$
\begin{aligned}
& \text {. (raع/7) (r) }
\end{aligned}
$$

( ₹) المغني ( (0) مصنف ابن أبي شيبة (V./ (TV).


. مشركة يهودية فلم يورثه 'عمر منها، وقال : يرثها أهل دينها


$$
0 . Y
$$

## المطلب الثاني

## rrr - في التشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم

إذا توفيت المرأة عن زوج وأم وإخـوة من الأب والأم وإخوة لأم فإن للزوج



 والإخوة لأم ويفهم من هذا أنه جعل الذكر والأنتى سواء. وفيما يلي ما جاء عن عمر:
1- روى ابن أبي شـيـبـة قال : حـدنـا ابن مهـدي عن حـمـاد بن سلمـة عن

 فأعطى الزوج النصف، والأم السدس، وأشرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم(1).
وقد قال بالتشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم جملة من سلفـ هذه
 وسعيد بن المسيب وطاووس (r)، وهو الإمامين مالك والشانعي (r).

والحجة لهذا المذهب:
1- مـا روي عن الـُكم بن مسعود قال : شهـدت عـمر أشرك الإخوةَ من

الأول بغير هذا قال : وكيف قضيت؟ قال : جعلته للإخحوة لأم، ولم تجعل للإلخوة
من الأب والأم شيئًا قال: :ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي(1)
Y- ب- ما روي عن سلنيمان التيمي عن أبي مجلز أن عثمان شرك بينهم ${ }^{\text {(Y) }}$

(Y) (Y/ (Y/I) مصنف ابن ابي شيبية) (Y/ (Y)

## المطلب الثالث

## KFE - في ميراث الغرقى ونحوهم

هناك بعض الأسباب تؤدى بوت الجماعة دفعة واحدة كمن غرقو الموا أو انهـم


 الجمـاعة دفعة واحدة ولا يعلم تأخر أحـد منهـم عـن الآخر فإن عـم


1- روى عبدالرزاق عن الثوري ومعمر عن داود بن أبي هند عن عمر بن عبدالعزيز أنه ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات بعري بعضهم من بعض ، قال معمر : كتب بذلك(1)






( ) مصنف ابن ابي شيبة ( $)$ (


1- ما روي عن خحارجة بن زيد غن زيد بن ثابت أنه كان يورث الأحيناء من
الأموات ولا يورث الموتي بعضهم من بعض (1)

 (Y) بعض

مصنف عبدالراقو ( ( Y Y ( $)$ ).


# المطلب الرابع <br> HOT - في ميراث الليــــة 

بعد الانتههاء من ميراث الغرقى ونحوهم يحسن بنا أن نتعرض لميراث الدية


 1 - روى عبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عاملى إله في في


 يعفوا عفوا، قال: وأخبرني رجل من أهل الجزيرة أنغ عمر كتب به إليهم(1)

 يرثون من الدية(



الإمامين مالك وأحمد (1)

(Y) مصنف ابن أبي شيبة (Y/ (Y/ (Y)
( $\left(\begin{array}{l}\text { ( }\end{array}\right.$
( ) ( ) مصنف ابن أبي شيبة (Y/ (


وجه الاستدلال:

فيـما تقـدم دلالة واضُحة على أن الدية مثل التركة تقسبم على الورثة علىى ما فرض الله تعالى .

المطلب المامس

## רזM - في ميراث المطلقة قبل الدخول فـي مرض زوجها










## والـجة لهذا المذهب:

1 - ما روي عن جابر بن زيد أنه قال: لها الصداق كاملاّ ولا ميراث لها ولا
عدة عليها
Y - بـا روي عن الزهري في الرجل يطلق امـر أته قبل أن يدخل بهـها وهو
مريض قال: لها نصف الصداق، ولا ميراث لها ولا عدة عليها(1)

مصنف ابن أبي شيبة (Y) (YY (Y)
(r) (r) مصنف عبد الرزاق (r) (T) (r)
 (0) مصنف ابن أبي شيبة ( )

مصنف ابن أبي شيبة ( (YrY/) .

## المطلب السادس

## VrT - في ميراث مال المكاتبب

إذا مات المكاتب وترك مالآ ووللًا أحراراً فلمن يكون المال؟ هل يكونٍ مـاله
 ذهب غمر بن عبدالعزيز إلى أن مـال المكاتب يكون لسميله ، فقد روى عبدالبرزاتى
 ولد أحرارٌ، فكتب: إغا كاتب بال سيده، فهو وماله لسيده حتى يعتق(1).

 والمحجة لهذا المذب:

1 - ما روي عن مـعبد المههني قالل : قضى عـمر بن الـططاب في المكاتب؛
( ) يوت وله ولد أحرار وله مال أن ماله كله لسيدي
r - r ما روي عن النُّبييعن زيد بن ثاببت قال : المال كله للسيد(0)
.(VE/A) (r)

فقه عـمربن عبدالعزيز

## المطلب السابع

## 

إذا ارتد إنسان عن الإسلام - أعـاذنا الله وجميع المسلمين من الردة - فهل
 يرى عمر بن عبدالعزيز أن إرث المرتد يكون لورئته المسلمين، وليس لأهل المّ الكفر الذين لِت بهم المرتد كما يأتي :
1 - روى عبدالرزاق قال: أخبرنا معـمر عن إسحاق بن راشد أن عـد
 واعتدت منه ثلاثة قروء، ودنع ماله إلى ورئته المسلمين (1)




 المسلمين وما اكتسبه في حال الردة فهو فيء لبيت مال المسلمين (0) .

$$
\begin{aligned}
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (ron ( }
\end{aligned}
$$

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


المسلمين(1)
Y - Y مـا روي عن أبي عمْرو الشيباني عن علي أنه أٔتي بمستورد الـعجلي وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله وجعل ميراثه بين ورئته المسلمين(Y) .

## المطلب الثامن

## +ז৭ - في ميراث الخميـيل

الحميل هو من حُمل من بلاد الشرك صغيراً، أو من سبيت أمه وهو حـمل في بطنها، وقـيل سـمي حـمـيـلاُ لأنه مـحـمول النسبا لإنسان : هذا أخخي أو ابني (1)، نإذا ادعى إنسان أن هذا الحميل قريبه كأخيه أو ابنه أو ابن عـمه أو نحـو ذلك؛ وذلك ليحصصل على ميـراثه فبإن عـمر بن عـبـدالعزيز يقول: لا يصدَّق ولا يورث إلا أن يأتي ببينة على ما يدعيه من قرابة، وفيما ولي يلي ما ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز :

1 - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: ذكـر لمحـمـد أن عــمـر بن عـبدالـعزيز كـتب في الحـمــلاء: لا يورثون إلا إلا بــهـهـادة الشهود ${ }^{\text {(Y) }}$

وقد وافق عـمر بن عـبدالعزيز في أن الحـمـيل لا يرث ولا يورث إلا ببينة .
 والحسن ()، وهو مـذهب الإمامين أحمـد بن حنبل والشـافعي، وروراية عن الإمـام ماللك، وقد وافقه أيضًا أبو حنيفة في الأخوين وخحالفهه في الولد وأمه فإنهـما عنده يتوارثان من غير بينة(£)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (IVA/ II) ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) مصنف ابن ابي شيبة (Y) (YO }
\end{aligned}
$$

1-1 ما روي'عن مْحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان أن عمر كتب: لا يورب
بولادة الشُرك(1) .
r
(r)

وعثمان لا يورثون ${ }^{\text {(r) }}$
وجه الاستذلال:
أن الأصل عدم توريث ألـمـيل، فإذا قامت بينة من المسلمين وجب العـمـل
 لمولاه.

## المطلب التاسع

## .r.

إذا كـان للرجل عطاء من بيت المال، واستـكمل السنة ثم مـات ولم يقـبض عطاءه فما الحكم؟؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن عطاءه يعطى لورئته كاملاً، فقد روى إبن أبي شيبـة قال : حـدثنا مـحمد بن عبداللـه الأسدي عن معقل قال : كان عمر بن عبدالعزيز إذا مات الرجل وقد استكمل السنة أعطى ورئته عطاءه كله(1) المن
وقد قال بهذا عمر بن الخطاب وعثمان والزبير وعلي بن حسين وعامر (Y) والحجة لهذا بالعقل :

 يقبض عطاءه فإن هذا الحق ينتقل لورثته حسب أنصبتهم من الإرث .

## المطلب العاشر

## اسז؟ - في ميراث النساء من الولاء

الإرث بالولاء من الأمور المسلم بها في دين الإسلام، فهل تستْوي النُساء
 أن الو لاء للر جالل دون النُسـاء إلا مـا أعـتقت المرأة أو كـأتبـت أي أن ألمرأة لا ترث الو لاء عن أقاربها، فقّد روى ابن أبي شيبـة قال : حـدثنا وكيع غن سفيـان عن ابن جريج عن زجل عن عـمر بن عبدالعزيز قال : لاترث النسناء من الولاء إلا مـا كاتبن (أو أعتقن (1)
 وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وابن سيرين والحسن وأبو قلابة وإبراهيم وأبو

## وهو مذهب الأئمة الأربعة)

والحجة لهذا المذهب:
1 - ما روي عن إبراهيم عن علي وعـمـر وزيد أنهم كانوا لا يورثون النسـاء
من الو لاء إلا ما أعتقن (£)

$$
\begin{align*}
& \text { مصنف ابن أبي شيبة ( }  \tag{1}\\
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (Y (Y - - YM/ } \tag{Y}
\end{align*}
$$

 . (riv/ 7 )


ننهع عـر بن عبدالحززيز
Y ب - مـا روي عن الزهري عن سـعـبد بن المسـبـ قالل: لا ترث النسـاء من
الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن(1)

 النساء(r)

وجه الاستدلال:
ما تقدم يظهر جليًا أن النساء لا ترث بالو بالواء إلا ما ما أعتقن أو كاتبن فقط، أي أنهن لا يرثن الولاء عن أقاربهن، وإثا إرث الولاء الو خاص الو بالر الرجال .

## المطلب الحادي عشر

## TrT - في توريش الرجل من دجل أسلم على يديه

إذا قام أحد من المنُلمين بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وإذا إهتدى أحدُ


 الباغندي قال : حدثنا محمد، حدثنا هشنام بن عمار الدمششقي ثنا يحييى بن حممزة؛



 قضى بذلك في رجل أسلم على يدي رجل ، فمـات وتر وترك مالآ وابنة له، فـأعططي عمر ابتنه ألنصف والذي أسلم على يديه النصف (1) " وقد قال بهـذا التوريت كل من الثوري وإبراهيم وابن المبارك وعبدالكبيم بين


بشر ط أنْ يواليه، وذهب أُحمد في إحدى الروايتين عنه إلـئ أنه يرثه(1) (1)


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

ننهعـربن عبدالـزيز

## والمجة لهذا:

ما روي عن ابن المبارك عن عبدالعزيز بن عـمر قال : حدثني عبدالله بن

 يرثه، هو أحق من غيره(1) وجه الاستدلال:
 - كما فُسر أعلاه - أنه يرثه إذا لم يكن له وارث.

## المطلب الثاني عشر

rrr - في ميراث المعتَق الكافر

إذا أعتق الرجل عبده فمات العبد فإن الرجل يرثه بالولاء، ولكا ولكن إذاكان هذا


 عبدالعزيز أعتق غبدًا له نصرانيًا فمات فجعلن ميراثه في بيت المال(1) "
وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا محمد بن سيرين (r)
الأئمة الثلالثة أبي حنيفة ومالكُ والشافعي ورواية عن الإمام أحمد (r) .
والـلجة لهذا المذهب:

يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"(٪)
وجه الاستدلال:
منع التـوارث بين المسلم والكافـر ، وهـذا عـام يشـمل كل إرث سـواء كـان
الإرث بالنسب أو بالولاء.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (rvo/ II) (r) مصنف ابن أبي شيبة (r) }
\end{aligned}
$$

( $)$

( ( ) صـحيح البخاري ( (II/A) .

## المطلب الثالث عشر

## عז\% - في مواريث أهل الذمة



 عمر بن عبدالعزيز إلى أن مواريث أهل الذمة تجعل على ما فـا فرض الله - عزوجل كما يأتي :
1 - نقل ابن حزم من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب
 فرائض الله - عز وجل -(1) . أي ما فرض الله تعالى في القرآن الكريم.
Y - روى ابن عبدالحكم قال : وكتب عمر بن عبدالعزيز : من عبدالله عمر


 بالذي يرى عليه من الحق والسلام عليك) (r)
وقد قال بهذا عمر بن الخطاب وأبو سليمان وابن حزم (Y).

الحملى (r-v/a)



1يُوقِنو نُ هُ [لمانئة: - 0]

r


قسم الإسـلام،(1)



 عمر وقال: اذهبوا فأعطوها حقها (Y) وجه الاستدلال:

أن ميراث أهل الذمة هو 'ما أدرك الإسلام فيجب أن يقسم على ما فرضض اللهُ - تعالى - في القرآن الكريم .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { ( }(Y \cdot v / q \text { ( }(Y / \text { ) }
\end{aligned}
$$

الفصل الثالث

## في المعاملات المالية

ويتكون من المباحث التالية :
المبـحت الأول : في البع .
المبـحث الثــاني : في الإجازة.
البـحت الــالث : في أحكام الرقيق
المبـحث الرابع : في أحكام الأراضي وحماها.

## المبحث الأول

في البيـع
ويثتمل على وضع الجائحة ورد تصرفات المريض

ويتكون من المطالب التالية :

المــطـــــــبـ الأول : في منع التسعير .
المطلـب الـنــــــنـي : في توحيد المكيال والميزان في جميع بلاد
المسلمين.
 المـطــلـبـب الـــرابـع : في وقت بيع الثمرة.
المطلب المـــــامس : في وضع الجلائحة. المطلـب الـــــــادس : في بيع السمك في الآجام .

