


> أثر جنون الجالين في سقوط

$$
\begin{aligned}
& \text { عبدالكريع بن يوسف الحضر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { متتدب للعمل في كلية الاتقصاد والإدارة بالقصيم } \\
& \text { (قدم للنشر في / / / / ا }
\end{aligned}
$$

ملخص البحث. الحمد لله وحده ، والصـلاة والسـلام علىى من لا نبـي بعده، وبعد: فقد بحثت في هذا البحث المتو اضع بعض الأحكام المتعلقة بالجنون الذي يعتبر عارضـأ مـن

 على المجنون الذي يقتل حال جنونه، كما بينت فيه رجحان القول بعدم سقوط القصـا على القاتلّ المتعد إذا جن بعد الجناية وقبل القضـاء عليه، أو جن بعد تققيمـه لللتنفيذ أو دفعه لأولياء المقتول لتنفيذ القصاص. هذا بالنسبة لما لمسائل القصاص. أما بالنسبة للحدود فإن من ارتكب ما يوجب حدأ حال كونه مجنونـأ فإنـه لا يجب عليه الحد، أما من أقر بالقذف ثم جن بعد ذلك فإنه يقام عليه حد القفت و ولا يقبل رجوعه كما لا تنتظر إفاقته بخلاف من أقر بوجوب حد من الحدود عليه - عدا حد القذف - ثم


أما الحدود الثابتة بالبينة على من جن بعد وجوب الحد عليـه فإنها نقام عليـه ولا تتتظر إفاقته حسب الرأي الراجح.

أما بالنسبة للردة فإن من ارتد وهو عاقل ثم جن قبل استتابته فإنـه ينتظر إفاقتـه حتى تتم استتابتهه لا يقتل حال جنونه بخـلاف من ارتد ثم استتيب فلم يتب ثم جن فإنـه

عبدالكريم بن يوسف الخضر
تـرجح عنـدي إقامـة حـد الـردة عليـه حـال جنونــه. هـا مـا تبـين لـي واللـَه وحده أعلـم
بالصو اب.

إن الحمد لله نحمـده ونستعينـه ونسـتغفره ونعوذ بـالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن
 وأشهـ أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له ، و أشـهـ أن محمداَ عبده ورسـوله









(2) $\gamma(1)$ (6) $\cos *$


- $\Rightarrow$ ¢ (1) (










(6) $\boldsymbol{\text { ® }}$

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text {.V. : سورة الأحزاب ، الآية الأـة }
\end{aligned}
$$

> أثر جنون الجاني في سقوط القصاص ودرء الحدود




申乡







إن هذا النص الإلهي و غيره مـن النصـوص الثـر عية يثبت مشرو عية القصـاص في اللنفس وفيمـا دونهـا في حالـة تـوفر شـروطه وأركانـه وانتفـاء مو انعه.
كما أن هناك نصوصـا شر عية أخرى تثبت وجوب إقامـة الحدود علىى من قارف موجباتها وانتفت عنه مو انعها. ومن هنا نـا ندر أك أن هناك مو انع من
 الجنون في الجاني يعتبر مانعأ من القصـاص يحول دون استيفائه ومانعـأ مـن
 القصاص ومن إقامة الحدود؟ و هل هنالك حالات لا يكون للجنـون تأتثير فيهـا في إسقاط القصاص ودر ء الحدود؟ هذا مـا سنحاول معرفتـه مـن خـلال هذا البحث المتو اضع الذي أسميته (أثر جنون الجاني في سقوط القصـاص ودرء الحدود).
سبب اختيار هذا الموضوع

كنت جالسأ مع أحد المشـايخ القضــاة نتجـاذب أطر اف الحديث فوصـل حديثنا إلـى بعض المسـائل الفقهيـة التي تعرض للقضــنـاة في بعض الأحيـان
 سقوط القصاص ودر

قطعي في بعض المسـائل الخلافــة المتعلقة بهـا، ولذلك رأيت أن أفرد هذه السسألّة ببحث مستقل لأجيب في النهاية عن السؤال الآتي: هل للجنون أثر

