## جامعة نـايـف الكربـية اللعلوم الأمنـيـة

 كلية الدراسات العليا قسم العدالة الجنـائيةة

در اسة تأصيلية مقارنة

إعداد

عمر بن عبدالله بن مشاري السعدون


د. محمد المدني أبو سـاق

رسالة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العالة الجنائية

الرياض
pr..q-هاءr.

#  <br> Naif Arab University for Security Sciences 

نموزج (r)
كليـــة الار اسات اللطليا قَّم: العدالة الجنائبة

إجازة رسـالة علمية في صيختّها النهائية

الرقم الأكاديمي: .
الاسم : عمر عبدالنه مشاري السعدون
الارجة الـلمية : ماجستير في العدالة الجنـائية عنوان الرسسالة: القتل الرحيم ، دراسة تأصيلية هقارنة .

بناءٌ على توصية لجنةّ هناقشة النرسالة ، وحيث أجريت التُعديلات المطلوبة ، فإن اللجنة توصي بإجازة الرسالة في صيغتها النهائية المرفقة كمتطب تكميلي للحصول على درجة الماجستيّر

> والثه الموفق ،"،،

مشرفا ومقرّا


أعضاء لجنة المناقشة : 1-1 د / محمد المدني بوساق عضوا



#  

قسم : العدالة الجنائية
تخصص: التشريع الجنائي الإسلامي
مستخلص الار اسـة
عنو ان الرسـالة: (القتل الرحيم، دراسة تأصيلية مقارنـة . إعداد الطالب: عمر بن عبدالله بن مشاري السعدون. المشرف العلمي: د. محمد المدني بوساقن. مشكلة الار اسـةً : تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤ ال الرقئس التالي: ما مفهوم القتل الرحيم، وما صوره، وما الحكم الشرعي منها مقارنأ باللوانين الوضعية، و ما المسئولية الجنائية المترتبة على ذلك؟
منهج اللار اسدة و أدو اتهها: اعتمدت على المنهج الاسنقر ائي التأصيلي النقدي، وذلك لمناسبة هذا المنهج مع طبيعة الدر اسة التي تعتمد على الأدلة الشرعية و القو اعد

الفقهية و أقو ال أهل العلم مع مقارنته بللقو انين الوضعية.
حدود الاراسة: تتمتلل الحدود الموضوعية لهذه الار اسة في النعرف على مفهوم القتل الرحيم وصوره و أنو اعه ومعرفة الحكم الشر عي و المسئولية الجنائية المترتبة عليه

مقارنأ بالقو انين الوضعية.
أهم النتائـج : توصلت الار اسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

- حرمة " القتل الرحيم" في الشريعة الإسلامية ما عدا في بعض الصنور كإز الة أجهزة الإنعاش من الميت دماغياً بعد التأكد من الأطباء المتخصصين، وجو از إز الة أجهزة الإنعاش في حالة النز احم عليها فيقدم الأولى فالأولى، وجواز الإجهاض في حالة
الضرورة.
- الاختلاف والاضطر اب الكبير في حكم " القتل الرحيم" في القو انين الوضعية بين المبيحين للقتل الرحيم بكافة أنو اعه وصوره كما في هولندا ، وبين الآين يفرقون فيجيزون البعض ويمنحون بعضها، وبين المانعين للقتل الرحيم، ولكنهم ي عاقبون القاتل
 - تفوق الشريعة الإسلامية في حماية حياة الإنسان و المحافظة عليها على كافة القو انين الوضعية وذلك لأن الشريعة الإسلامية من عند الله فلانتاقض بين مقاصدها الكبرى وبين أحكامها التفصيلية، بل إنها تسبر في مسار واحد بخلاف القو انين الوضعية التي تجد الاضطر اب بين دعاوى حقوق الإنسان كحقه في الحياة وبين القو انين التي تبيح قتلك.


## أهم الثوصيات :

يجب الاهتمام بفقه النوازل سو اء كانت طبية أو اقتصـادية أو سياسية أو غبر ها ووضع المنهجية اللازمة لكيفية استخر اج الأحكام الشرعية لها من أصولها وتخريجها عليها .

- أهمية الاجتهاد الجماعي في النوازل الحادثة من خلال المجامع الفقهية. توجيه الباحثين و الدارسين في مرحلتي الماجستير و الاكتور اه لدر اسة المسائل النازلة وتأصيلها شر عيا.

Specialization:
Dissertation Title:
Prepared by:
Supervisor:

Islamic Criminal Legislation<br>Euthanasia (merciful killing)<br>Omer Bin Abdullah Bin Meshari Al Sadoun<br>Dr. Mohamed Al Madani Busaq

Study problem: there is an increase of invitations and organizations in the Western worl d that deman $d$ the availability of regulations that allo w for "euthanasia". Some Western countries have lawfully allowed euthanasia, such as Holland and it is practically allowed by many European countries and America; moreover, such demands had extended to some Arabic regimes which began using lesser punishment for such types of killing, upon the motives of mercy and compassion for the patient. For that reason it is essential to investigate such a problem from the Sharia point of view in order to clarify the Sharia "thought" of such a problem, as it affects individuals, establishments, governments and organizations.
Method and Tools of Study: I relied very much on the critical inductive method that holds strong ties with the roots and evidences of the Sharia, because it suits the nature of such a study which relies on Sharia evidences and the basics of jurisprudence and the ideas of the scholars of this science, and comparing that with man-made rules and regulations.
Limits of the study: the limits of the study are represented in the identification of the concept of euthanasia, its forms and types and clarifying the Sharia judgment and the resultant criminal responsibility, compared to man-made laws.

## Significant Results:

- Prohibition of euthanasia in the Islamic Sharia, with the exception of some of its forms such as removal of life-givin $g$ instruments from a patient who is "braindea"d after the confirmation of the specialize dphysicians. The permission to remove the above mentioned instruments when there is a big rush that necessitate the priority for the one most in need, and also the permissibility of "euthanasia" for abortion in the case of high necessity.
- There is a high percentage of discrepancy and uncertainty in the permissibility of euthanasia that prevails man-made laws between those who allow it with all its forms and types as in Holland, and those who allow some of its forms and forbi dothers an d who punish the "the merciful killer "with intende d crime accompanied by mitigation circumstances.
- The Islamic Sharia is superior in the care and protection for the human life and maintaining it over all man-made laws. The reason is that Sharia is from Allah where there is no contradiction between its high intents and its detailed laws, and as such, it goes on in one uniform path, unlike the man-made laws that are characterized by uncertainty between the human rights such as his right of life an dbetween the laws that permit his "merciful killing" )euthanasia(.
- Recommendations:
- Consideration should be given to the "disaster or accidents jurisprudence" whether these disasters be medical, economical, political or others, and necessary methodology should be made to generate Islamic laws for them from the roots of Islamic Sharia.
- The importance of group jurisprudence in the cases of accidents or disaster in the form of jurisprudence conventions or forums.
- Advice researchers and students in the postgraduate stage of master.s an d doctorate degrees to the study of accidents and the necessity to refer them to their roots in the Islamic Sharia.


أنقّدم بإهداء ثواب هذا العمل و هذا الجها المتو اضح إلى و الدي رحمه الله، وذلك براً به
ووفاء لـه، فلم يكن أياً تقليدياً عادياً، بل كان أباً وأستاذاً ومربياً فكم وجه بفعله قبل كلامه، وكم تلقينا أنا و إخو اتي دروساً في الحياة من خلا سيرته ومجلسه العامر بأطيلف المجتمع من أمراء وعلماء ومفكرين وشيوخ قبائل عامة الناس مما جعل هذا المجلس مدرسة عملية للاستفادة العلمية والعملية، فله مني الاعاء بللرحمة بأن رفع الله درجته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وكم كنت أتمنى أن يكون حاضراً لروئية هذا الجهـ المتواضع. كما أهدي هذا الجهج (لمتو اضع لمقام و الاتي حفظها الله وأمدها بصحة طيبة وحياة سعيدة فكم وكم أعطت بلا بخل وكم رعت بلا تقصير ، وكم نصحت بلا تـعير، مـاذا أقول في حقها، فالكلام قّليل أمـام شكرها والجهر قليل أمام برها، سائـلاً المولى أن يرزقنـا برها وأن يختم لنا ولها بغير .

ولا أنسى سندي بعد الله وعدتي أيـام شدتي أخواني و إخو اتي على دعمهم لي
وتثثجيعهم لي، فهم الوقود الذي أسير به، والحافز الذي يدفعني للأمام.
وأخص منهم صفي روحي وقرين فكري أخي الأصغر بسنه الأكبر بعقلّه ونصحه
وتوجيهه المهندس مشاري.

ويستحيل أن أنسى جهد زوجتي أم سلمى وعبدالله مصلحة شأني ، ومنظمة أمري بجهرها الاؤوب على تهيئة كل مـا يعينتي في حياتي العلمية و العملية، ومذكرتي بأخطائي و هفو اتي ، وكما جاء في الحديث (الانيا كلها متاع، وخير متاع الانيا المرأة الصالحة) [أخرجه مسلم]. فلهم جميعاً أهدي هذا الجهر المتواضع . والله الموفق ،،6،؛

البـاحث

## شكر وتققير

أولاً الله سبحانه وتعالى على آلاهـ الكثير، ونعمه الوفيرة، وأعظمها نعمة الإسلام و السنة
. والسبر على منهج المصطف
 الله) [ أخرجه الترمذي] فأقّقم الثككر أجزله إلى راعي هذه الجامعة المباركة ومؤسسها ورئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس
 وأهله على كافة الأصعدة ففنها إنثاء هذه الجامعة المباركة التي من أهم أهدافها تأصيل

 وحفظها إلى غير ذلك من توجيهاته المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسناته. ثم لا أنسى أن أتقّدم بالثشكر إلى مقام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروفـ و النهي عن المنكر ممثلة برئيسها اللسابق معالي الثيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث، ورئيسها اللاحق معالي الثيخ عبدالعزيز بن جمش الخمين وكافة مسئولي الرئاسة على دعمهر لي في ابتعاثي للار اسة وتثثجيعي اللامحدود على بذل الجهر في طلب اللعم من خلا الار اسة الالكاديمية . ثم

 الصياد عميد كلية الاراسات العليا السابق، والاكتور / عبدالرحمن بن إبر اهيم عميد الكلية
 إبر اهيم الاخيل رئيس قسم الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة.
والثكر الخاص لفضيلة شيخنا الاكتور / محمد المدني بوساق المشرف على الرسالة على جهوده الطبية وتوجيهاته اللدديدة ، ولا يفوتني أن أتقام بالثكر والتقاير لفضيلة شيخنا الأستاذ الاكتور / صالح السدلان والذي تثنرفت بمناقثشته لرسالتي هذانه، والثككر موصول إلى سعادة الأخ الأستاذ/ سعد بن محمد السالم أحد اللسؤولين في مكتب سمو وزير الااخلية، فضيلة الاكتور / فهـ الجهني- الأستاذ بجامعة الطائف، ولكل من أسدى إلي معروفاً أو مد إلىّ يد العون خلال مسيرتي العلمية، وأقول للجميع شكرأ وجزاكم الله خيرأ، وسدد خطاكم على الالي طريق الخير . والله ولي التوفيق،،،

## الفصل الأول

## مشكلة الار اسة و أبعادها

$$
\begin{aligned}
& \text { مقامة الار اسة } \\
& \text { مشكلة الار اسة } \\
& \text { تساؤلات الار اسة } \\
& \text { أهــافـ الار اسة } \\
& \text { أهمية الاراسة } \\
& \text { منهج الار اسة } \\
& \text { حود الارسة } \\
& \text { مفاهيم ومصططحات الار اسة } \\
& \text { الار اسات السابقة }
\end{aligned}
$$

## (الفصل الأول

## مشكلة الار اسة و أبعاد ها

## مقدمة الاراسة

إن الحمد لله نـحم ده، ونستعينـه، ونستتفره، ونـعوذ بـالله من شرور أنفسنا، ومن سيئـات أعمالنا، من يهله الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشهه أن لا الله إلا الله وحده لV




 المسداة، وعلى آله وصحبه وسلم تسلمهاً مزيداً، ثم أمـا بعد:

فلّ الثريعة الإسلامية قامت على أسس ثابتة ، وذلك لتحقيق مقاصد عليا، تسعى للحفاظ عليها، وهي كمـا ذكر أهل العلم خمسة وبعضهم يجعلها ستة وهي : (الدين واللفس والمـل و
العقل و العرض - وبعضهم يزيد ـ النسب ).

ومن ذلك فقد عُنيت الثريعة الإسلاميةٌ عناية فائقة (بحفظ النفس البشرية)، فشرعت لها
من الأحكام مـا يجلب لها المصالح ويدفع عنها المفاسد، ويدرأ الاعتداء عليها، و المقصود بالأفس التي جاءت الثريعة بحفظها، هي الأنفس المعصومة بالإسلام أو الجزية أو الأمـان .

قال الثاطبي :" ... المقاصد الضرورية ومنها حفظ النفس يكون بأمرين : (')
أحدهما :ما يقيم أركاتهَا ويثبتُ قواعَهها،وذلك عبـارة عن مر اعاتها من جانب الوجودِ . " " الثشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى : المو افقات ( دار الكتب العلمية، بيروت، مكتبة دار الباز، مكة
المكرمة . )،ص (ヶ/ヶ)

والثثاني : مـا يدرأ عنها الاختلال الو اقع،أو المتوقع فيها،وذلك عبارة عن مراعاتّها من جانب (العدم " .

وبناءً على هذا، فلِّ حفظ اللفس في الثشريعة الإسلامية له جانبان :
الجانب الأول: حفظ النفس من جاتب الوجود ومنه:
الحكمة الكبرى لمشروعية الزواج وهي التناسل والتكاثر، ووجوب تناول الضروري من الطعام و الثر اب و الملبس ، و إباحة المحرمات حال الاضطرار، والأمر بالتّاوي والعلاج من الأمر اض.

الجانب الثانـي: حفظ النفس من جانب (لعدم ومنـه :
تحريم الاعتداء على الأفسس والأطر اف بغير حق، وإيجاب القصاص أو الاية مـع الكفارة على قتل النفس المحرمة، وإيجاب الافاع عن النفس.

إن موضوع : القتل الرحيم أو مـا يسمى القتل بدافع الرحمة أو الثفقة ،داخل تصت هذا المقصد العظيم من مقاصد الثريعة بشقيه: الوجود ،و العلدم. ومصطلح القتّل الرحيم مصطلح حديث، ويع من النوازل الجديدة التي تحتاج أن تبحث بحثاً تأصيلياً شرعياً مقارناً؛ وذلك لقلة الأبحاث والار اسات العلمية في هذا الموضوع الههم و الخطير، وبالذات عندما نرى أن هناك صر اعاً فكرياً ،وقانونياً،وطبياً،على مستوى الع الم بين المـانعين و المجيزين لهذا (الموضوع، بل إن بعض الدول الأوربية مثل هولندا قد أقرت قانونأ يجيز القتّل الرحيم وعدم تجريمه،ووبعض ، الدول وإن لم تستطع إقراره قانونياً ولكنها قد سمحت، أو غضت الطرف عن وجود منتجعات ومصحات متخصصة في موضوع ( القتل الرحيم) يذهب لها الر اغب بذلك كما هو الحال في سويسر ا وغير ها.

بل إن هذا الموضوع أصبح له دعاة، ومؤيدون، وجمعيات تدعو إليه ، وتسعى للضغط على الجهات التشريعية في كل بلد لإقراره، وتشريع الإلن به وعدم تجريمه. وتتأكد أهمية البحث في

هذا الموضوع الأي يـع من النوازل الحادثة ؛ لكثرة التثشار عدد من الأمر اض المستعصية و والميؤوس منها، وهذا يجعل البعض من ضعفاء الإيمان يندفع للبعث عن مخرج من خلا ما يسمى بللفتل الرحيم ، بل و إن النظر إلى الواقع في المستثفيات والتزاحم على الأجهزة الطبية ، وبالذات في غرف العناية المركزة من قبل المرضى ، مما يجعل هذه المسألة مطروحة، وبشكل كبير وتستحق البحث و التأصيل ، فيتحتم شرعاً بحث هنا الموضوع لإيضاح الرأي الثرعي، و التفصيل فيه، وبيان صور هنا القتل، وتأصيلها شرعياً مع الهقارنة بالقو انين الوضعية لإيضاح موقف الثريعة عن غيرها، وبيان ما يترتب على ذلك من أككام،و مسئولية جنائية ،وعقوبات ، سواء للمريض أو وليه، أو للطبيب، أو المؤسسات الطبية ونحوها، علماً بأ ن المرضى وأوليائهم والأطباء وجميع العاملين في المجال الطبي يحتاجون لمعرفة الأحكام الثرعية في المسائل الطبية، وتدعيم ذلك من خلا بحوث علمية متخصصة في هذه المسألة، وغير ها من المسائل الطبية المستجدة. وإن مثل هذه الار اسات في المسائل النازلة ،والمستجدة ،يؤكد صلاح الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان،من خلا الاعتمداد على الأصول،و القو اعد الشرعية التي قررها الشارع الحكيم،وهي الحاكمة،و الضابطة لفقه النو ازل و المسائل المستجدة،ولذلك استّنت باللهّ واخترت موضوع (القتل الرحيم ) باعتباره نازلة معاصرة لم تثبع بحثًا قناعة بأهمية هذا الموضوع.

## مشكلة الاراسة

إن هناك صر اعاً قانونياً ،وطبياً،و أخلاقياً، عالمياً في أوروبا وأمريكا وغير ها من دول
العالم حول مسألة القتل الرحيم ،بين مؤيدين ومعارضين لإقرار قو انين تسمح بذلك وبين
رافضين لألك . بيد أن الدول الإسلامية مـزا الت في موقف الرفض والتحريم لمسألة القتّل الرحيم، وذلك على مستوى القو انين والأنظمة، إلا أن بعضها يتعامل مع هذه المسـألة بعقوبـات مخففة، أمـا على مستوى الو اقع العملي فقد وُجدت بعض الخروقات الطبية مبنية على قتاعات شخصية،وقد تخفف الأحكام قضائياً على القاتل بالنظر إلى الباعث الدافع لفعل هذه الجريمة ،



خلل إقرار بعض الدول الأوربية لذلك ، أو ظهور جمعيات للقتل الرحيم والتي تقوم بدور دعائي ضاغط على الحكومـات، والمؤسسات القانونية لإقرار ذلك وجعل ذلك من حق الإنسان

في الموت، وأن ذلك من باب الحرية الثخصية، ولهذا ينبفي على المؤسسات العلمية والباحثين الثشرعيين، التصدي لبحث هذه المسألة النازلة ، على مجتمعاتنا،وذلك لنصل إلى الرأي الشرعي في هذه المسألة، ،بيانها،وبيان صورها التي تتدرج تحتها،وتأصيلها برد هذه المسألة إلى الأدلة والأصول و القو اعد الثشرعية التي تنبني عليها.

وهنا يبرز اللوؤال الرئيس الأي تسعى الدراسة للوصول إلى جواب عنه وهو: - مـا مفهوم القتل الرحيم، ومـا صوره، ومـا الحكم الشرعي فيها مقارنـاً بـالقوانين الوضعيـة، ومـا المسئولية الجنـائية المترتبة على ذلك ؟

## تساؤلات الار اسة

وللإجابة على اللؤال الرئيس تثنتق التساؤلات الفرعية التالية：
( ما مفهوم مصطلح ( القتل الرحيم ) ( النشأة ، الأسباب ، الأنواع والصور) ؟

「－ما الرأي الطبي في موضوع（ القتل الرحيم ）وما علاقتّه بأخلاقيات المهنة الطبية؟
「 م ما موقف الثريعة الإسلامية من القتل الرحيم ؟
\＆－ما موقف القو انين الوضعية من القتل الرحيم ؟
－－ما المسئولية المترتبة على مسألة＂القتّل الرحيم＂في الشريعة الإسلامية والقو انين
الوضعية ؟

1－بيان مفهوم مصطلح（القتل الرحيم）（نثأته ، أسبابه، أنو اعه وصوره）．
「 「 بيان الرأي الطبي في（ القتل الرحيم）، وعلاقته بأخلاق المهنة الطبية．
「 「－بيان موقف الثريعة الإسلامية من موضوع（القتل الرحيم）؟ ؛－－يبان موقف القو انين الوضعية من موضوع（التتل الرحيم ）؟
－－توضيح اللمسئولية الجنائية في هنه النازلة ، وما يترتب عليها من عقوبات في الثريعة الإسلامية ،و القو انين الوضعية ．
أهمية الدر اسـة

1－إن هذه المسألة من النوازل،التي لم تحظ بالحظ الو افر من البحث والتأصيل العلمي
．الشرعي
「 「－إن الحاجة لار اسة هذا الموضوع تكمن في ظل انتثار عدد من الأمر اض المستعصية و الميئوس منها، وارتفاع تكاليف العلاج المادية لمثل هذه الأمر اض مع ضعف الإيمان عند البعض في حالة المرض ．

「 (الطبية وغير ها، إلى معرفة الحكم الثرعي المعتمد على الدليل والتأصيل العلمي.

؛ -إقرار بعض الاول الأوربية في قوانينها ،جواز هذا النوع من القتلّ، وعدم تجريمه .
ويخشى تأثر بـض الاول العربية والإسلامية بهذه التثشريعات في ظل عدم وجود
دراسات مؤصلة شرعياً في مثل هذه النوازل.

0 -قيام جهود منظمة وراء هذا النوع من القتل على شكل جمعيات ، واتحادات و إقامة
المؤتمرات ،للترويج لهذا الفكرة.

7 -انتثـار ثقافة الاتتحار، والحق في الموت،في بعض الدول الأوربية من خله (منتجعات
مخصصة للقتل الرحيم ).
منهج الار اسهة
1 -نظراً لطبيعة دراسة مسائل النو ازل الفقهية و القانونية المقارنة،وو التي تعتمد على
الأدلة الثرعية ،و القواعد الفقهية، والنظر في أقوال أهل العلم الثرعي، ومقارنة ذلك
بالقو انين الوضعية، ثم النظر بما كتب المختصعن،فيما يفيد في إيضاح الصورة
الحقققية لهذه المسألة وبيانها، فــن هذه الار اسة أسلك فيها جانباً نظرياً،يعتمد على
المنهج الاستقــر ائي التأصيلي النقدي الذي يقوم على استخلاص، واستنتاج النتائج
من خلال النظر في الوثيائق المتوفرة عن مثكلة الاراسة، ومن ثم تحليلها ، للوصول إلى إجابات عن أسئلة الاراسة.
إجراءات الار اسة
| - التُعريف بمصطحات الار اسة ،وكل ما يحّاج إلى تعريف وإيضاح .
r - -أذكر أحكام الشريعة الإسلامية وأبينها بلٔلتلها، ثم أتبعها بالقو انين الوضعية على وجه
المقارنة .

「 في كل مذهب، مع ذكر ألدلتها، وقا أقتصر على أهمها.

؛ -الرجوع إلى الكتب ، والأبحاث ، وقرارات اللمجامع الفقهية،و الفتاوى المعاصرة،في هذه المسألة و غيرها من المسائل النازلة و المشابهة،،لاستفادة منها.
○ -الإشارة إلى اسم السورة، ورقم الآية في المتن.

I -تخريج الأحاديث من مصادرها، فلن كانت في الصحيحين أو أحدهما، اكتفيت بذلك، وإلا قمت بتخريجه من كتب السنة ، مع ذكر أقو ال أئمة الحديث فيه بثكل مختصر بالحاشية.
(الرجوع في التُريف اللغوي لكل مفردة إلى معاجم اللغة المعتمدة. ^ - التعريف ببصض الأعلام المهمة الواردة في الار اسة ، ووضعها بالحاشية. 9 - قسمت الار اسة إلى فصول ، ثم مباحث.

- . آخر الار اسة يضم قائمة المراجع التي اعتمدتُ عليها،و استففت منها،حسب الترتيب الأبجدي.

وهذه هي الطريقة التي سرت عليها ، وأسأل الله العظيم أن يرزقني العلم النافع والعمل الصالح و الإخلاص لوجهه في هذه الار اسة وغير ها،كما أسأله التوفيق ،و السداد، والإعانة، بما يعود عليّ وعلى كل قارئ لها بكل مفيد.

حود الاراسة
 صوره وانواعه ، ومعرفة الحك الشزعي فيها مقارنا بالتو انين الوضية ومانيا مدى المسؤو لية الجنائية في ذلك .

## مفاهيم ومصطلحات الاراسة

1- القتل الرحيم ( القتل بدافع الرحمة):





> لا يرجى شفاؤه، ولم يع يطيق تحمل آلاهم((F).

وقيل هو : تسهيل موت الشخص الميئوس من شفائه ،بناءُ على طلب ملح منه ،مق دم

> للطبيب المعاتج(5).

وقيل أيضأ هو : استجابة الطيبب المعالج لرغبة مريضه بانهاء حياته؛ نتيجة ليعاناة هنا
الهريض من آلام مبرحة لا يمكن تملها، والميئوس من شففائها نهائيا وقطيبا(م).
( () هو: أحمد بن فارس بن زكريا، مولاه بقزوين ، ومرباه بهمدان، و أكثر إقامته بالري ،كان رأساً بالأدب



 ( (')
الجيل ، (مـادة:قتل) (ه/0)

الجديدة، ص(\% \& \&)

طww.e-cfr.org/index.shtml طا، ص (^7)، وانظر : قرار مجلس الإفتاء الأوروبي





النتعريف الإجر ائي:
تسهل موت اللفس البشرية ومن في حكمها بدافع الرحمة والثشفقة من الطبيب أو
غيره سو اء كان بطلب رضا من المريض أو ذويـه أو لاونهـما.
وبهذا يكون التعريف شاملاً لحقيقة (القتل الرحيم وصوره المختلفة سوعا مـا وقع على
نفس مكتملة النمو أو على الجنين غير مكتمل النمو، وسواء كان من الطبيب أو غيره، وسواء
كان برضا من المريض أو ذويـه أو بدون رضا .
r- النوازل:
لغة: جمع نـازلة، وهي المصيبة الثديدة من شدائد الدهر تنزل بـالناس (').يقال نزلت
بهم نـازلة ، ونـائبة، وحادثة، ثم آبدة، وداهية وباقعة ثم بـائقة وحاطمة وفاقرة ثم غاشية وو اقعة وقارعة ثم حاقة وطامة وصاخة (؟) وهذا التقسيم اللغوي باعتبار درجة ومرتبة شدة

هذه النازلة بالناس، وتجمع على نوازل ونـازلات.
اصطلاحاً : تطلق كلمة النوازل بوجه عام على المسـائل والوقائع التي تستدعي حكماً
شرعياً، والنوازل بهذا المعنى تشمل جميع الحوادث التي تحتاج لفتوى ، أو اجتهاد ليتبين حكمها الثرعي سواء كانت هذه الحو الث متكررة أم نادرة الحدوث، وسواء أكانت قايمة أم جديدة ، غير أن الذي يتبادر إلى الاهن في عصرنا الحاضر من إطلاق مصطلح النازلة (نصر افــه إلى و اقعــة أو حادثة جديدة لم تـعرف في السابق بـالثكل الأي حدثت فيه الآن






( ()

ץ - الإ-عاش:

لغة : يقال نعشه الله ينعثه نعشأ وأنعثه : رفعه. وانتشش: ارتفع، والاتتعاش : رفع
الرأس.
قال ابن السكيت: نعشه الله أي رفعه ، ولا يقال :أنششه وهو من كلام العامة(1). المراد بالإععاش عند الأطباء : المعالجة المكثفة التي يقوم بها طبيب أو مجموعة من الأطباء ومساعديهم لمساعدة الأجهزة الحياتية حتى تقوم بوظائفها ،أو لتعويض بعض الأجهزة
६ المعطة قصد الوصول إلى تفاعل منسجم بينه(ا().

يعرف الأطبـاء الموت بأنه : " توقف القلب، و الاورة الاموية، والتنفس توقفاً لا رجعة

وموت الاماغ هو: تلف دائم في الاماغ يؤدي إلى توقف دائم لجميع وظأثفه بما في ذلك
جذع (الماغ().
ومكونات الاماغ هي : المخ ، المخيخ ، جذع الماغ .

-     - الإجهاض:

لغة: مادة (ج هـ ض) اجهضت الناقة إجهاضاً أي ألقت ولاها بغير تمام . والجهيض السقط الأي تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش(5).

اصطلاحاً هو: إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة، ويسمى -أيضاً- الإسقاط

> و الطرح و والإملاص(o) .


## الار اسـات (لسابقة"

لقد بذلت الجهـ في (البحث عن دراسات سابقة في نفس موضوع دراستي للاستفادة منها ولم أجد إلا در اسة واحدة في نفس الموضوع، ودراسات تتثثابه مـع موضوع در استي في

بعض جوانبه ومنها:
(1) (1 (1) بعنوان (القتل بد(فع الرحمـة) وقد أجريت هذه الار اسـة كبعث تكميلي مـاجستير في المعهر العالي للقضاء ، جامعة الإمام محمد بن سـود الإسـلامية بالرياض ، الريـاض، المملكة العربية السعودية.

و هدفت الار اسة إلى نـريض القتّل بدافع الرحمة، وتاريخه، وأسبابه، و أنواعه، وطرق إثبات القتل بد(فع الرحمة، والآثار المترتبة عليه . واستخدم البـاحث المنهج الاستّقرائي - التأصيلي

وتوصلت الار اسـة إلى عدد من النتّائـج من أهمها: 1 -تحريم القتل بدافع الرحمة بجميع أنواعه.