في بيع ماء الماشية.


المطلـب التــــــاسـع : في بيع تلقي الركبان.
المطلب الـعــاشـــر : في بيع الحاضر للباد.
المطلب الــادي عشر : في النهي عن بيع العينة.

المطلب الثـــاني عــــــــر : : في بطلان بيع النجش . المطلب الثـــالـت عـشـــر : : في أحكام الحجر وبيع مال المدين.

 مفلس فهو أحق بها.
المطلب اللـــادس عـشــر : : في من بيع دين عليه فهو أولي به. المطلب الـــــابع عــــــر : : في أخذا العروض في الدين المطلب البـــامن عــــــــر : في أخذذ الطعام عن دراهم هي ثمن ط
المطلب التــاسـع عــشـــر : : في رد تصرفات المريضي • المطلبب الـعــــــــــــرون : في موت الرجل وعليه دين ومهر • المطلب الـادي والعشرون : في الشفعة.

## المطلب الأول

## rro - في منع التسعيــر

التسعير هو تدخل ولي الأمر ضد زيادة الأسعار فيحلدد قيمة أسعار السلع أو
 عبدالعزيز إلى عدم جواز التسعير، وأن الله وحده هو المسعر . كما يأتي : قال أبو يوسف: حدثنا عبدالر الرحمن بن ثابت بن نوبان عن أبيه قال : قلت لعمر بن عبدالعزيز : يا أمير المؤمنين ما بال الأسعان السار غالية في زي زمانك
 طاقتهم، فلم يكونوا يجدون بداً من أن يبيعوا ويكسـدوا ما ما في أيديهم، وأنا أكلف أحداً إلا طاقته، فباع رجل كيف شاء قال : فقلت: لو أنك سعرت ألنا لنا، فقال : ليس من ذلك إليَّشيء إغا السعر إلى الله(1) ' وقد قال بعدم جواز التسعير عمربن الخطاب دَّيُّهُ (Y) ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والثافعي وأحمد(r)

والحجة لهذا المذهب:
ما روي عن أنس بن مالك قال : غلا السعر على عهد رسول الله وَ يا رسول الله! قد غـلا السـعر، فسعر لنا، فقـال: (اإنٍ الله هو المسـعر القــابض
( $($ ش) الشافعية التي تحت يدي لم أجد لهذه المسألة ذكرًا.

إلبـاسط الرازق، ، إني أرجـو أن ألقى ربي وليس أحـد يطلبني بظلمـة في دم ولا
مال)
وجه الاستدلال:

 عليه المتبايعان كما اتفق عاليه الجماعة .


 ليصلوا إلـيهـا، فتغلو الأسعـار، ويحصل الإضـا






## المطلب الثاني

## רسז - في توحيد المكيال والميزان في جميع بلاد الملمين

المكيال والميزان هما المعيار لما يكال أو يوزن، واختلافهـما من بلد إلى بلد قد
 الاخختلاف للتطفيف وبخس الناس، وهذا عـمر بن عبدالعزيز يرى جـعل مكيـال الأرض واحدًا في جميع البلاد، والميزان كذلك .

 علم من يأتيها أنها ظلم، إنه ليس في المكيال المال زيغ إلا من تطفيف، ولا ولا في الميزان
 جميع الأرض كلها(1) .
وقد تحقق على الأرض في الميزان في هذا العصر ما أراد عـمر بن عبدالعزيز وهو الكيلوجرام وقد حل الكيلو بجانب كونه الميز الميزان حل ملم محل المكيال الميال أيضًا فلا
 الوزن فقط وهو الكيلو .

## والمجة لهذا المذهب:



(1 (1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص AY - VA.

#  وجه الاستدلال: 

أن ألتطفيف وهو ألنتص اليـسـيـر في الكـيل، والبــخس وهو النقصن في

 ولو كان يعلم ذلك لم يحصل عليه نقص ، أمأ توحيد المكيالن والميزان فينجعل ذلك لـلك معلوما الجميع الناس، فلا يقع أحد في هذا الشَّرك واللله سبحانه أعلم.

## المطلب الثالث

## TVV - فـي اتجار الإمام والعامل في سلطانه

إذا اتجر إمام المسلمين أو عامل كالوالي والقاضي إذا ايجر في البلاد التي يولى

 أجل كسب وده، وقد يعمل الإمام أو العـامل ما يضر الرعبية في سبيل مصلحة ألحة



 هو عليه، فإن الأمير متى يتجر يستأثر ويصب أمورّا ألما فيها عنت(1) وإن إن حرص على

أن لا يفعل (Y) . وهو مذهب الإمامين أحمد والثافعي (r).

## والحجة لهذا المذمب:


وال إتجر في رعيته أبداً)(E)
 الأمر يشـغله عن النظر في أمور الناس فكان من المكمـة منع ذلك للمـمـلحـة

$$
\begin{align*}
& \text { العنت : الهلاك والإثمث، لسان العرب (TV/Y) } \tag{1}
\end{align*}
$$

 تحت يدي لم أجد ذكر"ا لهذه المسألة. ( ) المغني (

# المطلب الرابع <br> بT^ - في وقت بيع الثمرة 



إذا بيعت الثمرة قبّل بلء صلاحها فإنها تكون عرضة للجو ائح والنقصّ وقد


 برقان قال : كتب عمر بن عبدالعزيز أن لا تاعباع الثمرة حتى يبدو صلاحها(1) :


 وعطاء، وبكير بن عامر (Y)، وهو مذهب الأئمة الأربعة(ب)

## والحجة لهذا المذهب:

1 - مـا روي عن'ســالم بن عبـداللـه بن عـمـر - رضي الله عنهـمـا - أن
 بالتمر|" ${ }^{(1)}$
مصنف ابن أبي شيبة (أبي شية (7/7/7-7 (0.7).

والمبدع (170/ /) .
( ( ) شرع منحيع البخلاري (

نته عـر بن عبـلالعزيز
Y - r بيع النخل حتى يزهو(1)، (Y)
: (لا يباع الثمر حتى يطعم")(٪)
 النـخل حـتى يزهو وعـن السنبل حــتى يبــيض، ويأمن العــهــة ، نهى البـــائع والمُشترى(£)
. (1) يزهو : أي يحمر أو يصفر (Y




## المطلب الـامس

## १ז - في وضع الجائتحة

إذا اشترى رجل ثُمُرَا من آخر، فأضابه جائحة من جراد أو برد أو حريق أو مطر أو نحو ذلك، فهـل الثـمـر من ضمـان البـائع أم من ضـمـان المسـتري؟ ذهـب عمر بن غبدالعزيز إلى وضب الجلائحة أي جعلها من ضمان البائع، فيرجع المُشتري

 عمر بن عبلالعزيز قضى بوضع إلجوائح(1)
وقذ وافق عمر بن عبدالعزيز في قوله هذا : سهل بن أبي حئمة، والقاسِّم بن


وهو مذهنب الإمامين أحمد ومالكك، والمُافعي في القديم (ع) والحجة لهذا المذهب:


(0) بغيهو (0)
. (TA乏/人) (I)

'. $(111 / \varepsilon / \varepsilon)$ ( $r$ )
( ) (


## المطلب السـادس

## . عז - في بيع السمك في الآجام


 السمك الموجود في هذا الماء المحصور ، وفيما يلي ما نقا نقل عنه:

 العراق : أنوجرهرها فكتب: أن افعلو|(1)
r -


 رأي غيره من العلماء:
ذهب الأئمة الأربعة إلى عدم جواز هذا البيع (0) .

 كانت تطلق على الأماكن التي يتجمع فيها الاه. . (r) (ع) كتاب الخراج لأبي يوسف، ص
 -( $\mathrm{Hrr} / \varepsilon$ )

## والحجة لبطلان هذا البيع :

1 - قـال أبو يوسف جــدني العــلاء بن المسـيب عـن الحـارث العلكي عن


عبدالله بن مسعود أنه قال : لا تبايعوا السمك في الماء فإنه غرر (Y) وجه الاستدلال:

 عن بيع الغرر فلا يجوز بيع السمك في الماء لهذه العلة .
 الرياني (ro/10) .

نتـن عـر بن عبدالعزيز
المطلب السابع
اع - في بيع هاء الماشية

إذا حفر الإنسان بئرًا في الصحر اء ليسقي منها مـاشيته، ثم أراد الانتقال إلى

 بالسقي منها بغير ثمن، ويسقي من البئر من احتاج إليها بعـدهم، ومت ومتى احتا وناج إلى
 حدثنا الحسن قال : حدثنا يحيى قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزنادعن أبيه عن
 لبيعه، ولكن ذلك الماء لأولى الناس بالبـائع بغير ثمن ، فإن رجع البائع فهو أحقَ

بائه
وقد قال بعدم جـواز بيع فضل الماء كل من جـابر وأبي هريرة وعـائشـة وأنس

والحجة لهذا الملهب:
1-1 ما ري عن إياس بن عبدالمزني قال : نهى النبي

به الحال) (0)

(Y) سنن الترمذي (Y)/ (Y)

والمغني ( (r99/).


orv

المطلب الثامن

## T६ヶ - في حكم بيع المكره

من الظلم ألن يُكره الإنسان على بيع ماله لغير ضـرورة شُرعيةة، أما إذا أجبر الإنسان على بيع ماله لسداد دينه، فلا أقل من أن يوضع له حرية في البيع بععنى أن يختار من يُفـع الأكثر أما إجبار الإنسان على بيع ماله بغير قيمته فقـد منعه عبّنر بن عبدالعزيز ورد البيع
 عياض بن غدي على مكة 'فخرج عمر من مكة وخرج معه من خرج يشـِعه حتي برِ ومعه عروة، فُجاء رجل فقـال : أصلع الله أمير المؤمنين، ظُلمت ولا ألمتطبيع أنم
 فقال : أصلحك الله، هذا - وأشُـار إلى عروة - سامني بال لي وأعطاني به بستة آلاف درهم فأبيت أن أبيعه فـاستعداه علي غريم لي فحبسني فلم يخرجني

 للر جل : اذهب فقّد رددت عليك مالك ولا حنـث عليك(1) . هكذا يرى عمر بن عبدالعزيز بأنه لا يـجوز بيع الكره، ولذللك فقذ رد البنيع، '

وهو مذهب الأئمة الأربعة(r)"
(1) سيرة غمر بِن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص عl|.
(Y) المصنف لعبد الرذاق (Tr/^).
(Y) .( $\mathrm{V} / \varepsilon$ )

 مال بعض بالبـاطل، وهو كل طريق لم تبحه الشريعة من ربا أو قمـار أو سر قـة أو


 من الحر ام ومن أكل المال بالباطل .


وجه الاستدلال:
أن بيع المكره لم يحصل فيه التراضي، ولذا فهو باطل .

## المطلب التاسع

## r r




 علينا كتاب عمر بن عبدالعزيز : الالا تلقوا الركبانه|(1) ،



وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد (0) .
والمجة لهذا:

هال : (ولا تلقوا السلع حتى يُهبط بها إلى السوق)،(T).

مصنتف ابن أبي شيبة (
 (




نته عــر بن عبدالعزبز

إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالحيار إذا ورد السوت (1) "
r -
يتلقى الركبان أو يبيع حاضر لباد(Y).

## المطلب العاشر

## عモז - في بيع الحاضر للبادي

الحاضهر : من سكن البناء واستقر فيه، والبـادي : هو الأعرابي الذي لا لا





 وأبو هريرة وأنس بن مـالك والحـسن وإبراهيم
 وأحمد (E)

## والمجة لهذا المذمب:


(لا تلقوا الر كبان ولا يبع عاضر لبادا" قال طاووس : قلت لابن عباس : ما قا قوله : لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (o)
المغني ( المrı)
( ( (rrv/s)
(0) مصيع البخاري (TV/T) (

فته عـر بن عبدالعزيز

د دعوا الناس يرزق الله بعضهـم من بعض (1)

## المطلب الحادي عشر

## Qع - في النهي عن بيع العينة

بيع العينة هو أن يبيع الرجل السلعة إلى آخر بثمن مؤجل، فيريذ المشتري أن

 حرامًا بدليل قوله إنها أخت الربا وفيما يلي ما ورد عن عمر عـر :
روى ابن أبي شـيبـة قـال : حدثنا الفضل بن دكيا دين عن أبي


 الأئمة الأربعة إلي عدم خواز بيع العينة، (ث) والحجة لهذا المذهب:

 الجِهاد ؛ نسلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى تر جعوا إِلى دينكمّه(٪).

وجه الاستدلال:

(1) (1) مصنف ابن أبي شيبة ( 1 (
( ( $)$


## المطلب الثاني عشر

## 7 7 - في بطلان بيع النجشش

بيع النجش : هو أن يزيد فـي الملعــة من لا يريد شــراءهـا، وقــد ذهب

 حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبدالعزيز بعث عمرية بن
 البيع اليوم؟ فقال : إن البيع كان كاسداً يا أمير المؤمنين! لولا أني كنت أن أزيد عليهـم

 النجش لا يحل (1) " وقال بكر اهة النجش ابن عمر وأنس (Y) "، وتال ابن أبي أوفى :
 ماللك والإمام أحمد - في رواية عنه - إلى بطلان هذا البيع (ع) .

## والحجة لهذا المذهب:


عن النجش (0)
 -(THO-TME/E)


(1) تناجشو!
 البيع وبطلانه، لأن في ذلك تغزيراً بالمشتري وخديعة له له .