في سقوط القصاص ودرء الحدود؟
ووجدت أن هذه المسألة تفر عت لعدة مسـائل سوف نعرفها من خـلال
خطة البحث.
أهمية الموضوع
لهذا الموضوع أههية عظيمة يمكن حصر ها بالنقاط الآتية:
1 - أن هذا الموضو ع يحتوي علىى كثير مـن المسـائلـ الفقهيـة التـي
يحتاج إليها القضاة في المحاكم الثشر عية ، لأنها تتعلق بشريحة من شـر ائح
الهجتمع وهم المجانين وأثر جنونهم في سقوط القصاص ودر Y ب أههيـة هذا الموضو ع وحاجـة المسلمين لمعرفـة أحكام مسـائلّه ، - لأنـه يدخل في بـابين مهمين مـن أبواب الفقـه الإسـلام وهــا - القصـاص والحدود.
「
الثر عية فأحببت أن أبين أثره أيضاً في سقوط ألقصاص ودرء الحدود. خطة البحث
انتظمت خطة البحث في هذا الموضوع بمقدمة وتمهيد ومبحثين: الكقامة : وقد اشتنملت على :
أ - سبب اختيار الموضوع .
ب - خطة البحث فيه .

التمهيـ : وقد تحدثت فيه عن تعريف الجنون والقصـاص والحدود في
اللغة والاصطلاح.

المبحث الأول: أثر جنون الجالي في سقوط القصاص.
وفيه ثلاثة مطالب:
اللططب الأول: الجنون قبل الجناية.
الهطلب الثاني: الجنون بعد الجناية وقبل القضاء.
اللطلب الثالث: الجنون الطارئ بعد النقّديم للتنفيذ.
المبحث الثاين: أثر الجنون في درء الحدود :

أثر جنون الجاني في سقوط القصاص ودرء الحدود
وفيه ستة مطالب :
المطلب الأول: الجنون قبل ارتكاب مـا يوجب الحد.
المطلب الثاني: الجنون بعد الإقرار بالقذف.
المطلب الثالث: الجنون بعد الإقرار بيقية الحدود عدا القفف.
المطلب الرابع: الجنون بعد ثبوت الحد بالبينة.
المطلب الخامس: الجنون بعد الردة وقبل الاستتابة.
المطلب السادس: الجنون بعد الردة والاسنتابة.
هذا ما اسنطعت تسطبره في هذا الموضوع و وإن كنت لا أدعي أني قد
 الإنسان بذل جهده وطاقته، و التوفيق من عند اللَّه تعالىى.

## التمهيد

تعريف الجنون والقصاص والحدود
تعريف الجنون






 صری ؛ ، باب الجيم، مادة جنن] . وفي الاصطلاح: هو اختلال العقل بحيث يمنع جريـان الأفعـال والأقوال
 تعريف القصاص:
 فصل القاف، مادة قصص] و القصـاص و القصـاصاءُ و القُصاصـاءُ: القود و هو

عبدالكريم بن يوسف الخضر

 وقِصـاصـا من باب قاتل إذا كان للك عليـه ديـن منّل مالـه عليك فجعلـت الـدين في مقابلة الدين مأخوذ من اقتصـاص الأثر ثـثم غلب اسـتعمـال القصـاص فـ وي


الصـاد وها يثلثهها مـادة: قصصح
وفي الْصطهح : القصـاص القتل بـإز اء الفتـل واتـلاف الطـرف بـإز اء



له منه فجرحه مثّل جرحه أو فتله قودآ [ [
تعريف الحدود :
الحـود فـي اللغــة: جمـع حد والحد هـو الحـاجز بـين شـيئين ومنتهـى
 الميـزان : الحـ الفصـل بـين الثـيئين لـئلا يخـنلط أحـدهماب الآخـر أو لــئلا يتعدى أحدهما على الآخر وجمعـه حدود. وفصـل مـا بـين كل شـيئين : حد