- r r

ץ ـ أن قيام الطبيب بالقتل بدافع الرحمة كما هو محرم شرعاً ومعاقب عليه فهو مناقب للأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها الطبيب. التعليق على الار اسـة:

لقد اتفقت هذه الار اسة مع در استي في أمور، واختلفت في أمور وهي :
أوجه الاتفاق:
إن الموضوع واحد ، وهذه الار اسة هي تثري دراستي من الناحية الفقهية الثرعية.
أوجه الاختلاف :

ا
مقارنة.
r - -عدم العناية بتفصيل صور القتل الرحيم وتأصيلها.
 الإنسان في (الفقه الإسلامي : وقد أجريت هذه الار اسةة للحصول على درجة الاككتور اه بكلية الثشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسدلامية، الرياض،

المملكة العربية السعوديـة.
و هدفت هذه الار اسة إلى التعريف بنازلة نقل أعضاء الإنسان وبيان أحكامها والأصول
و القواعد الفقهية التي يتخرج عليها حكم هذه النازلة والتصور الثرعي و الطبي للموت
الاماغي، وحكم نقل أعضاء (الميت دماغياً، وحكم الإجهاض، وأحكام نقل أعضاء الأجنة ومـا
يتبعها من أحكام . وقد استخدم الباحث المنهج الاستترائي التأصيلي.
وتوصلت الار اسة إلى عدة نتائـج من أهمها:
1
الحكم هو قواعد الضرورة ورفع الحرج والنظر في المال ، والموازنة بين المصالح
و المفاسد.
r
r +القول الراجح في الإجهاض أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا في حالة
الضرورة .
التعليق على الاراسة:
أوجه الاختلاف:
لقد اختلفت هذه الار اسة مع در استي في موضوعها.
أوجه الاتفاق في عدة مسائل :
1 حق الإنسان في التصرف ببدنه أو بدون غيره.
「 「 - موت الامماغ وحقيقته في الثريعة وفي الطبـ
r

## الفصل الثاني

التتل الرحيم (مفهومه، نشأته،،
أسبابه، أنو اعه، صور ه)

المبحث الأول: مفهومه
المبحث الثاني: لمحة تاريخية عن نثشأته
المبحث الثالث: أسبابه
المبحث الرابع: أنواعه وصوره
المبحث الخامس: التتل الرحيم وأخلاقيات المهنة الطبية

## (المبحث الأول

## مفهوم القتّل الرحيم

القتل الرحيم (القتل بدافع الرحمة):

التقل لغة: قال ابن فارس (":(القاف و التاء واللام أصل صديحعيلل على إذلال وإماته).




اسم مفول.
وفّ يطلق التتل ويراد منه العلميقال :قتل الثشيء خبراً، علمه، ويطق ويراد منه المزع،




وجمعه أنتّا.



 معجم مقاييس اللغة (0\%/0)

أما تعريف (القتل في الشرع : قال الراغب الأصفهاني(): " أصل القتل إز الة الروح عن الجسد كالموت، للكــن إذا اعتبـر بفعل المتولي لذلك يقال : قتلل. وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال :
 ومن عبار ات الفقهاء - رحمهم الله- في تعريف القتل ما يلي:

> قال البابرتي(+):" فعل من العبد تزول به الحياة" (\$).

وقال ابن عرفة(ْ): " زهوق نفسه بفعـه ناجزاً، أو عقب غمرته" ().
(1) هو :الحسين بن محمد بن المفضل أديب لغوي مفسر من مؤلفاته : مفردات ألفاظ القرآن، والبيان في


الراغب الأصفهاني( 1 ( 9 م): معجم مفردات ألفاظ القران مادة (قتل ) ، طا، دار الكتب العلمية،
ص(7 • \&)
( فيه الكتب المفيدة منها :شرح العناية على الهاية وشرح الجامع الكبير وشرح مشارق الأنوار توفي


- انظر: ابن قلطوبغا، قاسم(
 צ9 ا9م): شذرات الأهب في أخبار من ذهب، تحقيق : عبدالقادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، ، ط ا ،




 - انظر: مخلوف، محمد محمد: شجرة النور الزكية، (دار الفكر)، ص(YYV)، ابن فرحون، إبراهيم بن نور


 المعموري، طا، بيروت، دار الغزب الإسلامي،
وقال الثربيني(": " الفعل المزهق، أي القاتل للنفس" (「).

وقال الرحيباني() "فعل مـا يكون سبباً لزهــوق اللفس، وهو مفارقـة الروح (البدن" (\&) أمـا تعريف مصطلح القتل الرحيم (أو القتل بدافع الرحمة ) كنازلة جديدة،فقد درجت اللغات الأجنبية على تسمية هذا النوع من القتل (الأوثانازيا) (Euthanasia)، وهي في اللغة (الفرنسية مكونة من مقطعين :الأول:(EU)،وتعني الطبيب من(Thamatos) وتتعني الموت. ومعناه هو : الموت بلا معانتاة،أو الموت بقصد إنهاء معانـاة المريض الذي يستحيل شفاؤه،أو قتل بدافع الرحمة أو المرحمة،أو القتل بدافع الثفقةة أو القتل الرحيم(0)، وأهم التعاريف:
(1) هو محمد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهري الثافعي الفقيه المفسر،كان زاهداً ورعاً من مصنفاته :



 وقته، جلس للتدريس فقصد من أماكن متعددة، من مؤلفاته: مطالب أولي النهى وتحفة الفقهاء، توفي عام ( \&
 الامام، دار ابن (الجوزي، طا، صץ ص٪.





- المعيوف، عبدالمحسن ، القتل بدافع الرحمة، رسالة ماجستير لم تطبع، جامعة الإمام محمد بن
سعود الإسلامية ، ص(V اـهq ا).

أولاً: نوع من القتّل يرتكبه شخص،قد يكون طبيباً وقد لا يكون؛ لتخليص مريض لا يرجى شفاؤه، ولم يعد يطيق تحمل آلامه(1).

ثُانياً: تسهيل موت الثخص الميئوس من شفائه ،بناءً على طلب ملح منه ،مقدم للطبيب
(لمعالج(؟).

ثالثاً: استجابة الطبيب المعالج لرغبة مريضه بإتهاء حياته؛ نتيجة لمعاناة هذا المريض من آلام مبرحة لا يمكن تحملها، والميئوس من شفائها نهائياً وقطعياً(٪).

ومن خلا مـا ذكرنـا من تعاريف فـلِن المقصود منـه هو :تسهيل موت شخص مـا يعاني من أمر اض ميئوس منها، ولا يرجى شفاؤه منها، فيقوم الطبيب، أو غيره بهذا القتل بدافع الرحمة والثفقة سلبياً أو إيجابياً، لإراحة (المريض من آلامه المبرحة من مرض لا يرجى الثشفاء منه، بطلب من المريض نفسه أو من أهله، وقد يكون من دون طلب من المريض ولا من أهله.

( (المنارة،ط1 ،)،ص (^7)، وانظر : قرار مجلس الإقتاء الأوروبي (7)

وأوصافه المختلفة، ص(1+9)، شرف الاين، أحمد : الأحكام الثرعية للأعمل الطبية، (الكويت،

## المبحث الثاني

## لمحة تاريخية عن نشأة القتل الرحيم

ينسب مصطلح القتل الرحيم أو القتل بدافق الرحمة إلى الققى، والفيلسوف الإجليزي روجيه بيكون" الأي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي والذي كان يقول : " على الأطباء أن يعملوا على إعادة الصحة إلى المرضى، وتخفيف آلامهم، ولكن إذا وجدوا أن شفا عهم لا أمل فيه، فيجب عليهم أن يهيئوا موتأ هادئًا وسهلاً . وإن الأطباء لا يز الون يعذبون مرضاهم، رغم قتاعتهم بأتهم لا يرجى شفاؤهم وفي رأيي أن عليهم فقط في هذه الأحوال أن يطفئأ بأيد يهّم الآلام و النزع الأخير" (').

ولهذا الكلام أقو الّ" وأصولّ سابقة له، فنجد أن العرب قبل الإسلام كانوا يقومون بو أد
بناتهم لأسباب مختلفة كالفقر وخثية العار وغيرها، ولم يكن هذا نا بع من كراهيتهم لبناتهم، ولكن خوفهم من إطعامهن أو خثية العار كان باعثأ ودافعاً لذلك الفعل، وهذا مشابه للقتل بدافع الرحمة و الثفقة من جهة الباعث والدافع، وقد جاء القر آن الكريم ناهياً عـــــــن هذا


 [النحل: 0^:09] كما أن لكلام " روجيه بيكون" أصولاً في الفلسفات اليونانية القليمة فهذا " أفلاطون

يقول في كتابه الجمهورية الكتاب الثالث والآي قرر فيه: " إن على كل مواطن في دولة متقدمة واجباً يجب أن يقوم به ؛ لأهه لا يحق لأحد أن يقضي حياته بين الأمر اض والأدوية،

ويجب وضع قّانون مؤداه وجوب تّقديم العناية إلى كل المو اطنين الأصحاء جسمياً وعقلاً، أما (الاين تنقصهم سلامة الأجسام، فيجب أن يتركوا للموت"(') وهذا الكلام موافق لكلام " سقر اط" وأتباعه الأين سموه " التدبير الذاتي للموت بشرف "

ولذلك نجد سقر اط سعى لتطبيق ذلك على نفسه، وذلك عندما سعى طلابه وتلامذته لتهيئ الوضع له لتهريبه من السجن الذي سجن فيه، رفض ذلك بل ولجأ إلى تناول السم لكي يموت بشرف" ().

وكان " توماس مور" في كتابه (الوهم) Utopie عام 17 ام، يرى أن على القساوسة والقضاة حث التعساء على الموت، وكان هذا هو نفس رأي (الفيلسوف " نيتشه"(٪) . أمـا على مستوى النظم الحديثة:

ففي عام 7 • 9 ام وضعت ولايـة أو هايو بـالولايـت المتحدة الأمريكية مشروع قانون يجيز لكل مريض بمرض لا يرجى شفاؤه، أن يتقام بطلب لاجتماع لجنة مكونة من أربعة أشخاص على الأقل لتقرير مـا إذا كان من الملامم وضع حد لهذه الحياة أم لا، ولكن مجلس النواب

والكونجرس رفضل هذا المشروع " (؛).
وفي عام 9 l 9 ام كاتت روسيا أول دولة أوروبية تصدر قانوناً لا يجرم مـا يسمى بقتّ الرحمة بناء على طلب المريض، ولكن لم يمض أشهر حتى ألغي هذا القانون لآثاره السلبية(0)
(1) المرجع المسابق، صّا .


(£) (انظر: عبدالجواد، محمد: بحوث في الشريعة الإسلامية و القانون في الطب الإسلامي، مرجع سابق، ص

- و انظر: المعيوف، عبدالمحسن: القتل بدافق الرحمة، مرجع سابق ، ص Y ب . (0) المرجع السابق، صr r .

وفي عام • هو ام تم إنشاء الجمعية الأمريكية لقتل الرحمة ، والتي تغير اسمها عام 9V.

وفي عام 9 و 9 ام تقدمت إحدى الجمعيات المؤيدة للقتل الرحيم في إنجلترا بمشروع قانون يبيحه ولكنه رفض(1) .

وفي عام 9 T ا هــ أصلر " أدولف هتلر " مرسومـاً سمح بموجبه للأطباء بتصفية الأثخاص بالموت، لأولئك الأين يقرر الأطباء أن هؤلاء غير ممكن علاجهم بعد فصص طبي عميق، وبهذا قام من عام • \& 9 ا هــ، وحتى نهاية (الحرب العالمية الثانية

بتصفية rVo ألف شخص(r (r).

وفي عام 9 ام تأسست جمعية بريطانية لت يُير الموت وتسهيله ، وتقديم المساعدات المادية و النفسية لمن يرغب بالموت(ّ).
 يؤيدون القتل الرحيم، وبنـاءً على هذا يصبع من حق المريض القيام بمـا يسمى القتل الرحيم، استناداً لمبدأ الحرية في الموت مقابل الحق في الحياة، كمـا قرر \%V7 منهم رغبتهم في تعديل القانون الجنائي الفرنسي الذي يجرم القتل الرحيم ، وذلك وفقاً لمـا عبرت عنه إحدى الجمـيـات المسمـاة " الحق في الموت بكرامة"(£).



- و انظر : حومد، دراسات معمقة في القانون الجنائي، مرجع سابق، صه ابر.

(٪) (انظر: أحمد، بلحاج العربي: الأحكام الشرعية والطبية للمتوفي في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث

- وانظر: المعيوف، عبدالمحسن: القتل بدافع الرحمة، مرجع سابق،ص\&


## وتقول الاكتورة " هدى قشقوش ": " عاصرت بنفسي في عام ANV ام بفرنسا وألمانيا

تز ايد اتجاهات الرأي العام لقبول فكرة إباحة القتّل شفقة، والمطالبة بتعديل التشريعات الجنائية للسماح بإباحته، وانتشار جمعيات المتطوعين الأين يدعمون هذا الاتجاه ، وبالذات في قضية "دانيالا" تلكك الفتاة الألمانية التي تبلغ من العمر rV عاماً ، و التي أصيبت في حادث تصادم عام r 9 ا ام أدى إلى شلل كلي، ولم تُعِ تستطيع تحريك أي جزء من أجزاء جسدها، وظلت في حالة شلل تام لمدة خمس سنوات، وطالبت بحقها في الموت، وانضم إليها الرأي العام في ألمانيا إلى أن تطوعت فتاة مجهولة في منظمة " (الموت الإنساني" وفي تاريخ 9^^ 1 1م ساعدتها هذه المتطوعة (المجهولة على الموت (1) .

## و أما على صعيد الحو ادث الفردية التي تتبع من اجتّهادات شخصية:

ففي عام 9 ا 9 ام قتل أحد وكلاء النيابة العامة في فرنسا زوجتّه المصابة بشلل نصفي نـاشئ عن إصابة في الرأس، وذلك لكي يخلصها من آلامها الثثديدة
و المبر حة (ץ).

وفي عام • 9 ام قام زوج أمريكي بقتل زوجتّه بـالسم بن اءً على طلبها، وكانت مريضة بمرض مستعصي وغير قابل للثثفاء.

وفي عام 9 و 9 ام قتلت فتاة فرنسية خطيبها الذي كان مصاباً بـالسرطان فقامت بحقته
بكمية كبيرة من المورفين، ثم قتّلته بمسدسها(؟).
(1) قشقوش، هاى حامد: القتل بدافع الثشفة، مرجع سابق، ص٪ ا

 (

- و انظر: المعيوف، عبداللمسن: القتل بدافع الرحمة، مرجع سابق، صبّ

وفي عام 977 ام أجرت نقابة الأطباء استفتاء ظهر منه أن . يمارسون القتّل الرحيم، وذلك لوضع حد لحياة (الميئوس من شفائه، لتخليصه من
آلامه المبرحة دون علم المريض أو أسرته(').

وفي عام 9 T ام نشر طبيبان أمريكيان مقالاً ذكر ا فيه أن مؤسسة متخصصة بالعناية بالأطفال المولودين حديثأ، بموجب قرار اتخذه الجهاز (الطبي (المحالج والآباء بعدم بذل أي عناية لهؤلاء الأطفال(٪).

وفي عام 19 9 ام نجد منظمة تطلق على نفسها " منظمة القتل الرحيم" قامت بإنشاء شبكة إعلامية ضخمة تنتشر في (V) دول و(V \&) ولاية أمريكية وتققوم هذه الثبكة بدور خطير لتثقيف الناس بأهمية القتل الرحيم من خلل نشر المجلا $\quad$ ت وأشرطة الحاسب الآلي، ويوجد هاتف على مدار اللساعة للرد على استفسـارات المتصلين،

وللمنظمة موقّ على شبكة الإلترنت يزيد عدد زواره على (ع ا) (ألف زائر. (؟)
وفي نفس العام 9 9 ام أنشئت جماعة تسمي نفسها " الموت بكر امة" وقامت بعمل استفتاء في ولاية واشنطن، وقد كتبت في ورقّة الاقتراع (هل تو افق على إنهاء حياة

## (المريض الميئوس من شفائه؟) (؛)




- و انظر: الجندي، إبراهيم صادق: الموت الامـاغي، مرجع سابق، ص9 11 .
- و انظر : المعيوف، عبدالمـحسن: القتل بدافع الرحمة، مرجع سابق، ص٪ Y .
(T) المرجع السابق، صזّ .
 صv:99: 99
(६) انظر: المعيوف، عبدالمحسن: القتل بدافع الرحمة، مرجع سابق، صهب،
- و انظر: الحيري، محمد فتحي: اعتداءات على الحياة بين المتحضرين والمحتضرين، مجلة الفيصل، العدد .19r

وبناءً على هذا الإرث التاريخي للمشكلة في الغرب ، وهذه الجهود الكبيرة سابقاً ولاحقاً،
و التي ذكرنـا بعضها، فإنها بلا شك أثرت تأثير اً كبير اً على الرأي العام الغربي سواء بالتأثير المباشر أو غير المباشر على صناع القرار وواضعي القوانين والتأثثير على الأطباء و المؤسسات الطبية و أفراد المجتمع سواء المرضى أو ذويهم وغيرهم.

ولذلك نجد أن الحكومة الهولندية في عام 99 9 ام قد أجازت وأقرت مشروع قانون
يجيز القتل الرحيم، والمساعدة على الانتحار حتى بالنسبة للأطفال مـا فوق r I سنة (').
ورغم عدم وجود إحصائية سنويةة في هولندا توضح عدد الحالات التي تم قتّلها بدافع الرحمة، فإن التققيرات تختلف من ألفي حالة سنوياً في أقل تقدير إلى عشرة آلاف حالة سنوياً

في أكمل تقدير (؟).
وفي بريطانيا قالت البروفيسورة " هيزل بيـنِ" عميدة لكلية (القانون الطبي في جامعة
كنيت" أنه أحصي ما لا يقل عن (1 ( ) ألف حالة وفاة تمت في سنة واحدة، على أيدي أطباء ممن يعالجونهم من أمراض مستعصية تحت مقولة " الموت الرحيم" (؟).
 الو افقين إلى سويسر ا بحثاً عن المساعدة ، لإنهاء حياتهم من (r) أثخاص في عام
إلى (0 ه) شخصلً في عام Y • • r م.

لإتهاء حياتّهم سنوياً، ويرفض ما يقرب من ثلثيهم ، ونصف الأين يقلوّون عادة مـا يموتون لأسباب أخرى، والبقية ويقدرون بــ( • . F) شخص هؤلاء تتم مساعدتهم لإتهاء حياتهم.
 مسناً يقيمون في عدة دور للعجزة(').

ولم يقف الغرب عند اقثكلا القتل الرحيم على أصحاب الأمراض العضوية الميئوس من شفهائها بل ازداد الأمر اتساعاً وبعداً عندمـا أضيف إلى ذلك أنه من الممكن تطبيق القتل الرحيم على الأين يعانون من أمر اض نفسية ، كما طالب طبيب نفسي بريطاني في المجلة الطبية البريطانية بالسمـاح بالقتل بدافع الرحمة لمن يعاني من أمر اض نفسية مزم نٌّ لا يمكن الثثفاء منها، بل زاد الأمر ، واتسع حتى جاءت المطالبة بتطبيق القتل الرحيم على كل من يعاني من ظروف معيشية وحياتية صعبة، ككبار السن الأين يعانون من أمراض متعددة، ولا يستطيعون مساعدة أنفسهم في قضاء حاجاتّهم كالبول والغائط، مما يكلف الأسرة عبئَوجهداً كبيرين، فلذا
من حق الأسرة أن تطلب إنهاء حيـتـه بمـا يسمى (الموت الرحيم) (٪).

وبهذا نجد أن العالم في مواجهة خطر جسيم لا يقيم للإســان احترام اً بمجرد أنـه أصـابه
مرض، أو أصبح غير قادر على العمل، فلهذا يرون أنـه مـا دام غير قادر على الإنتاج والعمل ثّ إن علاجه يكلف أهله وذويه ومجتمعه تكاليف باهظة، فإنه من حق الأهل و المجتمع و الدولة التخلص من هذا الحمل الثقيل، وهذه نظرة قاصرة ومـادية جشعة للإسان، وهي أنه لا بقاء إلا
. لألقوى والأصلح
أمـا في العالم العربي والإسلامي فلم تصل المشكلة لهذا الحد ؛ لأن دينتا وتاريخنا وتراثثـا الإسلامي يضع الإسسان موضع اللققدير والاحترام كيف لا، ونـن نؤمن ونسمع قول الله تعالى :



 () المرجع السابق، صף

- و انظر: البـــار، محمد بن علي: أحكام التداوي والحالات الميئوس منها،مرجع سابق صr Ar - Ar .

ولكن هناك مخاوف كبيرة من التأتُر بالمجتمعات الغربية، كما هي عادة العرب
و المسلمين في قرون الآحطاط والتبعية، فكلما نعق نـاعق في بلاد الغرب، وجدنا له صدى في بلاد الإسلام فكيف إذا كان هذا النا عق على شكل قو انين ومنظمات، ورأي عام غربي يزداد يوماً بعد يوم، ولهذا وجدنا في بعض القو انين العربية إشثارات لمثل هذا القتل بل، وجعلت أحكامها مخففة علي،، كما في (قانون العقوبات اللسوري في المادة اللبنـاني (لمـادة ror o و وغيرها، فقامت بتخفيف العققوبة فيها، حيث تم تخفيف الحكم بللثظر إلى الافافع وهو الرحمة والإشفاق وبطلب وإلحاح من المجني عليه.

أمـا على صعيد الحو ادث والاجتّهادات الفردية فقد قامت ممرضة في جمهورية مصر العربية بحقن ثلاثة عشر مريضاً من مرضى (العناية المركزة بمستثفى الإسكندرية الجامعي، (') بعقار مرخ للعضلات تسبب في وقف تنفسهم.

وفي تونس قامت فتاة تبلغ من العمر (1 1 ) سنة بقتل شقيقها البالغ من العمر أربع
سنوات إثفاقاً عليه من آلاممه، وتم إدانتها والحكم عليها، فثارت ضجة في الرأي العام اللتونسي ضد الحكم تزعمها عدد من طلاب كلية الحقوق، والمو اطنين المثاين بقو انين ملاممة

لروح (العصر ومتطلباته(٪).
(1) (انظر: المعيوف، عبدالمحسن: القتل بدافع الرحمة، مرجع سابق،صV (1)



- و انظر: التايه، أسامة إبراهيم(• • طا،عمـان، دار البيارق، ص10^1 .


## المبحث الثالث

## أسباب القتل الاحيم

لقد نكونت أسباب تدعو إلى القتل الرحيم سواء ما كان عد المريض أو الططيب وهي: السبب الأول: رغبة المريض في القتل الرحيم للتخلص من الألم الجسدي والمعنوي:

انتثر في السنوات الأغيرة كثير من الأمراض المستصية على الطب ، على الرغ من



 المعاناة الجسدية والنفسية، بطل إنهاء حياته، وهذا الطلب يكون من خله صورتين:

الصورة الاولى: طلب المريض الصريح :
وهو أن يطب المريض قتله صر احة ، وذلك رغبة منه في إنهاء آلامه، وأن يكون هنا
الطلب قطياً لا شك ولا احتمال فيه، أو يطب ذويه ذلك إن لم يكن يستطيع الطبّ بنفسه، كـا لو كان في حالة إغماء.

ومن أمثلة الطلب الصريح والرضا بالتتل الرحيم، ففي عام . 9 ام قام
بقتل زوجته بالسم بناءُ على طبها، وكانت مريضة بمرض مستصصي وغير قابل للثفاءاء").


بطلب مساعدة إدى الهيئات المسئولة عن التقل الرحير، والتخلص من حياته بعل أن تبين أنه مصاب بمرض عضلّ في المخ(!).

$$
\begin{aligned}
& \text { - و انظر: المعيوف، عبدالمحسن: القتل بدافع الرحمة، مرجع سابق، صبّ } \\
& \text { () المرجع السابق، ص9r . }
\end{aligned}
$$

## الصورة الثانية: الطلب الضمني من المريض بالقتل الرحيم:

وذلكك بأن يقوم المريض بأعمل تدل ضرنيبأ على رغتّه بالموت، والتخلص من آلاهمه
وذلك لوصوله إلى حالة من فقان الثقة بالعلاج و الالطباء وياسّس تام من الثشفاء، مما يجطه يمتتع ويرفض العلاج، ويرفض الطعام والشراب، مما يؤدي به إلى الموت ، ولثلكك تُوم
 الحياة إذا أصيب بثثل هنه الأمراض الميئوس منها، ويعتد هنا التُوجه على مباً الحرية الشخصية واستقالاية الفرد في المجتمعات الغربية والحق في الموت مقابل الحق في الحياة والزي ئؤمن به المجتمعات الغريبة .
 أهم الأسباب التي يستند إليها دعاة ومؤيدو التتل الرحيم.
 شخص قـ تم قتّلم بو اسطة ما يسمى بالتّل الرحيم دون أن يكون هناك دليل على أن المريض قـا أبدى رغبة فوية وحرة في الموت(1). علماً بَنْ عدد حالات التقل الرحيم في عام 991 ام بناءً طلمى طبب المريض هي

 (1) انظر: البــار، محمد بن علي: أحكام التتاوي والحالات الميئوس منها،مرجع سابق، صAV. - و انظر: المعيوف، عبدالمحسن: القتل بدافع الرحمة، مرجع سابق، ص. ( ق (

اللسبب الثاني: رغبة أولياء المريض في القتل الرحيم لتخليصه من الألم
رحمةّ به:

إن السبب الثاني في تنفيذ التتل الرحيم إذا لم يستطع المريض إبداء رغبته بشكل صريح
أو ضمني وكان في حالة لا تسمح له بذلكّ ، ثم تقدم أهله بطب صريح بتنفيذ رغبتهم لتتفيذ القتل الرحيم على قريبهم لإراحته من الآلام ، وقد يكون هذا الطلب من ذوي المريض لأسباب كثيرة منها:

1 - الرغبة بالراحة من الآلام الجسدية والنفسية له ولهم.
r - عدم الجدوى في العلاج، أو نسبة الثفاء المتدنية لمريضهم الهصاب بمرض ميئوس
من علاجه.
r - التكاليف الباهظة للعلاج مع عدم قارتهم على دفعها.
؛ - تفكك الروابط الأسرية، والاجتماعية مما يجعلهم غير مهتمين- أصلاً- بمتابعة علاجه.
وقد وقعت عدة قضايا للقتل الرحيم كان سببها رغبة أولياء المريض لموته، ومنها:
في عام 977 ام قتلت " مرلي قر اند" طقلها؛ لأهه مصاب بفقان التّوازن وكان أصم
و أبكم وأعمى (1).

وفي عام 9 ام أصريبت " كارين آن كونيلان" الثابة الأمريكية بغيبوبة نتيجة تناولها الخمر مع حبوب الفاليوم، وقد مكثت ما يقارب عثر سنوات حتى عام ه19 ام، فتّذل الأبوان مع قسيس الأسرة، وطلبوا من اللمستثفى إيقاف الأجهزة طالما لا فائدة منها (٪).
(انظر: حومد، عبدالو هاب: دراسات معدقة في الفقه (الجنائي المقارن، مرجع سابق، صه عه ه .
وانظر : المحيوف، عبدالمحسن: القتل بدافق الرحمة، مرجع سابق، صץ

و-نظر : المعيوف، عبدالمحسن: القتل بدافق الرحمة، مرجع سابق، ص זّז.

## اللسبب الثالث: قناعة بعض الأطباء والمؤسسات الطبية بـالقتل الرحيم:

إن من الأسباب الرئيسة في القيام بالقتل الرحيم وتنفيذه، هو وجود عدد كثير من
الأطباء، و المؤسسات الطبية، و الممرضين الذين يملكون القتاعة الكبيرة في أنهم يجب عليهم
 يرون حتى ولو لم تكن الحقيقة كذلك، فلذّلك يسعون لإفتاع المرضى ، أو ذويهم فإذا حصلوا

على مو افقتهم كان أمرأ جيداً بالنسبة لهم، وإلا فإتهم على استعداد من إطلاق رصاصة الرحمة، كما يزعمون دون إذن المريض ؛ أو ذويه لأن هذا هو الطريق الصحيح كما يزعمون، وقد حدثت قضايا كثيرة بإنهاء حياة مرضى دون أخذ إذنهم أو أذن أهلهم .

كما ذكر الطبيب اليهودي الهولندي " هربرت كوهش" أنه لن يمانع في قتل شخص ميئوس منه يشعر بأنه قـ أصبح عبئأ ثقيلاً على أسرتـه. وقّ اعترف الطبيب الانماركي "أبس" أنه أنقذ عدداً كبيراً من المرضى الميئوس من شفائهم من آلامهم التي لم يعودوا يطيُّنها وذلك بالقضاء على حياتهم(1). وقام الطبيب " سكو" بقتل خطيبته عندما اكتشف أنها مصابة بالسرطان ، وحين شُ رحت الجثة تبين أن الإصابة بسيطة وقد ثبت أنه قتل أربعين شخصأ م ـن قــل مصابين بأمـراض عضالة من باب الرفق والرحمة بهم(ب).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: البــار، محمد بن علي: أحكام التـاوي والحالات الميئوس منها،مرجع سابق، ص اA. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الـميوف، عبدالمحسن: القتل بدافع الرحمة، مرجع سابق، ص \& }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - المـيوف، عبدالمحسن: القتل بدافع الرحمة، مرجع سابق ، صه }
\end{aligned}
$$

اللسبب الرابع: وجود قوانين تجيز القتل الرحيم في بعض البلان:
في عام 9 9 9 ام تأسست لجنة تثريعية لبحث ممارسات القتل الرحيم في هولندا وسميت هذه اللجنة باسم رئيسها " رميليتك"، وقامت بتقديم تقريرها الأي تضمن توصية تفيد بأن إعلان تقرير الطبيب الثرعي إلى النائب العام، فيما يتعلق بكل حالة قتل بدافع الرحمة والثفقة "القتل الرحيم" وهي إجراءات اختياريـة يعمل بها أحياناً وليست واجبة، ولذا يجب أن ، ثقنت في حالة تعديل القانون لتكون إجب|رية، وهذا بالفعل مـا حدث بتعديل القانون الهولندي ووجود هذه الإجر اءات في عام 9 ج 9 ا م، وأثبتت اللجنة في توصياتها أن الأطباء الأين مـرسوا القتل الرحيم على مرضاهم مـارسوه بضمير حي ، وأسلوب واع ، حيث منحوا المرضى

الموت بسلام بـلا ألم ومعانتاة(1) .

وذكرت لجنة " رميلِئكّ" إحصائية تبين مدى انتشار القتل الرحيم في هولندا في عام
991 9 ام ومنها:

1 - أن حالات القتل الرحيم دون طلب المريض حو الي ( ، 0 1 ) حالة بمـا يعادل نسبة

r - أن حالات امتتاع الأطباء عن الاستمرار في علاج مريض ميئوس من شفائه دون

نسبة الوفيات في السنة (「).

وكل هذا اعتمـاداً على قو انين تجيز القتّل الرحيم .