## المطلب الثالت عشر

## في أحكام الحجر وبيع مال المدين

المسألة الأولى : Y Y - الحـجر بسبب الدين :
إذا ركب الإنسان دين وأصبح عاجز|" عن سداد ديونه فهل يككن الحجر عليه
 ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى جواز المجر علي الحـر إذا أفلس وبيع مال المدين؛ ؛ إلا


 على ملكه، كما يأتي:
1 - روى ابن أبي شـيبة قال: حـدثنا أبو بكر قـال : حدثـنا ابن مـهـدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبدالعزيز كان لا يبيع خادم الرجل ولا ولا مسكنه في الدين(1).
Y - روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : حدئنا وكيع قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبدالعزيز أنه أفلس رجلا


مذهب الأئمة الثلالثة مالك والشافعي وأحمد(!)
 ( $(\mathrm{H})$

( ) ( ) جواهر الإكليل ( (

وباعه بدين كان عليه(1)

## المسألة الثانية : AEA - بيع مال المدين :

إذا أخذ الرجل يسثْدين وتتراكم عليه الديون حتى ركبه الدين، فإن عمنر بن

 وبيع مـا سوى ذلك، فقلـ روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنّا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبدالعالعزيز كان لا لا يبيع خادم ألرجل
 وقد ذهب الأثمة الأربعة إلى بيع مال المدين وإعطائه الغرماء والإبقاء على مُنسكنه الذي لا غنى له عنه( () ،، وذلك لأن مسكنه من أصول حاجتهن وهي مقدمة علين

## والحجة لهذا البع:

1- مـا روي عن الزهري: أن معـاذ بن جبل دار عليه دين، فأخرجه النبي
(0)
 (r)
( $)$


$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 19 . / \text { ( }) \\
& \text { (0) مصنف ابن أبي شيبة (Y/X/Y). }
\end{aligned}
$$

ننه عـمربن عبـلالعزيز
r - ما روي عن بلال بن الحارث قال: كان رجل يغالي بالرواحل ، ويسبق الحـاج، حتى أفلس، قال : فخطب عمـر بن الحُطاب فقال : أما بعـد، فإن الأسـيفع أسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال : سبق الحـاج، فأدان معرضًا فأصبح

قد دين به، فمن كان له شيء فليأتنا حتى نقسم هاله بينهم (1)

إذا كان للر جل عبد فإما أن يكون قد أذن له في البيع والشر اء، وإما أن يكون قـد حجر عليـه وأعلن ذلك للناس في سـوقه، فـعــر بن عبـدالعزيز يرى أن من باع على عبد مسحجور عليه فلا يُلزمَ سـيله بدفع الثمن، وإنا هو مغرط بذللك ويتحمل ذهاب مـاله، فقد روى ابن أبي شيبـة قال : حـدثنا أبو بكر قـال : حـدثنا هـحمـل بن عدي عن صالح بن أبي الأحــمر عن عباد بن سعـيد أن عمر بن عبدالعزيز قال : من


وقد قال بـالحـجر على العبـد كل من علي وإبراهيم والحسن (£ )، وهو مذهب
الأئمة الأربعة(0)
والحـجة لهـذا المذهب:
ما روي عن بكار العنزي أن رجلاً حـجرعلى غلام لـه، فرفع إلي علي فقال :
كنت ترسله بدرهم يشتري به لحمًا؟ قال : نعمه، قال : فاجعله مأذونًا له(آ
( ( (YMQ/V) مصنف ابن أبي شيبة )



 والثرح الصغير (

 بيعـه ولا شـراؤه مـالم يأذن له سـيـده، بدليل أنه لم يعتبره مأذونًا له إلا بعـل إقرار سيده بأنه يعطيه اللدرهم يشُتري بهـ

المطلب الرابع عشر
-

إذا أفلس الرجل الحرو ركبه اللدين وحجر عليه، وييع ماله لسداد ديونه




يباع حر في إفلاس، وكتب بذلك عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله تعالى _(1).
وقد وافق عـمر بن عبدالعزيز في قوله هذا مكحـولـي (Y)، وقـد نقل الإمـام
النووي الإجـماع على بطلان بـيع الحر (ث)، وهو مذه
والشافعي وأحمد (£)
والحجة لهذا المذهب:
ما روي عن أبي هريرة رئَّهُ عن النبي


ورجل استأجر أجبيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجرهو(0)
وجه الاستدلال:
الوعيد الشديد من الله - مبحانه وتعالى - لمن باع حرًا يفهم منه عدم جواز
بيع الحر لأي سبب من الأسباب.
(I) (I) مصنف ابن أبي شيبة (YEV/V).

. $(\mathrm{F})$

(0) صحيح البخاري (r/0/0).

## المطلب الحامس عشر

ا 4 - فين من وجد سلعته عند مفلس فهو أحق بها

قـد يفلس الرجل وصـاحب الحمق لا توجـد سلعتـه التي بـاعهـا عنـذ الرجل المفلس، وفي هـهه الــالة يكون الدائن كأحـد الغرماء يأتيه مـن حقـه مـلّ مـا يأتي


 للغرماء الاعتراض عليه، هذا هو رأي عمر بن عبدالعزيز . كما يأتي : 1 - روى عبدالْرزاق قال : أخبرنا معـمر عن قتادة أن عمبر بن عبـدالعزيز

قال : إن كان اقتضى من ثُمنها فهو فيها والغرماء سواء(1)
r - r قرئ علينا كتاب عمر بن عبـدالعزيز : أيما رجل أفلس فأدرك رجل مـلـ ماله بعينينه فهو



 والشافعي وأحمد(7)

| مصنف ابن أبي شيبة:(Y) (Y/ <br>  المغني ( |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



نتهعـر بن عبدالعزبز

## والمجة لهذا المذهب:


أفلس، ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهر أولى بها من غيرها (1)




## المطلب السادس عشر

## ror - في هن بيع دين عليه فهو أولى به

إذا كاتب الز جل بملوكه فمتى أدى ما عليه فقد عتق، ولككن إذا أزاد الرجل أل أن


 المشتري كما يأتي :
1 - روى عبدالرزاق عن معمر عن عمر بن عبدالعزيز أن من بيع عليه دين
فهو أولى به(Y):


 أولى به، إذا أدى مثل الذي أدل أدى صاحبهه) (r)

والزهري (£)
وهو مذهب الإمام مالك (0)
(I) العرضض : كل شيء غيز النقدين من سلع التجارة: ( ( $)$ ( - مصنف عبدالرذاق ( $($ ( $)$ (
( ( ) مُمنف عبدالرزاق ( ( ) ( ( 0 ( جواهر الإكلكيل (

والحهجة لهذا:

 ماحبه|(1)

Y - ما روي عن ابن جريج قال : قال لي عطاء: من بيع عليه دين فهو أحق به، يأخذه بالثمن إن شاء (Y) .

## المطلب السابع عشر

## ror - ror أخذ العروض في الدين

إذا كان لرجل دين علي آخروقد حل موعد التسديد فلم يؤد الملدين ما عليه فهل يجوز لصاحب البِين أن يأخذ من المدين بدل الدين

 عبدالعزيز مثله(1) .
وقد قال بهـذا القول كل مـن الحسن وابن عمـر وسفيـان(Y)، وهو: مــذهب
الإمام الشافعي (r)

## والحجة لهذا:

ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن المكاتب يوضع ويتعجل مْنه، فلـم ير به
بأسًا، وكرهد ابن عمر إلا بالعروض (E)
وجه الاستدلال:


 عبدالعزيز

## المطلب الثامن عشر



الأصناف الأربعـة التي ورد الحـديث بشـأنهـا في جريان الربا فيهـا، هي البر والشعير والتمر والملح وما ألــقه العلماء بها، كل هذه الأصناف إذا بيعت بجنسها اشترط فيهـا التماثل والتقابض وإذا بيع شيء منها بغير جـنسه جـازت فيـه الزياء بشرط التقابض، ولكن إذا باع رجل طحـامًا بدراهم نسيئة فهل يـجوز للبائع أخـذ
 يكون بيع طعام بطعام وهو ربا .
فقد روى ابن أبي شيبة قال : حـدثنا أبو بكر قال : حـدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : قضى عمر بن عبدالعزيز في دين المتوفى من طعام، قال : لا يأخذ الطعام(1) وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا جملة من السلف منهم : طاووس، وسعيد بن المسيب، وعامر، وأبو سلمـة، والمارث، وحماد، وسليمان بن يسار، ،
وعطاء، والشعبي(Y) .

وهو مذهب الإمامين أحمد ومالك(٪) .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( المنني ( }(\mathrm{C})
\end{aligned}
$$

 والحجة لهذا المذهب:

 . الأجل فلا يأخذِ به ترا (1)
r تأخذ طعامْا).

## المطلب التاسع عشر

## 500 - في رد بعض تصرفات المريض المدين في المرض المخوف

إن وفاء الدين وإبراء الذمة ينبغي أن يقدم على الصدقة، لأن قضاء الدين فرض، والصـدقة والعتق تطوع، وعمر بن عبدالعزيز يرد بعض تصرفات المريض إذا خالف هذه اللقاعدة، فقد رد عتت رجل أعتق عبداً عند موته وعليـه دين وليس له مال غيره، نقل ذلك عنه ابن حزم كما يأتي : كتب عـمر بن عبدالعزيز فيمن عليه دين وليس له إلا عبـد، فأعتقـه عند موته : أنه يباع ويقضى اللدين (1) وقـد وافق



## والحبة لهذا المذهب:



Y - Y
أشفيـت على الموت فعادني رسول الله



. الملـى ( 1 (



#  وجه الاستدلال: 

لقد حكم الله - سبنحانه وتعالى - على لسان رسول الله تجـوز في أكثـر من الثلث مُما يخلفـه الموصي، وأن للوريثة الثلثين أو مـا فـضل ولعن الوحية إن كانت أقل من الثلـثـ، وحيث إن الوحيـة من قبينل التطوع، وقضـاء المـا اللدين من قبيل الواجب فضصح ضـرورة أن الُدين متـدم على الوصيـة وكان اللدين
 الوصية كما يسفط الإرث، فصح أن من أعتق عبداً في مرضنه المخخوف وعليهُ ذين وليس له مال غيره، فإنه يرد غتقه ويباع العبد لسداد دينه والله أعلم .

## المطلب العشرون

## r07 - في موت الرجل وعليه دين ومهر

إذا كان للمرأة على زوجها مهر وعليه دين فأيهمـا يقدم أولاّ؟ إن عـمر بن عبدالعزيز يرى أن المهر في ذمة الرجل دين عليه؛ فتكون المرأة في مطالبتها بهر هـا مثل سائر الغرماء.

فقد روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : حدئنا إسماعيل بن عياش


عنهما - (r)

وهو مذهب الإمامين أحمد ومالك(r)
والـجة لهذا:
مـا روي عن نافع عن ابن عـمـر قال : إذا توفي الرجل وعليـه دين وصــداق امرأته فهي أسوة الغرماء(£) .


## المطلب المادي والعشرون

## 

## المسألة الأولى : rov- مخحل الشفعة :





 كان يقضي بالجوار حتى جاءه كتاب عمر بن عبدالمالعزيز ألا يقضي به إلا ما ما كانِ بين شريكين مختلطين أو دارْا يغلّق عليها باب واحد (1) وقلد وافق عمر بن عبدالعزيز في أن الشُفعة للشريك: إبراهيم، والشُعبي؛ وابن أبي مليكة)

## والحجة لهذا المذهب:



 (r) (r)

$$
\begin{align*}
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (IVT/V) ) }  \tag{1}\\
& \text { مصنف ابن أبي شبية (IV/V - IV/V) ) } \tag{Y}
\end{align*}
$$

## وجه الاستدلال:

 شيء؛ من عقار وحيوان وملوك وغير ذلك ما كان بان بين شريكين، فللشُريك حق الشفعة إذا باع شريكه حصته لغير شريكه. المسألة الثانية :

هناك أسباب للشفعة تجعل الشفيع أحق بالمبع إذا قدر على دفع الثمن، فهل الجوار يكسب حت الشفـعة؟ ذهب عمـر بن عبدالعزيز إلى أن مجـرد الجـوار لا لا لا لـي يكسب حق المنفعة كما يأتي:

1 - روى ابن سعد قال: أخبرنا مححمد بن عمر قالل: حدنتا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: كتب ععمر بن عبدالعزيز في خلافته إلى عبدالحميد : لا يقضى بالجوار)

Y - r روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عبدالوهاب الثقفي

 واحد ${ }^{(r)}$

وقد قال بعدم حق الشفعة بالجمار : عممر، وعثمان، وسعيد بـ بن المسيب،

 مذهب الأئمة الثلالثة مالك والشنافعي وأحمدل( (1)
( () المجموع ( (r•/ )؛ والشرح الصغير (Y/r/r )؛ والمغني (r-N/0).
 يقسم، فإذا وقعت الحدوِد وصرفت الطرق فلا شفعة(1)

وجه الاستدلال:

أن الشفعة ثبتت في موضع الوفاق على خلاف الأصل لمعنى معلوم في محل

 المعنى لا يوجـد بالنسبة للـجار، فلا يحق له الشـعـة لعدم تضرزههمن بيع الملك المجاوز له كله أو بعضه.