وفي المصباح المنبر: الحد في اللغة: الفصـل و المنع، فمـن الأول قول
الثناعر: وجاعل الثــمس حدا لاخفـاء بـهـ و ومـن الثـاني: حددتـه عـن أمـره إذا منعته فهو محدود ومنـه الحدود المقدرة فـي الثـرع لأنـهـا تمنـع مـن الإقدام،


الحاء مع الدال وما بثلثههما ، مـادة: حدد] .
وفي الوصطلاح: الحد عبارة عن عقوبة مقدرة شـر عأ حقـا لله تعـاللى [
V ص/ ص\%

を، صس!

قال ابن حجر رحمه اللَّه : " وقد حصر بعض العلماء مـا قيـل بوجوب
 القدرة والزنـا و القذف بـه وشـرب الخمـر سـو اء أسـكر أم لا و السـرقة ..إلـخ"
[9، جr (، صه9].

أثر جنون الجاني في سقوط القصـاص ودرء الحدود

المطلب الأول
الجنون قبل الجناية





.
وقد اسندلوا على هذا بأربعة أدلة هي.
الدليل الأول
 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصـغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو








وقد روى البخاري فول علي رضدي اللَّه عنه موفوفأ حيث قال مخاطبا
عمر رضـي اللَّه عنه: أملا علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيّث وعن

(0).


عبدالكريم بن يوسف الخضر

وجه الدلالة

لا يؤاخذ بأفعالله حال جنونـه لعدم نكليفه.
الدليل الثالين


$$
\begin{aligned}
& \text { جـr } \\
& \text { الدليل الثالث }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { صـ } \\
& \text { الدليل الرابع }
\end{aligned}
$$

أن القصاص من حقوق الأبدان وحقوق الأبدان لا تجب على المجنون

المطلب الثالي
الجنون بعد الجناية وقبل القضاء
اختلـف الفقهـاء في سـوطط القصــاص عـن القاتـل المتعمـد إذا جـن بـعد
الجناية وقبل القضـاء عليه على فولين:
القول الؤول: أنه لا بسقط القصـاص.


القول الثانـي: أنه يسقط القصـاص.

[rv7

القول الثالث: : أنه ينتظر إفاقته إن رجيت وإلا فالدية في مـاله.


أثنر جنون الجاني في سقوط القصاص ودرء الحدود


أدلة القول الأول:
الدلبل الؤول:

أنـهه إذا ثبــت القتـل علـى القاتـل بـالبينـة أو بــالإقرار فإنـه يجـب عليـه القصـاص و لا يسقط القصـاص عنه بمجرد جنونـه لأن الجنون ليس سـبـا مـن

إلدلبل الثانـي:

أن رجوع الّمقر بالقتل عن إقراره بـه غبر دقبول و عليـه فإنـه لا يكون
 صص
الدلبّل الثالث:

أن النكليف لا يشثرط في الجاني إلا وقت ارتكاب الجريمة ولا يشثرط

دلبل القول الثانـي:

أنـه إذا جـن القانتل قبـل القضــاء عليـه أو بعـد القضـاء عليـه وقبـل دفعـه للولي فإنه يسقط القصاص استحسـانـا وينقلب ديـة في مـالـه لـنمكن الخلل في
الوجوب؟ [ [ّ، جـ0، صکr \&r].

بناقش:
أنـه ليس هناك خلل في وجوب القصـاص، بل القصـاص ثابـت في حـت القاتل بمجرد القتل و الجنون طارئ بـعد ثبوت القصـاص فلا يكون له أثز في سقوطه.
دلبل القول الثالث

أن القاتـل إذا جـن بعد الجنايـة فإنـه لا يقتـل و هو مجنـون و إنمـا بنتظـر
 صسץ".