اللسبب الخامس: الجانب الاقتصصادي:
أولاً: قلّة الأجهزة الطبية و التزاحم عليها:
إن الناحيـة الاقتصلدية و المادية لكل مستثڤفى محدودة، وأن لها قارة استيعابية -مهما- كبرت فهي محدودة مقابلى ما يأتيها من حالات مرضية مفاجئة، وعند حدوث المفاجآت

وحصولها يجعل المستثنفيات في حرج شديد تجاه هؤلاء المرضى، وسوف يكون سبياً في تققيم الأحق والأولى بالرعاية على غيره، مما يجعل المستثنفى تمارس ما يسمى "القتّل الرحيم"، وذلك تحت تأثير ضغط ضعف الجانب المادي وقلّة الأجهزة الطبية، وبالذات في غرف العناية المركزة التي تُعل تكلفتها عالية جدأ، وهنا السبب له نصيب كبير من الو اقع كما له نصيب من النظر الفقهي و القانوني على حد سواء. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1) رحمه الله: " فإذا اجتمع و اجبان لا يمكن جمعهما فقّم و و أكههـا لم يكن الآخر في هذه الحالة واجباً ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تاركوأ و اجب أ في الحقيقة، وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأنىى في هذه الحالة محرماً في الحقيقة، وإن سمي ذلك واجبأ وسمي هذا محرمأ باعتبار الإطلاق لم يهِ " ( ${ }^{\text {( }}$

ولكن هذا لا يغني التّقصير في ذلك بل يجب بذل الوسع على كل قادر من ولاة الأمر ، والمسئولين بالسعي بمنع هذه المفسدة، والمقصر آثم ومشارك في الجريمة المنهي عنها وهي قتل النفس التي حرم اللهوومن بذل وسعه فهو مغذور ولا يكلف الله نفسأ إلا وسعها(٪).
(1) هو الإمام وشيخ الإسلام، أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام، بن تيمية الحراثي الامشثقي (الحنبل، برع في شتى العلوم، أحيا منهج اللبلف الصالح في عصر كثر فيه البدعة، وناظر المبتدعة
و الفلاسفة، له مؤلفات كثيرة أهمها، درئ تعارض العقلّ والنقل، ومنهاج السنة النبوية، و التدميرية و غير ها، انظر : ابن عبدالهادي، العقود الارية في مناقب شيخ الإسلام بن تيمية وشذرات
 عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، المملكة العربية السعودية، وزارة الثشئون الإسلامية و الأوقاف و الدعوة والإرشاد، . OV /r

ثانياً: التكلفة المادية البـاهظة للعلاج:
تشكل التكلفة المادية الباهظة لعلاج المرضى الميئوس من شفائهم سبباً من أسباب
الاعوى لما يسمى " (القتل الرحيم" وذلك بناءُ على النظرة المادية في البلاد الغربية فأي شخص لا يمكن الاستفادة منه فموته أولى من بقائه ، ومن ذلك كبار السن الآين بلغوا حد الثيخوخة ولا فائدة من حياتهم.

فقد دعت وزيرة الصحة في هولندا إلى إقرار مقترح قانون يجيز قتّل كبار السن الآين
يشعرون بالملل، وعدم جدوى الحياة (1) .
وإن النظظر إلى التكلفة المادية الباهظة بالإضافة إلى النكوين الفكري المادي لاى الغرب يجعل هذا السبب ضاغطاً وكبيراً في الاعوة لتنفيذ " القتل الرحيم"، وفي عام •99 ام بلغ عدد نسبة المرضى الآين يسمون " بلحالات اللباتية"(') المستمرة في الولايات المتحدة الأمريكية مـا يقدر بخمسة وعشرين ألف حالة، ويلفت تكلفة رعايتهم أكثر من ثمانية آلاف مليون دولار سنويـ(1).

وعلى هذا فالفقير سيكون أول الضحايا إذا مرض، وهذه نظرة غربية رأسمالية للإسسان منفكة عن الاين والمثل والأخلاق.

فإن الإنسان يقاس بما يملك من الأمو ال، ولذلك فإن الفقير سوف يكون في مهب الريح
في مثل هذه المجتمعات المادية القاسية، التي لا ترى قيمة للإسسان إلا إذا كان قوياً غيناً، وهذه النظرة وإن لم تكن عامة وشاملة إلا أنها تُشثل عدداً كبيرأ، وقّا تسرب إلى مجتمعاتنا الإسلامية شيء من هذا.

$$
\begin{equation*}
\text { انظر : المعيوف، عبدالمحسن: القتل بدافع الرحمة، مرجع سابق، ص } 4 \text {. . } \tag{1}
\end{equation*}
$$

() الحياة النباتية هي: هي تلف المخخ وحده والمخيخ معه، مع بقاء جذع الاماغ حياً للسنوات، وهو عند الأطباء يأخذ كامل الحقوق الطبية للأطباء، ولا يجوز إهـاله قتل الميت دماغياً، انظر : مجلة مجمع الفقه
الإسلاهي، (ז/ / / 0 0 0) .



المبحث الرابع
أنواع وصور القتل الرحيم

$$
\begin{array}{r}
\text { أنواع القتل الرحيم: النوع الأول: القتل بالفعل: }
\end{array}
$$

ويقصد بهذا النوع قيام القاتل بفعل إيجابي يؤدي إلى موت المريض الميئوس من
شفائه، وذلك بقصد رحمته و الثفقة عليه من شدة الآلام التي يتعرض لها.
" ولا تعغ الجريمة قتلاً إلا إذا ارتكب الجاني فعلاً من شأنه إحداث الوفاة، فإن حدث
الموت بفعـل لا يمكن نسبتّه إلى الجاني، أو لم يكن فعله مما يحدث الموت فلا يعد الجاني قاتلاً " (').

و الفعل القتل أن يقوم الطبيب باعطاء المريض مثلاً : جرعة من بعض الأدوية التي تؤدي إلى موته كالمورفين ونحوها بنية القتلّ، أو حقته بالهواء بالوريد، أو إعطا ئه ه مواد سامة، أو استخدام أي وسيلة من شأنها أن تؤدي إلى الموت. () و القتل بالفهع يكون بإحدى حالثين: الحالة الأولى:

أن يقوم الطبيب أو من في حكمه بإعطاء المريض مرضلً ميئوس أ من شفائه دواءُ
ينهي حياة المريض وهنا الفعل بدافع الثفقة والرحمة بالمريض ، مما يصيبه من آلام مبرحة،ويكون هذا الفعل إما بإذن مسبق من المريض نفسه، أو بإذن من أهل المريض وذويه أو باجتهاد وقناعة شخصية من الطبيب المعالج.

 الرسالة، صهvع .

الحالة الثانية: رفع أجهزة الإ-عاش الصناعي:

و المراد بالإتعاش عند الأطباء: " المعالجة المكثفة التي يقوم بها طبيب أو مجموعة من الأطباء ومساعديهم لمساعدة الأجهزة الحيا تيّة حتى تقوم بوظائفها، أو لتعويض الأجهــــزة المعطلة للوصول إلى تفاعــــل منسجم بينها " (1) ووأجهزة الإنعاش الصناعي متنوعة وهي كالتّالي: (「)

1- المنفاس: (المنفسة، الرئة الحديدية، الرئة الصناعية R Respirator): و هو جهاز يسبب تمدد الرئتين، وتضيجّها صناعياً بتغيير ضغط الههواء، ويستعمل

> ع ع ـ ـ أجها تثل عضلات إنعاش التفس.

مثل مـانع الأبذبات Detibtilleter، وهذا الجهاز يعطي صدمـات كهربائية لقلب
اضطرب نبضه اضطر اباً شديداً، ويتّحول إلى ذبذبات بطيئة لا تدفع الام من البطين إلى الأورطي (الأبهر)، وإذا لم تتفذ هذه الحالة فإن (القلب يتوقف تماماً ويعريّ ذلك موتّه.
r - جهاز منظم ضربات القلب Pacemaker:
ويستخدم عندما تكون ضربات القلب بطيئة جداً، حيث إن الام لا يصل إلى الامماغ بكمية كافية، أو ينقطع لفترة ثوان أو دقيقة، ثم يعود؛ وذلك نتيجة الإغماء وفقدان الوعي . المتكرر

$$
\begin{aligned}
& \text { - و انظر : مجلة الفقه الإسلامي (Ү ( }
\end{aligned}
$$

 . 1
واتظر : مجلة الفقه الإسلاهي (


६ - مجموعة من العقاقير:
يستخلم (الطبيب مجموعة من العقاقير لإنعاش التنفس أو القلب أو تنظيم ضرباته،
و هذه المجموعة تعد من عملية الإنعاش .
ورفع أجهزة الإنعاش الطبية إمـا أن يكون بناءً على طلب المريض، أو من ذويه أو
بناء على اجتهاد وقناعة الطبيب أو من حكمه، وهنا يأتي سؤال مهم وهو : هل رفع أجهزة الإ-عاش الطبية عن المريض يعتبر فعلاً يعاقب عليه ؟

والجواب هو : بالنظر إلى الأسباب الداعية لرفع أجهزة الإتعاش عن المريض، يتقرر
(الجو اب وهو هل يعد قتلاً بالفعل تُعاقب عليه الثشريعة والقو انين ، أم لا ؟ والحكم يختلف
بـاختلاف الأسباب الااعية لرفعها وهي كالنالي:

بإنهاء حياة كل مريض بمرض ميئوس من علاجه ، وإراحته من الآلام المبرحة التي
يتعرض لها، وهذا قد يكون برضى المريض أو ذويه ، أو دون رضاه بل هو اجتّهاد من الطبيب أو المستشفى، وهذا السبب بلا شكك يجعل من يقوم بمثل هذا (العمل قاتلاً قتل عمد وهو مـح رم شرعاً بناء على النصوص الدالة على تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .

- الثز احم على الأجهزة الطبية: (1)

يقول الاكتور توفيق الواعي: أمـا إذا كان لا يوجد إلا جهاز واحد في المستشثفى، وهناك
من يتحقق شفاؤه إذا وضح له هذا ال جهاز فنقول أولاً: "يجب على أول ي الأمر أن يوفروا الأجهزة اللازمة لذلك وإلا أثموا؛ لأن ذلك من الضروريات، فإذا لم تتوفر لقّلة ذات اليد أو لعدم العثور عليها أو عدم توفرها أو إمكان الحصول عليها فلا بأس بنزع الجهاز ممن يتأكد أنها لا تجدي معه وتركب للأي يحتاجها لإنقاذ حياتّه، وهذا يشبه إجهاض الأ م وإخراج الجنين للإبقاء على حياة الأم المريضة التي لا تتحمل الحمل، أو لا تستطيع لما فيه من التضحية بحيا

مشكوك فيها لبقاء حياة مؤكدة "(")، ويقول العز بن عبدالسلام(") - رحمه الله : "إذا تساوت المصالح مـع تعذر الجمع تغيرنا في التقديم والتأغير للتنازع بين (المتساويين، ولذلك أمثلة : أحدها إذا رأينا صلعّا يصول على نفسين من المسلمين متساويين ، وعجزنا عن دفعه عغهما فإنا نتظير ..." (") ، علماً بأنه إذا كانت هذه الحال فلا يـيـ إز الة أجهزة الإتعاش من القتل المحرم شرعاً بل هو من الجائز شرعأ، وهذا يدخل تحت القاعدة الفقهية المشهورة : " دفع

أعلى المفسدتين بأنـاهما ".

- الموت الاماغي:

وموت الاماغ هو : " تلف دائم في الاماغ يؤدي إلى توقف دائم لجميع وظائفه بما في
ذلك جذع الدماغ" (\%).
وهذا من الأسباب الرئيسة لرفع أجهزة الإتعاش الصناعي، ولا يعد هذا الفعل من القتل المحرم، كما قرر ذلك المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة
 (المريض الأي ركبت على جسمه أجهز ة الإععاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظئف دماغه تعطلاً نهائياً، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه، و إن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آلياً بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعاً إلا إذا توقف التنفس، و القلب توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة) (م).
(Y) هو أبو محمد عبالعزيز بن عبالسلام بن أبي القاسم (السلمي الثشافعي، الملقب بسلطان العلماء، ولا
 مصنفاته: التفسير الكبير، وقو اعد الأحكام وغيرها، توفي بالقاهرة عام . •7 آهــ، انظر : طبقات الثشافعي الكبرى (





وبنـاءً على هذا فإن إز الة أجهزة الإتعاش في هذه الحالة لا يعِ الفعل الذي يقوم به
الأطباء، و المختصون قتّلاً عمداً، و إنمـا هو فعل جائز شرعاً كمـا قرره أهل العلم في ذلك.
النوع الثاني: القتل بـالامتنـاع:
ويقصد به ترك المريض عدم تقديم وسائل الرعاية، والعلاج التي يحتمل معها البقاء
على قيد الحياة (').
يقول عبدالقادر عودة: " وكما يجوز في الثريعة الإسلامية أن يكون القتل بفعل مادي أو
معنوي أي بفعل إيجابي، فإنه يجوز أن يكون القتّل بالسلب، أي بغير فعل إيجابي يصدر عن الجاني حيث يمتنع الجاني عن عمل معين، فيؤدي امتناعه إلى قتل المجني عليه، فمن حبس إنساناً ومنعه عن الطعام أو الثراب أو الافع في الليالي الباردة حتى مـات جوعاً أو عطثاً أو برداً، فهو قاتل عمداً إن قصد بالمنع قتّه، وذللك مـا ير اه مالك و الثمافعي وأحمد خلافاً لأبي حنيفة، والأم التي تمنع ولدها من الرضاع قاصدة قتّهه تع د قاتكة عمداً ولو أنها لم تأت بعمل إيجابي....... و إذا حضرت نسلء ولادة فقطعت إحداهن سرة الوليد ، وامتنعت عن ربط الحبل اللسُري، فمات بعد (القطع بقليل فهي قاتكة له عمداً، ومن الممكن القول باعتبار بقية الحاضرات

قاتلات إذا لم يرين الربط؛ لأن المهلك ترك الربط فالهلالك ينسب إليهن كلهن" (٪). ويكون القتل بالامتتاع في موضوع القتل الرحيم بعدة صور:

الصورة الأولى: أن يرفض المريض العلاج إذا أصابه مرض عضـال أو ميئوس منه أو تحت تأثير حالة نفسية مرضية، جعلته يرفض التداوي والعلاج حتى مـات، وهذا من صور قتّ النفس بالامتناع، وهو محرم شرعاً وضرب من ضروب الاتتحار المنهي عنه شرعاً .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: عتيق، السيد: القتل بدافع الثفقة، مرجع سابق، ص9 \& . } \\
& \text { - المعيوف، عبدالمحسن: القتل بدافع الرحمة، مرجع سابق، صپ } 7 \text { - }
\end{aligned}
$$

## الصورة اللثنية: عدم إعطاء الطبيب أو من في حكمه المريض الأدوية المناسبة

لعلاجه، والامتناع عن ذلك سواء في المرض العضال أو الأمراض المصاحبة للمرض العضال حتى يموت، ولا شكك أن هذا الامتناع محرم شرعأ و يُبحع الممتتع قاتلا قتل عمد. الصورة الثثالثة: الامتتاع من قبل الطبيب، أو من في حكمه استخذام أجهزة الإععاش الصناعي لأحد المرضى الأي يحتاج هذه الأجهزة وإنقاذ حياته بها حتى مات، فإن هنا الامتناع

يعد قتلاً عمدأ ، وبالأت إذا لم يوجد أسباب شرعية تمنع من مساعدته بهذه الأجهزة التي تساعده على البقاء حياً. وكما هو معلوم فهناك أسباب شرعية وطبية تمنع في بعض الحالات استفادة المريض من أجهزة الإعاش إما لعدم جدو اها أو وجود من هو أولى منه أو أن يكون في حالة لا يصح تركيب أجهزة الإععاش عليه لاتعدام الفائدة المرجوة كالموت الامماغي كما هو موضح في قرار المجمع الفقهي (') التابع لر ابطة العالم الإسلامي(r) .

النوع الثالث: القتل بالتسبب:
يقول عبدالقادر عودة: " ويعتبر الجاني مسئولاً عن القتل العمد عند مالك (")، إذا تسبب في الفعل القاتل، ولو كان الموت نتيجة مباشرة بفعل المجني عليه.

فلو أن إنساناً طلب آخر قاصداً قتله بسيف مجرد، أو ما يخيف كرمح أو سكين فهه رب منه فتبعه الجاني، وتلف المجني عليه في هربه بأن سقط من شاهق ، أو انغسف به سقف؛، أو

- انظر: عبدالجواد ، محمد: بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون في الطب الإسلأمي، مرجع سابق،
ص.r.
- انظر: الطريفي، عبالهُ، موت الالماغ، مرجع سابق، صهr ب.


الفكر،

خر في مهو اه ... فعلى كل هذه الصور يعتبر الطالب قاتلاً عمداً، ولو أن هروب المجني عليه هو الأي أنتج الموت مباشرة. وقد بين الإمام أحمد (') - رحمه الله- أن الطالب مسئولٌ عن (القّل شبه العمد في هذه

الصور؛ لأن الفعل الذي حدث من الجاني لا يقثل غالباً (٪). وفي مذهب الثافعي ()، رأيان يفرقان بين المجني عليه المميز، وغير المميز، فإذا كان المجني عليه غير مميز فالطالب يعتبر مسئولاً عن القتّل شبه العمد، وإذا كان مميزاً فهناك رأيان، رأي يرى أنـه لا مسئولية على الطلب لأن المجني عليه هو الذي أهلك نفسه بفعله، ور أي يرى مسئولية الطالب عن (القتل شبه العمد (؛). أمـا أبو حنيفة(*) فلا يرى مسئولية الطلب، لأن المجني عليه قتّل بفعل نفسه.
(1) هو الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلل الذهلي الثيباني المروزي ثم البغذالي، ولا عام

६ 17 اهـه، وهو الحافظ الحجة، إمام أهل المنة صاحب المذهب المتبوع المشهور المنسوب إليه، أهم



 ولد بغزة عام 0 اهــ، تلققى العلم بمكة و المدينة، هو صاحب المذهب المتبوع و المشهور، أهم مؤلفاته : الأم في الفقة والرسالة في أصول الفقه، توفي \& \& بهـه، انظر : مناقب الثافعي للبيهقي، ومناقب الإمام
الثشافعي لابن كثير .
 .
(0) هو الإمام أبو حنيفة النعمـن بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي، فقيه اللملة وعالم العراق، ولا عام




ويتفق القانون المصري والفرنسي مع مـا يراه أبو حنيفة، ويتفق القانون الألماني
و القانون الإجليزي مع مـا يراه باقي الأممة (')
ونظرية اللمبيية في الثريعة الإسلامية: يشترط فيها لمسئولية الجاني عن القتل أن
يكون بين فعله وبين الموت رابطة اللببيية، وهي الرباط الذي يربط الفعل الحاصل من الجاني بالنتيجة التي يسأل عنها، ولا يشترط أن يكون فعل الجاني هو السبب الوحيد في إحداث الموت، بل يكفي أن يكون فعل الج اني سبباً في إحداثه، ويستوي بعد ذلك أن يكون فعل الجاني هو الذي سبب الموت وحده، أم أن الموت نشأ عن فعل الجاني بـالذات، وعن أسباب أخرى تولات عن هذا الفعل كتحرك مرض كامن لاى المجني عليه كما يستوي أن يكون الموت نشأ عن فعل الجاني وحده، أو عن هذا الفعل وعن أسباب أخرى لا علاقة لها بفعل الجاني كالاعتداء الحاصل من شخص آخر ().

# ثانياً: الصور التي تستدعي القتل الرحيم: الصورة الأولى: موت الامماغ: 

موت الاماغ هو: تلف دائم في الاماغ يؤدي إلى توقف دائم لجميع وظائفه بما في ذلك
جذع (الدماغ").
ومكونات الاماغ هي: المخ، المخيخ، جذع اللماغ
وعلامات تحقق الموت والوفاة هي:
أما الحقيقة الطبية لموت الامماغ فهناك رأيان لأهل الاختصاص الطبي في تحديد حقيقة
الموت الاماغي:
الرأي الأول: أن موت الامماغ هو توقف جميع وظائف الاماغ (المخ والمخيخ وجذع المخ) توقفاً نهائياً لا رجعة فيه، وهذا رأي المدرسة الأمريكية . الرأي الثاني: أن موت الاماغ هو : توقف أعضاء جذع الاماغ فـط توقفاً نهائياً لا رجعة فيه، وهذا رأي المدرسة البريطانية. يُّول د. رولالد ميلر : " يوجد خلاف كبير في تثشخيص موت الاماغ في بريطانيا والولايات المتحدة، حيث تستبّع بريطانيا الاختيارات المتعلقة بجزء كبير من الاماغ وهي

القشرة المخية بكاملها (ث).



(للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، (ندوة عام V Y ا اهـ، ندوة التعريف الطبي بالموت، غير منشور ) ، صr
 والتوزيع، صrr|- اءا.

فالمدرسة البريطانية ترى أن تلف جذع الاماغ كافٍ للحكم على المريض بالوفاة
الاماغية حتى لو بقي في الامماغ إشار ات عصبية قليدة بسبب ردود خلايا عصبية حية في المخ، بخلاف المدرسة الأمريكية فإنها لا تحكم عليه بالوفاة الاماغية في هذه الحالة ؛ لأها تثتترط التوقف التتام لجميع خلايا المخ، وبناءُ على هذين التُريفين فإنه لا يلزم لثبوت الوفاة الاماغية توقف بقية أجزاء الإسان وأعضائه عن العمل، ولذلك فإن الأعضاء يككن أن تقوم بوظائفها، كالقلب والكبد والكليتين والنخاع الثوكي، والظذة النخامية، والجهاز الهضمي ولذلكي فإن الميت دماغياً يهنو، ويتزط ويتبول، ويخرج منه العرق في الجو الحار، وينهو شعره، ويزيد وزنه أو ينقص، وربما يتحرك حركة غير إرادية، وإذا كان الميت دماغياً امرأة حاملاً

فان جنينها ينمو،ويمكها الولادة. (').
و هناك خلاف بين الأطباء في موت الاماغ واعتباره نهاية الحباة الإسانية أم لا على
رأيرين: (r)
الأول: أن موت الاماغ هو موت الإسان ونهاية حياته، وكثير من أصحاب هنا القول
يعتبرون هذا القول محل اتفاق عالمي عليه، وأنقل هنا ما جاء في بيان المنظمة الإسلامية لللعوم الطبية عن التعريف الطبي للموت، وجزمهم بأن هذا المفهوم متفق عليه عالمياً، وهذا نص الثيان: " وضح لللندوة بعدما عرضه الأطباء : أن المعتمد عليه عندهم في تثشخيص موت الإسان هو خمول منطقة المـخ اللمنوطة بها الوظائف الحياتية الأساسية ، وهو يعبر عنه بموت جذع الاماغ.. وانطلاقاً من حرص المنظمة على متابعة جميع المستجدات العلمية على الساحة العالمية والإقلّبمة، وحرصاً منها على جلاء بعض الثبههات التي نجمت في الآونة الأخيرة عمـا نشر في الصحف السيارة، وأذيع على شاثثات التلفزيون من تثكيك في المفهوم المتفق عليه عالمياً، و القائل باعتبار موت الاماغ مع موت جذعه موتأ كلياً لا رجعة فيه، أسناسأ ل تحديد لحظة الموت ...... فقامت من أجل ذلك بخطوتين:
(1) انظر: الأحمـا، يوسف بن عبـدالشه: أحكــام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلاهمي، مرجع سابق،
() انظر: المرجع السابق، ص.

أما الخطوة الأولى: فتمثلت في مشـاركة المنظمة في المؤتمر الاولي السنوي (لثبكة موت الامـاغ وتحديد الموت)الذي انعقد بمدينة سان فرانسيسلكو بالولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 979 ام، للتعرف على أيةٌ مستجدات في الموضوع، وقد تأكد لممثلي المنظمة في هذا المؤتمر أنه لم يطر أ أي تعديل على المفهوم المتفق عليه ، والقائل باعتبار موت الامماغ وجذعا موتاً كلياً لا رجعة فيه أساساً لتحديد لحظة الموت .
وأنه مـا من حالة صح فيها تثخيص موت الامماغ وجذعه عادت إليها الحياةــ ومـا من حــالة عـادت إلى الحيـاة توفرت فيهـا الثروط الأساسية لتشخيص موت الدماغ
وجذعه ... " (').

الرأي الثثاني: أن موت الامـاغ ليس نهاية الحياة الإنسانهة وممن نص عليه من الأطباء: ا 1 tلاككتور/ صفوت حسن لطفي : أستاذ التخدير بطب القاهرة ، وكان مشاركاً في ندوة التعريف الطبي المنعقدة في الكويت، شعبان IV I I اهــ، وله موقف مختلف لما عليه عامة الأطباء، فيرى أن موت الامماغ لا يعني موت الإنسان، ويرى -أيضاً- أن وسائل تثخيص موت الاماغ ليست قطعية في ثبوت الوفاة الدماغية (٪) لا r r (المؤتمر الاولي السنوي لثبكة موت الامـاغ وتحديد الموت في ولاية فرانسيسكو الأمريكية) هاجم فيها مفهوم موت الاماغ، وأنقل هن نص تقرير اللجنة التي حضرت المؤتمر بتكليف من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية : "كانت كلمة الاكتور (بيّوج) هي الورقة الطبية الوحيدة التي هاجمت مسألة م وت المح، لم يكن الزميل مو فقاً إذ بدأ كلامه بأنه خلال العمل بالعناية المركزة ينتهج السياس ة المقررة لتشخيص موت المخ وينكرف بمقتضاها، ولكنه بعد ذلك في غرفة الأطباء يصارح الأطباء بخطأ هذا، إذ إنه يرى أن علامة الموت، وقوف التتفس، ولهذا عندما سئل فيما بعد عن كيف ترتوا عملاً يرفضه ضميرك؟ وقع في حرج شديد وقال: أفعله حفاظاً على المؤسسة أن تتهار () .
(1) (انظر: الأحمد، يوسف بن عبدالله: أحكام نقل أعضاء الإنسان في (لفقه الإسلاهي، مرجع سابق، ص. ص.

 - تقرير مفهوم موت الامماغ من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، د. العوضي، د. د. حتحتوت، د. حسن علي ،

(الـثكتور/ سهيل الشهري، يرى أن لحظة الموت هي لحظة نزع أجهزة الإنعاش في توقف (القلب . وأنقل كلامه حول هذه المسألة حيث قال : " من القضايا التي لم تحسم إلى الآن، هل الموت يعتبر مرحةّ أم لحظة؟ .. لاعتبارات شرعية خاصة بالأحكام التي تترتب على إعلان الوفاة كالصلاة على الميت، والافن، والإرث، يجب أن يعتبر الموت لحظة نزع

أجهزة الإ-عاش، وتوقف القلب إذا لم يكن قد توقف قبل ذلكـ. (1)
؛ ؛ ثلاكتور / رؤوف محمود سلام، أستاذ الجراحة في كلية الطب بجامع ة الأزهر وكان مشاركأ في ندوة التعريف الطبي للموت المنعقدة بالكويت في شعبان V 1 \& اهــ، يرى أن موت الاماغ إنما يعني موت عضو من أعضاء الإسان وهو الامماغ ، ولكن لا يغي موت الإسسان، ويقول: " إن موت أهم أعضاء الجسم لا يغني موت الجسم كله، فالمخ جزء من الجسم، وما يخص الجزء لا ينسحب على الكل، وهذه مسألة منطقية مفروغ منها" .

O بالمستاذ الاكتور (محمد بن عاب خطمة، أستاذ جراحة الكبد والمرارة بكلية الطب اللستثڤفى الجامعي بجامعة الملك عبداللزيز بجدة، حيث قال : "أهل الخبرة في قصة موت الاماغ نفسها مختلفون، والاختلاف شديد، أنا - مثلاً - وكثير" من الإخوة الأطباء

بل ربما معظم الأطباء على الرأي أن موت الامماغ ليس موتاًّ (؟).
(1) انظر: الأحمد، يوسف بن عبدالله: أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي، مرجع سابق،


- وانظر: د/ الثهري، سهيل: موت الاماغ المازق و الحل (من البحوث المقدمة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، أ ا 1 اهــ، ندوة التقرير الطبي الأول، غير منشور).

 (الإسلامية الطبية، ندوة التعريف الطبي للموت، غير منشور)، صا

و (انظر: الأحمد: أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص\&

أما أقو ال (الفقهاء المعاصرين في مسألة الموت الامـاغي: هل هو نهاية للحياة الإسسانية أم لا .؟ فهم على ثلاثة أقوال:
(القول الأول: إن الموت الاماغي ليس نهايـة للحياة الإنسانية وهذا هو قرار هيئة كبار (العلماء في المملكة العربية السعودية (')، وقرار المجمع رابطة العالم الإسلامي (†) ${ }^{(1)}{ }^{(1)}$ (ليرم. القول الثثاتي: إن من مـت دماغياً فقد استدبر الحياة، وأصبح صالحاً لكنُ تجري عليه بعض أحكام الموت، أمـا بقية أحكام الموت فلا تطبق إلا بعد توقف الأجهزة الرئيسة، وهذا القول هو مـا أوصى بـه مؤتمر الطب الإسلاهي(؟).

القول الثثالث: إن الموت الامـاغي هو نهايـة الحياة الإنسانية ، وهذا هو قرار مجمع الفقه
الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي (\&).
وبناء على مـا استعرضنا من أقو ال طبةٍ وشرعية في موت الامـاغ ، وحقيقته يتبي ن أن
مسألة موت الامماغ مرتبطة بموضوع بحثنا ارتباطاً وثيقاً بل هي أحد الصور التي يمكن أن يطبق فيها مـا يسمى بالقتّل الرحيم.

فعلى قول القائلين بأنه ليس نهاية للحياة الإنسانية يجعله صوره من صور القتل الرحيم علماً بلُنه لم يثبت طبياً إذا كان التثشخيص دقيقاً، وصحيحاً أن أحداً أصيب بهذه الحالة ، ثم عاش بـد ذللك، وعليه فلا جدوى من علاجه إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين جراء هذا التعطل أنه لا رجعة لحياته مرة أخرى و إن كان القلب والتنفس لا يزالان يـملان آلياً .. لكن لا يحكّم بموته إلا إذا توقف النفس

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: القرار رقم (1 (1) في }
\end{aligned}
$$

( ( ) انظر: توصيات مؤتمر (الطب الإسلاهمي بالكويت بعنوان : الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم
 انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (

و القلب توقفاً تناماً بعد رفع هذه الأجهزة ، وهذا مـا جاء في القرار السابق للمجمع الفقهي
 الميت دمـاغياً ويكون قتلاَ لإنسان حي ولكنه جائز شرعاً ، أما إذا قلنا بأن الموت الامـاغي هو نهاية للحياة الإنسانية كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في شهر صفر V ع ع اهــ، ففي هذه الحالة يـد الموت الامماغي موتاً حقيقياً، وبناء على هذا لا يكون نزع الأجهزة من الميت دمـاغياً إحدى صور القتل الرحيم لأنها نزعت من ميت. (الصورة الثثانية: الإجهاض: وهو لغةٌ: كمـا ورد في لسـان العرب: في مـادة (ج هـ ض) أجهضت الناقة إجهاضاً أي ألقت ولدها بغير تمام،ويقال للولا مجهض إذا لم يستبن خلقه ، وقيل الجهيض: اللسقط الذي تم

خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش(1".
اصطلاحاً: الإجهاض (Abortion) هو: إلقاء الحمل نـاقص الخلق أو نـاقص المدة
ويسمى أيضاً الإسقاط و الطرح والإملاص. ()
تعريف الإجهاض الجنائي: هو تعمد إنهاء حالة الحمل بإعدام الجنين ، وذلك بإخراجه من الرحم أو بإعدامه داخل الرحم بأي وسيلة من الوسائل قلي الموعد الطبيعي المقدر لولادته

بلا ضرورة ()
والإجهاض يعد صورة من صور القتل الرحيم إذا كان الدافع الرحمة ، أو الثفقةة سواء
كاتت الرحمة بالجنين أو الرحمة بأمه وللإجهاض حالات منها: (£)
1 - الإجهاض في حالة الضرورة : بأن تتعرض الأم إذا بقي الجنين في بطنها إلى الههلا ك
المحقق، و هذه لها أحكامها الثرعية و القانونية الخاصة بها، والضرورة تقدر بقدر ها.
(1) (ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب، مرجع سابق، ، جr، ص ا • \&.



r كانت تشوهات للجنين أو دو اعي طبية للام . r - الإجهاض لأسباب اقتصادية واجتماعية.