المسألة الثالثة : 509 - الثشفعة بعد تحديد الحدود وتصريف الطرق : الشفععة حق للشُريك لدفع الضرر عن نفسه، نهل لها وقت محدد؟ أو هناك
 وتصريف الطرق فإنه لا لأشفعة كما يأتي :
 الزبير بن موسى عن عمر بن عبدالعزيز قال: : إذا وقعت الشُفعة وحدت الـلمدود وصرفت الطرق فلا شفعة) (Y)
r



ننهع عـر بن عبدالعزبِز

وعثمان، وجابر بن عبدالله( (Y)، وهو مذهب الإمامين أحمد والشافعي(Y)
والحجة لهذا المذهب:
ما روي عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال : قضى النبي بالشـفـعـة في كل مـال مـا لم يقـسم، فـإذا وقـعت المــدود وصـرفت الطرق فـلا

## وجه الاستدلال:

 طرقها، ومعنى النفي هنا إبطال الشُفعة في هذه الحالة . المسألة الرابعة : . .ז7 - الغائب وحق الشفعة :
 الشفعة بسبب غيابه أم لا يسقط؟ وهل كل كل من ادعى أنه لم يعلم بالبيع مصدق أم ألا لا
 ولكن لا بد من تحليفه بأنه لم يبلغه البيع كما يأتي : 1 - روى ابن سعد قال: أخبرنا مححمد بن عمر قـال : أخبرنا موسـى بن
 خلافته يُحلِّف الغائب ما بلغك فسكت، فإن حلف أعطاه يعني في الشفعة(0)

$$
\begin{align*}
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (IVT - IVV/V) م }  \tag{1}\\
& \text { مصنف عبدالیذاق ( }  \tag{r}\\
& \text { المغني ( }  \tag{r}\\
& \text { صحيح البخاري (rv/r). }
\end{align*}
$$


r عن حميد الأززق عن عمر بن عبدالعزيز أنه


$$
\begin{aligned}
& \text { وهو مذهب ألإمامين أحمد وأبي حنيفة(گ) } \\
& \text { والمجة لهذا المذعب: }
\end{aligned}
$$

 جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كانت طريقهما واحدة ؛(0)

## وجه الاستدلال:


الشفيع غائبًا.

## اللسألة الحخامسلة : ا7ז - الذمي وحق الشفعة :

لقد اختلف أهل العلم في إعطاة خق الشفعة للذمي كمـا للمسبلمه، فـذهب
 للمسملين، كما يأتي: 1 - روى ابن سعذ قال : أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا قيس عن خالد

 (r) مصنف ابن أبي شيبة (r) (r) -
. ( 119 ، $91 /$ ( $1 \varepsilon$ ( $)$



Y Y روى ابن أبي شيبة قال : حـدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا
فـيس بن الربيع عن خـاللد الـــذاء قال: كـتب عـمـر بن عـبـدالعـزيز : لليهـودي والنصراني شفعة(1)

وقـد وافت عــمـر بن عـبـدالعـزيز في رأيه هذا ســـــــان الثـوري وشـريح
وإبراهيم (Y)

وهي مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وماللك والشافعي(r) .
والحجة لهذا الملهب:
1 - ما روي عن عبدالرزاق قال: قال الثوري: الشفععة للكبير والصغغير
والأعرابي واليهودي والنصراني والمجوسي، فإذا علم لثلاثة أيام فلم يطلبها فلا شفعة له( ()

Y - Y ما روي عن إبراهيم قال: الشفعة للمشرك والأعرابي وغيره(0)

$$
\begin{aligned}
& \text { (IV-/V) (IV) مصنف ابن أبي شيبة (Y/V) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { ( ) ( } \\
& \text { (0) مصنف ابن أبي شيبة (179/V). }
\end{aligned}
$$

## المبحث الثاني <br> في الإجــــــــــــارة

## ويتكون من المطالب التالية :

المطـــب الأول : في النهي عن كراء بيوت مكة وعن البناء بمنى.
المطلب النــاني : في تأجير المفلس
المطلب الثـالت : في جعل الآبق .
المطلب الرابع : في كراءالأرض بجزء من الإنتاج.
المطلب الحـامس : في تأجير دكاكين السوق.

نتهع عـر بن عبدالعزبز

## المطلب الاول

## זדז - النهي عن كراء بيوت مكة وعن البناء بمنى

لا كانت مكة المكرمة بها قبلة المسلمين ومعصهد الــجاج والمعتمرين على مر
 بنى، وذلك من أجل مصلحة حـجاج بيت الله الحرام ليججدوا السععة في المشاعر المقدسة، وفيما يلي ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز :

 مكة وأن لا يبنى بنى بناءّا(1)
Y Y ب- روى ابن سعد أيضًا قال : أخبرنا محمد بن بن عمر قال : أخبرنا الثوري
 r عبدالعزيز إلى أمير أهل مكة : الا تدع أهل مكة يأخذوا على الهى بيوت مكة أجراً فإنه لا يحل لهم||(ب).
ع - روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال : قرأت كتابَا من عمر بن عبدالعزيز
إلى عبدالعزيز بن عبدالله يأمر أن لا يكرى بكة شيء (\&)

$$
\begin{align*}
& \text { الطبقات الكبرى لابن سعد ( (Y/ (Y ) } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { المصنف لعبدالرذاق (1EV/0) ). } \tag{}
\end{align*}
$$

وفال بعدم جواز تأجير بيوت مكة جملة من السلف منهم : عمر بن الـطاب وعائشة، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وعطاء، ومـجاهد، ومعمر(1)، وهمو مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد(Y)

## والمجة لهذا:



 وُجه الاستدلال:

 كما لا يجوز البناء بنى حتى يبقى سعة للحجاج

لدوركم أبوابًا لينزل البادي حيث شاء(r) .
r - ما روي عن عبذألله بن عمرو بن العاص قال : لا يحل بالبيع دور مكة ولا كراؤها(8)
 ماللك ، وبالرجوع إلى كتب الفقه المالكي التي تحت يدى لم أجد (Y الميها ذكرًا لهذه المسألة .

$$
\begin{align*}
& \text { مصنف عبداللزاق (IEV/0) (IVN/0) } \tag{r}
\end{align*}
$$

## والحـجة لعدم جواز البناء بكنى:

 تتخذ كنيفًا بنى فلم يأذن لها(1)
 الحاجة وقت الحج دليلاً على عدم جواز بناء البيوت من باب أولى

## المطلب الثاني

## ז7ז - في تأجير المفلـنس

وردعن عمّر بن عبدالعزيز في المفلس مسألتان: إحدامما : الـجر عليه،




 عبدالبصير نا قاسم بن أصنبغ نا محمد بن عبد الـيلا
 المفلس في شر صنعة ${ }^{\text {(r) }}$




 مطل وظلم، فإن ترك من صح إفلاسه لا يؤاجر لغر مائه مطل وظلم أيضاً، فأَيْما أنفع للمفلس تأجيره أم سجنه؟

ننهع عربن عبدالعزيزِ
ما أحســن ما ذهـب إليه عـمر بن عبداللعزيز وإن قـل موافقتوه، وقــد وافق

 رواية عن الإمام أحمد ألمر (r)
والمجة لهذا المذمب:
 وجه الاستدلال:




 ولأنه قادر على وفاء دينه فلز مه ذلك.
(IVY/A) (I)
.
. $(\varepsilon 90 / \varepsilon)$ ( $(r)$
(

## المطلب الثالث

## عT؟ - في جعل الآبــق

إذا أبق العبد وهزب من سيده، ثم وجده رجل وأعاده إلى سُيده فهل على


 يأتي ما نقل عن عمر بهذا الشأن :
روى ابن أبي شيبية قال : حدثنا أبو بكر قال : حدئنا الضحاك ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة أن عمر بن عبدالعزيز قضى في جعل الالآبق

إذا أخذ على ميسرة ثلاثة دنانير (1) .
وقد قال باستحقِّق جعل الآبق : عمر ، وعلي، وابن مسنعود، وإبراهِيم
 دراهم إلى اثني عشر إذا كان في البلد وجعله أربعين ذرهمُا إذا جيء به من خـازج البلد ${ }^{(1)}$

ومذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك القول باستحقاق ابلجعل (r)

## والحجة لهذا:

1 - ما روي عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا : ما زلنا نـنسمع أن النبي
(£) مصنف البن أبي شيية (1// ع 0).

نته عـربن عبدالعزيز
Y - Y ما روي عن سـعيد بن المسيب أن عمر جـعل في جـعل الآبق دينارًا أو
اثني عشر درهمًا(1).
(1) مصنف ابن أبي شيبة (0\&V/7).

المطلب الرابع
70 - في كراء الأرض بـجزء هن الإنتاج

اخـتلف أهل العلمّم في كـراء الأرض بالنصفف أو الثلث أو الربح أو نحـو
 بعضهـم : يؤجرها ولكن بأجرة معينة مـعروفة قبل الزراعة ، وقـال آخرون : يكريها بالمزارعة كالنصف أو ألعنُر وإلى هذا الأخير ذهب ععمر بن عبدالعزيز كما يأبّي : ا-

عبدالْعزيز كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع (1)
r - r


 وسعد، وأبو جعـفر، وطُاووسن، والتقاسـم، وابن ســرين؛ وعبدالر جـمن بن أبي



( ( ) مصنف ابن أبي شيبة (Y)
(Y乏) (Y) (Y) (Y) (Y)
. $(\Gamma$ ) ( $(Y)$
. ( ( ) ( ) ( )
. (ह17/0) (0) ( )

نتهع عـربن عبـلعزيز

## والحجة لهذا المذهب:

1 - مـا روي عن نافع أن عبدالله بن عـمر - رضي اللله عنهـما - أخبره عن النبي يُشْ مـائة وسق : ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شـعير، فقسم عـمر خـيبر، فـخير
 الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض(1)

Y . ${ }^{(Y)}$ (Y r - ما روي عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع (r)

## المطلب الخامس

## r7 - في تأجير دكاكين السوق

الأصل أن اللسوق لا دكاكين فيه وأن من سبق على مكان في السوق فهو أحو
 الدكاكين:

 عبدالعزيز ألايؤخذ من أهل السوق أجر (1). وقد قال بهذا: عمرّ بن الحطاب والحسن والأصبغ بن نباتة(Y). والمجة لهذا:
1 - ما روي عن الأصبغ بن نباتة قال : كنا في زمان علي من سبق إلى مكان
في السوق كان أحق به إلي الليل (r)



فكسره( ${ }^{\text {( })}$
مصنف ابن أبن شين أبية شيبة (VN/V) (VN/V) مصني (VN/V).

## المبحث الثالث

## فـي أحكام الرقيق

ويتكون من المطالب التالية :

المــطــــــبـ الأول : : في رد المملوك إذا لم يلك بطريت مشروع.
 المطـب النــــــالـت : في إسلام الرقيق في ملك الكافر . الــطــلـب الــرابـع : : في الأمة تعتق عند العبد. المطلب الخــــامس : : في التفريت بين الوالد وولده في بيع الرقيق. المطلـب الســــادس : في بيع أمهات الأولاد.
المطـلب الــــــــابع : في استرقاق ولد أم الولد. المطلـب الثــــــامن : : في من قال لغلامه: إن فارقت غريمي فأنت حر . المطـلب التــــــاسـع : فـي موت الرقيق بعد بيعه.
المطلب الـعــاشــر : في ولاءالأولاد لعتق أبيهم.
المطلب المـادي عشر : : في بيع الجارية وولدها ثم ادعاء الولد.
المطلب الثـنـي عشـر : في بيع دين المكاتب.
المطلب الثالت عشر : : في أنه لا يقاطع المكاتب إلا بالعروض.

المطلب الـرابع عــــر : : في التعجيل في بدل الكتابة مقابل الوضيعة : المطلب المامس عسر : في مكاتبة المكاتب واشتراط إرثه.

المطلب السادس عشر : في بيع المدبر . المطلب السـابع عشر : : في بيع أولاد المدبرة.

المطلب الثامن عـشر : في جناية المدبر .

## المطلب الأول

## YTV - في رد المملولك إذا لم يملك بطريق مشروع

هناك طرق مشروعة لتملك المماليك مثل الشـراء أو اللسبي، وأمـا أن يؤخذ



 - امر أة عمر - جارية، فبعثت بها إليه وقالت : إني قد كنت أعلم أنها تعجبك الـيك وقد وهبتها لك فتناول منها حاجتك . فقال لهـا عمر : اجلسي يا جارية فوالله ما ما شي من الدنيا كان أعجب إليَّأن أناله منك، فأخبريني بقصتك وما كان من سببيلك؟ قالت : كنت جـارية مـن البربر جنى أبي جناية فهربـ من موسى بن نصير عـانـل عبدالملك على إفريقية فأخـذني موسى بن نصير فبعث بي إلى عبدالملكـك ، فوهبني عبدالملك لفـاطمة فأرسلت بي إليك فقال : كدنا والله! نفتضح فجهـهـهـا ها وأرسل بها
 يترتب عليه من أحكام كالتسري
والحجة لهذا :

 ورجل استأجر أجير|" فاستوفى منه ولم يعطه أجره (Y)


## وجه الاستدلال:

أن الموعـيد البــديذ من الله - سـبحـانه وتعـالى - لمن باع الحـر، يدل دلالة واضحة على أن شراءه أو استرقاقه محرم أيضّا، وهذا يقتضي فسناد كل الأخكام
 اللجارية المهداة إليه مع حبه لها، للاعرف أنها حرة استرقت بغير حق .

## المطلب الثاني

## ^7٪ - في جواز عتق الرقبة الكافرة

إذا كان عتق الرقبة المؤمنة فيه فضل عظيم، وقد جُعل كفـارة لبعض الذنوب




ميراثه في بيت المال(1) .
وقد أجمع الأئمة الأربعة على جواز عتق الرقبة الكافرة، ويفهم من ذلك ألنـ قربة إلى الله - تعالى - كإعتاق المسلم (Y)، وإن كان عتق الرقبة المؤمنة خير من إعتاق غير المؤمنة.