أن قياس القاتل على المرتد بعدم القتّل حـال الجنـون فيـاس مـع الفـارق لأن تـأخير المرتـد حنتى يفيـت مـن أجـل أن يسـتتاب فـإن تـاب وإلا فتـل، ولا

## عبدالكريم بن يوسف الخضر

يمكن أن يستتاب حال جنونه. بخلاف القاتل فإنه لا داعي لانتظـار إفاقتـه إذا ثبت عليه القتل لعدم الحاجة إلى استتابته و لا إلى رجو عه عن إقراره. الترجيـح:
بعـد الاطـلاع علـى الأقوال الـواردة فـي هذه المسـألة ومعرفـة أدلتهـا
 القول الـر اجح هو القول الأول و هو : أن جنـون القاتـل بعـد القتـل لا يسقط
 أدلـة الأقو ال الأخرى لأنهـا لم تسـلم مـن المناقثــة، و لأن الجـانـي حينمـا أقدام



 ذللك وسيلة وذريعة لإسقاط القصـاص بادعـاء الجنون. والله سبحانه وتعـالى أعلم بالصواب.

أثر جنون الجاني في سقوط القصـاص ودرء الحدود
المطلب الثالث
الجنون الطارئ بعد التقديم للتنفيذ 7
اختلف الفقهاء في الجنون الذي يطر أ على الجاني بعد تقديمه للتنفيذ أو

سقوط القصاص عنه أو أنه غير مؤثر فيه؟ على قولين: القول الؤول: أنه لا يسقط القصاص.
و هذا مـذهب الحنفيـة [ [T



القول الثانـي: أنه ينتظر إفاقته وإلا فالدية في مـاله.

جـז، صس (Nז].

الأدلة:
أدلة القول الأول:
اسـتـدلو ا بأدلــة القـول الأول فـي المسـألة السـابقة ^ بـالإضـافة إلـى مــا

7 المقصود بهذا هو الجنون الذي يحصـل بعد صـور الحكم على الجـاني بوجوب القصـاص وبعـد نقديمـه لأوليـاء المقنـول لتنفيـذ القصــاص أو بعـد تقديمــه للانتفيـذ وحينما يتيقن الجاني من أنه سينفذ فيه القصاص فإنه لإنه قد يطر أ جنون بسبب عظم الموقف وهول الصدمة لأنه لا يسنطيع الجاني تصور إيقاع القصاص به فتحصل
 اللحظة.
نسبت هذا القول إلى اللخمي من المالكية لأنه يرى أن من جن بعد القتل فإنه يدفع

 بعد القتل. ( 1

عبدالكريم بن يوسف الخضر


أن من شرط وجوب القصـاص على القاتل كونه مخاطباً حال الوجوب
دلبل القوِل الثانـي:

المسألة السابقة وقد سبقت مناقشتّه.


بعـد الاطـلاع علىى القولين الواردين في هذه المسـألة والنظر فيهــا
 تبين لي أن القول الراجح هو القول الأول وهو: أنـه لا يسقط القصـاص عن
 وعدم تعرضـهـا للمناقنـــة ولعـدم استقامة دليـل القول الثـاني، ولأن شـروط القصاص قد توفرت في هذه الجناية وقد حكم به على هذا الجـاني فلا يسقط
 القاتل عن إقراره بالقتل لا يقبل فـا داعي لانتظـار إفاقتـه لعدم الحاجـة إلى ذلك. واله أعلم.


أثر جنون الجاني في سقوط القصـاص ودرء الحدود
المطلب الأول
الجنون قبل ارتكاب ما يوجب الحد

6 ( )
جـو


ارتكب ما يوجب الحد حال كونـه مجنونا فإنه لا يجب عليه الحد.
وقد استدلو اعلى ذلك بـالأدلة الآتية:
الدلبل الؤول:

عن عائشة رضـي اللَّه عنها عن النبـي عن الو يفيق." النائم حتى يستيقظ، و عن الصغير حتى يكبر، و عن المجنـون حتى يعقل
وجه اللولة:

فلا يؤ اخذ الإنسـان بما فعله حال جنونـه لعدم تكليفه.
الدلبلب الثانـي:

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: أتى رجل رسول اللَّه
 على نفسه أربعأ قال: أبك جنون؟ قال: لا . قال: فاذهبو ا بـه فـارجموه" [ا


وجه الدلالة
أن النبـي
 على أن الجنون مانع من إقامة الحد على صـاحبه.