ع - الإجهاض للتخلص من حمل سفاح: وقد تكون دافعها الثفقة على الأم أ و الجنين أو كليهما من الأضرار النفسية والاجتماعية جراء هذا الحمل من الزنا.

الصورة الثثالثة: المساعدة على الاتتحار:

إن المساعدة على الانتحار هي اجتماع متسبب في القتّل ومباشر للقتل الذي هو المنتحر
نفسه فالمتسبب هو الأي هئأ الظروف والأدوات والوسائل للاتتحار، ولكنه لم يباشره بل المباشر هو المنتحر نفسه .
" إن من الصور التي نص عليها القانون الثهولندي في طلب القتل بد(فع (الثفقة، أن
laide au يكون هذا القتل قد تم إمـا بطلب، أو دون طلب، أو بالمساعدةٌ على الالتتحار
ويشترط أن ينبغي للطبيب المعالج ... أن يوضح الطبيب المعالمج إذا كان إنهاء (الحياة قد تم بناءاً على أحد هذه البنود الثلاث، والمساعدة على الانتحار يقصد بها أن يلجا المريض الميئوس من شفائه برغبته ورضاه للتخلص من حياته إلى الطبيب ليساعده ، وقد
 يذكر محمد الهواري : " ... أن الانمارك وبعض المقاطعات اللمويسريـة، ومـا يزيد عن نصف الولايات الاستر الية، وجميع الولايات المتحدة الأمريكية قد تبنت تشريعات تعترف بحق كل فرد في أن يرفض أي إصرار على العلاج الاو ائي، ويسمح قانون ممارسة (لمهنة الطبية الانماركي للأطباء بعدم اللسعي للمحا فظة على حياة مريض ميئوس من شفائه ، وغير قادر

على التّعبير عن إرادته حتى لو لم يسبق للمريض أن أبدى رغبته بعدم الاستمرار في العلاج ، وأجازت ولاية أوريقون الأمريكية حديثأ تشريعاً يبيح المساعدة على الاتحار .

وفي ألمانيا على الخصوص لا يتاول تعبير التتل الرحيم Euthanasia بل يستعمل بدلاً عنْ تعبير المساعدة على الموت Sterbehilfe أما في بريطانيا فلا يعتبر القتل الرحيم الفعال عملاً إجر امياً بل يعتبره مماثلاً للاتتحار الإرادي .. وبالمقابل ترفض التشريعات القتل الرحيم بالمساعدة على الانتحار ، ويعرض الفاعل المساعدة على الاتتحار نفسه للمس اعلة القانونية ... وفي الانمارك يعاقب القانون من يساعد على الانتحار في حين يجيز القتل الرحيم بصوره المختلفة الأخرى (1).

## (لمبحث الخامس

## القتل الرحيم وأخلاقيات المهنة الطبية

إن أخلاقيات المهنة الطبية تلزم الطبيب المعالج باحترام الح ياة الإسانية و الثخصية للمريض في جميع الظروف، وهو ما يشكل واجباً أسساسيًا للطبيب، حيث إن من أهم لوائح آداب مهنة الطب، ومن أول واجبات الطبيب وأهمها هو : احترام الحياة الإسسانية و المحافظة عليها، وأن تخفيف آلام المرضى هلف جانبي يسعى إليه الطبيب، ويجب أن لا ينسيه الهـف الأساسي، وهو المحافظة على حياة المرضى الميئوس من شفائهم(1). ولذلك فان معظم قو انين وأخلاقيات وآداب مهنة الطب تنص بشكل صريح بأنه لا يجوز للاطباء عمل ما يسمى بموت الرحمة، أو الموت بقصد الثفقةة لإهاء معاناة المريض الميئوس من شفائه، وتعتبره قتل عمد يعا قب عليه القانون، مع أن بعض المجالس (الطبية الغربية أجازت القتل الرحيم:

1- الأظظمة و التعليمات الطبية التي تمنع القتل الرحيم:(٪)
ومن أمثلة ذلك المادة (ץ) من قانون أخلاقيات مهنة الطب في فرنسا والتي تنص على :
"يجب على الطبيب أن يسعى إلى تخفيف آلام المريض، ولا يجوز له حتى في الحالات التي تبدو أنها ميئوس منها أن يعجل بموت المريض بصورة متعددة " .
 -90. 9 ام قرر: أن مجلس نقابة الأطباء يُعلن استنكار كل ععلية من شأنها إنهاء الآلام الجسدية بالقضاء على الإسانية بما في ذلك الطريقة التي ثُّعى "الأوتانازيا" أي القتل الرحيم.
(1) انظر: مجموعة أساتذة الطب الثرعي في كلية الطب(بَ99 ام )، الطب الثرعي واللسموميات، منظمة
الصحة العالمية، صه.

 طبيب أو جراح يلحق ضرراً بالسلامة البدنية لأحد المرضى ، أو يحدث عجزاً مستديماً أو يعرض حياته للخطر، أو يتّببب في وفاته" .

كما أنه لا يجوز إيقاف أجهز ة الإتعاش الصناعي إلا بعد التثبت الثرعي للوفاة، حسب المقاييس الطبية ويقرار جماعي من لجنة مكونة من " طبيبين على الأقل وطبيب شرعي"(') . وفي المملكة العربية السعودية نصت المادة (Y) من اللآححة التثفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري، وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي اللسامي رقم () وتاريخ
 ميئوس من شفائه طبياً، ولو كان بناءً على طلبه أو طلب ذويه" . كما نص الاستور الإسلامي للمهنة الطبية في الباب (السابع منه، والخاص بحرمة الحياة الإنسانية على أنه : " يحرم على الطبيب أن يهدر الحياة ولو بد(فع الثفقة " . نص نظام واجبات الطبيب وآداب المهنة الطبية السوري لعام 9VA ام على : " لا يجوز إنهاء حياة مريض مُصـاب بمرض مستتعص غير قابل للثفاء مهمـا رافق ذلك من آلا م، وأصبح هذا المريض عبئاً على من يحيط بـه " .

كمـا نصت المـادة ( أن يبذل كل مـا في وسعه نحو مرضاه، وأن يعمل على تخفيف آلامهم" . كمـ نصت المـادة (1 ( ) من نفس اللاهحـة على أنه : " يجب على الطبيب ألا يتنحى عن معالجة مريض فاقد الوعي في حالة خطر ".
(1) (انظر: العربي، أحمد، الأحكام الشرعية والطبية للمتوفي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد r \&؛،
مرجع سابق، ص^٪ . .

Y
إن بعض المنظمات والجمعيات الطبية الغربية دعت إلى القتل الرحيم بناءً على طلب
المريض، وجعلت بعضها أن من حق الطبيب في الأمراض الميئوس منها الامتناع عن العلاج ، والاكتفاء بتسكين الآلام، وقد ذهب لهأا الرأي المنظمات والجمعيات (الطبية التالية :

$$
\text { لثجمعية الطبية في نيويورك عام ז ـ } 9 \text { ام . }
$$

رلمجلس الطبي الاولي في فينيسيا عام ז9 9 ام .
+لمجلس الطبي الاولي في مدريد عام 9VA ام .
لالكاديمية الطبية للعلوم السويسرية في عام 9V7 ام و التي أكلت حق الطبيب في الامتتاع والتخلي عن المعالجة والاكتفاء بتسكين الآلام .

## (الفصل الثالث

حكم (القتل الرحيم في الثريعة الإسلامية

ويشتمل على المباحث الآتية:

المبحث الأول: حفظ النفس وتحريم قتلها في الشريعة الإسلامية
المبحث الثاني: أنواع القتل في الثريعة الإسـلامية وأركانها
(المبحث الثالث: حكم القتل في الثريعة الإسلامية بيض ا الهجني عليه أو أولياءه أو دون رضاهم المبحث الرابع: حكم بعض صور القتل الرحيم

## المبحث الأول

## حفظ النفس وتحريم قتلها في الشريعة الإسلامية

لقد عُليت الثريعة عناية فائقة بالحفاظ على المقاصد التي جاءت من أجلها وسعت إلى حمايتها، والأحكام من الأوامر و النواهي الثشرعية كلها جاءت تحفظ هذه المقاصد الخمسة وهي: ( الاين، والنفس، والعقل، والنسل، والمـال ) فكل مـا يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل مـا يفوت هذه الأصول فهو مفسدة.

قال الإمام اللزالي(') رحمه الله : " ومقصود الثرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومـالهم، فكل مـا يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة

فهو مصلحة وكل مـا يفوت هذه الأصول (الخمسة، فهو مفسدة ودفعها مصلحة...« (٪). ومن هذه المقاصد: حفظ النفس :

قال الإمام الثشاطبي(٪) رحمه الله : » ... المقاصد الضرورية ومنها حفظ النفس يكون

أحدهما: مـا يقيم أركانها ويثبت قو اعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود.
(1) هو الإمام زين الاين أبو حامد محمد بن أحد الطوسي الثشافعي، ولا بطوس سنة . 0 ءهـ، طلب العلم
بها ثم ارتحل إلى نصر الإسمـاعيلي بجرجان ثم إلى إمام الحرمين بنسابور، فأتشتغل عليه ولازمـه حتى صار أنظر أهل زمانه، أهم مصنفاته المستصفى في أصول الفقه وإحياء علوم الاين . انظر: سير أعلام

$$
\text { النبلاء (q } q \text { /rrr-rrere). }
$$

(Y) الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، الملقب بحجة الإسلام: المستصفى، ترجمة / محمد مصطفى أبو

() هو إبراهيم بن موسى الغرناطي الثشاطبي، أبو إسحاق، فقيه أصولي مفسر محدث، له قام راسخة في الفنون و المعارف مع صلاحه وعفته وتقو اه و أتباعه للسنة واجتنابه للبدعة، أهم مصنفاته : المو افقات
في أصول الفقه، والاعتصام ، توفي عام • VQهـ. انظر: شجرة النور الزكية ، صا ص Y . .

والثاني: مـا يدرأ عنها الاختّلا الو اقع، أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتّها من

> جانب العدم " (').

وقد وضعت الثريعة الوسائل الكفيلة لحفظ اللفس من التعدي عليها ومنها: ()
أولاً: تحريم الاعتداء عليها:

فقد جاءت نصوص الكتاب واللسنة لتحريم الاعتداء على النفس وعدّ ذلك من كبائر (الأنوب، إذ ليس بعد الإشر آك بالله ذنب أعظم من القتّل.
ومن النصوص التي ورد فيها تحريم الاعتداء على النفس:
 ولَعْنَهُ وَأعَدَّ لَهُ عَدَاباً عَظِيماً




وقِوله تعالِى:


 وَيَخْلُمْ فِيهِ مُهَانـاً
(1) الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى : المو افقات ، مرجع سابق، (Y/r (Y) (انظر: اليوبي، محمد بن سعد : مقاصد الثشريعة الإسلمية وعلاقتها بالأدلة الثشرعية، طا، الرياض، دار
الهجرة للنشر والتوزيع ، ص rll : \& ب F . .

وتقال الرسول
بلدكم هذا في شهركّم هذا ) (').



وـقال الرسول (

و-قال الرسول

## أرْبَعِينَ عَامَاً ) (؛

ثانباً: سد الذر ائع المؤديـة إلى قتّل الثفس :

قَل

فقد حرم الإسلام كل مـا يؤدي إلى قتّل النفس المعصومة، كما وضع من الأحاديث السابقة من تحريم حمل السلاح و الثشتم واللسب لإفضائه إلى العداوة المفضية للمقاتكة، فقد قرر

مسلم : كتاب القسامة و المحاربين و القصاص والايات، باب تغليظ الامـاء والأعراض والأموا ل، حديث



 (0) أخرجه البخاري: كتاب الفتن، باب من حمل علينا السلاح، حديث (V.V.،V•VI) . - وأخرجه مسلم : كتاب الإيمان، باب من حمل علينا السلاح، حديث (r (171،17) .

قال ابن قدامة (1): " ويجب الضمان بالسبب كما يجب بالمبلثرة، فإذا حفر بئراً في
طريق بغير مصلحة المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه أو وضع حجرأ أو حدية، أو صب فيه ماء، أو وضع فيه قثر اً يطيح أو نحوه، فهلك به إنسان أو دية وضمنه؛ لأنه تلقى بعدو اته كما لو جنى عليه، روى عن شريح أنه ضمن رجلاً حفر بئراً، فوقع فيها رجل فمـات، وروى
 ثالثاً: القصاص : و القصاص يحقق الأمن للمجتمع، ويصون النفس من القتل لكونه رادعأ لكل من تسول له نفسه الإقام بالاعتداء على النفس المعصومة، وفيه انتصار لمن وقع عليه الأنى سواء بالقتل أو الجرح وتهائة النفس، وأخذأ لحقه والألدة كما يلي :







(1) هو أبو محمد موفق الاين عبدالهُ بن محمد بن أحد بن قـامة المقاسي الأصل ثم (الدمشقي الصالحي، ولا بمشثق عام 1\& ههـ، ثم رحل إلى بغاد، فسمع بها من الشيخ عبالقادر الجيلاتي من كبار فقهاء



والحلو، r ^N/ r .

## رابعاً : ضرورة إقامة البيلةٌ في فتّل النفس :

بلغ من حرص الثريعة على حفظ النفس أنها حرمت مجازاة القاتل إلا بعل إقامة البيزة ة عليه ، وذلك إمـا بإقرار صاحب الجريمة، أو بشهادة الثههود العدول وبالعدد المحدد شرعاً وهو أربع في قتل النفس رجماً للمحصن الزاني، أو اثثان في غير ذلك .

قال ابن قدامة : » أجمع المسلمون أنـه لا يقبل في الزنـا أقل من أربعة شهود «، وقد نص



وقال في موضع آخر : » العقوبـات: وهي الحدود والڭهصاص فلا يقبل فيه
رجلينه (「)

قال ابن القيم (؟): » وكان من تمام حكمته ورحمته أنـه لم يأخذ الجناة بغير حجة كما لم
يعذبهم في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم ، وجعل الحجة كما لم يعذبهم في الآخرة إلا بـد إقامة الحجة عليهم، وجعل الحجة التي تأخذهم بها إما فيهم وهي الإقرار ، وإما أن تكون الحجة من خارج عنهم وهي البينة واشترط في الثـاهد العدالة وعدم التهمة، فلا أحسن في العقول والفطر مـن ذلك، ولهو طلب منهـا الاقتراح لم تقترح أحسن من ذلك ولا أوفق منه

للمصلحة «(₹)
(r) هو الإمام أبو عبدالله شمس الاين محمد بن أبي بكر الزرعي الامشقي المعروف "بابن قيم الجوزية " (الفقيه - الحنبلي - ولا بدمشق عام 97 اهــ، تتلمذ على مشايخ أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية، متقن ومجتّه في العلوم والمعارف، فقد أحيا الله به منهج السلف الصالح مع شيخه ابن تيمية، أهم مصنفاته : (الصو اعق المرسلة في الرد على الجهمية و المعطلة، أعلام الموقين عن رب العالمين، مدارج (السالكين،
 (ابن القيم، محمد بن أبي بكر : أعلام الموقعين ( دار الجيل، بيروت )

## خامساً: ضمـن النفس :

ومن اهتمام الثريعة بهفظ النفس وحمايتها ،أن دم المقتول لا يذهب هارأ، فإما
القصاص إذا توفرت الثشروط ولم يعف أولياء الام أو الاية إن لم يكن القتل عمدأ أو لم تتوفر الشروط، أو عفي أولياء الام، وتختلف الاية في القتل العمد، وغيره لثشهه العمد والخطأ. قال النووي(1): » الاية ثتثلظ في قتل العمد من ثلاثة أوجه : فتجب على الجاني ولا تحملها العاقلة، وتجب حالة ، ومثلثة، ثلثها حقّه وثلثها جزعة، وأربعون خلةة، والخلفة الحامل ويسمى هذا الثلث تغليظاً بالسن، وسواء كان العمد موجباً للقصاص فعفي فعليه الاية أو لم يوجبه كقتل الو الا ولاه «() .

سادساً : تأخير تتفيذ القتل فيمن وجب قتّله إذا خشي من قتّله الإضرار بغيره: ولذا أخر النبي (الغامدية التي زنت حتى وضت بل حتى فطت ولاها، كما جاء في






هرَجَمُوهِا )

حوران في سوريا، وقام دمشق بعد بلوغه التاسعة عشر من عمره ، له التصانيف الأائعة و الثشهرة


$$
\text { الثشافعية، ص } 9 \text {. }
$$

(ץ) النووي، أبو زكريا محي الاين يحي بن شرف (0 • ع اهــ) : روضة الطالبين وعمدة المقنين، إشر افـ:
زهير الثشاويش ، طץ ، بيروت ، المكتب الإسلامي،

قال ابن قّامة: » ولا يقام الحد على حامل حتى تضع سواء كان الحمل من زنى أو
غيره لا نعلم فيه خلافاً ه (1).
وقال ابن المنذر : » أجمع على أن المر أة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل : أنه لا ترجم
حتى تضع حملها ...")
سـابعاً: العفو عن القصاص :
ومما يال على عناية الشريعة بحفظ الأنفس حتى بعد اعتدائها على الغير والحرص على
استبقائها، هو فتح باب العفو عن القاتل و الترغيب فيه:




ولا يتبادر إلى ذهن أحد أن العفو عن القاتل ينافي الحكمة من القصاص التي هي عقوبة
للـجاني وزجرأ له ولغير ه، واستجّاء غيظ أولياء الام.
قال الطاهر بن عاشور رحمه الله : » وليّل عفو المجني عليه في بصض الأحوال بمفيت فائدة الالذجار لندرة وقوعه، فلا يكون عليه تعويل غند خطور خاطر الجناية بنفس م ضم ر ر
الجناية ... «٪(k).



. ror-rir/r/ أخرجه أحد في مسنذه (r)
توأو داود : كتاب الديات، باب الإمام الأمر بالعفو في الام، حديث (





ومن الوسائل التي شرعت لحفظ الأنفس من الهجلا إباحة المحظورات في حالة








قال النووي: » قال أصحابنا لا خلافـ أن الجوع التوي لا يكفي لتناول الميتة ونحوها
قالو ا: ولا خلاف أنه لا يجب الامتتاع إلى الإشر اف على الهلا كـ، فإن الأكل حيئئ لا ينفع.......

و اتفقوا على جواز الأكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي،
أو عن الركوب، ويتّطع عن رفقته، ويضيع ونحو ذلك ... « (1).
وقال ابن قدامة: " الضرورة المبيحة هي التي يخاف التّف بها إن ترك الأكل".
وقال أحمد: " إذا كان يخشى على نفسه سواء كان من جوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فيهلك، أو يعجز من الركوب فيهلك ، ولا يتقيد ذلك ب زمن محصور " (r).
(1) النووي، أبو زكريا ابن شرف : المجموع شرح المهذّب، دار الفكر (٪/9 \&) .

# المبحث الثاني <br> أنواع القتل في الشثريعة الإسلامية و أركاتها أنواع القتل عند الفقهاء: 

للفقهاء في أنواع التقلّ ثلاذة دذاهب مشهورة: المذهب الأول: مذهب الجمهور (1): ههو القسة الثلاثية المشهورة:

1 1 القتل العمد: وهو ما تُعد فيه الجاني الفعل المز هق قاصداً إزهاق روح المجني عليه بما
يقتل غالباً .
r r + قتّله إذا مات المجني عليه نتيجة الاعتداء. r + + - إذا تعدد الجاني الفعل دون أن يقصد المجني عليه وتسمى (الخطأ في الفعل).

- إذا تُعد الجاني الفعل وقصد المجني عليه على ظن أن الفعل مباح بالنسبة عليه، ولكن تبين أن المجني عليه معصوم، وتسمى (الخطأ في القصد). - أن لا يقصد الجاني الفعل ولكنه يقع نتيجة لتقصيره. - أن يتسبب الجاني في الفعل، كمن حفر حفرة في الطريق فمر شخص ليلاً ، ووقع فيها فمـت(ب).





و استال الجمهور على وجود قسم القتل شبه العمد بقوله : ( ألا إن دية الخطأ شبه
(العمد ما كان بالسوط و العصا مائة من الإبل ) (').
قال الثافعي(ヶ) - رحمه الله- : » وجماع القتل ثلاخة وجوه، عد فيه القصاص، فلو قتل المجني عليه عمدأ القصاص إن شاء، وعمد ليس منه القصاص (شبه عمد) وخطأ فليس في واحد من هذين الوجهين قصاص«() .

ويما جاء عن الصحابة كعمر وعثمان وزيد بن ثابت وأبي موسى الأثشري رضي الله
عنهم (غ).
المذهب الثثاني: وهو رأي الإمام مالك -رحمه الله-، ويرى أن القتل نوعان: قال الإمام مالك - رحمه الله- : " شبه العمد باطل و إنما هو عد وخطأ ولا أعرف شبه
العمد"(0) .

1 (القتل العمد : هو كل فعل ارتكب بقصد العدوان إذا أدى إلى الموت اللمجني عليه سواء قصد الجاني القتل أو لم يقدده، وبشرط أن لا يكون الفعل قد وقع على وجه اللعب أو مقصوداً به التأديب لهن له حق التأديب.
(1 (أخرجه أبو داود : الأحاديث ( (1) (الإرواء: وهذا إسناد جميع رجاله كلهم ثقات . انظر: إرواء (الغليل ، عمـان، المكتب الإسلامي، (YOT/V).
 حبيب الرحمن الأعظمي، (r/Q/Q).


(0) انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله : التمهيد، وزارة عموم الأوقاف والثئون الإسلامية، المغرب، تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري، (TV/T) (T).
r و القتّل الخطأ: هو مـا لم يكن عمداً(1).

واحتج أصحاب هذا القول بأنه ليس في كتاب الله إلا هذان النوعان فحسب، وهو قول



$$
\begin{aligned}
& \text { (لمذه الثبالثٌ: وهو رأي الحنفية ويقسمون القتل إلى أربعة أنواع: }
\end{aligned}
$$

$$
1 \text { - القتّل العمد. }
$$

r - القتل شبه العمد. ويتفق (الحنيفة في هذين النوعين مع رأي (الجمهور، والاختلاف
في تقسيٌِ الخطأ.

ए - القتل الخطأ : مـا يكون في ثفس الفعل أو ظن الفاعل . ومعنى هذا أن الخطأ في أمرين : أن يقصد الفعل ولا يقصد الثخص، وأن يقصد من يظنه مباح القتّل وهو

معصوم.

> を - القتل الذي يجرى مجرى الخطأ نوعان:

- أن يكون القتل عن طريق المباشرة كأن يتقلب النائم على إنسان فيقتّه، فهذا القتل في معنى الخطأ من كل وجه لوجوده من غير قصد .
- ونوع في معنى الخطأ من وجه واحد وهو : أن يكون القتل عن طريق التسبب كمن

يحفر حفرة في طريق، ولا يتخذ الاحتياطات اللازمة فيسقط شخص ويموت فيه(٪).

$$
\begin{align*}
& \text { انظر: الكاساني(Y ( } \tag{r}
\end{align*}
$$

وهذا الذي قال به الجصاص (") صاحب كتاب (أكام القرآن) ("): وهو يرى تقسيم القتل
إلى خسة أنواع : العدد - شبه العدد- الخطأ- ما جرى مجرى الخطأ- الثنبب .
(1) هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، كان فقهياً مفسراً أصولياً، أهم مصنفاته: أحكام القرآن، وشرح مختصر الكرخي، وشرح مختصر الطحاوي، توفي عام (Vr.


الأركان التي يجب توفرها في أنواع القتل (العمد - شبه العمد-الخطأ):
(1) : أولاَ: أركان التّل العـدان

1 f r و المرتد والزاني المحصن، فإن قتله إنسان لم يقلث به ولا ديزّهِ عليه ولا كفارة، فإن

كان من غير إذن الحاكم أو نائبه إثم لهذا الفعل، وعزره الإمام على إفتايّه عليه .
 لا يكون عمداً.

؛ وجود الفعل؛ لأن قصد القتل أمر باطني وتّل عليه الآلة التي استعملت للضرب والتي

تقتل غالباً .
o © ن يكون الضرب عدوانً: ويهذا يخرج ما كان لغرض التأديب، أو اللعب فعند الجمه ور يكون شبه عمد وعند المالكية خطأ.

ثانتياً: أركان (القتل شبه العمد : (r)
ا فعلل يؤدي لوفاة المجني عليه: أيأ كان هذا الفعل بالضرب أو الجرح، أو غيرها بعصا أو حديدة أو أثهر عليه الليف، أو حرش عليه حيو انأ مفترساً فمات من الرعب وشدة

الخوف





r Y تو افر نية القتل، أو توجهت نيته للقتل لكنه استخدم آلة لا تقتل غالبأ.

「 + + يكون بين الفعل والموت رابطة السبية : بأن يكون فعل الجاني سبياً للموت في ظاهر الأمر أو علةّ له.
(1) : ثالثاً: أركان القتّل الخطأ

1 فعل يؤدي لوفاة المجني عليه : سواء أراده الجاني كرمي الصيد، أم لم يرده كوقوع
النائم عثى آخر
「 ع عدم القصد الجنائي: أن يقع الفعل من جانب الخطأ، ومقياس الخطأ في الثريعة الإسلامية هو عدم التحرز، ويدخل فيه الإهمل والرعونة والتفريط وعدم الاتتباه وغيرها.

+     +         + الخطأ من جانب الجاني، فلا بد أن يكون هناك رابطة السببية بين الفعل والموت، بأن يكون فعل الخطأ سبباً لوفاة المجني عليه.
 الطبية، صا 7 .


## المبحث الثالث

## حكم القتّل في الشريـعة الإسـلامية

برضل المجني عليه أو أولياءه أو دون رضاهم

## أولاً: حكم القتّل الرحيم برضل المجني عليه :

تقدم بيـان حرمة النفس المعصومة وتحريم قتثها ، وأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بحق
أجازه الشثارع الحكيم ومـا عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم .
وعلى ذلك نرى أن القتل الرحيم (الفتل بدافع الرحمة والثفقةة) سواء كان بالفعل أو
المساعدة على الانتحار من قبل الطبيب أو من في حكمه محرم، ولا يجوز شرعاً وه و من القتل المحرم.، ولو كان برضل المجني عليه أو وليه.
 تَعَعْلِّونَ


 الرضا بـالجريمـة لا يغير حكمها:

معلوم من القو اعد الأصرلةّ المسلم بـها في الثريعة أن رضا المجني عليه بالجريمة لا يجعلها مباحة إلا إذا كان الرضاء ركناً من أركان الجريمة كالسرقة مثلاً ... والرضا ليس ركناً في جريمة القتل والضرب، واستنـاداً إلى هذه القاعدة يتقرر الحكم بأن رضا المجني عليه ليس

- ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين و الديات، باب تغليظه للامـاء والأعر اض والأموال، حديث (IVV7).

له اعتبار أو أثر على المسئولية الجنائية أو العقوبة ، ولكن هناك قاعدة أخرى مسلم بها وهي أن للمجني عليه وأوليائه حق العفو عن القصاص في جرائم (التّل و الضرب (1).
بيان تحريّ محل النزاع :

1 - اتفقق العلماء في المذاهب الأربعة على أن رضا المجني عليه في جريمة القتل العمد
فضلاً عن أولياءه لا يجعل القتل مباحاً وجائزاً بل إنه يبقى محرماً.
「 - اختلفوا في ثبوت المسئولية الجنائية والعقوبة وهل يعد رضل المجني عليه شبهة من تمنع القصاص أم لا، هذا مـا سنبحثه في الفصل الرابع من هذا البحث إن شاء الله.

أقوال العلماء في حكم القتل بعد إذن المجني عليه :
يزى أبو حنيفة وأصحابه: أن الإنن بالقتل لا يبيح القتلّ؛ لأن عصمة النفس لا تباح إلا بما نص عليه الثرع، والرضا بالقتل ليس منها، فهو كالععم لا أثر له على الفعل،


وtلرأي الراجح في مذهب مالكك : أن الإنن بالقتل لا يبيح الفعل ولا يسقط العقوبة ولو أبرأ المجني عليه الجاني من دمه مقدماً، لأته أبرأه عن حق لم يستحقه بعد، وعلى هنا يعتبر الجاني قاتلاً متتعد|(").

وفي مذهب الشافعي: أن الإنن لا يبيح الفعل واختلفوا هل تسقط العقوبة أم لا؟ على
قولين (\&)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص9. } 9 \text {. } \\
& \text { ( انظر: الكاساني، بائع الصنائع، مرجع سابق، } \\
& \text { ( ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (६) انظر: الرملي، محمد بن أحمد : نهاية المحتاج، مرجع سابق، Y\& }
\end{aligned}
$$

وفي مذهب أحمد: أنه لا عقاب على الجاني ؛ لأن من حق المجني عليه العفو العقوبة، والإنن بالقتل يساوي العفو عن العقوبة في القتل(1).

ولا يفهم من هذا - و الله أعلم - إباحة القتل بل الفعل على عومته وجعل العقوبة ساقطة
بإذن اللمجني عليه يدل على أنه لو أراد معاقبته لما سقطت (العقوبة، وهذا يل على حرمة الفعل وهو القتل، - والله أعلم- .