## والمجة لهذا:

أن الآيات القرآنية الشريفة التي تحث على الإعتاق في الكففارات وغيرها،
 وهو المجة لهذه المسألة كما يأتي :




(1) مصنف ابن اببي شيبة (IVM - rvo/ (11).

(ost.rr./a)





وجه الاستدلال:
أن اللله سبحانه وتعالى جعل عتق الرقبة في هذه الآيات كفـارة وقربة من غير فير
تقييد لنوع هذه الرقبة، فيدخلَ في ذلك الرقبة الكافرة والله - سبخانه وتعالى أعلم.

## المطلب الثالث

## ج79 - في إسلام الرقيق في ملك الكافر

إن الله - سبحانه وتعالى - كتب العزة للمومنين، وفضلهم على الكافرين


 ملك الكافر، بل يباعون إلى المسلمين ويدفع ثمنهم لمن كان يلكهم كما يأتي : 1 - روى عبدالرزاق قال: : أخبرنا معمر والئوري عن عمرو بن ميمون قال :
 r r

 نصراني إلا فرقوا بينهما، فانفذ ذلك فيما فيما قبلك (r) r - روى عبـدالرزاق قـال : أخبرنا ابن المبارك قـال : أخبـرني حـرملة بـن

 فإذا انتهت قيمتها فادفعوها إليه من بيت المال، فإنها امر أة من المسلمين (r) .

 ( ( ) مصنف عبداللزاق (

ع - روى عبدالرز|اق عن معمر عـن عمرو بن ميمون بن مهران قال : ككتب
عمر بن غبدالعزيز فيمن أسلم من رقيق أهل اللذمة : أن يباعواء ولا تلا تخل بينَ أهل
 تقدمك إليه، السترق شيئٌ من سبي المسلمين كمن قد أسلمب وصلى ، فأعتقك(1) ، و وقد





## وجه الاستدلال:

نني الله - سبحانهو وتعالىى - أن يجعل للكافرين بنبيـلاّ على المؤمنين ولأنه
 الكرئة، وحتى لا نظلم الكُافر نعطيه قيمة المملوك.

Y - ما روي عن لِّث قالن : قال عمر بن الخطاب : إذا كان للمشرك كملوك
فأسلم، انتزع منه فيع للمسلمين ورد دُمنه علن صاحبه (0)
( (

$$
.(0 \varepsilon \varepsilon / q)
$$

(0) مصنف ابن أبي شيبة (1£9/V) .

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

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

المطلب الرابع
rv.

إذا أعتقت الأمة وهي في عصمة عبد فإن عمر بن عبدالعزيز يرى أنها تخير فإن اختارت البقاء في عصمته فلا بأس ، وإن اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة، فقد روى عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا ااختارت نفسها فهي واحدة الحدة بائنة، قال
معمر : وأخبرني إسحاق بن راشد أن عمر بن عبدالعزيز قال : هي تطليقة بائنة(1) " وقـد وافق عـمر بن عبدالعزيز في قوله هـذا : قتادة، وقـال حـماد وإبراهيم وطاووس : هي فرقة وليس بطلاق(Y) . وذهب الأئمة الأربعة إلى أن لهـا الخيار فنإن

شُاءت بقيت معه وإن شاءت فار فـارقته
والحجة لهذا:
مـا روي عن ابن عباس - رضي الله عنهـما - أن زوج بريرة، وكانت عائشة قد اشـترتها فأعتقها، وكان عبد لبني فلان - ناس من الأنصار - يقال له مـغيث، والله! لكأني أنظر إليهه الآن يتبعها في سكك الماني


أتأمرني بذلك؟ فقال : إنا أنا شفيع له، فقالت : لا والله! لا أرجع إليه أبدأ(؟) (ألـ


( المسـوط ( $\left(\begin{array}{l}\text { ( }\end{array}\right.$

مصنف عبدالرذاق (ro./v).

## وجه الاستدلال:


 دلالة واضحة على أن المزأة إذا أعتقت عند العبد أن لهـا الخيار بين البقـاء مع زوجها العبد أو مفارقته .

## المطلب الـلامس

## ( فV)

لا أحـد يستطيع أن ينكر وجـد الأم على وندها والأب على ولده، وصـدمة
 أمر الله بـه فقد ذهب ععمر بن عبدالعزيز إلى أن أهـل البيت من الرقيـق يبـاعون جميعًا، ولا يفرق بينهم حتى وإن أدى ذلك إلى نقص قيمة الرقيق، و وفيـما يلي ما نقل عن عمر :

1 - روى ابن أبي شيبة تـال : حدثنا أبو بكر قال : حـدثناعبـدالوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن داود بـن أبي التصـاف عن رياح بن عبيـدة أن عـمـر بن


يفرق بينهم (1)
وقـد قـال بهذا: عـمر بن الـُطاب، وعثمـان، وابن مسعـود، وأبو موسى،


## والحجة لهذا المذهب:

1 - ما روي عن فاطمة بنت حسين أن زيد بن حارثة قدم - يعني من أيلة -




$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } 19 \varepsilon / V \text { ) مصنف ابن أبي شيبية (Y) }
\end{aligned}
$$

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

r أعطى أهل البيت جميعًا كراهية أن يفرق بينهم (1)




## المطلب السادس

## rVr - في بيع أمهات الأولاد


 الولد فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ إن عمر بن عبدالعزيز يقول في أم الولد : هي حرة

وإن بغت كما يأتي :
1 - روى ابن أبي شييبة قال : حدئنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن بكر بـن عبدالله المزني قالل : كتب عمر بن عبدالعـنـيزيز في أم ولد : هي حرة وإن بغت(1)
r عن قتادة عن عمر بن عبدالعزيز قال : لا تباع أم الولو وإن وإن فجرت (r) وقد قال بهذا القول: عمر، وعئمان، وابن مسعود، وابن عمر، وسالم بن
عبدالله، والشُبي، والخسن، وإبراهيم (٪)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }) \\
& \text { ( }{ }^{(r)} \text { ( } \text { ( } \text { ) - } \\
& \text { (or./9) }
\end{aligned}
$$

 رجل ولدت أمثه منه فهي معتقة عن دبر منه||(1)

يبيعها ولا يهبها ولا يورئها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة(Y)

# المطلب السابع <br> rVr - في استرقاق ولد أم الولد 

إذا تسرى الرجل أمته، فولدت له ولدَّا فإنهـا تصبح أم ولد وتعـتق بوت
 الأولاد؟ ذهب عمر بن عبداللعزيز إلى أنهم رقيق، روى إي ابن أبن أبي شيبة قال : حدئنا أبو بكر قال: حدثنا ابنا علية عن دلا داود عن رباح بن عبيدة عن عمر بن عبدالعزيز أنه أرق ولد أم الولد(1)
 الإمامين أحمد والشانعي حيث يريان أنهم بتنزلة أمهم ويعتقون بعتقها (٪)

## والـجة لهذا المذهب:

ما روي عن نافع عن ابن عمر - رضي الله تعالى - عنهما قال : ولد أم الولد بتز كتها (2)

## وجه الاستدلال:

كون أولاد أم الولد بنزلتلهال، يقتضي استرقاقهـم مثل أمهم، وأنهم يعتقون
 عبدالعزيز إن كان يرى عتقهم بوت سيدهم أم لا يعتقون .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) مصنف ابن أبي شيبة (ITY/7) ) }
\end{aligned}
$$

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

## المطلب الثامن



إذا علق الر جل عتقّ غـلامه على أمر وهو يريد حمل غلامه على فعل شبيء أو تركه، كأن يقول لغلامه: إن فـارقت غرييي فأنت حر، فـهل يعتق الغلام إذا فـارقي غريم سيده؟ لقذ تضاربت الروايات عن عمبز بن عبداللزيز في عتق الغلام أؤعدمهِ كما يأتي :

1 - روى ابن أبي شيبـة قال : حدثنا أبو بكر قـال : حدثّنا سهل بن يوْسفب
 فارقته، فرفع ذلك إلى عمر بن عبدالعزيز وهو أمير مكة فأجاز عتقه، قال : فكان الحسن يرى ذلك(1)

Y - روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا أبو خالد الأحمر
 من اللروايتين السـبنـتـين يتـرجح غندي القـول الثاني وأنه هو رأي عـمـر بن عبدالعزيز

## والحجة لهذا:

1 - أن الرواية الأُلى بها خطأ وهو قول الراوي عن عمـر بن غبدالئزيز :


$$
\begin{align*}
& \text { (OrA - orv/T) ( ) مصنف ابن أبي شيبية (Y/ ) }  \tag{1}\\
& \text { مصنف ابن أبي ثيبية (1) (ork/ ). } \tag{r}
\end{align*}
$$

نته عـر بن عبدالعزيِّ
Y

فيكون قوله إن فارقت غريمي فأنت حر من قبيل زلة اللسان وكأنه يلتمس أي كلمة

الرواية الثانية، وهي أن الغلام لا يعتق .

## المطلب التاسع

## rvo - في موت الرقيق بعد بيعه.

إذا باع رجل عـبـده وصح البـيع فـمات التعبـذ فـهل يكون ذلك من بُصـيب
 العـبد إن مـات أو سقم في جدود ثلاثـة أيام، فإنه يكون على البائع وبعـدها يكون على المشتري وذلك لأجل جـمى الربع؛ لأنها لا تظهر في أقل من ثالائة أيام، نقل
 عن أبيه قال : قضى عمر بن عبدالمزيز في عبد اشتري فمـات في الثلاثة أيام فـجحلهُ عمر من الذي باعه(1)



وهو مذهن الإمام مالكك (r)

## والحدجة لهذا المذهب:


(Y قال : (اعهدة الرقيق ثلاثة أيام)، ، زاد : إن وجد داء، في الثلاث ليالي رد بغير بينة،

. (Y)
( $(r)$
(

نته عـر بن عبدالعزيز
وإن وجـد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء، قال أبو داود : هذا
التفسير من كلام قتادة(1).

## المطلب العاشر

## rvi - في ولاء الأولاد لمعتق أبيهم

قد يتزوج العبد مؤلاة قوم وهي حرة فتلد منه أولاداً أحرارارا، فولاء الأؤلاد

 أبيهم كما في الروايتين الثاليتين:

1 - روى عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال : قال لنا ابن أبي مليكة:




بأربعمائة درهم، قال: ولُو ابتاعه بائة درهم، ولو شُئت ابتعته فأعتقته(1)
 خالد عن عمر بن عبدالعزيز قال: يجر ولاء ولده(Y) :



 الثلاثة أبي حنيفة ومالكك ؤلشالشانعي (0) .

 ( $($ ) ( $($ المصنف لعبدالرزاق ( $)$ ( )


فنه عـربن عبد العزيز

## واللهجة لهذا:

1 - مـا روي عن إبراهيم عن عـمر في المملوك تزوج الحـرة، فتلد له أولاداً
فيعتق، قال: يلحق به ولاء ولده(1) .

Y - r
أبيهم، وأنه جر الولاء حين عتق (Y).



## المطلب الحادي عشر

## TVV

قِد يبيع الرجل جإربته وولدها، ثُم بِعد ذلك يدعي الولد، أي يدعي أن مذِا









 ولدت عند المشتري، فإن ادعاه كل من البائع والمشتري، فإن ولدته لأكثر الون منّ سثّ أشهر فلا يضدق البائع (r)

## والمجة لهذه المُسالة بالعقل :

أن اللذي يبيع الجِارِية وولدها على أنهما رقيقان فهو دليل عملي وإقرار منه
 يجوز بيعها، ولذلك فأي دعوى من البائع في هذه المسألة محكوم عليها بالبططلان شرعا وعقلاً.

$$
\begin{align*}
& \text { هو ربيعة بن أبي بعد الرحمن فروخ التيهي. }  \tag{1}\\
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (Y) (Y) (Y) }  \tag{r}\\
& \text { اللبسوط (Y/Y/V). } \tag{r}
\end{align*}
$$

## المطلب الثاني عشر

## - TVA

إذا كاتب الرجل عبده، ثم أراد الرجل أن يبيع دين المكاتب فلا بد أن يكون


 عبدالعزيز المكاتب أولمى بذلك من غيره إذا أدى ما مثل ما يؤديه غيره كما يأتي : ا- روى عبدالرزاق عن مـعمر عن عمر بن عبدالعزيز أن من بيع عليه دين

فهو أولى به (1)
r - r

 أولى به، إذا أدى مثل الذي أدى صاحبها)


$$
\begin{aligned}
& \text { والمجة لهذا: }
\end{aligned}
$$

ما روي عن ابن جريج قـال : قالل لي عطاء: من بيع عليـه دين فهو أحق به
بأخذه بالثمن إن شاء (0)
( ( ) المصنف لعبد اللـذاق (YY/A) )

( المصنف لعبد الرذاق ( ( H (
(


## المطلب الثالت عشر

## (1) TV9 - في أنه لا يقاطع المكاتب إلا بالعروض



 عدم التماثل، ولذلك أمبر عمر بن عبدالعزيز أن لا يقاطع المكاتب إلا بالعرْوض كما يأتي :

1 - روى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال : كان ابن عمـر
 عبدالعزيز (r)








(1) العصضض : هي كل شئ؛ غير النقدين من جميع أنواع السلع.