11 سبق ذكر مواضع تخريجه ودرجته صV من هذا البحث.

```
عبدالكريم بن يوسف الخضر
```

عـن ابـن عبـاس رضــي اللــه عنـه فــال: أتـي عمـر بمجنونــة قـد زنـت
 طالب رضوان اللَّه عليه، فقال: ما شأن هذه؟ قالو ا: مجنونـة بني فـلان زنـت، فـأمر بهـا عمـر أن تـرجم، قــال: فقـال: ارجعـوا بـهـا، ثـم أتـاه فقــال: يـا أميـر المؤمنين أمـا علمـت أن القلم قد رفـع عن ثلاثــة: عن المجنـون حتى يبـر أ،






 وجه الدلالة
أن عمر بن الخطاب لم يقم الحد على المرأة الزانية لما علم أنها كانت مجنونة هما يدل على أن المجنون لا يقام عليه الحد. الدلبل الرابع:
أن الحدود عقوبات مغلظة فلا تجب على المجنون.

## الدلبل الخامس:

أن المجنون ليس له قصد صحيح فلا يؤ اخذ بفعله.
الدلبل السادس:



> المطلب الثاين

الجنون بعد الإقرار بالقذف


> أثر جنون الجاني في سقوط القصاص ودرء الحدود

إلى أن من أقر بالقذف ثم جن فإنه يقام عليه حد القذف ولا يقبل رجو عـه ولا تنتظر إفاقته. أدلتهم : الدليل الأول:
أن من أقر بقفف ثم جن فإنه يستوفى منـه الحد حـال جنونـهـ ؛ لأن حد القذف لا يسقط برجـوع المقر بـه بعـد جنونـه لأنـه حـق لغيره [ّسّ، جـ؛، لانـ

صسVMT] الدلبل الثانتي:
أن للمقذوف في حد القذف حقاً إذا ثبت بـالإقرار لا يقبـل تكذيب المقر فيه لنفسه برجو عه عن إقراره لثبوتـه للمقذوف ، فـلا يسقط بمجرد الجنون بعد الإقرار من باب أولى [گV، جـ0، ص999].
 يخرجون عن هذا الرأي لأن حد القذف حق للمقذوف فلا يقبل فيه رجوع المقر عن إقراره فيه لأنه يقام عليه الحد. وبالثاللي فإن الجنون بعد الإقرار لا يؤثر فيه شيئًا للثوتوه.

## عبدالكريم بن يوسف الخضر

المطلب الثالث

- الجنون بعد الإقرار ببقية الحدود - عدا حد القذف

اتفق الفقهاء رحمهم اللَّه تعالى على أن من أقرا أقر بوجوب حد من الحدود عليه - عدا حد القفف - ثم جن بعد إقراره بـه فإنـه لا لا يقـام عليـه الحد الثـا

 الأدلة
استذلوا على هذا بالأدلة التالية:
الدلبل الؤل:

أن المجنون قد يرجع عن إقراره ، فلا يكون مستحقاً لإقامة الحد عليـه
إلدلبل الثانـي:

أنه يشنرط في إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد فـإن رجـع
عن إقراره كف عنه، والمجنون قد يرجع عن إقراره عنـد انتظـار إفاقتـه فـلا


المطلب الرابع
الجنون بعد ثبوت الحد بالبينة

على من جن بعد وجوب الحد عليه. على فولين :



القول الثانـي: أنه لا يقام الحد الثابت بالبينة على المجن المنون.