وهذا التحريم شامل لكل فعل أو امتناع أو تسبب بما يقتل غالبًا ووجود القصد الجنائي في الجريمة العمدية؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في تحريم قتل النفس سواء باذن المجني عليه أو عدمه ومنها:











 - وأخرجه مسلم : كتاب الإيمان باب الإيمان باب غلط تحريم قتل الإنسان نفسه، حديث (Y ( 9 ( ) .




قال ابن حجر (†): " وفي هذا الحديث تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره وقتل الغير يؤخذ تحريمه من هذا الحديث بطريق الأولى، وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه حيث حرم عليهم قتل نفوسهم، وأن الأنفس ملك الله وفيه ... فضيلة الصبر على البلاء، وترك التضجر من الآلام، لئلا يفضي إلى أشثد منها، وفيه تحريم تـعاطي الأسباب المفضية إلى قتّل النفس "(٪) .

وقال ابن دقيق (؛) في شرحه لحديث جنــب السابق : " والحديث أصل كبير في تعظيم قتّ الإنسان نفسه أو غيره؛ لأن نفسه ليست ملكـه - أيضاً- فيتصرف فيهـا على حسب مـا يراه " (0).
 الحديث، وانتهى إليه معرفة الرجال واستحضار هم، كان فقهياً شاعراً ، أهم مصنفاته: فقتح الباري ، بلوغ



(٪) هو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القثشيري المصري الفقيه المجتّه، المشهور بابن دقيق العيد، ولا عام
 (o) إحكام الأحكام، مطبعة المحمدية،

## ثانياً: حكم القتل الوحيم بعد رضل أولياء المجني عليه:

وقل بينت في السابق خطورة القتل الدحيم بعد رضل المجني عليه نفسه وأن هذا الرضا لا يجعل القتل المحرم جائز أ شرعأ بحال ؛ وذلك لأن هذه الثنس ليست ملك الثخص نفسه، بل هي أمانة ووديعة يجب المحافظة عليها، والنصوص التي ذكرناها واضحة في تحريم قتل النفس ورتبت الوعيد الثنديد عليها.

وإذا كان هنا في رضل المجني عليه نفسه من باب أولى سيكون الحكم بحرمة ذلك بعد
رضا أولياء المجني عليه.
ولكن قـ يوجد بغض الحالات التي يكون فيها المجني عليه ليس لايه القدرة على الرضا
من عدمه، فيؤخذ بلاً من رضاه رضا أولياء المجني عليه وهي:
(1) : نزع أجهزة الإتعاش عن الميت دماغياً

وهذا يحصل إذا قررت لجنة طبيّة متخصصة وموثوق بها أن المريض مصاب بهوت
دماغي، ولا فائدة عن علاجه، وأنه وصل مرحلة اللاعودة، فيؤخذ إذن أولياءه باز الة أجهزة الإتعاش التي سوف يتوقف بعدها التتفس، وضربات القلب مع اللعلم أن إذن أولياء المريض في هذه الحالة ليست شرطأ وإلز امئَ ولكنه استشار يَّ؛ لأن الفتوى أجازت نزع الأجهزة وبالتالي يكون الفعل جائزاً شرعاً .
r - الإجهاض:

وذلك لأن المجني عليه هو (الجنين) الأي لا يمكن أن يصرح بإذن من عدمه ، ولكنه نفس محترمة، ولابد في الإجهاض من أخذ إذن الأم وأولياء الجنين ، والإجهاض له أحكامه الخاصة به التي سوف أبحثها في المبحث القّاد؛ لأها إحدى صور القتل الرحيم وسوف أذكر كلام أهل العلم بذلك ،و اختلاف أقو الهم و وألتلها.

[^0]「 - قتل أصحاب الأمر اض الميئوس من شفائها و المريض في حالة إغماء: وهذا لا يصح ولا يجوز سواء بيضا المريض فضلًا عن أوليا ئ ه، وذلك للنصوص الو اضحة والصريحة في تحريم قتل الثفس إلا بالحق، وهنا المرض الميئوس من زو الهه ليس من المسوغات للقتل، ولم يألن به الشرع بل جاءت النصوص على خلاف ذلكك، والتظغليظ على القاتل والمقتول الراضي والذي أذن وسمح بهذا القتل .

## ثالثاً: حكم القتل الرحيم دون إذن المجني عليه أو إذن أولياءه:

هِّ تُقر القول - كما عرضنا سالفأ - بأن الرضا في جرائم الفتلّ والضرب والجرح ليس ركنأ من أركان الجريمة كالسرقة مثلا'، وإذا تقرر هنا علمن 1 أن وجود الرضا أو عدمه تِّهاويان في مسالّة التُريب، فجريمة القتل لا يتغير حكها وتكون جائزة للاجود الرضا أو أن تكون محرمة إذا لم يوجد الرضا ، وان كان وجود الرضا وعدمه له أثر في المسئولية الجنائية والقصاص من الفاعل وهذا فيه خلاف بين العلماء كما بينا في السابق.

فعلى هنا يكون التتل الرحيم أو التتلّ بدافع الرحمة دون إذن المجني عليه أو إذن أولياع هو من الأمور المتفق عليها، سواء في حرمة هنا العسل كما بينا سابقًا بالآفاق والتصاص كها بينا في العصر السابق خلاف أهل العلم إذا كان التقل بوجود رضا (لمجني

عليه، فإذا لم يوجد الرضا فككون المسألة اتفاقية لوجوب القصاص في جريمة التتل العدد، وها بشكل عام، ولكن هناك صور وحالات لا يشترط فيها رضا المجني عليه:

1 - نزع أجهزة الإنعاش من الميت دماغيأ:
وهنا إذا قررت لجنة طبيبة متخصصة بأن هنا موت دماغي ولا رجعة للمريض إلى
حياته الطبيعة، وهي ما يسمى بمرطة (اللاعودة)، ففي هنه الحال لا يشترط الإنن (اليتة بل العبرة بالتثظيص الطبي المعبر ، كما جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلاهي (1)، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي(").

ץ - الإجهاض العلاجي الاضطراري :

وهذا النوع لا يلجأ إليه إلا في حالة الضرورة التي تحدق بالأم فيصبح الحمل أو استمراره خطرأ يهدد حياة الأم، فيكون الإجهاض للجنين هو الحل الوحيد لإققاذ حياة الأم واستحالة الجمع بين حياة الأم وبين جنينها، فيجب على أهل الاختصاص من الأطباء الثقات تقديم حياة الأم على حياة جنينها؛ لأهه لا يككن الإبقاء على حياة الأم إلا باجهاض في جنينها وهذا يُخل تحت القاعدة الفقهية المشهورة " يرتكب أهون الثرين وأخف الضررين"(1) . فلا يشترط وجود الإنن لا من الأم أو الأهل؛ لأها حالة ضرورة و إنما يكتفي بتقرير

الأطباء الثقات (ץ)
(1) (انظر: الآمدي، علي بن محد (६ • \& ا •هـ): الإحكام في أصول الأحكام ، تحقيق : الجميلي، ط ل، بيروت، دار الكتاب العربي ، 1N/1.


## (لمبحث الرابع

## حكم (القتّل الرحيم

هنـك بعض الصور التي تستدعي القتل الرحيم ويختلف الحكم بلختلاف الصور وهي: الصورة الأولى: الموت الامـاغي:

ذكرنـا في الفصل الأول في المبحث الرابع منه عن الموت الدماغي بأنه أحد الصور التي
يمكن أن ينطبق عليه مـا يسمى "بالقتل الرحيم" ، وقد ذكرنـا الخلاف الطبي في مدارسه المختلفة عن حقيقة الموت الامماغي، ومتى يكون وذكرنا بإيجاز أقو ال العلماء المعاصرين فيه واختلافهم، باعتبار الموت الامماغي في نهاية الحياة الإنسانية أم لا، وسوف أعرض أقو ال الفقهاء المعاصرين في ذلك بالتفصيل مع ذكر الأدلة في هذه المسألةة. تحرير محل النزاع بين العلمـاء في مسألة الموت الامـاغي:

1 +تفقق العلماء المعاصرون على أنه يجوز نزع أجهزة الإتعاش بـد تقرير لجنة من أطباء
خبر اء مختصين يفيد بأن المريض قد تعطلت جميع وظائف دمـاغه تعطلًا نهائياً لا
رجعة فيه.
r
ץ F و اختلفوا في نقل أعضاء الميت دماغياً، و التي تّقوقف عليها حياة الإنسان (القلب، الرئتين ، الكبد) قبل توقف القلب والتتفس توقفاً كلياً(1).

وقد اجتهه الاكتور عبدالله الطريقي في الجمع بين الأقو ال المختلفة في نقل الأعضاء التي نتوقف عليها حياة الإسسان حيث قال : " ... وإذا كانت دائرة الخلاف تنحصر بين موت الامـاغ وبين رفع الأجهزة والضشرة من ذلك نقل الأعضاء، وقد سمعنـا أن نقل الأعضاء قد

$$
\begin{aligned}
& \text { لمنظمة المؤتمر ؛ و انظر: مجلة الفقة الإسلاهي }
\end{aligned}
$$

يحصل بـد الوفاة الشرعية بساعات محدودة، وفي هذا مجال لنقل الأعضاء بـد الوفاة الشرعية، وفيه خروج من الخلاف وأخذ بالأحوط و اليقين " (').

أقول : إن هذا الجمع و التوفيق بين هذين القولين الهتعارضين عليل جداً؛ وذلك لُعدم تصور حقيقة المسألة طبياً، وهي أنهه لا يمكن نقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان (القلب، الرئتين، الكبد) إلا من الميّ دمـاغياً وذلك قبل رفع أجهزة الإتعاش، أمـا بعد رفعها فإنه يصبح ميتاً لا يمكن أن تؤخذ منه ؛ وذلك لأنها تتلف خلال وقت يسير جداً من توقف ا لاورة الامويـة، أمـا الميت دماغياً فإنه يتتفس بو اسطة المنفسة، وقلبه ينبض فلا تزال هذه الأعضاء تتروى ويمكن أخذها وهي بحالة جيدة، وبناءً على هذا فإن هذا الجمع غير صحيح، وتبقى المسألةة خلافية ولا يتصور طبيباً نقل الأعضاء التي يتوقف عليه | حياة الإنسان من الميت ؛ لأنها قد تلفت بسبب موته، فالقلب يتلف خلال بضع دقائق والكبد خلا (^) دقائق(٪) ، - والله أعلم-.

أمـا أقوال الفقهاء المعاصرين في مسألة الموت الدماغي، هل هي نهاية للحياة الإنسانية
أم لا؟ فهي كالتالي:
القول الأول: أن الموت الامـاغي ليس نهايـة للحياة الإنسانية:
وها قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (")، وقرار المجمع الفقهي
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (؛)، ووقع كل من سمـاحة الثيخ عبدالعزيز بن بـز ، والثيخ الاكتور عبدالله بن عمر نصيف، والثيخ (الاكتور بكر أبو زيد، والثيخ عبدالله البسام،

والثيخ الاكتور صالح الفوزان، والثيخ محمد اللبيل، والثيخ محمد محمود الصواف، والثيخ أبو (لحسن علي الحسن الندوي، والثيخ محمد رشيد قباني، والثيخ محمد الثاذلي النيفر، والثيخ أبو بكر حومي، والثيخ الاكتور أحمد فهمي أبو سنّ، والثيخ محمد الحبيب
(1) الطريقي، موت الاماغ، مرجع سابق، صV § .




بن الخوجة، والثيخ محمد سالم ابن عبدالودود، والثيخ الاكتور طله عمر بـافقيه،وهو مـا أفتت به لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف في (الكويت(1). وقال به الثيخ محمد المختّار السلامي (؟)، والثيخ بدر المتولي عبدالباسط (؟) والثيخ

عبدالقادر العمـاري(٪)، والاكتور توفيق الواعي (®).
ومستتد القول الأول هي:
1 - قاعدة : (اليقين لا يزول بـالثكك): ()

ووجه الاستتلال: أن اليقين وهو بقاء الحياة والموت أمر مشكوك فيه، وذلك لوجود
علامـات الحياة بنبض القلب وتردد النفس ولو آلياً.

فنبقي على اليقين حتى يزول هذا اليقين بيقين مثله يوقف القلب والتنفس ، وإلا فإن
اليقين لا يزول بالثثك.
 والأخرى بتاريخ \& 9 أ ام ، بحث الاكتور محمد سليمـان الأشثقر .

صץr .
() انظر : نهاية الحياة الإنسانية في نظر الإسلام ، الثيخ بدر المتولي عبدالباسط ، مجلة الفقه الإسلامي ،
عr جr س . vr .
(६) (انظر : نهاية الحياة الإنسانية ، الأستاذ عبدالقادر العمـاري بالجنـة الشرعية بقطر ، بحث في مجلة الفقه
الإسلامي ، عז جז ص • vr . .
(0) انظر: حقيقة الموت والحياة في القر آن والأحكام الثرعية ، د / توفيق الواعي ( بحث مجلة الفقه
الإسلامي ) عץ جr ص • vi .

طا، بيروت، دار الكتب العلمية، ص • ه .

- و انظر: ابن نجيم، زين الاين إبراهيم (. . ؛ اهـه): الأثبباه و النظائر، طڭ، بيروت، دار الكتب العلمية ، ص. 07

ومما يؤيد ذلك أن أكثر الأطباء لم يجزموا بخروج الروح من الميت دماغياً ، وأن أكثر
الأطباء يرون أن الميت دماغياً لم يصل إلى مرحلة الموت النهائي، وأنهه لا تطبق عليه أحكام الموت الثرعية.

ولو سلم -جدلاً - أن نبض القلب والتنفس و الاستفلاة من الغذاء الأي يحقن فيه الميت
دماغياً في زيـادة أو نقصان الوزن والتبوز و التبول وحصول العرق عندما يصبح الجو حاراً وغير ذلك، أنها لا تدل على وجود حياة، فإن أقل مـا يمكن أن يوصف بـه بأنه محل شكك وتردد، أو أنه محل خلاف، وهذا الثكك والتردد وهذا الخلاف، هل يعتبر الموت دمـاغياً نهاية الحياة الإسسانية أم لا ؟ ينافي اليقين المطلوب في ثبوت الوفاة الثرعية فيجب أن نبقي على اليقين وهو ثبوت الحياة، وثّرك الثك وهو ثبوت الوفاة.

Y

وجه الاستدلال: إن الأصل بقاء حياة الإنسان، فيظل الأمر على أصله، وإن النظرة إلى حال الميت دماغياً، والتي تدل في ظاهرها على بقاء الحياة، فالقلب ينبض، والاورة الدموية تعمل، وعامة أعضاء البدن سوى الامـاغ تقوم بوظائفها، كالكبد، و الكلى، والبنكرياس،

والجهاز الهضمي، والنخاع الشوكي وغير ذلك، وأيضاً فإنـه يتبول ويتّغوط، وحرارة جسمه ربما تكون مستققرة كصرارة ربمـا تكون مستقرة كصرارة الحي الس ليم (rV ) وربما تكون مضطربة أو منخفضة، وربما يصاب بالرعشة وخفقان القلب وارتفاع ضغط الام أو انخفاضه،

وقد يتحرك حركات بأطر اف اليدين أو القدمين إلى غير ذلك ممـا هو معروف طبياً من أحوال الميت دمـاغياً، وهذا يجعلنا نعمل هذه القاعدة أن الأصل بقاء مـا كان على مـا كان، فالأصل بقاء الحياة على مـا كان حتّى يأتي مـا يُّيل هذا الأصل بـأمر متيّّن (؟).
(1) (انظر: اللييوطي: الأثباه والنظائر، مرجع سابق، ص اه، وابن نجيم : الأثباه و النظائر، مرجع سابق،

> صVQ.
 ص. صrrerren
ץ - الاستصحاب:

ووجه ذلك أن المريض قبل موت دمـاغه متقق على أنه مستصحب هذا الحكم حتى يتعين
خلافه، والاستصححب من أدلة الثرع إلا إذا قام الاليل على خلافه(1).
₹ - علامـات الموت عند (الفقهاء، وأنـه لابد فيها من اليقين:
وقد قرر أهل العلم أنه لابد من اليقين في تحقق الموت ، فلا يقع فيه غلبة الظن فضلاً
عن الثثك.
 يغشى عليه فيخيل إليهم أنـه قد مـات، حتى يروا علامـات الموت المعروفة فيه ، وهو أن تسترخي قدماه ولا تنتصبان وأن تنفرج زندا يديه، و العلامـات التي يعرفون بها الموت، فإذا
رأو ها عجلوا غسله ودفنـه " (「") .

قال ابن قدامة: " وإذا تيقن موته أغمضت عيناه، وشد لحيـاه، وجعل على بطنه مرآة أو
غيرها، كحديدة... " (؟).

وقال ابن القيم: " .... إذا شكك هل مـات مورثه فيحل له مـاله أو لم يمت؟ لم يحل له
المال حتّى يتيقن موتّه "(ڭ).

قال النووي : " فإذا شكك في موته بأن يكون بـه علة، واحتمل أن يكون له سكتة، أو ظهرت عليه علامـات فزع أو غير ه، كأن يكون هناك احتمال إغماء أو خلافِه، حتى اليقين بتغير الرائحة أو غيره " (0)
( ( انظر : الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، مرجع سابق، ص . . YV६/r ، الشافمي ، محمد بن إدريس : الأم ، بيروت، دار المـرفة (Y)

طr ، بيروت، دار المعرفة، rv/l .



## القول الثانتي: إن الموت الامـاغي هو نهاية (الحياة الإسسانية:

و هذا هو قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي (')، وقال به فضيـة
الاكتور محمد نعيم ياسين()، وفضيلة (الثيخ محمد بن جبير (٪).

أدلةّ القول الثثاني:

ا- إن روح الإنسان مرتبطة بالامماغ وجوداً وعدماً، فإذا كان (الامـاغ سليماً كان الإنسان حياً، وإذا تّلف الاماغ فارق الروح البدن.

وقد انتصر الاكتور محمد نعيم يـاسين لهذا القول وبذل جهـاً في الاستدلال له قائلاً : " لا
نستطيع أن تلعي أن تلك النتيجة في تحديد نهاية الحياة الإنسانية قطعية ، لا تقبل إثبات خلافها، وإنما هي نتيجةٌ مبناها على غلبة الظن ؛ لأن مقدماتها وإن كان بعضها قطعياً، لكن بعضها ظني، ذلك أن تحديد العجز الكلي اللنهائي للمـخ بما وصل إليه العلم الحديث قد يدخله بعض الثثك" (؛). ثش طرح الاكتور يـاسين سؤالاً وأجاب عنه فقال: " هل يمكن بنـاء الأحكام العلمية على هذه النتيجةّ؟ " .

ليس هناك خلافـ يعول عليه بين علماء الإسلام في أن الأحكام العلمية تبني على غلبة (الظن المحصلة بالأمـارات والدالال وقد أثشار إلى ذلك علماء الأصول، وترتيباً على ذلك فإنه يمكن بناء مـا يحتاج إليه من الأحكام العلمية على تلك النتيجة التي توصلنا إليها في تحديد نهاية الحياة الإنسانية" (•)
(ץ) (انظر : ياسين، محمد نعيم: بحث نهاية الحياة الإنسانية في ضوء اجتهادات العلماء المسلمين والمعضات





ومناقثة هذا الاستدلال والرد عليه في أن الأحكام العلمية يكفي غلبة الظن فيه 1 فيه
تفصيل: فبعضها يكفي فيه غلبة الظن وهو أكثر الأحكام، ومنها مـا يشترط فيه اليقين ومنها هذه المسألة محل النزاع ، وهي ثبوت الوفاة فقد تتابع العلماء بأقو الههم على وجوب اليقين في ثبوت الوفاة، وهذا بحد ذاته حجة لرد هذا القول .

قال الرملي: " ويبادر بغسله إذا بيقن موته" (').
وقال الثربيني: " ويبادر بفتح الدال ندباً بغسله إذا تيقن موتـه..." (؟).
وقال ابن قدامة: " ويستحب المسـارعة إلى تجهيزه إذا تيقن موته..." (؟).
قال النووي: " يستحب المبادرة إلى غسله وتجهيزه إذا تحقق موتّه.. "(؛).
r - إن الفقهاء لم يعتبروا حركة المذ بوح دالة على الحياة كما في مسألة التتابع في قتّل
(العمد، وذكر الاكتور ياسين صورتّها فقال : " وصورتّها أن يعتدي مجرم على شخص، ويتركه في حالة خطيرة، ثم يأتي مجرم آخر ويجهز على المجني عليه، فمن منهما يعتبر

قاتلاً ويستحق (القصاص ". وفي الجواب عن هذا السؤال: وتحديد القاتل في نوع هذه المسائل يكاد الفقهاء يجمعون على قاعدة أساسها النظر إلى (الحالة التي صار إليها المجني

عليه بسبب (الفعل الأول، وقبل ورود الفعل الثاني عليه، فإذا صار إلى وضع يفقد فيه كل إحساس من إبصـار ونطق وغيرهما، وكل حركة اختيارية إلى غير رجعة، كان صاحب الفعل الأول هو القاتل الذي يستحق القصاص، وصاحب الفعل الثاني- مهمـا كان يعزر ولا يقتص منه " (0).

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الشربيني : مغني المحتاج، مرجع سابق، (Y/ (Y } \\
& \text {. ابن قدامة: المغتي، مرجع سابق، }
\end{aligned}
$$

الهناقثة: إن هذا الاستدلال مبني على اعتبار الميت دماغياً بحال من وصل إلى حركة
اللدنبوح، وهذا غير مسلم، فإن الميت دماغياً حياته مستقرة، ولم يصل إلى مرحلة حركة المذبوح فإن قلبه ودورته الدموية وعامة أعضائه لا تز ال تتعمل، و هناك ردود تفصيلية لا مجال للإطالة فيها تراجع في مكانها (').
r - الاستدلال بقول أهل الخبرة ، وأهل الخبرة ه ن هم الأطباء ، والأطباء يرون ب أن موت الامماغ موت للإسسان ونهاية حياته.

ومناقثة هنا الاستتلال : هو أن أهل الخبرة، وهم الأطباء مختلفون في ذلك اختلافاً

القول الثّلث : هو أن من مات دماغياً فقد استّا بي الحياة ، وأصبح صالحاً لأن تجري عليه بضض أحكام الموت ، أما بقية أحكام الموت فلا تطبق عليه إلا بعد توقف

الأجهزة الرئيسة .
وهذا القول هو ما أوصى به مؤتمر الطب الإسلامي بالكويت (ث)، وهو مـا انتهى إليه
(الاكتور محمد سليمان الأشقر في بحثه (نهاية الحياة) (5)
وأن النظظر في توصية الندوة التي كاتت في موضوع نهاية الحياة الإسسانية يجد أنها
تصرح بسؤال واضح هل الموت دماغياً هو نهاية الحياة أو لا ؟ ولعلها أرادت بجو ابها أن تجمع بين القولين السابقين، ولكن هنا الجمع لا يمكن، لأن الإسان إما أن يوصف بالحياة أو يوصف بالموت ولا ثالث لهما.

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





قال ابن حزم (1): " إذ لا يختلف اثثـن من أهل الثريعة وغيرهم في أنه ليس إلا حي أو ميت ولا سبيل إلى القسم " (؟).

والذي يظهر والله أعلم هو رجحان القول الأول وهو أن الموت الامماغي ليس نهاية للحياة الإسـانية، وذلك لقوة الأدلة ووضوحها واعتماداً على هذا القول الراجح تصبح مسألة الموت الاماغي إحدى الصور التي تستدعي مـا يسمى " القتل الرحيم" .
 متكلماً، أهم مصنفاته: المحلى، والفضل في الممل والنحل، ومراتب الإجماع، توفي عام
 عبدالغفار البنداري (1V9/ 11) .

# الصورة الثانية: الإجهاض: 

## الأطوار التي يمر بها الجّين ووقت نفخ الروح :

وضحت النصوص أن الجنين يمر بعدة مراحل : الأولى- أن يكون نطفة أربين يوماً، ثم
علقة أربين يومأ، ثم مضغة أربين يومأ، ثم تنفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين يوماً.
وقّ أجمع العلماء على أن الجنين تنفخ فيه الروح عند بلوغه مائة وعشرين يوماً. قال القاضي عياض (') " ... ثم يكون للملك فيه تصور آخر ، وهو وقت نفخ الروح فيه حين يكمل له أربعة أشهر، كما اتفق عليه العلماء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر|"(Y)

وقال القرطبي(): " لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بع مـئة وعشرين يومأ،
وذلك تشام أربعة أثشهر ودخوله في الخامس.... " (گ).
وقال النووي: " و اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أثهر" (0)
(1) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عمر، عالم المغرب، اليحصبي ، ولا عام VY \&هـ، كان إمام أهل الحديث في وقته، وأعلم الناس بعلومه وبالنحو و اللغة، وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، ولي قضاء سبته

ثم غرناطة، له مصنفات كثيرة، سلار بها الركبان ، كالثفاء ، وطبقات المـالكية ، وشرح مسلم، وغير
 ابن حجر: فتح الباري، مرجع سابق، 1 ( 1 / 1 ه 9 . .
(T) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي المالكي، من كبار المفسرين ، كان صالحاً متعبداً، له مصنفات



هشام البخاري، (^/ Y/ Y) .
(0) النووي، يحيى بن شرف(£ \& \& اهــ) ، شرح صحيح مسلم ، طا، الرياض، عالم الكتب، تحقيق : حسن قطب، (191/1).

# هل للباعث و الدافع في الإجهاض أثر في حكم الإجهاض؟ 

و الو اقع أنه لا علاقة للباعث، و الداقع سو اء كان شفقة، أو رحمة، أو عدو اناً في أحكام
الجنايات في الثريعة الإسلامية ومنها الإجهاض.

فعندمـا يعرف الو الدان أن الجنين مشوه مثلاً فيشفقون عليه من الولادةٌ بهذا التشوه، فيسعون إلى إجهاضه، أو يكون الحمل من زنا فتخشى عليه من الإحباط بعد الو لادة مما يلاقي

من ضغوط اجتماعية ونفسية.

أو تكون الثفقة على الأم خشية المشقة في تربية الأولاد ، أو خوفاً من العجز عن تكاليف المعيشة، والتعليم، أو الخوف على مستّقلهم فإن هذه البواعث والاو افع لا عبرة فيها ولا تأثثير لها على حكم الإجهاض، الأي لا يجوز إلا في حالة الضرورة والخوف على الأم بعد تقرير لجنة طبية موثوقةة بأن بقاء الجنين، واستمراره خطر على حياة الأم، ويخشى عليها
(الههلاك ببقايه جاز إسقاطه، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي هذا الخطر. (')

- حرمة الجنين قبل نفخ الروح فيه (أي قبل بلوغه مائة وعشرين يوما) :

لقد جاءت النصوص الدالة على حرمة الجنين قبل نفخ الروح فيه، بل ب مجرد ثبوت الحمل ومنها:

1 - عدم إقامة حد الزنـا علىى الزانيةّ إذا كانت حبلى من الزنا، حتى تضع وترضع ولدها، كمـا في حديث بريدة هِّه الطويل ، وفيـه أن الغامدية التّي زنت جاءت وردها حتى كررت عليه مراراً، حتى قالت : والله إني لحبلى حتى قال لها حتى تلدي، فلما ولات أنتّه بالصبي في خرقّة، قالت : هذا قد ولدته، قال : اذهبي فأرضعيه

حتى تفطميه ... " الحديث (٪).

() أخرجه مسلم ، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسهما بالزنا، حديث (1740) .

وحديث عمران بن حصين هِ : " أن امر أة من جهينة أتت نبي الله وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله ، أصبت حداً، فأقمه علي، فدعا نبي الله ولّهُ ولهجا، فقال : أحسن إليها، فإذا وضعت فألثي بها ، ففعل، فأمر بها نبي الله فرجمت ، ثم صلى عليها، فقال له عمر : تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت،؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جا دت بنفسها لله تعالى" (').
r - ثبوت حق الإرث للجنين قبل نفخ الروح بشرط أن يولد حياً ويستهل صارخاً بعد ذلك: قال ابن قدامة: " فصل: ولا يرث الحمل إلا بشرطين، أحدهما : أن يـلم أنه موجود حال الموت، والثاني: أن تضعه حياً، فإن وضعته ميتاً لم يرث في قولهم جميعاً ، واختلف فيج ايثبت
 فإثبات الثرع للجنين حق الميراث، مـع أنه لم تنفخ فيه الروح يعد هذا دليلاً احتر امـه، وحفظ حقه.
بيان تحرير محل النزاع :

1 +ٔجمع أهل العلم على حرمة تعمد الأم، أو غيلها إسقاط الجنين إذا كان الجنين قد بلغ مـائة وعشرين يوماً؛ لأن الجنين بعد هذه المدة يكون قد نفخت فيـه الروح ، و إسقاطه

قتّل لـه.

「 「 الجنين مطلقاً في جميع مر احله، ومنهم من يجيز إسقاطه في مدة الأربعين يوماً الأولى

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسها بالزنا، ، حديث (1790) . } \\
& \text { () انظر: ابن قدامة ، المغني: ص }
\end{aligned}
$$

(مرحلة النطفة)، ومنهم من يجيز إسقاطه في جميع مراحله التي قبل نفخ الروح فيه مكان خلافهم على ثلاثة أقو ال:
(القول الأول: يـحرم إسقاط الجنين في جميع مراحله التي قبل نفخ الروح: وهذا مذهب المـالكية (1)، وقول في مذهب الحنفية (†) وقول الثز الي من الثـافعية(؟)، وابن الجوزي من (الحنابـة (\&)، ومقتضى قول (ابن حزم (0)، وفي عصرنا فتوى اللجنة الائمة للإفتّاء بالمملكة العربية السعودية برئاسة سمـاحة الثيخ عبدالعزيز بن باز ، وعضوية سمـاحة الثيخ عبد(لعزيز آل الثيخ عبدالله بن غدبان، والثيخ صالح الفوزان، والثيخ بكر أبو زيد().

و هذا نص مـا جاء في فتوى اللجنة الاائمة: " حكم الإسقاط" : 1 ا 1 الأصل أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعاً. r r تحقيق مصلحة شرعية تقدر كل حالة يبعثّا من المختصين طياً وشرعاً، أمـا إسقاطه في هذه المدة خثية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف المعيشة والتعليم ، أو من أجل مستقبلهم، أو اكتفاء بمـا لاى الزوجين من الأولاد فغير جائز . r Y Y استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها (لههلاك من استمراره ،جاز إسقاطه بعد استتفاذ كافة الوسائل لتتلافي تتك الأخطار "() (انتهى.