منه حتى يحل ما عليه(1)
والحجة لهذا:
1 - مـا روي عن الزهري عن سـالـم قـال : كـان ابن عــمـر نهى أن يقـاطع
المكاتبون إلا بالعروض (Y)
Y - Y مـا روي عن عبدالكـريم بن أبي أمية، أن إبراهيم والمـسن وابن سيـرين
كرهوا أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض () .
 ( $)$
( $)$

## المطلب الرابع عشر

## - • - فيى التعججيل في بدل الكتابة مقابل الوضيعة

إذا قال المكاتب لمو لاه أعـجل لك وتضع عني؛ أو قال المولى لـكاتبهـعـجل لي وأضع عنك، فإن بعضن الـعلمـاء قد كـرهه وأجـازه كـئيـر، ثم الذـين أُجـازوه انقسنمـوا إلى قسـمين : :منهم من قـال : يجوز أن يضع غنه بعض اللـراهم ويأخلذ

 حـالة مع عدم وجـود التمابّل فـاشترطوا في حـالة الوضع أن يكون الثُمن المُعجل عروضًا لا دراهم وإلى هلذا ذهب عمر بن عبدالعزيز كما يأتي :
1 - روى ابن أبي شبيبة قال : حـدثنا أبو بكر قال : حـدثنا الربيع قال : كتب
إلينا عمر بن عبدالعزيز لنّأحذ الرجل من مكاتبه عروضًا(i)

Y - روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا سهل أو مسهـل بن

 ()
(I) (Y/V) (Y (Y (Y)
(Y) أي المقاطعة على ذهب أؤ فضـة .

( ) (

نته عــربن عبـدالعزيز
وقد قال بجـواز التعجيل مقـابل الوضيعـة كل من : طاووس، والزهري، وابن عباس(1)، كمـا قال بـلك مع اشتراط أخذ العـروض بدل الدين من الدراهم أو الدنانير ابن عمر - رضي الله عنهما -(r) وقد ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومـالك وأحمـد إلى جواز التعجيل ببدل الكتابة مع الوضع (r) والحجة لمذمب عمر بن عبد العزيز :
1 - مـا روي عن بكر المزني عنّالابن عـمر قـال : لا بأس أن يأخـذ الرجل من مكاتبه عروضاً (६)
Y - Y ما روي عن نافع عن ابن عـمر أنه كان يكره أن يقـاطع مكاتبه على ذهب
أو فضة، وقال : لا إلا بعرض(0).

[^7]( $(Y)$ ( $(Y$ ) -




المطلب الحامس عشر
ا

قلذ يكاتب الر جل بعض رقيقه ويشُترط عليه أن إرثه له، أو أن له سهـمّا من
 هذا الشرط باطل لأنه يصطندم مع ما فرض الله - تعالىى - بشأن الإزث كما يأتي : 1 - 1 - روى ابن أبيششيـبة قـال : حـدثنا أبو بكر قــال : حـدثنا ابن عليــة عن



فرائض الله(1)
Y - Y
 عدي أن لا تجز شرط 'أهله؛ حق الله أحق (Y)

بَ - روى عبدالرزافق عن معمر قال : كتب عمر بن عبدالعزيز المسنلمون على
شُروطهم فيما وافق الحق (r)


(Y) (YV/ (Y/ ) مصنف عبد الرذاق (Y/ (Y)



(0) (0. $/ 9$ ( $)$ (
. (or./9) (V)

والححة لهذا المذهب:





وجه الاستدلال:
أن اشتراط إرث المكاتب أو اشتراط سهم من إرثه ينقص أو يحرم حق من فرض الله لهم الإرث وقدره لهم في هذه الآية وفي غيرها ؛ لأن الله - سبـحانه وتعالى - قد قسمها على هذا النحو، وأي إجراء يغير من هذا أو شرط يؤثر عليه فهو باطل من أساسه.

# المطلب السمادس عشر <br> tat - في بيع الـ 

المدبر : هو المملوك يعتقته الإنسـان لكنه لا يعتق إلا بوت سيـلذه، فـمن دبر




 والحجة لهذا:


 نعيم بن عبدالله العدوي : أنا أبتاعه، فابتاعهـ (0)

## وجه الاستدلال:

 ( $\left(\begin{array}{l}\text { ( } \\ \text { ( }\end{array}\right.$
( ) ( المصنف لعبد الالزاق (


## المطلب السابع عشر <br> ז^ヶ - في بيع أولاد المدبّرة

ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى جواز بيع أولاد المدبرة كما تبينه الرواية التالية: 1 - زوى عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل قال : كتب




 جواز بيع أولاد المدبرة وهي رواية عن الإمام الشافعي (£) . والحجة لهذا المذمب:

- 1 ما روي عن عبدالله بن عمر قال : أولاد المدبرة بنزلة أمهمم(0)
 وجه الاستدلال:

يظهر من الروايتين السابقتين جواز بيع أولاد المدبرة لأنه هي إحدى الروايتين عبد، والعبد يجوز بيعه، وفي الرواية الأخرى بمنزلة أمهم وأمهم يجوز الميز بيعها كما في مسألة بيع المدبر -
(1) (1) المصنف لعبد الرزاق (18/9)؛ ومصنف ابن أبي شيبية (178/9) ) ( المنف لعبد اللزذاق ( 1 ( $)$


 (1) مصنف ابن أبي شيبة (17/T) .

المطلب الثامن عشر
ع ع - في جناية المدبر

المدبر إذا قتل أو جرح غيره فمن يتحمل جريرته؟ ذهب عمر بن عبذالْعزيز




عبدالعزيز بجنايتها على مولاتها في قيمة الجارية(1)
وهذا هو قول أبي عبيـذة بن الجراح وعمر وإبراهيم وحماد وسفيـان(Y)،
وهو مذهب الأئمة الأربيعة)
والحجة لهذا المذهب:
1 - ما روي عن معـاذ بن جبل عن أبي عبيـدة بن إلجراح قال : جنايةة المدبر
على مو لان(\%)
Y - Y ما روي غن مْحـمد بن سالم عن عمر قال : جناية المدبر وأم الولد على
عاقلة مو اليها (0)
( ( ) مصنف ابن أبي شيبة (Y/ (Y/ )

 . $(\varepsilon \cdot N / q)$



# المبحث الرابع <br> في أحكام الأراضي وحماها 

ويتكون من المطالب التالية :
المطـــب الأول : في إحياء الأرض بالبنيان أو الحرث.
المطلب الـــاني : في إجراء الماء من وسائل الإحياء.
المطلب الـــلث : في حريم البئر العادية والبئر المحلثة .
المطلب الحـامس : الرابع : في إباحة الإحة الجزائر .

ننه عمر بن عبدالعزيز
المطلب الأول
r^0 - في إحياء الأرض بالبنيان أو الحرث

الأرض الموات هي التي لـم يلكهـا أحـد من قبل، فمتـى يحكم بإحياء هذه
الأرض؟ ذهب عـمر بن عبدالعزيز إلى أن إحيـاء الأرض يتم بأحد طريقين : إما


قبله فإنه يلكها بهذا الإحياء كما يأتي :
1 - روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا إسحاق الأزرق عن


هشام : وكتب بذلك عمر بن عبدالعزيز(1) هن
Y Y


عمر بن عبدالعزيز إلى أبي : أن أجر لهم ما أحيوا بينيان أو حر ألمن وقد قال بأن من أحيا أرضًا ميتة فهي له : عمر بن الحُطاب، وابن عباس وأبو

بكر بن حفص، وطاووس (r)
ومذهب الأئمـة الأربعـة أن الأرض تملك بالإحياء، فعند الحنفية والشـافعية يكون الإحيـاء بتعـمير الأرض، وعند المالكية والحـنابلة يكون الإحيـاء بالبناء أو

الحرث أو تفجير الماء(£)
(V)/V) مصنف ابن أبي شيبة (Y) (Y)


 . (Y.Y/Y)

أرضـا ميتة فله رقبتهاه() (!)
(Y

ل
فقال : (امن أحيا أرضًا فهي له||(Y) .
§ - مـا روي عن مـحمد بن عبيد الثقـني قال : كتـب عمر : ضأنه من أحـيا
مواتًا فهو أُحق به||(ع)
وجه الاصتدلال:
 لم تكن لأحد قبله فبإنه يلكهـا بالإحيـاء فيكون إلبنيان والحـرت من طزق الإحـياء الشرعي الذي تُملك به الأرض الميتة.

$$
\begin{align*}
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (Vr/V) }  \tag{r}\\
& \text { مصنف ابن أبي شيبة (V/V) }
\end{align*}
$$

## المطلب الثاني

## 7^4 - في أن إجراء الماء من وسـائل الإحياء

الأرض الميتة هي الأرض التي لم يلكها أحد بأي وسيلة من وسائل الإحياء، ،
 الإحياء، فهي له يلكها بذلك كما يأتي :
1 - روى يحيى بن آدم قال : أخبرنا إسماعيل قال : حدثنا الحسن قال :
 عبدالعزيز : من غلَّب الماء على شيء فهو لهـي (1)
r - r روى أبو نعيم قاله : حدثنا أبو بكر بن مـالك، ثنا عبدالله بن أحمد بن بن



 الله، والعباد عباد الله، من أحيا أرضًا ميتًا فهي لها) فردها على الأعراب(ب) وذهب الأئمة الثلاثلة مالك والشُـافعي وأحمد إلى أن إجراء الماء في الماء الأرض
وسيلة من وسائل الإحياء الشُرعي(٪).
 .(rar/v)



أرضًا ميتة فله رقبتها (1) (1).


$$
\begin{aligned}
& \text { ميتة فهي له، ولينس لعرق ظالم حقل(Y) } \\
& \text { وجه الاستدلال: }
\end{aligned}
$$


 يُسبق عليها بِلك.

> (V) (V/V) (V) (V)
> (V) (Y) (V) (Y)

المطلب الثالث
VAV - في حريم البئر العادية والبئر المحدثّه

هـل تختتلف البئر العاديـة عن البئُر المحـدئـة في الحــلـود؟ نعمه، لقـد رأى عـمر بن عبـدالعزيز أن حـريم البئر العـادية وهي القـديمة من آبار الماشـيـة خـمـسـون ذراعًا، وأما حريز البئر المحدثة من آبار الماشية فإنه يرى أن حرئها خـمسة وعشرون

ذراعأا وذلك من جميع الجهات كما يأتي :
1 - روى يحيي بن آدم قال: أخبـرنا إسماعيل قال: حـدثنا الحـسن قـال: حدثني يحيى قال : حدثنا عبدالرحـمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عمر بن عبدالعزيز قال : حريم كل بئر عـادية من بئر الماشية خحمسون ذراعًا من كل ناحية سواء، وحريم

Y - Y روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا معتمر عن عدي بن
الفضـيل قـال : أتيت عـمـر بن عبـدالمـزيز فـاستتحفرته بئراً، قـال : اكتب حـريمها
خمسين ذراعًا، وليس له حق مسلم ولا يضره، وابن السبيل أول من يشرب(Y) وقد وافت عمر بن عبداللعزيز في قوله هذا سـعيد بن المسيب ومححمـ بن عمر وابن حزم (Y) ، وهو مذهب الإمام أحمدل و ومذهب الإمام الشثافعي في البئر المحدثة

كذلك (£)


(rVo - rVr/7) مصنف ابن أبي شيبة (Y) (Y) (Y) (


والحِبة لهذا المذهب:



ذراعًا، وحريم العادية خمْسون ذراعًا (Y)



## المطلب الرابع

عی - في إباحـــــة الجمزائر

الجزائر جمع جزيرة، فقد تكون الجزيرة وسط البحر وقد تكون وسط النهر،
وعمر بن عبدالعزيز يقرر أن نبـاتها للعامة، وليس لأحـد أن يختص بـها ونا ويحـيميها لماشيته دون العامة، فقد روى ابن سعد قال : أخبرنا عبدالله بن جعفر قال : حدثنا أبو المليح قال : كتب عمر بن عبدالعزيز بإباحة الجزائر وقال : إنا هو شيء ألميء أنبته الله
تعالى فليس أحد أحقّ به من أحد(1 ".

وهو مذهب الإمامين أحمد وأبي حنيفة (Y) .
والحجة لهذا المذهب:
1 - ما روي عن الفرج بن سعيد قال : أخبرني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه


 الزرع المحاط عليها
( Y - مـا روى حرب عن عـمر أنه أباح الجلزائر يعني أباح مـا ينبت في البمزائر من النبـات وقال : إذا نضب الفرات عن شـيء ثـم نبت عن نبات فـجـاء رجل يمنع الناس منه فليس له ذلك (६) .



$$
\begin{aligned}
& \text { ( }\left(\begin{array}{l}
\text { ( }
\end{array}\right. \\
& \text { ( ) ( }
\end{aligned}
$$

# الباب الـانِي : نتهعـعـر بن عِبدالعزيز وجه الاستدلال: 

أن الجز ائر التي ينضّب عنها اللنهر وينبت فيها العشب تكون للعامبة

 والكلأ.