أثر جنون الجاني في سقوط القصـاص ودرء الحدود
دلبل القول الؤول:

أن الحد الثنابت بـالبينة على من جن بعد فعله لا يسقط برجوع المجنـون إلى عقله لأنه ثثابت بـالبينة فيقام عليه الحد بخالف الحد الثابـت بـالإقرار فإنـه


صسVM IT].
دلبل القول الثانـي:

أنه يشترط لإقامة الحد على مرنكب موجبـة كونـه مـن أهل الاعتبـار .


$$
\text { صسr } 9 \text { ]. }
$$

يناقش
أنه يشترط لإقامـة الحد علىى مرنكـب موجبـة كونـه مـن أهل اللاعتبـار حال ارنكابه لموجب الحد ، لا حـال تنفيذ الحد عليـه ، و هذا الثـرط منـوفر فيمن ارنكب موجب الحد حال كونـه عـاقلا ، ثـم جـن بعد ذلك و وقامـت البينـة على ثثووت الحد عليـه ولـو لـم نقل بـذلك لترتـب عليـه أن كـل مـن ارنكـب مـا يوجب الحد ادعى الجنون بعد ثبوت ذلك عليه بالبينة ليدفع إقامة الحد عليـه، فيتبين وجوب إقامة الحد الثابت بـلبينة علىى مـن ارتكب موجبـه ثـم جـن بعد ذلك.


بعد معرفة القولين الواردين في هذه المسـألة والاطـلاع علـى دليليهمـا
ومناقثنة دليـل القول الثاني تبين لـي أن القول الـر اجح في هذه المسـألة هو القول الأول وهو: أنه يقام الحد الثابث بالبينـة على مـن ارتكـب مو جبـة و هو
 القولٍ الثاني لم يسلم من المناقثنة ، كما أن في العمل بالقول الثناني فتح مجال ولال لتهرُّب كل من وجب عليـه الحد - لارنكاب موجبـه حـال كونـه عـاقالا - عن إقامة الحد عليه بإدعائه إصـابته بـالجنون بعد ذلكـ و و هذا لا يصـح لأنـه يؤدي إلى كثرة ممارسة الجريمة و التهرب من عقابهـا بادعـاء الجنـون بـعد الوفوع فيها . و الله أعلم بالصواب.

عبدالكريم بن يوسف الخضر

المطلب الخامس
الجنون بعد الردة وقبل الاستتابة
اتفق الفقهاء على أن من ارتـد وهو عاقل ثـم جـن فبـل اسـتتابته فإنـه لا لا لا


جـو

الأدلـــــــة:
الدلبل الؤول :
 أو يفيق. النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل

وجه الدلالة:
حيث بين النبي بَّ
من الأفعال التي لا يؤ اخذ بـها الإنسـان إذا فعلها حال جنونـه لرفع القلم عنـ.
الدلبل الثانتي:

أنـه لا يقـام علـى المجنـون حد الـردة حـال جنونـه لأنـه قد يـقلـ ويفيـت

أن المرتـد يقـام عليـه حد الـردة إذا أصـر عليهـا والمجنـون لا يوصـف
الدلبل الرابع:

أن حـ الـردة لا يقـام علـى المرتـد حتـى يسـتابتاب و المجنـون لا يمكـن اسنتابته حال جنونه [r [r، جـو

T سبق ذكر مواضع تخريجه صV من هذا البحث.

$$
\begin{aligned}
& \text { الدلبل الثالث : }
\end{aligned}
$$

أثر جنون الجاني في سقوط القصاص ودرء الحدود
المطلب السادس
الجنون بعد الردة والاستتابة
إذا ارتـا إنسـان ثم استتيب فلم يتب ثـم جـن فإنـه يجوز إقامـة حد الـردة
عليه حال جنونـه.


$$
9 \text { (6 جـع، ص(9) } 9 \text { ]. }
$$

دليلهم:
أن الغاية من تأخير إقامة حد الردة على المجنـون وانتظــار إفاقتـه هـي التمكن من استتابته حال عقله وتكليفه، وقد حصـلت فـلا داعـي لتـأخير إقامـة حد الردة عليه لعدم الفائدة من ذلك.