(६) انظر: المرداوي، علاء الاين علي بن سليمان (ף • \& ا هــ): الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف





1 +
آدمياً ولتتفخ فيه الروح(1) .
 كل امر أة حملها وترضع وليدها ، وهذا حفظاً لحياة الجنين واحتر اماً لها، وكذلك حفظ

الشرع حق الجنين في الميراث حتى لو كان نطفة في بطن أمه إلى أن يولا حياً
باستهلاله صارخأ، وهذا يال على احترام الشرع لهذه الالطظة، وحرصه على بقا غها
وذلك بحمايتها.
القول الثاني: يجوز إسقاط الجنين في مرحلة النطفة، أي خلا الأربعين يوماً الأولى، وهو مذهب الحنابلة: (r)
قال الحجاوي: " ويجوز شرب دواء لإلقاء نطفة" ().

قال ابن رجب(£) : " وقا صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولا علقة لم يجز للمرأة إسقاطه؛
إسقاطه؛ لأَه ولا (نعقد، بخلاف النطفة، فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولداً|(o) .


$$
\cdot(97 \cdot-9+7 / 7)
$$


سابق، ( ( / • • ) .


عام
شرح البخاري( مفقود جزء كبير منه وطبع منه إلى باب الجنائز ) وجامع العلوم و والحكم، وفضل علم
السلف على علم الحلف. انظر: شذرات الأهب (ov^/^) .

شعيب الأرنـاؤوط ، و إبر اهيم باجس ، طV، بيروت، مؤسسة الرسالة ، ( OV/ l ) . .

المناقشة: إن هذا الاستدلال مبني على أن النطفة لا تتعقـ إلا بعد مضى الأربعين يومـاً
الأولى وهذا غير مسلم، فإن ماء الرجل ينعقد بتلّيح البويضة فتبدأ النطفة بالنكاثر و النمو ('). القول الثالث: يجوز إسقاط الجنين في جميع مر احله التي قبل نفخ الروح: وهو مذهب الثافعية(「)، وقول ابن عقيل من الحنابلة(؟).
 ينزل "(\&) . ويققلون هذه الأحاديث تدل على جواز العزل بقصد منع الحمل، فإذا جاز ذلك جاز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيٌ بهذا القصد قياساً عليه . منـاقشة أدلتّه :

وأمـا قياس إسقاط الجنين على العزل فهو قيـس مـع الفارق لأن الجنين ولدّ أيفقة ويصور وخلق ، أمـا العزل فهو لم يوجد أصلاً.

قال ابن رجب : " وقّ رخص طائفة من الفقهاء للمر أة في إسقاط مـا في بطنها مـا لم
ينفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف؛ لأن الجنين ولدٌ انعقد وربما تصور، وفي (لعزل لم يوجد ولا بالكلية، وإنما تسبب إلى منع انعقاده وقد لا ي متتع بالعزل إذا أراد الله
(1) (انظر: الأحمد : أحكام نقل أعضاء الإنسان، مرجع سابق، (Y/ (Y)
 . ( $17 \cdot / \varepsilon$ )



- ومسلم ، كتاب النكاح ، باب حكم العزل ، حديث (، \& \& ا) . (0) ابن رجب : جامع العلوم و الحكم، مرجع سابق، (1 OV/I) .
r - ومن أدلتهم : أن الجنين قبل نفخ الروح ميت ، فإسقاطه ليس قتّلاً له، وإذا لم يكن قتتلاً لم يكن جناية .

المناقشة: إن إسقاط الجنين قبل نفخ الروح ليس قتّلاً له، ولكنـه جناية ؛ لأنه كان في نمو
مستمر حتى يتهيأ لنفخ الروح، وإسقاطه سبب في منع وصولّه إلى هذه المرحلة(1). والذي يظهر - والله أعلم- رجحان القول الأول : وهو القول بتحريم إسقاط الجنين في جميع مراحله التي قبل نفخ الروح؛ لأن الجنين بدأ بالتخلق، وقد اعتبر الثرع حفظ حقه في الميراث والبقاء، بل قد جاءت الأدلة على تأخير تنفيذ حد الزنا في المرأة الحامل حتى تضع ولدها، وترضعه حولين كاملين، وكل ذلك حماية لهذا (لجنين منذ بدايته وحتى فطامه.

## الصورة الثالثة: المسـاعدة على الاتتحار :

## الانتحار لغة: "مصدر انتحر الرجل بمعنى نحر نفسه أي قتلها (1).

و أمـا التعريف الجنائي : فهو" أن يقتل الإسان نفسه متعمداً كأن يقتل نفسه باللكين،
أو السم أو بغيره، أو يكون بالامتتاع عن الفعل كالإضراب عن الطعام والثراب(٪) .
وإن الاتحار جريمة على النفس، وعدوان عليها، وهو محرم ومتوعد صاحبه بأثثد





يَطُعْهَا يَطْعُهَهَا فِي النَّار ). (8)
والمساعدة على الاتتحار هو اجتماع متسبب ومباشر ، والمتسبب هو المساعد على
الاتتحار سواء كان طبي أو غيره، وهو اللي بذل الأسباب وهيأ الظروف والأدوات للاتتحار لمن يريد الاتتحار، وهو عالمٌ بقصد المنتحر، والمباشر هو :المنتحر نفسه الآي استفاد من الأسباب والأدوات و الوسائل التي هيأها المتسبب والمساعد على الاتتحار .
(1) ابن منظور ، محمد بن مكرم : لسان العرب ، مادة (نحر)، مرجع سابق، 190/0 .
 ص
. (OVVA) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب شرب اللسم و الدواء به ويخاف مذه والخبيث ، حديث (r)

- و أخرجه مسلم ، كتاب الإيمـان ،باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ، حديث (9 (1 1 ).


ويحرم هذا شرعاً؛ لأنه تـعاون على الإثم و الـعدوان الذي نهى الله عنه في قوله تعالى :
دِيدُ
الُعِقْاب) [ المائدة: r ] .

تحرير محل اللزاع :
1 - اتفق الأممة الأربعة ('على تجريم المتسبب بقتل آدمي للموت واعتبروه جان ي أ ، ومسئولاً ومعاقباً عليها.

اختلف الأيمة في وجوب القصاص فالجمهور يوجبون القصاص، ويساوون بين التسبب و المباشرة ،و الحنفية لا يو جبون (القصاص؛ لأتهم لا يساوون بين التسبب و المباشرة، ويعتبرون (القتل بالتسربب شبهة تمنع القصاص.

يقول عبدالقادر عودة: عن نظرية السببية في الثريعة الإسلامية : " ويمكنا أن نستخلص مما سبق أن الثريعة الإسلامية تثتترط لمسؤولية الجاني عن القتل أن يكون بين فعله وبين الموت رابطة السببية وهي الرباط الذي يربط الفعل الحاصل من الجاني بـالنتيجة ... ولا تشترط أن يكون فعل الجاني هو اللسبب الوحيد في إحداث الموت، بل يكفي أن يكون فعل الجاني سبباً فعالاً ... ". ويقول أيضاً " (جتماع مباشرة وسبب : إذا اجتمع فعل مباشر مع فعل متسبب ، فلا يخرج الأمر في تحديد مسئوليّة المباشر و المتسبب عن حالة من ثلاث:

أولاً- "أن يغلب اللببب المباشرة : ويتظلب اللسبب على المباشرة إذا لم تكن المباشرة
عدو اناً في هذه الحالة تكون المسئولية على المتسبب دون المباشر . ثانياً- أن تغلب المباشرة اللمبب : وتتغلب المباشرة على (اللببب،فالمسئول عن القتل ه و المباشر، وليس المتسبب ولكن الأخير يعزر .



ثالثأ- أن يعتل اللسبب والمباشر بأن ييتشاوى أثرهما في الفعل، وفي هذه الحال يكون
(المتسبب والمباشر مسئولين معاً "(')
(「) : و اللسبب أنواع ثلاثة
الأول- حسي، كالإكراه على (القتل .
الثاني- شرعي، كثهادة الزور على القتل، وحكم الحاكم ظلماً على رجل بالقتل.
الثالث- عرفي، كتقديم الطعام المسموم لمن يأكله، وحفر بئر، وتغطيتها في طريق المارَّة.. ومن المتفق عليه بين الأممة الأربعة (")، أن الجاني يعـ مسئولاً عن القتل العمد إذا كان فعله سبب الموت، أو كان له على انفراده دخل فيه ، ولو كان هناك أسهباباً أخرى اشتركت في إحداث الموت، سواء كاتت هذه الأسباب راجعة لفعل المجني عليه، أو تقصيره أو لحالته أو لفعل غيره، فتتعده وغير تعمده وسواء كانت رئيسية أم ثثانوية، فإذا أحدث المجني عليه بنفسه جراحاً وأساء المجني عليه علاج نفسه ، أو أهمل العلاج، أو سمح الطبيب بعلاج جرحه أو باججراء عملية فأخطأ العلاج أو قصر في العملية، وساعد كل ذلك في إحداث الموت أو كان على انفراده دخل فيه، فإن الجاني مـع ذلك يظل مسئولاً عن القتّل العمد ، مـا دام فعله مـلكاً من شأنـه إحداث الوفاة .

وإذا كان المجني عليه مريضاً، أو ضعيفاً، أو صغير اً، فيعتبر الجاني مسئولاًعن قتّله
عمداً إذا ضرب المجني عليه ضرباً أو جرحه جرحاً لا يقتّل الرجل الصحيح مـا دام من شأنـه هذا الضرب أو الجرح أن يقتل الرجل المريض والضعيف والصغير... "(؛).

$$
\begin{aligned}
& \text { • ( الشربيني: مغتي المحتاج، مرجع سابق، ( (Y/ ) }
\end{aligned}
$$

 مرجع سابق، ( (\%




## الفصل الرابع

## حكم القتل الرحيم في القو انين الوضعية

المبحث الأول: حماية الحياة، ويّيمي القتل في القو انين الوضعية المبحث الثاني: أركان جريمة القتل ، و أنواعها في القو انين الوضعية

المبحث الثالث: حكم القتل الرحيم في القوانين الوضعية برض ا المجني عليه، أو ذو يو أو دون رضاهما


## (المبحث الأول

## حماية الحياة ونيَيم القتل في القوانين الوضعية

لقد اهتمت القو انين الوضعية في معاهداتها ونظمها اهتمامـاً كبيراً في الحفاظ على الحياة
الإلسانية، وحمايتها، وتجريم الاعتداء عليها بالقتّل أو بغيره، ولذلك جاءت المو اد القانونية
مؤكدة ومصرحة بهذا الحق، ثم وضعت العققوبات اللازمة لهذه الجريمة، وهي كما يلي:
أولاً: الحق في الحياةٌ وتجريمَ (الفتّل في معاهدات حفوق الإسسان :
لقد اهتمت الأمم المتحدة منذ إنشائها بحق الإنسان في الحياة، ونُُن على ذلك في العديد
من الوثثائق الاولية لحقوق الإسـان.
فقد جاء نص المـادتين الثانية والثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1 § 9 ام معلناً حماية الحق في الحياة، والحرية، والأمان لكل إنسان دون تمييز قائم على أساس العرف، أو اللون، أو (لجنس، أو اللغة أو الاين .... الخ('). وقد اعتبر المقرر الخاص للجنة حقوق

الإنسان الحق في (لحياة، هو المنبع لكل حقوق الإنسان الأخرى(؟).
وقد عدته المادة السادسة من العهر الاولي الخاص بالحقوق المدنية، والليـياسية لعام
7 9 ام، وفي فقرتها الأولى، حقاً متأصلاً لكل إنسان Inherent حيث لم يحظ أي حق آخر
في الاتفاقية بهذا الوصف، كما أوجب هذا العهد حماية هذا الحق ، والتأكيد على عدم جواز الاتتقاص منه حنى في أشد حالات الطوارئ خطورة، وقد أكدت عدة اتفاقيـات إقليمية لحقوق الإسـان، مثل الاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمي ثاق الإفريقي

لحقوق الإنسان().
 (ץ) (انظر: مكتبة الإعلام العام للأمم المتحدة: الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ، صهه ه ، وانظر: بكة، سوسن تمرخان : الجرائم ضد الإنسانية ، مرجع سابق ، ص\& ه ب . .
(انظر : بكة ، سوسن: الجرائم ضد الإنسانية ، مرجع سابق ، صه . .
" وعلى الرغم من أن كل هذه النصوص، لا تسمح بحكم القانون بتحول ما يعتري حق الحياة إلى انتهاكات جنائية معاقب عليها بشكل مباشر ، تبقى أهمية هذه النصوص كونها تحمي المصلحة ذاتها التي يحميها تجريم القتل.. " (1). وجاء في وثيقة منظمة المؤتمر الإسلامي لحقوق الإسان:

أ - ( حق الحياة مكفول لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق
من كل اعتداء عليه.
ب بلا يجوز اللجوء إلى وسائل تفضي إلى فناء النوع البشري كلياً أو جزئياً).
كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 9 \& 1 ام اتفاقية بشأن منع جريمة الإبادة
الجماعية، والمعاقبة عليها، كما دعت جميع الدول الأعضاء إلى إصدار التشريعات اللازمة
لمنع هذه الجريمة والمعاقبة عليه(٪).
وقد عمت الأمم المتحدة على إدانة إعدام المعارضين المياسيين، وقد عقد مؤنمر الأمم المتحدة السادس عن منع الجريمة ومعاملة المجرمين عام •ه 191م، حيث أدان التتل المرتكب أو المتسامح به من قبل الحكومات، وطالب كافة الاول باتخاذ إجراءات فعالة لمنع هذه الأفقال


بالغة الخطورة، وعدم فرضها على من هم دون الثامنة عشرة ، وعدم جواز تنفيذها إلا بع
حكم قضائي نهائي صادر بعد محاكمة عادلة ومحكمة مختصة(「).


للنشر والتوزيع، ص^11 . .


# ثاتياً: حمـية الحياة وتجريم القتل في القانون الاولي الإسساني: 

 أما على صعيد القانون الاولي الإنساني فقل بذلت جهود كبيرة منذ إعلان بطر سبورغ عام ^^^ ام لوضع قيود على القوة المميتة، وحظر أو نقييد استخدام عدد من أنواع الأسلحة غير التمييزية أو شديدة الخطورة على المدنيين ('). " وجاء في اتفاقتي لاهاي لعام 9 9 9 1م - V 9 - 9 ام، تجريم قتل المدنيين زمن النزاعات المسلحة في ظل الاحتلال على الرغم من عدم تضمن هاتين الاتفاقيتين لتعاريف محددة حول جريمة القتل، كما فثلت اتفاقيات جنيف لعام 9 § 9 ام، و البروتوكولين المضافـ ين لها لعام qVV ام في تعريف القتل ، وتحديد المقصود بحماية الحياة، ولذلك على المرء أن يلجأ لبحث ممـارسـات الدول زمن الحرب لتبين أنواع القتل التي تثككل انتهاكاً لنصوص هذه الاتفاقيات ، ممـا يعني اللجوء لمبادئ القانون العام" (؟). وقد أشارت وثائق القانون الاولي الإنساني في مواضع مختلفة منها إلى جريمة القتلباستخدام مصطلي (Murder () Willful Killing ).
فيها استخدمت الهو اد المتعلقة بالانتهاكات الجسمية لاتفاقيات جنيف مصطلح ( Willfal

 كما استخدمت كل من المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف ومواد البروتكولين المضافين لهذه الاتفاقيات مصطلح ( Murder) مما آثار تسـاؤلات حول مـا إذا كان هذان المصطلحان

يفيدان معان مختلفة، الأمر الذي لم يتوصل فقه القانون الاولي إلى إجابة مستقرة حوله (؟)
(1) انظر: حماد، كمـل (99V ام): النزاع المسلح و القانون الدولي، المؤسسة الجامعية للاراسات والنشر، ص••1ヘ
(T) المادة (
(الجرائم ضد الإنسانية، مرجع سابق ، صه ا ب . .

# ثالثاً: حماية الحياة وتجريم القتل في القانون الجنائي الدولي : 

لقد أعطت اتفاقية الإبادة الجماعية عام 1 § 9 ام، و اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري
و العقاب عليها لعام qVr ام، اهتماماً كبيراً بجريمة القتّل و اعتبرتها وغيرها من الأفعال اللإسسانية، وجرائم ضد الإنسانية .

وقد أقرت مواثيق جميع المحاكم الجنائية الاولية بـأن القتّل العمد الجريمة الأولى ضد
الإنسانية، كما في المبدأ السادس من مبادئ نورمبورغ • 9 1م، ومسودتي الجرائم المخلة بسلم البشريـة لعام £9019 - 997 - 97 -

وقد قالت لجنة القانون الاولي في 97 9 ام في معرض مناقشتّها لجريمة القتل في سياق
تعـيفها للجر ائم ضد الإسسانية في المـادة ( 1 ) ) من مسودة الجرائم المخلة بسلم البشرية وأمنها، إن القتل جريمة معرفة بشكل جيد في (لقانون الوطني لكل دولة، وأن هذا القتل المحظور لا يحتاج لمزيد من الثرح.

و إن عدم تضمن نظامي يوغسلافيا ورو اندا لمـادة تتعلق بأركان جريمة القتل وغير ها من
الجر ائم والاقتصار على ما جاء في الأنظمة الوطنية أدى إلى اختلاف كبير في مفهوم القتل وغيره من الجر ائم، وذلك لاختلافـ القو انين والأنظمة الوطنية.

ومع ذلك فقد جاء في المادة اللمابعة من اللظام الأساسي للمحكمة الجنائية الاولية،
إشارات لاسم الجريمة كمـا يلي:
1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر.
r - أن يرتكب اللـلوك كجزء من هجوم واسع النطقق ، أو منهجي موجه ضد مجموعة من (السكان المدنيين.
r - أن يـلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق ، أو منهجي ضد مجموعة من السكان المدنيين ، أو ينوي أن يكون هذا السل وك جزءاً من ذلك
الهجوم(1).

## رابعاً: حماية الحياة وتجريم القتل في القو انين الوطنية:

لقد جرمت جميع القو انين الوطنية (القتل، وجعلته جريمة يعاقب عليها (القانون ويناء على
عدم التعريف الاقيق لجريمة القتل، وأركان الجريمة في اللظام الأساسي للمحكمة الجنائية الاولية، فلابد أن ششير إلى مسألثين يثيرهما النص العربي لنفس النظام : 1- فسر النص العربي مصطلح ( Murder) بالقتّل العمد، رغم وجود اختلاف في التشريعات الوطنية العربية حول مفهوم العمد ذاته .

فعلى سبيل المثلال يفرق القانون اللسوري فيما يتعلق بالركن المعنوي لجريمة (القتل ب ين القصد، والعمد، أو مـا اعتبره قتلاً مع سيق الإصرار، وهو النية الإجر امية التي تتكون بعد فترة من التفكير الهادئ البعيد عن أي انفعال، والتي لا م جال فيها للخوض في فكرة ال قصد الاحتمالي أو الخطأ الواعي.

وإن كـــان القانون الســوري يقبل عموماً بفكرة القصــد الاحتمــالي فيم ــا أسم ــاه
القتل بـالقصد(1).

إن القانون المصري يأخذ بفكرة القتّل العمد ، أو القتّل البسيط والذي يتلاءم إلى حد بعيا
مع فكرة القصد الاحتمالي، وحيث يعد القانون والقضاء المصريين القصد الجنائي متو افراً ، إذا كان في اسنطاعة الجاني حال اقتر افه (الفعل الجرمي توقع وفاة المجني عليه أو كان عليه

واجب توقعها (「)
r - فسر النص (العربي مصطلح ( Willful ) الوارد في المادة الثامنة من النظام
الأساسي بالقتل العمد، أي بما يماثل تفسيره كلمة (Murder )، وعلى هذا يتضح أن الرؤية

> (1) (انظر: د/ اللسراج ، عبود(q^V ام): قانون العقوبات ، القسم العام ، دمشق، مطبعة الإسكان العسكري، . rrA-rrven
 العربية، ص^غ

العربية (الموحدة وجت فيهما وجهان لعملة واحدة، وتركت المفهوم الدقيق، والتفريق بينها للمحكمة الجنائية الاولية.

أما على صعيد القو انين الجنائية الأجنبية حول تحديد القتل العمد ، فنجد أن بعض قو انين الولايـت المتحدة الأمريكية تعده قتلاً متعمداً (Murder )، فكل قتل ثـ أثناء ارتكاب جرائم محددة كالسرقةة، أو الاغتصاب ، وسـاء كان القتل مدبراً أم نـاجماً عن خطأ واع ، حيث ترى هذه القوانين على أن مرتكب الجريمة أن يتوقع سبر الأمور بشكل مغاير لتصور اتهه، وفي فرنسا نصوص أشمل، فكل قتل يتم تُحضيراً أو تسهيلاً لأي جريمة أخرى يعتبر قتلاً عمداً ('.

## المبحث الثثاتي

## أركان جريمة القتل وأنواعها

# أركان جريمة القتل في القوانين الوضعية: <br> الركن الأول: المادي : 

ويتكون الركن المادي لجر ائم التقّل من ثلاثة عناصر :
ו- الفعل:

ويسمى فل الفتل أو فل الاعتاء بالاعتاء الميت ، أو الاعتاء على الحياة ، ولا يشترط في التتل أن يتم بوسيلة معينة سواء ماية أو معوية، ويكون القتل على نوعين: الفعل الإيجابي، والفعل السلبي، وهناك نوع ثالثّ يسمى " بالإسيجابية، وهي التّي تجمع بين الإيجاب والسلب، ومي التي تقع بالامتناع، وفيها تكليف واجب. وقـا اختلف شراح القانون الجنائي في أوروبا ، ولاسيما في فرنسا

المسئولية الجنائية للجر ائم السلية على ثلاثة آراء :
اللرأي الأول: يذهب انُصار هنا الرأي، وعلى رأسهم (عّرسون) إلى عدم المسئولية الجنائية على الجريمة الهلبية، أو جريمة الترك والامتناع . الرأي الثاني: وهنا الرأي يرى فيّم المسئولية الجنائبية على الجريمة السلبي مبشرط

وجود القصد الجنائي.
الرأي الثالث: يفرق هنا الرأي بين حالتين : حالة وجود تكليف قانوني، وهنا تكون عليه مسئولية جنائية - وحالة عدم وجود تكليف قانوني عليه، وهأليس عليه مسئولية جنائية. ץ - النتيجة الجرمية (وفاة المجني عليه) :
وهذه النتيجة تكطلب الالهتعانة بالطب الشرعي؛ لثثيبت حالة الوفاة وبيان سبيها.
r - علاقة السببية بين (الفعل والنتيجة :
لابد أي تكون وفاة المجني عليه قد حدثت بسبب فعل الجاني.
وهناكك ثلاث نظريات تحدثت في ذلك عن المسئولية الجنائية:
نظرية السببيةّ المباشرة، ونظرية تعــادل الأسب ـاب، ونظرية السببية الكافية أو
الملايمة (1)
الركن الثاني: ركن محل جريمةّ القتل :
وبقي أن يكون محل الجريمة إنسان حي على قيد الحياة، فلا تقع الجريمة على حيوان ؛ لأهه ليس محلاً للجريمة، ولا تقع أيضاً على إنسان ميت، لأهه ليس محلاً للجريمة، ومن اعتدى على ميت يتحقق عليٌ جريمة أخرى ، وهي جريمة الاعتداء على حرمة الموتى كما في القانون -الأردني مادة (YVV)

الركن الثالث : الركن المعنوي :
لا يسأل الجاني عن جريمة القتل القصد، إلا إذا انصرفت نيته إلى إحداث النتيجة، وهي وفاة المجني عليه، فإذا انتفت نية القتل، أو القصد الجرمي لاى الجاني، فلا يسأل عن جريمة القتل القصد، وإنما يسأل عن جريمة قتل خطأ ، أو عن ضرب مفضي إلى الموت ، أو عن جريمة وقعت قضاء وقـر حسب الأحوال . وللقصد الجرمي عنصران:
(العنصر الأول: العلم بعاصر الفعل الإجر امي، وهو العلم بالأركان الخاصة للجريمة. العنصر الثاني: إرادة تحقيق الفعل الإجرامي، أي أنه يجب أن تتّعْ إرادة الجاني إلى
إحداث النتيجة الجرمية (Y).
(1) انظر: المشهداني، محمد أحمد (1 + •rم): شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص، عمـان ،الار العلمية الاولية للنشر والتوزيع، ص. 17-17 .
| انظر: المرجع السابق، ص 14-14 14 (1)


# أنواع جريمة القتل في القو انين الوضعية: 

 يكون القتّل على نوعين هما:1 - القتّل القصد أو المقصود أو العمد.

- r

أولاً: القتّل الڤصد أو المةصود أو العمد:

وهو إزهاق روح إنسان حي على قيا الحياةٌ قصداً، كمن يقوم بإطلاق النـار على عدوه
فيرديـه قتيلاً في (لحال(').
أنواع القتل القصد أربعة :

1 - القتل القصد البسيط: وهو القتل الذي يبدأ وينتهي في وقت قصير دون أن تتّاح للجاني
فرصة بين التّفكير في (الجريمة وبين تنفيذها(٪).
r - القتل القصد المقترن بظرف مشدد وهو على نوعين :
أ - القتل القصد المقترن بظرف مشدد في درجته الأولى، وعقوبته الإعدام شنقاً في الموت، كمـا في قانون العقوبات الأردني مـادة (~ Y الصرـورة الأولى: القتتل القصد م-ع سبق الإصرار، ويسمى القتل العمد (عقوبات

الأردن ج ج
(لالصورة الثثانية : القتل القصد إذا ارتكب تمهيداً للجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو
تسهيلاً لقرار المحرضين أو الفاعلين ، أو المتخخلين فيه للحيلولة بينهم وبين العقاب (الفقرة الثانية ،عقوبات أردني
(1) انظر: المشها(ني، محمد أحمد : شرح قانون (العقوبات ، القسم الخاص، مرجع سابق، ص19 1 .
. انظر: المرجع السابق، ص (r)
(الصورة الثثالثة : القتل (القصد الذي يقوم به الفرع ضد أصله، كالابن يقتّل أباه (الفقرة
(الثالثة، عقوبات أردني، rr^) . وأسباب الششلدي في درجته الأولى ثلاثةة :

1 هسبق الإصرار.

$$
\begin{aligned}
& \text {. † † } \\
& \text { r ح ـصلة القربى بين الجاني والمجني عليه('). }
\end{aligned}
$$

ب - القتل القصد و المقترن بظرف مشدد من درجته الثانية :

ولهذا النوع من القتل أربع صور في درجته الثثانية ، ويعُعقَّ الجاني في كل منها بعقوبة
الأثنغال الثثاقة المؤبجة، وفقاً للمادة (rrv) من قانون العقوبـات الأردني وهذه الصور هي :
(الصورة الأولى: إذا وقع القتل القصد تمهيداً لارتكاب جنحة أو تسهيلاً أو تنفيذهاً لها
لفرار المحرضين أو الفاعلين أو المتداخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، كما في المادة (1/ 1 ) ) من قانون العقوبات الأردني.

الصورة الثانية : إذا وقع القتل القصد على موظف أثثاء ممـرستّه الوظيفية ، أو من أجل
مـا أجراه بحكم وظيفته مـادة (Y/T YV) عقوبـت أردني.

الصورة الثالثة: إذا وقع القتل القصد على أكثر من شخص مـادة أردني

الصورة الرابعة: إذا وقع القتل (القصد مع تـغذيب المجني عليه بشر اسة قبل قتـله مادة


$$
\begin{aligned}
& \text {. r. - انظر: الهرجع الهابق ، ص\& (r) }
\end{aligned}
$$

> ج - القتل القصد المقترن بظرف مخفف :

للقتل القصد المقترن بظرف مخفف ست صور في القو انين الجزائية العالمية وهي: الصورة الأولى: الأم التي تتقل وليدها من نأثير الولادة أو بسبب الرضاعة . الصورة الثانية: الأم تقتل وليدها اتقاء العار؛ لأـها حملت به سفاحاً. الصورة الثالثة: القتل والإيذاء القصد الناتج عن مشاجرة ا شترك فيها عدد من الأثخاص وتعذر معرفة الفاعل .

الصورة الرابعة: الحمل والمساعدة على الاتتحار. وأركان هذه الجريمة هي:
الركن المادي: ويجّثل في فعل الحمل والمساعدة على الاتتحار .
وحالات تققيم المساعدة كما في قانون العقوبات الأردني هي مادة (• • $/$ ( $)$ وهي:
1 - المساعدة عن طريق تقايم الألداة، أو المادة التي ينتحر بها المجني عليه(1).「 - المساعدة ع-ن طريق تقوية عزيم -ة المنتحر على الأفعال التي تهيئ للاتتحار أو تسهل ذلك .

「 - المساعدة عن طريق الإرشادات حول الطريقة التي ينتحر بها المجني عليه.
الركن المعنوي: هو القصد الجرمي (†).

ومن القو انين التي جعلت التتل بلمساعدة على الاتتحار برضلا المريض ظرفأ مخ فف أ،
ألمانيا (مادة


الصورة الخامسة: التتل والإيذاء القصد في حالة المفاجأة في فراش غير مشروع. (الصورة السادسة: القتل بدافع الثففةة (القتل الرحيم):

$$
\begin{align*}
& \text { (1) انظر : المشهداني، محمد أحمد : شرح قانون العقوبات ، مرجع سابق، ص ا } \tag{r}
\end{align*}
$$

- وانظر: د/ نجم، محمد صبحي (9919): شرح قانون العقوبات الأردني ، القسم العام ، بدون بيانات نشر،

و هذه جريمة مقصودة تعاقب عليها الأغلبية من القوانين الوضعية ، وإن كانت تعاقب
فاعلها لعقوبات مخفقة نظر اً للباعث و الدافع وهو الثفقةة والرحمة .

 (

د - القتّل القصد المقترن بعذر مُعلِّ من العقاب :
فقد نصت المادة (• ع إحدى محارمه، وهي في حالة تلبس بـلجرم المشهود في جريمة الزنـا أن يقتلهمـا أو يجى حهمـا أو يؤذيهما كليهما، أو أحدهما دون أن يعاقب؛ لأن القانون قد أباح له القتل أو الجرح أو الإيذاء في هذه الحالة .

وهذا بخلاف القانون المصر ي والعر اقي وبعض القوانين الغربية التي اعتبرت هذه
(الجريمة عذرأ مخففاً (٪).
ثانياً: القتل غير القصد أو غير المقصود أو القتل الخطأ : وهو أن يتسبب شخص بموت شخص آخر عن إهمال أو قلّة احتراز أو عدم مراعاة

القو انين الأنظمة(؟) .
وبعبارة أخرى : فالقتل الخطأ هو اعتّاء على حياة الغير دون قصد نترتب عليه وفاته بأية وسيلة كانت .