فته عــربن عبـلالــزيز
المطلب الـامس
199 - في إباحة الإحمـــاء

كان في زمن من سبت عـمر بن عبداللعزيز يحمي الإمام بعض الأراضي ويمنع عنها الناس ويخصصهـا لإبل الصدقة أو لمواشـيه، ولكن عـمر بن عـبدالعزيز هدم هذا الإحـماء وأباحـه للمسلمين عامـة، وأعلن أنه ليس أحـد أحتى به من أحـد، ولم

يستثن من الإحماء إلا النقيع(1) كما يأتي :
1 - 1 روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عـمر قال : حـدثنا زفر بن محـمد عن إسـماعيل بن أبي حـكيم عن عـمر بن عـبدالعزيز أنه لU استتخلف أبـاح الإحمـاء

كلها إلا النتيع (r)

- Y - روى ابن سـعد قال : أخبرنا أحمـد بن مـحمـد بن الوليد الأزرقي قال: حدثُنا عبدالرحمن بن حسن عن أبيه أن عـمر بن عبدالعـزيز كتب في المعادن : إني نظرت فيها فوجدت نفعها خاصًا وضرها عامًا، فامنع الناس العمل فيها، وكتب : فما حمي بن الأرض ألا يمنع مواقع القطر، فأبح الإحماء ثم أبحها r - روى ابن عبدالـمكم قال: وكتب عمر بن عبدالعزيز : من عبدالله عمر أمير المؤ منين إلى العـمال أما بعل : . . . ونرى أن الحممى يباح للمسملمين عامة، وقد كانت تحـمى فتجعل فيها نعـم الصدقات، فيكون في ذلك فوة ونفع لأهـل فرائض الصدقات وأدخل فيها وطعن فيها طلعن من الناس فنرى ترك حـماها والتنزه عنها (1) النتيع : البئر الكتيرة الماء، أي أن جميع الأحمـاء تبـاح إِلا البئر التي يحفرها صـاحبـها في الصحراء فهو أحق بها من غيره، انظر لسـان العرب (roq/A) (rol).
 الطبقات الكبرى لابن سعد (r) (rA1) .

خيراً إذا كان ذلك من أمرها، وإنا الإمام فيها كرجل من المسلمين، إغا هو الغيث الغيث ينزله الله لعباده فهم فيه نسواء(1)
 استحوذوا على قطع وابِععة من الأرض واتخذئ وها
 الغيث ينزله الله تعالى لِّباده فهم فيه سواء|(1) وذهب الأئمـة الثلالاثة أبو حنيفـة وأحمـد والشـانـي إلى منع الحـمى، وأن
الرعي للمسلمين عامة() .

## والحجة لهذا الملذهب:


 حمى الأراك، فقال رسـول اللهو
 بحظارى الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها (0) .

(المسلمون شر كاء في تُلاث : الماء والكلأ والنار وثمنه حرامه، (7) .
(1) (1) - VA (Y (1)




نتهع عـربن عبدالعزيز
r
والكلأ والنار)(1)
وجه الاستدلال:





فهرس محتويات
"البزء الأول"


| الصـفــــة | الموض_ |
| :---: | :---: |
| - | المقدة |
|  | الباب الأول <br> التعريف بعمر بن عبدالعزيز |
|  | الفصل الأول |
| 10 | ترجمة لعمر بن عبدلـ |
| IV | المبحث الأول: أسرته ومولده ونشآثه |
| 19 | - الططلبالأول: أسرة عكر |
| 19 |  |
| r. | - الفرع الثاني : لقبه |
| Y | - الفرع الثالث: كالثينه |
| Yr | - الفرع الرابع : إلخوته : . |
| Yr | - الفرع الخامس : أولاده . |
| ro | - الفرع السادس : |
| rv | - الططلب الثاني : مولد عالـدر . |
| rı | - المطلب الثالث: |
| $r$ | المبحث الثاني : صفات عمر الملفقيَّة والـُلُقبَّة |
| r |  |
| ro | - المطلب الثاني : |
| § | المبحث الثالث: مرضه وروناته |
| ¢ | - المطلبالأول: حادلة مرضه. |


| الصـفـفـفـة |  |
| :---: | :---: |
| ¢ ¢ | - سقيـه السم |
| <o | - |
| $\leqslant 7$ | - اللطلب الثالث : |
| 0 - | - المطلب اللمإِع : |
| or | - المللب اللامس : تأبين الناس له بعد موته .. . |
| 00 | - اللملببالـلـادس : تركته ... |
| $\vdots$ |  |
| ; | الفهل الثاني |
| - ov |  |
| $\bigcirc 09$ |  |
| H |  |
| 7\% | - شـروط عـمـر لفبـول هنه الولاية . |
| Ir | - تكوينبالهجلس الكّــورى . |
| $7 \varepsilon$ | - الحـادث المؤصف في ولاية عـمـر |
| 70 | - حزن عمر على موت خنيب. |
| 77 | - عزل عـمر عن الملدينة . |
| 77 | - ملى تأثره بهذا العزل . . . |
| iv | ........................................... |
| 79 | لالمبحث الثّالث : بيـغة عمر : |
| $\because \mathrm{V}$, | - المطلب الأول : كتاب العهلد لعمر بالمالهة |
| Vr | - المطلب الثاني : موقف عمر من وصية سليمان |
| ' | , |




نته عـر بن عبدالعزيز


| 'الصـفــحـحـ冖 | عالـوضـ.... |
| :---: | :---: |
| ITV | المبحث الثاني : في الصحاه ويستمل علي |
| 179 | - المطلـبالأول: في أوقـات الصــلاة |
| 179 | - المسألّه الأولى : وقت صصلاة الظهر |
| IV1 | : |
| IVY |  |
| IVr |  |
| IVE |  |
| IVo | - المسألة السادسة : اجتنابب ما يشغل المسلم عند حضور الصلوات ...... |
| IVA | - المطلب الثاني : في اللباسن |
| IVA | - المسألة الأولى : ترك الإسبّ |
| 1 V 9 | - المسألة الثانية: لـبس المز |
| 11. | - المسألة الثالثة : النُهي عنز تشبه الأمـة بالحرة |
| (1) | - المسألة الرابعة : حلي إلجبواري |
| Mr | - المطلب الثالث : في الأذان والإلأمة |
| INr | - المسألة الأولى : النهي عن التغني بالـي |
| $1 \wedge$ |  |
| 107 | - المسألة الثبالثة : شفع الأذان وتو حيد الإقامة : . ........... . . |
| liv | - المسألة الرابعة : الإقامة حذر من غير ترجيع . . |
| lAN | - المسألة الخامسة : استقبال القـبلة إذا بدأت الإقامة |
| 19. | - المطلب الرابع : في جوازً الصـلاة في النعلين ............... |
| 191 | - المطلب الحـامس : في الصــلاة إلى سترة |
| 194 | - المطلب السادس : وقت قيام الناس إلى الصهلاة ............................. |

=نتهعـر بن عبدالعزبز

| الصـفــــــة |  |
| :---: | :---: |
| 197 | - المطلب اللـبابع : في مدى إلزام المصلي بتسوية الصف |
| 191 | - المطلب الثامن : في بعض أفعال الصلاة . |
| 191 | . - المسألة الأولى : رفع اليدين في الصا |
| Y.. | - المسالة الثانية : عدم الهجر بالبسملة |
| r.r | - المسألة الثالثة : إدراك الإمام راكعا يتطلب تكبيرتين |
| r.r |  |
| Y.o | - المطلب التاسع : في الصـلاة في الكنيسة |
| r.v | - المطلب العاشر : في الصـلاة في المقصور |
| r.q | - المطلب الحادي عشر: في الصـلاة على الما |
| H11 |  <br>  |
| Yir | الــــــــــهـه |
| Y1E | - المطلب الرابع عشر : في الفريضة إلذا تركت عمدا |
| ris |  |
| Y10 | - المسألة الثانية : من ترك الفريضة متعمدا فهو مرتد |
| riv | - المطلب الخامس عشر : في أحكام القصر والمجمع |
| riv | - المسألة الأولى : وجوب قصر الصـلاة في السِير |
| rin |  |
| Y19 |  |
| YYI | - المطلب السادس عشر : في الإمامة |
| YYI | - المسألة الأولى : إمامة المحدود . |
| YYY |  |


| 'الصـفـفــ冖- |  |
| :---: | :---: |
| YrE | - المطلبِ الدابع عشر : فيّ سجود السهو |
| YYY | - المطلب الثّامن عشر : فيّ اللذك بعـل الصها |
| rry | - المسـألكة الأولى : الذـكر بعلد الـجلاة المكتوبة |
| YYV | -- المسألة الثمانية : التكبير بـعد الصـلاة المكتوبة |
| YYA | - . . . |
| rre | - المطلب العششرون: في الصـلاة للزلزلة |
| rry | - المطلب الحـادي والعشـوون: في سـود التلاوة |
| YTE |  |
| Yro | - المطلب الثالث والعشّرون: في أحكام صالة المحمعة |
| \%ro | - المُسألة الأولى : اشتراط الجمماعة في صلاة الجـمعة |
| ¢ry | - المدألة الثانية : صالاة الجُمعة في القرى . |
| YrV | - المسألة الثالثة : الإمام يُجْمَعِّعِح حيث كان |
| YHA | - المسألة الرابعة : حكم صصلاة الجممعة للمسافر |
| $r$ Y. | - المسألة الحخامسة : وقت السفر في يوم المـمعة |
| r\&r | - المسألة السادسة : تسليم الخُطيب إذا صـعد المنبر |
| YEr | - المسألكة الـسابعة : هيئة الخطبب أثناء الخِط |
| $r \varepsilon \varepsilon$ | - المسأللة الثّامنة : هيئة خطبة الجمعة |
| $Y \leqslant 0$ | - المسألة التـاسعة : إلجهر بـخطبة الـِمع |
| $r \leqslant V$ | - المبألكة العاشرة : ما يقال في خطبة المجمعة |
| r®へ | - المسألة الـلادية عشرة: القراءة في خطبة الجمعة |
| Y\&Q | - المسألة الثانية عشرة: جُواز كلام الإمام وهو يخخب بغير الخطبة .. |
| ''' |  |


| الصـفــــة |  |
| :---: | :---: |
| ro. | - المسألة الثالثة عشرة: النهي عن تخصيص الخلفاء والأمراء بصلاة أو دعـاء <br> - المسألة الر ابعة عشرة : الالتزام بقراءة سور معينة من القرآن في صلاة |
| ror | الجمعبة |
| ror | - اللسألة الحامسة عشرة: حضور البمدعلنـلنساء |
| roo | - المسألة السادسة عسرة: |
| rov | - المسألة السابعة عشرة : حكم البيع والشراء بعد ألما أذان الجمعة . .......... |
| ros | - الطلب الرابع والعشنرون: في أحكام صاة العيد |
| ros |  |
| roq |  |
| r9. |  |
| צוצ |  |
| rir |  |
| YTE | - المسألة السادسة : تسليم الإلمام إلا صا صعد المنبر في المي العيد |
| roo | - المسألة السابعة : تخفيف الحطبة : |
| זוצ |  |
| riv |  |
| rın | - المسألة العانـرة: المالدعاء : الماء بين كل تكبيرتين في صيلاة العيد |
| rv. |  |
| rvi | - المسألة الثانِية عشرة: التهنئة بالعيد |
| rvi | - المطلب الحامس والعشرون: في الكتابة في المسجد |


| الصـفـفـ، |  |
| :---: | :---: |
| YVY | المبحث الثالث : في المنانز |
| rVo | - اللطلب الأول: في كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة |
| YVV | - |
| YVV | - المسألة الأولى : اللكنزمن جـيع المال |
| rVA | - المّألّة الثانية : التكفين في خمسة |
| rys | - المسألة الثالثة : النهي عن جعلِ المسك في الحنوط |
| YA. | - المسألة الرابعـة : نفض الملنوط عن المُنازة |
| MNY | - المطلب الثـالث : في أحكام الصـلاة على المُنازة |
| rAY | - المسآلة الأولى : صلاة المكتوبة قبل صلاة الجـنازة |
| YAF |  |
| Y^E |  |
| YAO | - المسألة الرابعة : الانصر;اف بعل الصـلاة على إلحنازة |
| Priv | - المطلب الرابع : في المشي أمام المُنازة |
| YA9 | - المطلب الحـامس : في منع النسـاءه من حضور الجما |
| 491 | - المطنلب إلسـادس: في أُحكام الدف |
| Y81 | - المنسألة الأولى : النْهي عْن تعميت القبر |
| rar | - المسألة الثانية : إدخال المبت قبره من |
| Yq4 |  |
| Y88 | - المطلب السـابع ': في نهي آمهل الميت عن 'عـمل الطهام للناس |
| 140 | المطلب الثامن : في اللنهي عن النيا |
| Y4N | - المطلب الثاسع: في اقتصبأر العزاء في النساء على الأم والزو جة |
| ! |  |