الحمـد لله أو لا وآخر آ وظـاهر آ وباطنـا خـالق كل شـيء ومليكـه ، معز
من يشاء ، و مذل من يشـاء ، الحليم العظيم ، رب العرش الـو الكريم، و الصــلاة و السـلام على المبعوث رحمـة للعـالمين ، وقدوة للعـاملين محمـ بـن عبـدالله

و على آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ففي ختـام هـذا البحـث أود أن أنبـه علـى أهـم الثمـرات و النتـائج التـي
توصلت إليها:
ا ـ أنـه لا خـلاف بـين أهـل العلـم في أنـه لا قصــاص علـى المجنـون
الذي يقتل حال جنونـ.

を 1 لم أجد في كـلام بقــة المـذاهب مـا يثبت هذا أو ينفيـه، وإن كـان عموم كلامهم قد يفهم منه أنه يقام عليه الحد في مثل هذه الحالة لأن المقصـود مـن انتظـار إفاقتـه هـو حصول الاستتابة بعد الاستفاقة وقد حصلت في المـرة الأولـى فـلا داعـي لانتظـار


 هذا يفهم أن من ارند واسنتيب وهو عاقل ثـم جـن أنـه أمكـن استنتابته حـال عقلـه فـا بأس من إقامة حد الردة عليه حال جنونه.

عبدالكريم بن يوسف الخضر
Y Y أنـه لا يسقط القصـاص عن القاتل المتعمـد إذا جـن بعد الجنايـة
وقبل القضاء.
ب ـ أن الجنون الذي يطر أ على الجـاني بعد تقديمـه للتنفيذ أو دفعـه
لأولياء المقتول لتنفيذ القصاص به لا لا يسقط القصـاص.
乏 ـ أن من ارتكب مـا يوجب الحد حـال كونـه مجنونـأ فإنـه لا يجب
عليه الحد.
0 ـ أن مـن أقر بالقذف ثـم جـن فإنـه يقـام عليـه حد القذف ولا يقبـل
رجو عه ولا تنتظر إفاقتّه.
7 - أن من أقر بوجوب حد مـن الحدود عليـه - عدا حد القذف - ثـم
جن بعد إقراره به فإنه لا يقام عليه الحد الثابت بإقر اره حال جنونه.
V V أنه يقام الحد الثابت بالبينة على من جن بعد وجوب الحد عليه.
1 - أن من ارتد وهو عاقل ثم جن قبل اسنتابته فإنه لا يقام عليـه حد
الردة حال جنونه، بل ينتظر حتى يفيق ويستتاب فإن تاب وإلا قتل.
9 ـ أنه إذا ارند إنسان ثم استتيب فلم يتب ثم جـن فإنـه يجوز إقامـة
حد الردة عليه حال جنونـه.

يكن فيما ذكرته حق فمن اللَّه وحده و هو المحمود عليـه، وإن يكن غير ذلك


الحسنات إنه ولي ذلك والقادر عليه. و الحمد لله رب العالمين.


ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم:لسـان العرب، طا، بيروت،
دار صـادر، • ا؟ (1) هـ/ •99 ام.
الفيومي، أحمد بن محمد بن علي (ت •Vهـ): المصباح المنير، بيروت،
دار القلم، د.ت.

الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر: مختار الصـاح، بيروت ،
مكتبة لبنان، 9177 امن
 بيروت، دار الكتاب العربي،

$$
\begin{aligned}
& \text { أثنر جنون الجاني في سقوط القصاص ودرء الحدود }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { صحبح البذاري، طّا القاهرة، دار المطبعة السلفية، V • ع ا هـ. }
\end{aligned}
$$