ويختلف القتل الخطأ عن القتل العمد، أو المقصود في الركن المعنوي أو القصد
الجرمي(


( انظر : المرجع السابق، ص٪
( ( ) انظر: عبداللستار، فوزية (
و المشهداني، مرجع سـابق ، صّ ٪.

## (لمبحث الثتالث

# حكم القتّل الرحيم في القو انين الوضنية <br> برضل المجني عليه أو ذـويـه أو دونهمـا 

أولاً: حكم (القتل الرحـم برضل المجني عليه :
إن مفهوم الرضا في موضوع القتلل الرحيم، هو مو افقة المريض صراحة بإرادته الحرة
و المتبصرة على أن يتذخل شخص آخر لإهاء حياته (').
لقد اختفت نظرة القو انين إلى الرضا فمنهم من جعله سبباً مخفـاً للعقوبة، ومنهم منن جعله رافعاً للعقوبة مبيحاً للقتل.

1 - القائلين بأن الرضا بالقتّل الرحيم سبب مخفف للعقوبة فقط وليس
أ - القو انين الغربياً لها:

وقلا نص قانون العقوبات في دول كثيرة على القتل الرحيم الأي يقع بناءً على رضا المجني عليه، واعتباره عذراً قانونئَ مخففلَللعقوبة، فلا يعامل معامدة القتل العمد بدون رضا المجني عليه، على النحو التالي :

ألمانيا (المادة YاT


 يتُلق بصفة عامة بعقوبة السجن التي تتجاوز خمس سنوات ، إلا أن القانون الإيطلي يبدو

أكثر صر احة إذ ينص على أنه ظرف مشدد إذا كان الرضا قـ تم في ظروف غير حرة (أي تحت تأثير الإكراه) (

وتكاد تجمع الاول الأوروبية على ضرورة مو افقة المريض، وتعتبر هذه الأنظمة بأن
القتل بدافع الرحمة والثفقةة (القتل الرحيم) يعتبر عذراً قانونيأ مخفقلًا يعامل معاملة القتل العمد، فالقانون الإيطالي يأخذ بللرضا في الاعتبار ، وكذلك القو انٌن الاانماركية والإِيّلندية والفنلتيزّ تعتبر ذلكك ، وقا اعتبر القانون الثمساوي الصادر سنة \& \& 9 ام الرضا في القتل الرحيم عذرأ مخففاً، واشترط أن يكون ذلك بناءُ على طب ، ويجب أن يكون هذا الطلب صريحاً وجاداً ، و اشترط القانون اليوناني عدة شروط لاعتباره عذراً مخففاً ، وهي: طلب جاد وحالي للمريض مع قبول كامل مصحوب بار ادة حرة وشعور بللرحمة للمريض وتمام القتل، وكذلك القانون اللويسري الذي يمنح القاضي سلطة تخفيف الحكم عندما يكون الباعث إلى ارتكاب (الجريمة شريفأ، واعتبر القانون الألماني القتل الرحيم برضل المجني عليه فئة مس تقلة من

الجرائم، ولذلك فهو من الجرائم التي يجوز فيها تخفيف العقوبة. (「)
ب - القو انين العربية :

نصت المادة (هr^) من قانون العقوبات اللوري على اعتبار القتل بعامل الإشففاق ظرفاً مخففاً للعقوبة (r)، وعلى هذا الأسس خفف القانون السوري عقوبة التتل بدافع الشفقة بناء على إلحاحه بالطلب، وجُعلت العقوبة الاعتقال مدة لا تجاوز عشر سنوات، وهذا هو موقف القانون اللبناني (مادة or^).


 جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي، صپV

ولكن اللجنة المصرية السورية استبعل هذا النص بعدم صحة اعتبار إذن المجني عليه
مبررأ لللكرف في حياته، أو القضاء عليه، وذلك احتر امأ للحياة الإسانية، وخوفاً من إساءة
استعمال هذا النص و اكتفت بتققير القاضي بالنظر للظروف المخفةة (1.)
ونصت المادة (٪9) من القانون الكويتي على أنه : " لا يعد الفعل جريمة إذا رضي
المجني عليه بارتكابه، وكان وقت ارتكاب الفعل بالغأ من العمر ثماني عثرة سنة غير واقع تحت تأثيّه إكراه مادي أو معنوي عالماً بالظروف التي يرتكب فيها الفعل، والأسباب التي من أجلها يرتكب.

ونصت المادة (॥૫) ) من القانون السوري على أن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لإرادة الغير لا يعد جريمة إذا (قترف برضا من الغير قبل وقوع الفعل، أو أثناء وقوعه، وبمثل هنا نصت المادة (1^Т) من القانون اللبناني، وكذلك نص القانون اللسوداني، المادة

(القائلين بـأن الرضا بلاقتل الرحيم يبيح الفعل، ولا يجعله جريمة: أجاز القانون الهوللندي للمريض الميئوس من شفائه طلب إنهاء حياته بتلذل الطبيب الإيجابي استتاداً إلى نص المادة (• 1) من قانون المر اسم الجنائزية، كما أجاز القانون

الأمريكي للمريض طب عدم إطالة حياته صناعياً بأي وسيلة علاجية بعدم الاستذدام بالإيقاف لها، والنتيجة واحدة في الحالثين وإن اختلفت آليات وإجراءات كل من القانونين. فالقانون الهوللندي يبأ من علم الطبيب الثرعي كون الوفاة غير طبيعة نتيجة لتشريح الجثة، ثم ما يحتمه عليه القانون من ملء استبيان بأسئلة متعددة من جاتب الطبيب المعالج

$$
\begin{aligned}
& \text { ( انظر: د/ المرصفاوي، حسن صادق (Y ( } 9 \text { ام): قو اعد المسئولية الجنائية في التشريعات العربية ، }
\end{aligned}
$$

الذي نفذ (القتل بناءً على رغبة المريض، ثم يخطر الطبيب الثرعي النائب العام، فإن لم توجد شبههة جنائئة لا ترفع الدعوى من قبل النيابة العامة لاتتفاء الجريمة(!).

أما القانون الأمريكي فيبدأ من حيث البداية ، وهي إقرار المريض بطلب عدم إطلة حياته بلا جدوى إذا مـا وصل إلى مرحلة معينة من المرض الميئوس منـه أو الغيبوبة النهائية، ويلتزم الطبيب تتفيذ إرادته، ويبقى القانون على عدم وجود أي مسئولية جنائية أو مدنية على الطبيب أو من يشاركه في اتخاذ القرار بإنهاء الحياة تحت إشر افه أو حتى مسئولية جنائية على المستشفى التي تم بها إنهاء الحياة.

وأيضهاً كما يوجد في قانون نيويورك عام 9^19 ام وقانون ولاية


## ثانياً: حكم القتل الرحيم برضل أولياء المجني عليه أو وكيله:

إن حكم التقل الرحيم في القو انين الوضعية مضطرب ومختلف، وبالتالي فانِ مسألة الاعتاد برضل أهل المريض في تنفيذ التتلّ الرحيم تتعبر تابعة لاصل المسألة والخلاف فيها، وأغب القو انين الوضعية تمنع ذلك، وبضها أباز الاعتاد برضا الغير في القتل، وهذاه القوانين هي: - القانون الهولندي :
 الرحيم، فصن بين الحالات التي يجب أن يحفقها النائب العام بع تقّيم الطيب الشزعي لتقريره بناءُ على الاستنتاء المجاب غنه من الطيبي المعالج، حالة أن يكون التّلذل لإهاء الحياة قـ تـ تم

أفر اد أسرة المريض بطب إنهاء حياته وإراحته من الأهة (1).

- قانون ولاية نيويورك :

في عام 9 ام بنتت ولاية نيويورك قانون صدر بالفعل يقر السماح للمريض، أو لأهد أَاربه أن يعلثوا مقلمأ رفضهم الخضوع لوسيلة الإنعاش الصناعي للقلب والرئة إذا ما تا تعض المريض لحادثة خطيرة تتصل بتوقف التقب العر في (Candia-Vasculainre ) حتى وانٍ لم يصل إلى حالة المرض الأخيرة .

ثم صدر في الاول من يوليو عام . 99 ام قانون ولاية نيويورك المتنلق بالاعتاد برضا الغير في اتخاذ القرارات الخاصة بصحة وحياة المريض الميئوس من شفائه وصيغته كانت الأولىى من نوعها بالمقارنة بقوانين الولايات الأمريكية الأخرى، أو حتى على مستوى القوانين الأجنبية المقارنة ، حيث إن هاء القانون قـّ سـح للمريض الواعي الأي وصل إلى مرطة

خطيرة في المرض الغير قابل للشفاء أن يعين وكيلاً في اتخاذ القرارات الضروريةة المتعلقة
بصحتّه وحياته نيابة عنه (1)

- قانون ولايـة أركنسـاس :

صدر قانون ولاية أركنساس عام qAV ام ، وقد أكد هذا القانون على أن المريض دخل
في المرحدة الأخيرة للمرض أو الغيبوبة النهائية .

ويؤكد هذا القانون على جواز توقيع إقرار (Declaration ) وعرفه بأنه مستند تمت
صياغته وفقاً لنصوص هذا القانون، وهذا الإقرار الصادر من المريض الذي وصل إلى الحالة النهائية في مرضه، فيقر المريض بأنه إذا وصل إلى المرحلة النهائية في مرضه فيطلب من الطبيب المعالج وفقاً لهذا القانون بألا يستمر في علاجه، وأن يوقف كل علاج يؤدي إلى حالة استمرار حياته، ويقر فيه - أيضاً- على الطبيب أن يلجأ إلى الثڭخص الذي يعينه المريض كوكيل فيما يتعلق بأمور صحته لتقرير عدم الاستمرار ، أو إيقاف إجراءات إظالة حياته ، ثم يوقع الهريض أو وكيله مع شاهدين.

وينص قانون أركنهـاس في مـدة ( ع ) أنه " في حالة أن يكون المريض حدثاً أو بالغاً ،
ولكن لا يوجد بشأنه إقرار صالح، أو وكيل يقرر نيابة عنه فيما يتعلق بأمور صحته فإنه يمكن صياغة إقرار جديد وفقاً للنموذج المعروف في القانون باسم المريض ، وذلك من جانب أي شخص موجود في تلك اللحظة ويجب حضور أحد الأثشخاص الآتحين:

1 - الوصي على المريض.
. أحد الأبوين - r
r
ع - ابن المريض البالغ أو أغلبية الأولاد.


$$
1.9
$$

ه - أخ المريض أو أخته أو أغلبهم للمشاركة في القرار النهائي.

7 - الشخص الأي له مكانة الام أو الأب للمريض، حيث إن القانون ع ن دهم يسم ح

- القانون الكندي - أغلبية الوارثين الطبيعين للمريض (البالغين) (1).

فقد صدر القانون الكندي بعد التُديل عام •99 9 ام، ويقضي بأنه يمكن أن يعهل الثشخص إلى الثير كوكيل عنه ليس فقط للتصرف في أمو الهه في حالة عدم الأهلية ، ولكن - أيضأ- بأن يقرر ما يراه من قرارات تتعلق بصحة الموكل وحياته، واستخدام أو عدم استخدام وسائل علاجية من شأنها إطالة حياته إذا ما وصل إلى مرحلة مرضه النهائي (؟ ) . - الإعلادات الدولية : - إعلان فينسيا الأي صدر عام «9 9 ام: وذلك بع اجتماع المجلس الطبي الاولي في مدينة فينسيا والذي قرر أن الطبيب له إيقاف علاج المريض في مرحلة إصابته النهائية سواء برضا المريض أو برضا الثير من أقاربه، وذلك إذا كان المريض غير قادر ع لى التّعبي عن إرادته.

- إعلان مدريد عام 9^V ام :

باجتماع الهجلس الطبي الاولي نفسه قرر جواز إيقاف وسائل العلاج بناء على رغبة
() .المريض، أو رغبة الغير من أقاربه إذا طلبوا ذلك من الطبيب

# ثُالثاً: دكم القتل الرحيم دون رضل المجني عليه أو غيره : 

 من المريض أو بدون طلب أو بـالمساعدة على الانتحار ، واشترط أن يبين ذلك في التّقرير المعد من قلك الطبيب المعالج الذي يرسله إلى الطبيب الثرعي الذي يقوم برفعه إلى النائب العام. وأن التدخل من الطبيب لإلهاء حياة المريض بدون طلب من المريض يعني أن التتخل

قد تم من جانب الطبيب بناءً على رغبة منه في الحد من آلام المريض لشفقته عليه ('). ومن المعلوم أن هولندا هي الاولة الوحيدة التي أقرت القتل الرحيم بجميع صوره و أنو اعه، وفي كل حالاته .

# المبحث الرابع 

حكم بعض صور القتل الرحيم في القوانين الوضعية

موت الامماغ :
لقد اختلفت القو انين فيما يخص الهوت الامـاغي، وتحديد لحظة الوفاة، منها قلةّ قد التزمت الصمت فلم شثّكلم عن هذا الموضوع و أحالت الأمر إلى الأطباء دون إلزامهم بأساليب أو وسائل محددة، بينما غالبية القو انين تحدثت عن مسألة موت الاماغ، وتحديد لحظة الوفاة، وطريقة التأكد من حدوث الوفاة في الموت الامماغي وهي كما يلي : أولاً: القو انين التي نصت على مفهوم الموت الاماغي وتحديد معيار الوفاة: 1 - القو انين الغربية: - القانون الفرنسي :

لقد أشار المرسوم رقم (Y. OV) لُعام Q 9 ام و الخاص بتشريح الجثث لأسباب علمية ،
وكذلك القانون رقم ( • 9 ) لعام 9 \& 9 ام و الخاص بترقيع القرنية إلى وجوب إثبات الوفاة بمعرفة طبيبين يتبعان الأساليب العلمية في التثبت من الوفاة، والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة .

وقد أعطى هذا التشريع وزير الصحة الحق في تحديد الأسلوب الواجب على الأطباء إتباعه لاى تشخيص حالة الوفاة بالإضافة إلى وجوب أن يكون تقرير الوفاة صادراً من طبيبين

وليس طبيب واحد، و هذا يمثل ضمـانه في تحديد لحظة الوفاة (')
 الاراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعوم الأمنية بالرياض ، ص 41 .
 أسلوبين للتأكد من حدوث الوفاة وهمـ:
| ـقطع أحد الثشر ايين للتأكد من توقف الاورة الاموية. r 「 「

وفي عام 90 ه ام أضاف منشور صادر من وزير الصحة علامة ثالثةّ لتشخيص الوفاة
وتـعرف هذه الععلامة بـــ(الأثير) (').

وفي عام 97 ا ام عرّف وزير الصحة الوفاة في قراره رقم (^) بأنها : " توقف
وظائف المـخ بالاتعدام التام لأي رد فعل تلقائي، واسترخخـاء العضلات و انعدام الالـعكاسات

وحد القرار مجموعة من الاحتياطات التي يجب على الأطباء الاعتدا د بـها عند تحديد
الوفاة و هي:

ا 1 -لتحقق من وفاة شخص تحت الإتعاش الصناعي لمدة طويلة يجب أن يتم في ضوء
رأي طبيبين أحدهما يجب أن يكون بالضرورة رئيس قسم بالمستثثفى ، والآخر يفضل
أن يكون مختصاً في جهات رسم المخ الكهربائي.

ץ - rتثبت الوفاة عند وجود أدلة على أن الأضرار التي أصابت الثخص غير قابلة للإصلاح ونهائية تمـماً، وتتعارض كلبـة مـع القول بكونـه على قيا الحياة، ويمكن التأكد من حدوث الوفاة بثبوت اللعلامـات الآتية مجتمعة :

أ - الطابع الصناعي الكامل للتنفس .

[^1]ب - الاتعدام التام لأي رد فعل تلقائي ، واسترخاء العضلات تمـماً، وانعدام الانعكاسات الحدقية.

ج - عدم إعطاء جهاز رسم المخ الكهربائي لأي إشارة سواء من تلقاء نفسه ، أو عن طريق وسائل الإتعاش الصناعي، وذلك دون إغفال التحليل (لمنطقي التي حدثت فيها إصابة

> (المريض(1) .

كما صدر المرسوم رقم (1 • ه) لعام 9V^ ام الخاص بنقل الأعضاء، وقد حدد هذا القانون طرق وإجراءات التحقق من الوفاة حيث نصت المادة (• ( ) أن التحقق من الوفاة يجب أن يتم بواسطة طبيبين من (المستشفى أحدهما رئيس القسم أو نائبه، كمـا أشارت المـادة (Y) من كيفية التأكد من الوفاة، حيث أشثارت إلى أن التثبت من الوفاة يستتد بصفة أساسية إلى تطابق الأدلة الإكلينيكية بحيث تسمح للأطباء بالقول بموت الثخص، وإحلة ذلك إلى قرار يصدره وزير الصحة بـد أخذ رأي الأكاديمية الوطنية للطب ونقابة الأطباء الفرنسية(٪). - القانون الأمريكي : في عام 97 9 ام عقدت لجنة طبية مكونة من ثلاثة عشر أستاذ اً بجامعة هارفارد ندوة لكحث مفهوم الموت وعلامـاته، وانتهت اللجنة إلى ترك ذلك لأهل الخبرة من الأطباء دون حاجة لتدخل القانون في ذلك . وحدت اللجنة العلامـات التي يجب توفرها مجتمعة كي يقرر الطبيب وفاة الثخص : وتتمثل هذه العلامـات في : 1 اثنعام أي رد فعل للجسم للمؤثوات الخارجية وخاصة المؤثرات الثديدة الألم.





「 「－نعدام الحركات العضلية اللاشعورية وخاصة التنفس．

> ع †لتوقف النهائي لأي أثر لنشاط المخ في جهاز المخ الكهربائي(1).

وفي نفس العام 9 ¢ 9 ام وضع مشروع قانون موحد للولايـات المتحدة الأمريكية خاصة
بنقل الأعضاء ، ومنه المادة（V／ب）و التتي أسندت مهمة تحديد الوفاة إلى الطبيب（「）．

وفي عام • V ام صدر تشريع ولاية تكساس عرف الموت وحدد الوسائل التي يتعين على الطبيب التأكد منها قبل الإقرار بحدوث الوفاة．

وهذا المفهوم للموت بولاية تكساس تثبته غالبية（الولايات الأمر يكية عام 9 ه ام و هو
" التوقف التام والنهائي لجميع وظائف المخ " .
 هذه العلامـات في ： ا ـتّوقف المراكز العصبية الحيوية قبل فقدان الوعي، وانعدام الحركات الإرادية وانعدام رد فعل الجسم واسترخاء العضلات．
r r
「－تّوقف وظائف الاورة الدموية（「）．
（1）（انظر：الخاني، رياض：شرعية تشريح جثة الإنسان للتعليم الطبي، دراسات قانونية ، كلية القانون، جامعة قاريونس،（Y／（Y）
انظر：الخولي ：المسئولية الجنائية للأطباء، مرجع سابق ، صّ
－و انظر：د ．طه، محمود أحمد ：المسئولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، مرجع سابق، ص＾1 ．
 －و انظر ：د ．طه، محمود أحمد ：المسئولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، مرجع سابق، ص 19
 على أنه لا يصح إلا بعد التأكد من وفاة المـخ مع ملاحظة العلامـات الآتية: 1 - r r - انعدام المنعكسات المخية (المقترنة بالتيبس العضلي واتساع حدقة العين.
\& -عدم تلقي جهاز رسام المخ الكهربائي أيـة إشارة (').

ويلاحظ أن القانون الأسبـني أخذ في قانون 901 ام بمعيار الموت الجسدي إلا أنه في

$$
\text { - تشريع • } 9 \text { ا ام أخذ بمعيار الموت الامـاغي. }
$$

نصت المـادة الخامسة من القانون رقم (Y ( ) لعام 9 و ام الخاص بنقل الأعضاء على
أن التأكد من حصول الوفاة يتم وفقاً للوسائل التي يحددها الأمر الصادر من اللجنة العليا للصحة العامة، كما يجب أن تثبت هذه الوسائل في محضر يوقعه الأطباء الذين قاموا بالتحقق من الوفاة.

كما صدر القانون رقم (919) لعام 97 19 ام على أنـه: " لا يجوز الاستئصال إلا بعد اللتحقق من حقيقة (الموت بواسطة مدير المستثشفى الجامعي، أو رئيس القسم بالمستثثفى، أو مدير مؤسسة العلاج الخاص التي حدثت فيها الوفاة، أو بواسطة الصحة العامة عندمـا تحدث الوفاة في مكان آخر.

وقد حدد المنشور الصادر من وزير الصحة عام و 9V ام كيفية التحقق من وفاة
الخاضعين للإتعاش (الصناعي بسبب إصابة المـخ، إذ ينبغي أن يسجل العلامـات التي أشثار إليها المنشور في مدة قصيرة ، أو بصفة مسنمرة باللنسبة للنشاط الكهربائي للمخ، كما يشترط
انظر: المرجع السابق ، ص9 1 - - . . .

استمرار هذه العلامـات مدة لا تقل عن (؟ ب) سـاعة ، ولا يجوز استئصـال العضر البشري قبل ملاحظة انعدام التنفس التلقائي بعد توقف التنفس الصناعي لمدة عشر دقائق.

ولم يختلف القانون رقم (؟ \& 7) لعام 9 ام بشأن نقل الأعضاء عن القانون السابق إذ
أخذ بمعيار الموت الامـاغي(')
r - الأظمة و القوانين العربية :

- النظام السعودي :

وهو ممثل" في دليل إجراءات زر اعة الأعضاء الصادر عن المركز اللسعودي لزراعة
 معيـر الموت الامماغي "موت جذع المـخ ".

وألزم جميع المستثفيات بالمملكة العربية السعودية بتكوين لجان داخلية تكون مسئول ة
عن حالات موت الاماغ، وتعرف بلجان موت الامـاغ.
وأشلا إلى أن لجان موت الامـاغ تتكون من طبيب باطني، والمدير الإداري أو من يقوم
مقام أي منهمـا، بالإضافة إلى منسق حالات موت الامـاغ، وهو الذي يقوم بالإبلاغ عن حالات موت الامماغ للمركز اللمعودي لزراعة الأعضاء، ومتابعة إرسال المعلومـات باتنظام إلى

المركز ()
ويختص بتشخيص موت الاماغ أطباء آخرون، وذلك حسب إجراءات المركز اللسعودي
الخاصة بتثشخيص موت الاماغ في المركز، ومن هذه الإجراءات وجوب التحقق من الوفاة (الاماغية بصورة و اضحة، وذلك بتثخيص حالة وفاة الاماغ حسب البنود الموضحة في (سنمـارة التشخيص، والتي لا تخرج من قو اعد التثخيص التي صاغتها اللجنة البريطانية التي انظر: الخولي : المسئولية الجنائية للأطباء، مرجع سابق ، ص ب ؟ ؛ .
 (نظر: المركز السعودي لزراعة الأعضاء (؟ اء اهـ) : دليل إجراءات زراعة الأعضاء، ص9.

ضمت ممثلين عن الكليات، ومر اكز البحوث عام 9V7 1م، و الخاصة بالتأكد من وفاة المخ حسب الإجراءات الخاصة لهذه الحالات ، ومنهـا التأكُــــ من عـــم وجـود حمل متى كانت

- المتوفاة دمـاغياً أنثى(').
 تتحقق إلا بموت جذع الدماغ.

وقد صدرت تعليمات وزير الصحة متضمنة العلامـات التي يُمكن عن طريقها التأكد من حدوث الوفاة، وتتمثل هذه العلامـات في حالة فقدان نهائي للوعي، والمصحوب بـالفقد النهائي للتنفس التلقائي، والانعدام التام للأفعال الاتعكاسية لعرق المخ(٪)

- القانون السوري :

في المادة الثانية منه: كي يجوز نقل عين متوفي ضرورة قيام طبيبين على الأقّل بجميع الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الوفاة، وتنظيمها ضبطاً (بعمل محضر) يثبتان فيه قيامهما بهذه الإجراءات، ويؤكدان حصول الوفاة مـع ذكر الأسباب الداعية لهذا التأكد.

وكذلك المادة (0) من القانون رقم (1 1 ( 9 V 1 ام المتعلق بنقل الأعضاء وغرسها :
" لا يجوز فتح الجثّة ولا نقل أعضاء منها إلا بعد التأكد من الوفاةٌ بتقرير أصولي من لجنة مؤلفة من ثلاثةً أطباء وفقاً للتعليمات التي تصدر ها وزارة الصحة " .
 انظر: الخولي : المسئولية الجنائية للأطباء، مرجع سابق ، ص


وقد أصدرت وزارة الصحة السورية توصية بتاريخ 9Vr/V/^ ام وتنص على أنه : يعتبر الثخص المتوفي دماغياً من قبل تقرير ثلاثة أطباء وذلكك وفقاً للمادة (ه) من القانون، وذلك بالاستناد إلى توقف الظواهر الحياتية الآتية مجتمعة لمدة خمس دقائق :

1 انعدام النبض.
「 「-انعام دقات القلب.
r توقف التنفس. ؛ ؛ ا-نعدام الضغظ الشرياني.

كما نصت المادة (ّ 1 ) من نظام واجبات الطبيب وآداب المهنة الصادر في اqV^/s/r. عليه أولاً التأكد من حدوث الوفاة، ولا يجوز له إعطاء تقرير عن متوفي إلا بعد اقتناعه بسبب الوفاة حسب خبرته الطبية "(') .

انظر: الخاني: شرعية تشريع جثة الإنسان للتعلم الطبي، مرجع سابق (90/1) .


ثانياً: الهقوانيث التي لم تتص على شيء في تحديد معيار الوفاة الامـاغية : 1 - القو انين الأجنبية :

- القانون البلجيكي:
(VV) من يتعرض القانون البلجيكي لكيفية تحديد لحظة الوفاة، وقا نصت المادة (V) القانون المدني على أن التأكد من حدوث الوفاة يقع على عاتق ضابط الأحوال المدنية الذي يتعين عليه اللجوء إلى الأطباء في ذلك حتى يمكنه دفن الجثة، ولم يتعرض قانون العقوبات إلى تحديد معيار الوفاة، و اقتصر على تجريم من يدفن الجثة دون الحصول على تصريح من ضباط الأحوال المدنية وفقاً للمادة (VV) من القانون المدني. وقا قام مشروع قانون للبرلمان البلجيكي في 9 ام ، 9 ، نص على أن التأكد من الوفاة لا يتم إلا من خلل القيام بثلاث مخططات دماغية كهربائية مسطحة، وبشرط صدور هذا التقرير من لجنة طبية مشكلة من طبيبين على الأقل، ولكن هذا المشروع الأي سعى ل جعل الموت الاماغي معيارأ للوفاة إلا أنه لم يقر، و وقي القانون البلجيكي على عدم نصه على هذه المسألة (1).

$$
\begin{aligned}
& \text { Y - القو انين العربية : } \\
& \text { - القانون المصري : }
\end{aligned}
$$

لم يعرف القانون المصري ولم ينص على تحديد معيار واجب إتباعه في تحديد لحظة الوفاة، تاركاً ذلك لأهل الخبرة وهم الأطباء دون إلز امهم بمعيار محدد.

 انظر : د . طه، محمود أحدد : المسئولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، مرجع سابق، صا . . .

والخاص بالتتازل عن العيون، لم يلتزم الطبيب بذكر ساعة ، وسبب الوفاة قبل استئصـال العين، كما لم تبين للطبيب أساليب التحقق من الوفاة. كما لم يحدد قانون الأحو ال المدنية المصري رقم (7 ٪) لعام • 9 ا 9 ام و المعدل بالقانون رقم (O^) لعام • ه^ ام معيار الموت تاركاً ذلك إلى الطبيب، ووفق تقديره المطلق وأصول مهنته الطبية .

كمـا صدرت تعليمـات وزارة الصحة لعام 907 ام، بمـا يخص واجبات مفتش الصحة عند التأكد من حدوث الوفاة ومنها : معرفة سبب الوفاة لعمل إحصائيات وبيانـات دون تحديد لمعيار محدد لإثبات الوفاة (1).

- القانون الأردني :

لم يتطرق القانون الأردني لمعيار تحديد لحظة الوفاة، ولا تعريف للموت إلا مـا جاء في
 الأغراض (المنصوص عليها في القانون إلا بعد التأكد من حدوث الوفاة بتقرير طبي، ويشترط أن يكون طبيباً آخر غير الذي يقوم بنقل الأعضاء من الميت (٪).

- وانظر: د . طه، محمود أحمد : المسئولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، مرجع سابق، صף


الإجهاض:
أولاً: حكم الإجهاض في القوانين الوضعية :
إن من أصول القو انين الوضعية الجنائية أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قاتوني، أي
أن الأفعال جميعها مباحة مـا لم يجرم القانون فعل معين بنص معين ويقرر له عقوبة لحماية
مصلحة جديدة (')

ومن هذا المنطلق فقد عُنيت القوانين الوضعية بحق الجنين في الحياة وسعت لحمايته
ومنها:
1- القو انين الوضـعـة العربية :
لقد كفل القانون المصري حق الحياة للجنين والاستمرار في النمو ووضع نصوصاً في

والخصوصية للمر أة الحبلى في مرحلة تتفيذ العقوبة رعاية للجنين وحفاظاً على بقائه(؟).
وقد نص القانون اللسوري على المحافظة على حماية حق الجنين في الحياة كما في
 برضا الحامل أو بدون رضاها، أو التحريض على ذلك، وكذلك في حالة قيام الحامل بإنهاء حملها، بل وعاقب القانون اللسور ي حتى على التحريض العلني، فـكل من يستعمل وسيلة من الوسائل العلنية، ويكون قصده أو غرضه نشر أو ترويج أو تسهيل استتعمال وسائل الإجهاض، وأن جريمة التعدي على الجنين قائمة حتى ولو لم تكن المر أة حاملاً إذ يكفي اعتقاد الجاني

بوجود الحمل()

المعارف، ، ص1 • ا ومـا بعدها.


- و انظر: خالد، أميرة عدلي أمير عيسى: الحماية الجنائية للجنين ، مرجع سابق ، صه 1 .