فته عـر بن عبدالعزيز

|  | الموضـــــــــــــــــوع |
| :---: | :---: |
| Y49 | البحث الرابـع : في الزكاة |
| $r+1$ | - المطلب الأول : في زكاة بالهيمة الأنعام |
| $r \cdot 1$ | - المسألة الألىلى : |
| r.r | - المسألة الثانية : زكاة البقر |
| $r$ rer | - المسألة الثالثة : التوسط ع المد ألد أخلذ أموال الز الزكاة |
| $r \cdot \varepsilon$ | - المسألة الرابعة : |
| $r \cdot 7$ | - المسألة الخامسة: |
| $r * \wedge$ | المطلب الثاني : زكاة النقدين وعروض التجارة <br>  |
| $r \cdot \wedge$ | ومـقـلارها |
| r.q | - المسألة الثانية : كيفية زكاة ما زاد على نصـابِ النقدين . |
| H. | - المسألة الثالثة : |
| H11 | - المسألة الرابعة : وفت وجوب الزكاة في المال المستفاد . . . |
| rir | - المطلب الثالث : في زكاة الزروع والثمار الما . |
| rir |  |
| Miz |  |
| mo |  |
| H17 |  |
| miv | - المسألة الحامسة : الصدقة من عين المال المزكي |
| miq | - الطلب اللمابع : في مقدار ما يؤخلذ من العنبر . |
| ryr |  |
| rys | - المطلب السادس : في زكاة الركاز فيا |


| \|الصسفـفـة |  |
| :---: | :---: |
| Mry | - المطلب السابع : في زكاة إلملل الضهمار . |
| YYA | - المطلب الثمامن : في زكاهة: |
| H. | - المطلبِ التاسع : في زكاة مـلى المكاتب |
| צru | - المطلب الُعأتر : في مقداز ما يؤخـذ من المعادن |
| ع \% | - المطلب الحادي عشر : في النهي عن أخلذ العشر هن الخمور ...... |
| \% | - المطلب الث4اني عشر : في أحكام زكاه الفطر |
| 7\% | - المسألة الأولي : حكـم زإكاة الفطر |
| mry | - المسألة الثانية : مقدار ز كاة الفطر |
| rus | - المسألة الثـالثة : زكاة الفظر عن العبد النصراني |
| rs. | - المسآلّة الرابعة : إخراج صهدقة الفطر نقودا |
| r\&゙r | - المطلب الثـالث عشّ : فيّبيع الضدقة |
| $\mu \varepsilon \varepsilon$ | - المطلب الرابع عشر: في نقّل\| الزكاة من بلد إلى بلد . |
| $r: \& T$ |  |
| ¢¢7: | . . . . . |
| ¢ ¢ | - المسألة الثانية : صددقاتكل حي تعطي فقراءهم |
|  | - المسألة الثالثة : القـضاء عنّ الغارمين والمدينّن |
| ro. | - المسـألة الرابعـة: إعطاء المِسافر المنقطع |
| Yol |  |
| ror | - المسألة السادسة : قضاء ذين من مات من بيت مالل المسنمين |
| ror | - المسنألة السابعة : من كانتب عليه أمانة لا يقدر على أدائهـا فيعطي |
| roz | - المطلب السمادس عشر : في جواز شرب الغني والفقير من ماء.الصـدقة .. |
|  |  |


| الصـفــحة |  |
| :---: | :---: |
|  | المبحت الحامس : في الصـبام ويشتـل على تراهة التـرآن في |
| rov | رمضان |
| roq | - المطلب الأول: في إمساك ما بقي من اليوم مع القضاء |
| r7 |  |
| זוף | - المطلب الثالث: في حكم السفر في في رمضان |
| ro | - الالطلب الرابع : في صوم المسافر في رمي رمضان |
| r7v |  |
| תוּ |  |
| rv. | - المطلب السابع : في تعجيل الفطر وتأخير السحور |
| ryr |  |
| rve | - المطلب التاسع : في صيام الإثين والخميس |
| ryy |  |
| rvv |  |
| rva | - المطلب الأول: في الطيب عند الإحرامر |
| rı. |  |
| ral | - الططلب الثالث: في تقبيل اليدين بعدلي استلام الركن. |
| rar |  |
| rız |  |
| rıt | - المطلب السادس : في إعادة الوداع إلذا عمل عملاً بِهد. |
| rıv |  |
| rıı |  |
| r9. | - المطلب التاسع : في تقدير الجائعين على كسوة الكعبة |


| 'الصـفـفـحة |  |
| :---: | :---: |
| rar |  |
| rar | - المطلب الحادي عشر : فئ الأذان في أذن المولود والإقامة في اليسرى . |
| raz | - المطلب الثاني عشر : في إستقبال القبا |
| r97 | - المطلب الثالث عشر : في الرفق بالحيوان |
| r9\% | - المسألة الأولى : النهي عن جر الشاة إلمى مذبح |
| rav | - المسألة الثانية: اللـها |
| r49 | - المطلب الرابع عشر : في حكمب ذبائح السامرة |
|  |  |
| $\bigcirc$ | الفصل الثاني |
| $\underline{2}$ | في أحكام الأســــــوة |
| $\varepsilon \cdot r$ | المبحث الأول: في النكالح..................................... |
| $\varepsilon \cdot 0$ | - المطلب الأول: في زووأج الملمأة بغيـر ولي |
| $\varepsilon \cdot 7$ |  |
| $\varepsilon \cdot v$ | - المطلب الثالث : في تخيير\| اليتيمين إذا زوجا وهما صغيران ال........... |
| $\varepsilon \cdot 9$ | المطلب الرابع : في. |
| $\varepsilon+9$ |  |
| (1) |  |
| Ell | - المسألة إلثالثة : وجو |
| EIr | - المطلب الحخامس : في زواج الرجل بالمرأة بعلن فجوره بها |
| E1E | - المطلب السادس : في المرأة تحل جاريتها لابنها |
| E10 | - المطلب البسابع : في تسري |
| E17 | - الطلب الثامن: في الإذن بالضرببالدف ................................. |


| الصفــحـة |  |
| :---: | :---: |
| をリV | －المطلب التاسع ：في نكاح امرأة الأسير |
| を11 | －المطلب العاشر ：في نكاح المإرأة المفقود |
| E19 | －الططلبالحادي عشر ： |
| \＆r． |  |
| £r． |  |
| \＆rı |  |
| Ery |  |
| \＆r\％ |  |
| EY¢ |  |
| ETO |  |
| \＆rv | اللبحث الكاني ：في فرف النكاح |
| をrq | －الططلب الأول：في اللعب في في الطّلاق |
| ๕r． |  |
| \＆rl | －المطلب الثالث：في تطليق الرجل لالمرألته البتة |
| \＆r\％ | －المطلب اللرابع ：في احتساب طابلاق الخليك |
| ๕ャを | －المطلب الخامس ：في طالطاق المكره |
| \＆rv | －المطلب السـادس ：في طلاق الماق السكران |
| £¢1 |  |
| を\＆r |  |
| £ ¢ |  |
| を¢0 | －اللطلبالعاشر ： |
| そ¢0 | －المسألة الأولى ：تخيبر الرجل لز لزوجته |


| الصـفــــة |  |
| :---: | :---: |
| そะ7 | - المسألة الثانية: |
| ฯยา | - المسألة الثالثة : تطليق المرألة |
| \&\&A |  |
|  |  |
| E¢9 | يشنّريها |
| \&0. |  |
| \&o. | - المسالة الأولى : إسلام المإلمأة |
| \{01 |  |
| \&01 | - المسألة الثالثة : إسلامه ومهي في العدة المانيا |
| gor | - المسالة الرابعة: إسلام أحد الزو جين المجوسيين قبل صاحبر المبا - المنالثة الحامبسة: التفريق بين المجوسي وزوجتتيه ذوات الأرحام إلذا |
| sor | أسلموا . . |
| ¢00 | - المطلب الرابع عشر : في مُدة انتظار امرأها الغائب |
| צ07 | - المطلب الحنامس عشر : في الـيكم في الإيلا |
| \&09 | المبح الثالك: في العدة |
| \&\%1 | - المطلب الأول: : في رجوع المرتد في في عاهة امرأته |
| \&\% |  |
| ยาร |  |
| รTV | المبحث الرابع : في النفقة |
| \&79 | - المطلب الأول: في نفية المبة المبوتة الحامل |
| \&v. | - الطلب الثاني: في عجز الرجل عن نفتة امرأثه |
|  |  |


| ｜الصـفـــة |  |
| :---: | :---: |
| zvr | المبح النامس ：في الوصايا والهبات |
| Evo | －الالطلب الأول：في رد الوصية إلى الثى |
| Evt | －المطلبالثاني ：في من أوصى بيلث مالهاله نم أفاد مالا |
| evv | －الطلبلب الثالث：في في فية الغلام |
| \＆va | －المطلب الرابع ：في الصدقة بـجميع المال |
| \｛ヘ1 | －المطلب الحامس ：في عطية الملمأة بغير إلذ زوجها |
| \＆＾r | －المطلب السادس ：في شروط النحل |
| \＆＾0 | －المطلب السـابع：في الرجوع في الهبة |
| \＆AV |  |
| \＆ 14 | المبحث السادس ：في النسب والللقيط |
| をq） |  |
| \＆qr |  |
| £90 |  |
| をqV | －المطلب الرابع ：في حرية اللقيط |
| £99 | المبحث السـابع ：في المواريث |
| 0.1 |  |
| 0．r | －الالطلب الثاني：في التشريك بين الإخوة الألشقاء والإخوة لأم |
| 0.0 |  |
| $0 . \mathrm{V}$ | －المطلب الرابع ：في ميراث الدية ． |
| 0.9 | －الطلب الخامس ：في ميراث الطلفة فيل المبل الدخول في مرض زوجها |
| 01. | －المطلب السادس ：في ميراث مالـ المكاتب |
| 011 | －المطلب السابع ：في ميراث المرتد |


| الصـفــ冖ــ |  |
| :---: | :---: |
| oir | - المطلب الثـامن : في ميرابٌ المحيل . |
| 010 | - المطلب التـاسع : في إرث العطاء |
| 017 | - المطلب العاشّر : في ميراث النساء من الولاء |
| 011 | - الطلب الحادي عشر : فيّتوريث الرجل من رجل أسلم على يلديه |
| or. | - المطلب الثناني عشر: |
| orl | ¢ المطلب الثالثعشر : فيّ مواريث أهل الذمة |
| $\because$ | النصل البالث |
| orr | في الهعا حـلات الهالية |
| oro | المبحث الأول : في البيع . |
| orv | - المطلب الألول: في منع التُسعير |
| orq | - المطلب إلثاني : في توحيد المكيال والميزان |
| orl | - المطلب الث4الك: في التجار الإمام والعامل في سلطانه . |
| orr | - المطلب الرابع : في وقت بيع الثبـبرة . |
| orz | - الطلب الحنامس: في وضع الجابابحة |
| oro | - |
| orv |  |
| orn | المطلب الثامن : في حكمب: بيع المكره . |
| O\&. | - المطلب التاسع : في بيع تلتي الركبان |
| 0\&Y | - المطلبب العا⿱ئر : في بيع الحاضر للباد . |
| 0\&\% |  |
| $0 \leqslant 0$ | - المطلب الثاني عنر : في بطلان بيع النجش |

نته عمر بن عبداللعزيز

| الصـفــحـة | الموضـــــــــــــــوع |
| :---: | :---: |
| 0 OV | - المطلب الثالث عشر : في أحكام الحجر وبيع مال المدين |
| 0\&V | - المسألة الأولى : الحـجر بسبب الديّنـ |
| 0 01 | - المسألة الثانية : بيع مـل المدين |
| 0 ¢9 | - المسألة الثالثة : الحـجر على |
| 001 |  |
| oor | - المطلب الحامس عشّر : في من وجد سلعته عند مفلس فهو أحق بها . . |
| 00\% | - المطلب السادس عسر : في من بيع دين عليه فهو أولى به |
| 007 | - المطلب السابع عشر : في أخلذ العروض في اللدين |
| oov | - المطلب الثامن عشر : في أخلذ الطعام عن دراهم هي ثـمن طـ |
| 009 | - المطلب التاسع عشر : في رد بعض : |
| 071 | المطلب العشرون: في موت الرجل وعليه دين ومهر. |
| ory | - المطلب الحـادي والعشّرون: في الشفعة |
| orr | - المسألة الأولى : مـحل الشفعة . |
| orr | - المسألة الثانية : الشّفعة بالجوار |
| 078 |  |
| 070 |  |
| 077 | - المسألة المـامسة : اللذمي وحق الشفعة |
| 079 | المبحث الثاني : في الإجارة . |
| ovl | - المطلب الأول : في النهي عن كراء بيوت مكة وعن البناء بنى |
| ov乏 | الططلب الثاني : في تأجير المفلس |
| ovt | - ....................... |
| ov^ |  |


| الصسنفـدحـة |  |
| :---: | :---: |
| $\bigcirc \mathrm{O}$. | - المطلب الخـامس : في تأخجير دكاكين السوت . |
| $0 \times 1$ |  |
| : OAM | - . |
| OnO | - . |
| $0 \text { AV }$ | - المطلب الثالث : في إسلام الرقيق في ملك الكافر ........................ |
| -018 | - . |
| $\therefore 041$ | - المطلب الحـامس : في الثفريق بين الو اللد وولمه في بيع الرقيق |
| $\therefore 094$ | - المطلب السادس : في بيّ أمهانت الأولاد |
| 080 |  |
| - 047 | - المطلب الثامن : في من قال لغلامه إن فارقت غريمي فأنت حر . |
| 0.91 | - المطلب التاسع : في موبت الرقيّق بعل بيع |
| - 7.- | - المطلب العاشر : في ولاء الأو لاد لمعتّ أبى |
| 74 | - المطلب الحادي عشر : في بيم الجلارية وو |
| \% | - المطلب الثاني عشر : فيّ بيع دين المكاتب . |
| $7 \cdot \leqslant$ | -.......... |
| 7.7 | - المطلب الرابع عشر : في التعجيل في بدل الكتابة مقابل الوضيعة |
| \% 7 | - المطلب الحثامس عشر : |
| 7! | - المطلب السادس عشر : في بيع |
| 711 | - المطلب المـابع عشر : في بيع أولاد المدري |
| tir | - المطلب الثامن عشر : في جناية المبر |
| $\therefore 7.1 \%$ | \|المبحث الرابع : في الحكام الإراضي وحـاها |
| 710 |  |


| الصـفـــة |  |
| :---: | :---: |
| 71 V | - اللطلب الثاني: في إن إجراء الماء من وسائل الإحياه . |
| 719 | - المطلب الثالث: في حري البئر العادية والبئر المحلثّة |
| TY1 | - المطلب الرابع: فيل إباحـة الجزائر |
| Trr | - المطلبالحامس : في إباحة الإحماء |
| Trv | فهرس محتريات الجزء الأول |


[^0]:     الأهل، ص 17 .

[^1]:    
    سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجهزي، ص Vo.

[^2]:    
    

[^3]:    (1) (IV/〒 (IV) .

[^4]:    
    (Y) صـيع البخاري (Y/ (Y) )

[^5]:    
    

[^6]:    (1) مصنف ابن ابيى شيبة (₹/^). (r) هكنا مكتوب.
    
    

[^7]:    ( ( ) مصنف ابن أبي شيبة (Y -