> الزرقاني، عبدالباقي : شـرح الزرقاني علـى مختصر خليل، بيروت، دار الفكر، د.ت. دار الفـر، دت
> الحطــباب، محمــد بـن عبـد الـرحمن المغربـي: مو/هـب الجلبـل، طّا،

$$
\begin{aligned}
& \text { الآبي. صـالح بـن عبدالسميع: جو/هر الإكليل ، بيروت، دار الفكر، } \\
& \text { د.ت } \\
& \text { الخرشـي، محمد بـن عبد اللـَه (ت ا • ( اهـ): شـرح مختصـر خليل، ، } \\
& \text { القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، د.ت. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { الفيروزآبـادي، إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف (تV7 عـا هـ): المهنب، } \\
& \text { الرملي، محمد بن أحمد تء . . ( هـ): كشاف القناع عن متن الإقناع، }
\end{align*}
$$


الشـرح الكبير، طا ط، القاهرة، هجر للطباعـة والنشر والتوزيع والإعلان





النسائي، أحمد بن شعيب (تّ •rهـ): سنن النسائي، اسطنبول، دار


القزوينـي، محمـد بـن بزيـد بـن ماجـه (توVOهـهـ): سـن ابـن ماجـه،









لواحادبث الهـاية، طّ، الرياض، مكتبة الريّاض الحديثة، د.ت.



بيروت، دار الفكر ، د.ت.


بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت.


## أثنر جنون الجاني في سقوط القصاص ودرء الحدود

الإسلامي ، د.ت.

الدردير، أحمد بن محمد (ت ا ب ا هـ): الشرح الصغبر ، ط. الأخيرة،


البناني، محمد : حاشبية محمد البنانـي، بيروت، دار الفكر ، د.ت.




$$
\text { بيروت، عالم الكتب ، } 7 \text { • ع ا هـ. }
$$

الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند: الفتاوى الـهندبة المسـداة بالفتاوى
"العالمكبربة" ، طع، بيروت، دار إحباء التراث العربي ، 7 ، ع ا هـ.
ابن نجيم، زين الدين بن إبر اهيم بن محمد (ت •9V هـ هـ): البحر الرائق، كر انشي، مكتبة رشيدية، د.ت
الـدمياطي، السـبد البكـري بـن السـبد محمــد شـطا: إعانـة الطــالبين ، القاهرة، مطبعة دار إحباء الكتب العربية، د.ت. الترمـني ، محمد بـن عيسـى بـن سـورة (توVqهـهـ) ، سنن الترمذي،

بيروت، دار إحباء النراث العربي، د.ت.

عن منت الإقناع ، الرياض، مكتبة النصر الحديثة.
ابـن مفلح، إبر اهيم بـن محمـد بـن عبـداله (ت \& A人هـ) : المبدع فـي

 بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والنوزيع، 9 ه ع اهـ

## عبدالكريم بن يوسف الخضر

## Dr. Abdulkareem Al-Khadher

College of Hbusiness and Economics


#### Abstract

This research discusses some rules that are related to craziness. It shows that, the craziness is considered an obstacle of eligibility. It affects the behavior of the people negatively because, it makes the behave unintentionally. Therefore, they become irresponsible about their behavior.

This research explains that there is no argument among the scholars regarding the notion that no punishment against the crazy if the ills under the condition of craziness. Also, the research explains that the execution will not be cancelled if the iller becomes crazy after he killed or before the execution of the penalty.

Regarding the limits, if the crazy commits one of the limits he will not be punished. However, if he admits and then he became crazy he will be punished the punishment of Gazf. Also, his deny of Gazf will not be accepted and will not be waited for until he becomes conscious. This is different from the other limits. For other limits - aside from Gazf-if a person admits committing a limit and then he becomes a crazy. The punishment will not be executed if he becomes crazy.

Regarding the limits that are assured by clear evidence against the crazy after he becomes crazy, it will be executed without waiting for him to be conscious.

Finally the research discusses the issue of Redah (way out from Islam). If a person repeals while he is conscious and then he becomes crazy before the repentance, it shall be waited for him until he becomes conscious. The means, he will not be executed while he is craxy. In the other hand, if someone repeals and then he was asked to repent but he refuse to do so, in this case. If he becomes crazy After that he will be punished (Redah punishment) even he is crazy.

These issues are discussed deeply in this research, and ends with presenting vazluable conclusions and recommendations.