 أن استخدام أي وسيلة كالقيام بنشر أو ترويج أو تسهيل استعمـال وسائل الإجهاض والتخلص من الجنين يعد جريمة، بل إن مجرد الحديث عن استعمـل وسائل الإجهاض ، أو نشر صور توضح ذلك يدخل في حكم النشر المعاقب عليه قانوناً، وكذلك من يبيع أو يعرض المواد المعدة لإحداث الإجهاض، كما يعاقب (المر أة إذا قامت بإجهاض نفسها، كما يعاقب القانون على فعل الإجهاض ولو لم تكن (المر أة حاملاً'1)

كما نص قانون العقوبات الأردني في المو اد (ا الجنين بإنهاء حياته، ونص على خمس حالات وهي: إجهاض المرأة نفسها وإجهاض المرأة من قبّ الغير برضاها، وإجهاض المر أة من قبل الغير عن قصد بدون رضاها، والإجهاض

المقتّن بظرف مخفف، والإجهاض المقتّن بظرف مشدد (٪). كمـا حرص القانون الكويتي على حماية حق الجنين في الحياة، كمـا في قانون العقوبـات في المواد ( VV-IV ₹ ) )، ونص فيها على معاقبة كل من يجهض امر أة حامل برضاها أو بدون رضاها، وكذلك القيام في حالة قيام المر أة بإجهاض نفسها، وكذلك معاقبة كل من يقوم

بإعداد أو بيع أو عرض أي من المو اد المستعملة في إحداث الإجهاض(؟).
وكذلك القانون الليبي : فقد حرص على المحافظة على حق الجنين في الحياة كمـا نص

طريق الغير سواء برضا الحامل أو بدونه، أو قيام الحامل بإجهاض نفسها(٪.
 من قانون العقوبات على عقوبة كل من أجهض امر أة حامل ، أو مفترض حملها بأي وسيلة أو
انظر: المرجع السابق ، صV I I . .

 انظر: المرجع السابق ، صV1 I

حرض على ذلك، فلم يشترط القانون وجود حمل بل على الحمل المفترض كمـا عاقب المرأة بإجهاض نفسها(').

## r - بعض القوانين الغربية والأجنبية :

أمـا القاتون الفرنسي وكمثال للقوانين الـلاتينية : فلقد مر نطاق الحماية الجنائية لحق الجنين في الحياة بعدة مراحل متباينة إلى أن اتجه القانون إلى إضفاء حماية قانونية بغرض المحافظة على حق الجنين في الحياة، حيث يحتبر الاعتداء على الجنين وإجهاضه في مرتبة القتل سواء دبت في الجنين الحياة أم لم تظهر بـد .

وقد نص قانون العقوبات الصادر عام V9 V ام على تجريم إجهاض الجنين ، وجعل العقوبة السجن، وتم تعديل العقوبة في عام 9 ه 9 (م، ثم أدخلت تعديلات على القانون الخاص بحماية الأجنة، كما نص قانون الصحة العامة على أنهه لا يجوز الإجهاض بعد عشرة أسابيع من بداية (الحمل().

أمـا القاتون الإجلجيزي: فإن أحكام القانون العام (Common Law ) في إنجلترا تحافظ على حق الجنين في الحياة، ذلك أن قانون الاعتداء على الأثشاص الإجليزي (الصادر
 مع اتجاه نيته إلى ذلك (إنهاء عحاة الجنين)، ولا يهم بعد ذلك أن يكون هنـك حملاَ أم لا، ممن اعتقد أن امرأة معينة حامل ونوى قصد إنهاء حياة الجنين، وقّام بالأفعال اللازمة لتحقيق هذا (القصد فهزا الثشخص محل عقاب حتى لو لم يكن هناك حمل، - أيضاً- كل امر أة تحاول إنهاء حملها بنفسها تعد مرتكبة لجريمة يعاقب عليها القانون الإلجليزي .

وسـار على هذا اللهجج كثير من قوانين دول الكومنولث، إذ أن القانون الإجليزي يعتبر
في هذا الصدد مثالاً للقو انين الأنجلوسكسونية (؟ّ)

$$
\begin{align*}
& \text { انظر: المرجع السابق ، ص^11 }
\end{align*}
$$

يرى القانون في الولايات المتحدة الأمريكية: في مجمله حماية الجنين المكتمل في
الحياة بحيث يطلق عليه وصف الطفل (Child ) وذلك منذ بداية الفترة الثالثة من الحمل و التي تبدأ عادة ما بين الأسبوع العشرين إلى الرابع والعشرين من بد ء الحمل، وقّ أصدرت

ولاية ماساثوستس في عام \& 9 ام، قو انين لحماية حق الجنين في الحياة في مو اجهة الأبحاث والتجارب العلمية، حيث يحظر بموجب هذه القوانين المساس بالجنين داخل الرحم

لأغر اض علمية ومخبرية(1).
هذا ولم تقف حماية حق الجنين في الحياة إلى هذا الحد، بل امتّت في كثير من القو انين الوضعية إلى تجريم الأفعال التي تضر بسلامة جسم الجنين ، أو عقله كالأفعال التي تلوث (البيئة وتؤدي إلى الإضرار بللجنين كالتّخين، وتعاطي المخدرات، وغيرها من الأمور التي تعرض -حياة الجنين للخطر

## ثانياً: الإجهاض لدواع استثنائية :

 ا- الإجهاض في حالة الضرورة أو لاواعي طبية :- القو انين العربية :

لقد تعرض القانون المصري في المادة (آ) من قانون العقوبات إلى الإجهاض في حالة الضرورة، وهنا نصها: " على أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه، أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع فيه أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حوله، ولا في قارته منعه بطريقة أخرى " ويشترط القانون في هذا النص لجو از الإجهاض أن يكون الحمل مهددأ لحياة الحامل، أو لسلامة جسدها بخطر جسيم وحال وألا يكون لإر ادتها دخل في حلوله، ويشترط للتخلص من الخطر أن يكون الفعل لازماً

## للتخلص من الخطر ومتتاسبأ معه (Y)

(1) انظر: المرجع السابق ، ص911 1 (1)


و إذا تحققت حالة الضرورة بشروطها فإنها تمتّنع المسئولية الجنائية لمرتكبي ف عل
الإجهاض في هذه الحالة، ولكل من ساهم فيه؛ لأن حالة الضرورة يستفيد منها كل من وجد
داخل نطاقها (1)
وقا أباح القانون السوري الإجهاض لإنقاذ حياة الأم من خطر محقق حال على حياتها
كما في المادة (
وكذلك أباح القانون اللبناني ذلك في المادة ( ( H ) من قانون العقوبات و ك ذلك أباح

الظروف(「).

- القو انين الغربية والأجنبية :

لقد أباح القانون الفرنسي، الإجهاض العلاجي حيث ورد بقانون اللصحة العامة الفرنسي
أن للطبيب أن يُجأ في الحالات التي تتعرض فيها حياة الأم للخطر ، أو للجنين لضرر جسيم بعد الميلاد كما في المادة (17) المن قانون الصحة العامة الفرنسي الصادر عام avo م. وقّ اشترط القانون الفرنسي لإباحة الإجهاض العلاجي وجوب أخذ رأي اثثين من الأطباء الاستثثاريين على أن يكون أحده ما من الخبراء المقيدين بجدول الخبرة أمام المحاكم الفرنسية بعد تشجيل تقرير منهما بضرورة الإجهاض كما أجاز الإجهاض لأسباب خاصة بالأم لا تلتزم بللإفصاح عنها كما في المادة (Y (1 1) من قانون الصحة العامة الفرنسي الصادر - plavo/1/iv

وقّ توسع القانون الفرنسي في حالات إباحة الإجهاض، فأصبحت الإباحة تثمل كل خطر يهدد صحة الام البدنية و النفسية و العقلية (ب).
(1) انظر: محسن ، عبالعزيز محمد : الحماية الجنائية للجنين في الشريعة الإسلامية والقنون الوضعي، القاهرة ، دار البشبير، صن ז ا .

انظر: عدلي، أميرة :الحمـية الجنائية للجنين ، مرجع سـابق، ص9


كما أباح القانون الإجليزي الإجهاض في حالة ما إذا كان ذلك أمر ضروري لحفظ حياة الأم أو لإنقاذ صحتها البدنية أو العقلية، وتجرى عملية الإجهاض مجانأ تحت إشر اف أطباء
 كما أباح الإجهاض كل من القانون الألماني في المادة (؟ (1) من القانون الصادر في . م199ヶ/V/1\& و القانون اللسويسري في المادة (. • 「 ) من قانون العقوبات .

و القانون الانمركي الصادر في عام 9 9 ام و المعدل في عام 907 ام (٪). Y - الإجهاض لإصابة الجنين بأمر اض وتثو هات:

أ - القو انين التي ترى إباحة ذلك :
فقّ أباح القانون الفرنسي الإجهاض في أي مرحةّ من مراحل الحمل في حالة ما إذا كان هناك احتمال قوي بأن الطفل إذا ولد فسوف يعاني من عاهة بدنية ، أو آفة عقلية تجعله معوقاً على نحو خطير إذا أقرّ طبيبان اسنثشاريان بذلك، وبالثشروط اللمقرةة بالقّانون رقم (Vo)


كما تناول المقنن الإجليزي في قانون الإجهاض بيان حالات الإ-هاء الطبي للحمل بقوله :
"أنه لا يعد الشخص مرتكباً لجريمة تقع تحت طائلة قانون الإجهاض إذا كان الحمل قـ أنهى بمعرفة طبيب معتمد من أن الطفل إذا ولد فسوف يعاني من عاهة بدنية ، أو ذهنية بحيث يكون معوقاً على نحو خطير كما في المادة الأولى من قانون الإجهاض الصادر في إنجلترا عام
. ${ }^{(5)}$ ) 19 9V

 - انظر : حسني ، نجيب : شرح قانون العقوبات - القسم الخاص ، مرجع سابق ، صV • ه .
 انظر: عدلي، أميرة : الحماية الجنائية للجنين ، مرجع سابق ، صVA . . rv9 - rv^ انظر: المرجع السابق ، ص

كما أباح القانون التونسي الإجهاض في مثل هذه الحالة كما جاء النص في التثشريع
الجنائي أنـه يرخص في إبطال الحمل خلا الأشهر الثڭلاثة الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته، وبصفة قانونية في مؤسسة استثثفائية، أو في مصحة مرخص لها بذلك، كما يرخص فيه بعد الأثنهر الثلاثة الأولى إن كان يتوقع أن يصاب الوليا بمرض، أو آفة خطيرة، وفي هذه الحالة يجب أن يتم إبطال الحمل كما فـي المادة (؟ 1 ( 1 ) من التثريع الجنائي التونسي المضافة
 هونج كونج، بلغاريا، بعض دول (الكومنولث (1).

ب - القو انين التي منعت الإجهاض في حالة وجود تشو هات وأمر اض بـالجنين: منعت أغلب القو انين ذلك استناداً على أساس أن القول بإصابة الجنين بالتشوه مسألة

تدخل في منطقة الظن، والاحتمال، ولم تحسم على وجه اليقين، كما أنها ليست من حالات الضرورة لعدم توفر شروطها، والتي يشترط فيها أن يكون الضرر حال على وجه اليقين ، ولا يقبل الثكك، وهنا ليس الأمر كذلك؛ لأن الأمر هنا مجرد حيطة وحذر كمـا أن حق الجنين في الحياة يفوق مصلحة الأسرة في أن يكون جميع أفر ادها أسويـاء(؟).

وقد جاء القانون المصري خالياً من أي نص يسمح بإسقاط الجنين في حالة إصابته
 يسقط الحامل في الثشهر الأول مثل من يسقط الحامل في الثشهر الثامن ، فساوى بينهم في الجريمة ()
(1) (انظر: عبدالفتاح ، مصطفى (997) 1 (م): جريمة إجهاض الحوامل، ط1، بيروت ، دار أولى النهى




- انظر: عدلي، أميرة : الحماية الجنائية للجنين ، مرجع سابق، صM9 - - Y .

> r - الإجهاض لأسبـباب (قتصاديـة واجتماعية :

إن الأغلب من القو انين الوضعية يمنع الإجهاض للأسباب الاقتصادية أو الاجتماعية ومنها على سبيل المثال القانون المصري والقانون الليبي. أما القو انين التي تبيح الإجهاض لهذه الأسباب فهي :

- القانون الروسي: الصادر عام 900 1م الأي يبيح الإجهاض للأسباب الاقتصادية أو

الاجتماعية.
-ويبيح القانون السويدي والنرويجي والتيشكوسلوفاكي: الإجهاض إذا كانت الأم لها ثلاثة أولاد أو أكثر على قيد الحياة، أو إذا كان الزوج لا يتمكن من العمل، أو إذا كانت

المر أة حالتها الاقتصادية صعبة، فهذه الأسباب تبيح الإجهاض شفقة على الأسرة ورحمة بها من الصعوبات المعيشية .
 على طلب المرأة الحامل إذا كان مجيء الابن الجديد سوف يسبب خلًاً في حياتها الثشخصية، أو العائلية، أو الاقتصادية بشرط ألا يتجاوز الحمل الثشهر الثالث. -وفي بولونيا : يكفي لاججراء الإجهاض شهادة طبيب واحد يفيد بأن وضع المرأة الحامل الاجتماعي في حالة صعبة.
-وفي بلغاريا : يشترط للإجهاض أن يكون عمر الأم فوق الخامسة والأربين ، ولها ثلاثة أولاد
-وفي فرنسا: يجيز قانون الصحة العام الصادر في عام qvo ام الإجهاض المبكر بناء على طبب صريح وجاد من المرأة الحامل في حالة الضيق ، بشرط أن يكون الحمل في الأسابيع العشرة الاولىى، وأن يحصل الإجهاض بمعرفة الطبيب المختص، وأن يكون

في مؤسسة طبية مرخص لها بهنا الشأن (1).

انظر: ربيع، حسن (990) : الإجهاض في نظر المشرع الجنائي ، دار النهضة العربية ، ص
ومـا بـدها




## \& - الإجهاض للتخلص من حمل السفاح :

لقد اختلفت القو انين الوضعية في مدى تجريم، أو إباحة إجهاض الجنين الحاصل من الزنا، دفعاً للعار ومر اعاة للحالة النفسية للمر أة رحمة، وشفقة عليها من حالة الضيق التي تيش فيها أو عدم اعتبار ذلك .

أ - القو انين التي تبيح الإجهاض من حمل السفاح :

- القانون الفرنسي : يجيز الإجهاض في هذه الحالة نظرأ لحالة الضيق التي توجد بها المر أة الحامل سفاحاً ، ولكن بشرط إقرار ذلك من لجنة طبية، وبناء على إقرار صريح من المر أة، وأن يكون الحمل في الأسابيع العشرة الأول.
-وكذلكك أباحت بريطانيا : الإجهاض لإلقاذ حياة المر أة ولاو افع إنسانية ، بل طالبوا المشرع أن ينص صراحة على إباحة الإجهاض في حالة الحمل السفاح.
-وكذلك القانون الانمركي: اعتبر هذه الحالة سبباً من الأسباب الإسانية التي تستوجب
الإجهاض.
- وكذلك القانون اللسويدي التيشيكوسلوفاكي والسوفييتي (سابقاً)، والأرجنتيني والبولوني والإيطالي و البرازيلي، والاول التي تبيح الإجهاض في هنه الحال تضع القيود و الإجراءات اللازمة قبل إجراء عملية الإجهاض مثل: صدور إذن من القاضي ، وقرار من الحامل تقر فيه بسبب هنا الحمل، وبأنه من سفاح وتعرض المرأة على لجنة
طبية(1).
-ويعض القوانين العربية كالقانون العر اقي والأردني والليبي : ترى أن الإجهاض بسبب الحمل من السفاح عذراً مخففاً للعقاب، أو ظرفاً قضائياً مخففاً إذا قامت به المر أة الحامل

أو أحد أقاربها حفاظاً للشرف وسترأ عليه (').

> انظر: عبدالفتاح ، مصطفى : جريمة إجهاض الحوامل، مرجع سابق، ص
> - انظر : ربيع، حسن : الإجهاض في نظر المشرع الجنائي، مرجع سابق ، صه. YA人 - YAV انظر: عدلي، أميرة : الحماية الجنائية للجنين ، مرجع سابق، صع ال انظر: محسن، عبدالعزيز محمد: الحماية الجنائية للجنين ، مرجع سابق، ص٪ 11 ا ومـا بعدها.

## ب - القو انين التي لا تبيح الإجهاض للحمل من السفاح :

اعتمدت هذه القو انين التي لا تبيح الإجهاض للححل من السفاح على أساس أن الإباحة هنا قد تؤدي إلى انتشار الرذيلة وخلق نوع من الفوضى الجنسية (1). و هذه القو انين كثيرة عدا مـا ذكرنا سابقاً من القائلين بالإبـحة، ومنها القانون المصري على سبيل المثثال فلم يرد نص صريع يبيح ذلك ، واتجه إلى عدم توفر حالة الضرورة التي لا تبيح الإجهاض في هذه الحالة دفاعاً عن الثرف ، إذ أن إباحة الإجهاض في هذه الحالة قد يسـاء استعماله - خاصة- إذا كان الحمل نتيجة علاقة جنسية غير مشروعة رض $\quad$ يت بها المرأة، ثم تخلع عليها مظهراً إجر امياً توصلا إلى إباحته، فضلاً عن أن إباحة الإجهاض في هذه الحالة اعتداء على حق الجنين في الحياة، و هذا لا يصح؛ لأن الجنين لا دخل له في موضوع الاعتداء على عرض الأم وشرفها.

وتأبى اللبياسة الجنائية في أن يعترف القانون بهذا الإجهاض؛ لأن الحمل إذا تم كان له
الحق في النمو، والتطور حتى الميلاد الطبيعي بالولادة، ومن ثم فلا يباح الإجهاض ويعاقب فاعله حتى تتحقق الحمايـة الجنـئية للجنين منذ بداية الحمل حتى الولادة (٪).

ونجد أن الحالات التي ذكرنـاها في الاججهاض كلها تدور في مجملها على ا لدافع والباعث لمثل هذا الإجهاض وهو إما الإشفاق والرحمة على الأم، والسعي لإققاذها أو الثفقة والرحمة على (لجنين، وخروجه طفلاً مشو هاً ،سوف يتضرر مستقبلاً بأمر اض نفسية ، ثم يصبع عالة على أهله، أو آلام وأضرار نفسية على الأم، والأهل من الحمل السفاح، وكل هذه الدوافع تدخل في مـا يسمى القتل الرحيم والقتل بد(فع الرحمة .
انظر : حسني ، نجيب : شرح قانون العقوبات - القسم الخاص ، مرجع سابق، صV • 0 - م . 0 .

## الفصل الخامس

المسئولية الجنائية عن القتل الرحيم في
الثشريعة الإسلامية و القانون الوضعي وفيه مبحثن:

المبحث الأول: المسئولية الجنائية عن القتل الرحيم في الثريعة الإسلامية

المبحث الثاني: المسئولية الجنائية عن القتل الرحيم في القانون
الوضعي

## المبحث الأول

## المسئولية الجنائية عن القتل الرحيم في الشريعة الإسلامية

إن المتأمل في كلام أهل العلم عن القتل العمد، وتعريفاتهم له يتضح له جلياً أن القتل الرحيم، هو صورة من صضر القتل العمد، مـا عدا ثلاث صور، قمنا بتوضيح كلام أهل العلم

الأولى: التزّاحم على أجهزة الإنعاش فيقدم الأولى والأرجى شفلعً(1".
الثانية: وهي نزع أجهزة الإتعاش عن الميت دماغياً بناءً على تقرير من لجنةّ من أطباء متخصصين يفيد بأن هذا المريض ميت دماغياً، كما جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة (لعالم الإسلاهم(ץ)، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي(". الثالثة: هي جواز الإجهاض في حالة الضرورة خوفاً على حياة الأم الحامل ، كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية|(؛)
و أمـا نتريفات الفقهاء - رحمهم الله- للقتل العمد فهي كالآتي:

عند الحنفية: والعمد في ظاهر مذهبهم أن يقصد القتل بحديد له حد أو طعن كالسيف و السكين والرمح، أو مـا يعمل عمل هذه الأشبياء في الجرح، والطعن كالنـار والزجاج وكذلك

القتل بحديد لا حد له كاللعمود وصنجة الميزان(•)

(Y) انظر : قرارات المجمع (Y) (Y)
(

انظر: القرار رقم (1 (
(انظر: الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق،

وقد وافق أبو يوسف ومحمد بن الحسن الأممة الثلالثة في اشتر اط أن تكون الآلة ممـا
يقتّل غالباً، مع تمسكهما بقاعدة شيخهم أبي حنيفة أن تكون الآلة معدة للقتل.
وعند المالكية: هو كل فعل تعمده الإنسان بقصد العدوان فأدى لموت المجني عليه أياً
كانت الآلة (المستعملة في القتّل(1).
وعند الثشافعية: عُرف بأنه: قصد الفعل والثخص ببا يقتل غالباً بجارح أو مثقل(٪).

وعن الحنابلة:عرف القتل العمد بأنه: أن يقتّه بما يغلب على الظن موته به عالماً
بكونـه آدمياً معصومـا =().

وبالنظر إلى هذه التعاريف الأربعة نجد إن الحنابلة و الثثافعية متفقين على مـاهية القتل
العمد فلابد أن يتوفو في القتّل العمد عندهم:

1 ـقصد الفعل الأي هو القتل.

Y ق قصد الثشخص المقتول.

ץ كون الآلة (المستعملة في الجنايةة مما يقتل غالباً- سواء كاتت الآلة جارحة أو مثقلة.

ويزيد تعريف الحنابلة أمر اً آخر لم يتضمنه تـعريف الثافعية ، وهو علم الجاني بكون
(المجني عليه آدمياً معصوماً، وهو قيد احتراز من بعض صور (القتل الخطأ.

أما المالكية فيكفي للفتّل (لعمد عندهم وقوع القتّل بقصد العدوان، فمن للك إنساناً بقصد
العدوان، أو ضربه بكفه ونحو ذلك فمـات المجني عليه اعتبر الجاتي قاتلاً عمداً.

أما تعريف الحنفية فهم يتفقون مع الجمهور في أمرين:

1 ـقصد الفعل الأي هو القتل.

(Y) انظر: مغني المحتاج، مرجع سابق ،
( انظر: ابن قدامـة: المقتع، مرجع سابق،

117

ويختلفون معهم في شروط الآلة المستععلة في القتل، إذ يكفي عند الجمهور كونها ممـا يقتل غالباً سواء كانت جارحة، أو مثقلة وو افقهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن. بينما يشترط (لحنفية أن تكون جارحة ذات حد ، أو طعن، أو نـار، أو مثقل من الحديد وعلى هذا فلو قتّه بحجر كبير، أو عصا غليظة لم يكن ذلك عمداً؛ لأنها غير معدة للقتّل('). والأي يظهر - والله أعلم- رجحان مذهب الجمهور و مـهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن من مذهب الحنفية، وهو اعتبار أن من قتّل بآلة تقتّل غالباً ، فهو قتّل عمد، ومن ذلك حقن المريض بأي سائل يؤدي بحياته ، أو الامتتاع عن معالجة المريض ، أو إز الة أجه ز زة الإنعاش التي يجب ألا تزال، أو غيرها من الممارسات الطبية التي تؤدي إلى موت المريض قاصداً للقتل وقاصداً للثخص المقتول، فبهذا تصبح أركان جريمة الفتّل العمدية متوفرة، وبأي وسيلة تقتل غالباً، والأدلة على ذلك:

ا قَال تعالى:
 بين وسائل القتل سو اء بمثقل أو بـيره.
r م :عليها أوضاح لها فرمـاها يهودي بعجر، فجيء بها، وبها رمق، فقال رسول الله
 رأسها، فقال في الثالثة: فلان قتلك لليهودي، فخفضت رأسها، فدعا بها رسول الله
 قتّل الجاريةّ بجحر يقتل غالباً، وليس دائماً، وهذا فيه استدلال لمذهب الجمهور .
 . os-or

- و انظر : عودة، عبدالقادر: التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق ، صVA-\&VV\& .
(Y) أخرجه البخاري، كتاب الخصومـت، باب ما يذكر في الأثشخاص الخصومة بين اليهودي والمسلم، حديث
- وأخرجه مسلم ، لكتاب القسامة، باب يثوب القصاص في القتل بالحجر وغيره، حديث ( I IVY)


# الآثار المترتبة على القتل العمد ومنه (القتل الرحيم): (') 

- الإثم:


ץ - القصاص أو الايـة:


 و الحكمة من القصاص:

منها: الردع العام والخاص للثقليل من جرائم القتل في المجتمع، فالقصاص مع ما فيه
من مجاز اة المجرم بمثل فعله، وهذا غاية في العدل والإنصاف فيه أيضأ ردع المجرمين وزجرهم عن ارتكاب جريمة القتل.

ومنها: شفاء غيظ أولياء الام، بتّكينهه من قاتل ابنهم أو أخيهم أو نحوه ليقتصوا منه ،
ويأخذوا حقهم، وهذا فيه بتر للجريمة بالاقتصاص من فاعلها، ففيه إطفاء لغيظهم وأخذ
لحقهم.
روى عن قتادة - رحمه الله- أنه قال: " جعل هذا القصاص حياة ونكالًا وعظة لأهل
السفه والجهل من الناس، وكم رجل هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز
بالقصاص الناس بعضهم عن بعض، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الانيا والآخرة، ولا نهي الله عن أمر قطط إلا وهو فساد في الانيا، والاين والله أعلم بالذي يصلح

خلقه"(().

انظر: الطبري، محمد بن جرير (Y (Y \& اهـ): تفسير الطبري، القاهرة، دار هجر، تحقيق : د. عبدالله
التركي بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجر، TV/r

الدية بدل من القصاص في القتل العمد:
و إذا تـُـر القصاص من القتّل أو سقط بعفو أو لأي سبب من الأسبباب جاءت الاية بدلاً
 بيحْسَنَ

 صـَالحُوا عَلَيْهِ فهُوْ لَهُمْ (1) .

أنْ يُعْتَلَ) (r)
r - الكفارة :

اختلف أهل العلم - رحمهم الله- في ترتيب الكفارة على (القتل العمد وذلك على قولين:
القول الأول: وهو عدم ثبوت الكفارة في القتل ا لعمد، وقول الحنفية (٪)، والمـالكية (ڭ)،
و الحنابلة، في المشهور من المذهب(•).

وأدلتهم:
ا - قولهه تُعالى:




- وأخرجه الترمذي، كتاب الايات، باب في الدية كم هي من الإبل، حديث (Y ( ) ) .

حديث(0 ه ب ا ).


انظر: المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، • / / آ 1 . .

 عَظِيماً [النهناء: وجه الاستدلال:

إن الله جل وعلا ذكر الكفارة بعد القتل الخطأ، ثم عندما ذكر القتل الععد لم يتبعه بذكر الكفارة ولم يوجبها عليه بل جعل جز اءه جهنم فففهومه أنه لا كفارة عليه.


و إما أن يقتل ) (
وجه الاستدلال:
إن الخيار في القتل العمد إما الاية أو القصاص ولم تنكر الكفارة فيه.
(القول الثثاني: ثبوت الكفارة في القتل العمد: وهو قول الثشافيةة(؟). و أدلتهه:

عنه رقبة، يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضواً من النار) ().
ويناقثن هنا الحديث بما ذكره ابن قدامه بقوله: وحديث واثلة يحتمل أنه خطأ، وسماه موجباً أي فوت النفس بالقتل (وإزهقها) ويحتمل أنه كان شبه عدد، ويحتمل أنه أمرهم

> بالإعتاق تبرعاً، ولذلك أمر غير (القاتل بالتبرع " (\&).




ץ r هذا بأن القياس في الكفارات لا يصح؛ لأن تقدير الكفارات توقيفي يجب ثبوت الدليل فيـه.

والراجح والله أعلم هو القول الأول لقوة أدلته وسلامتها من المناقشةة بخلاف القول الثاني(')

६ - الحرمـان من الميراث :
إذا تسبب الوارث من أهل المجني عليه بقتّه، وذلك بأن أذن بهذا القتل وسمح به فهو متسبب بهذا القتل، وعلى هــذا فقــــ اختلف أهل الـعلم في هذه المسألة هل يحرم من الميراث أم لا ؟

القول الأول: حرمـان الذي أذن بـالقتل من الميراث: وهذا قول الجمهور من المـالكية(「)، والثـافعية(「)، و الحنـابلة(٪)

وأدلتّهم:
1
فيه تصريح بحرمـن القاتل من الميراث سواء كان (القتل بالمباشرة ، أو التسبب و إطلاق القتل بدون تقييد يدل على أنه لا فرق .

انظر: المعيوف ، القتل بدافع الرحمة، مرجع سابق ، 1 \& اء

(انظر: تحفة المحتاج، مرجع سابق،



 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، وهذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عذدهم يستغني بشهرته وقبوله و الععل به عن الإسناد. التمهيش، ( (

$$
\begin{aligned}
& \text { r r ب- الإرث يكون بسبب الموالاة و القاتل قد قطعها فيحرم الميراث(1". }
\end{aligned}
$$

وجه الاستدلال: أن القاتل استعجل الحصول على الميراث بطريق غير مشروعة ، وقبل الوقت والأوان المحدد شرعاً، وذلك بقتّل مورثه فيعاقّ بحرمـانه من الميراث.

القول الثثاني: عدم حرمـان من أذن بـالقتل من المير اث : و هذا قول الحنفية (٪).

1 إن القتل بالتسربب لا يوجب قصاصلاً، ولا كفارة، بل تجب الايـة، ولا يحرم بسببه من الميراث، وذلك أن القاعدة: كل قتّل أوجب القصاص أو (الكفارة كان مباشرة فيحرم به
الميراث، ومـا لا يوجب ذلك لا يحرم الميراث(\&).

ويناقش هذا بأنه لا تفريق بين أنواع القتل العمد، والقتل بالتسسبب فكلها يوجب القصاص
والحرمـن من الميراث على الصحيح من أقوال أهل العلم.

فعل يؤثر في إزهاق الروح و التسربب ليس كذلك (•).

ويناقش هذا بعدم التسليم؛ لأن القتل مركب من فعل الجاني المباشر للقتل ، ومن إذن
أولياء المريض فلو لا إذنهم لما وجد القتل أصلاً، ولهذا هم مشتركون في ذلك المتسبب و المشارك(). وبهذا يتبين رجحان القول الأول لقوة أدلتهه وسلامتها من المناقثةة.

انظر: مغني المحتّاج ، مرجع سابق، غ/7 ؛ .

انظر: الزيلعي، تبيين الحقائق ، مرجع سابق ، VY/V.
( ( ) (انظر: علماء الهند، الفتاوى الهندية، جماعة علماء (الهند برئاسة الثيخ نظام الاين البلخي، دار الفكر،
. انظر: الزيـلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق ، YV \&/V
انظر: المعيوف، القتل بدافع الرحمة ، مرجع سابق ، Ir^ - Irv .

# أنواع وأحو ال القاتل بدافع الرحمة (القتل الرحيم) و المسئولية الجنـئية 

المترتبة عليها:

$$
1 \text { - المباشر: }
$$

(القتل بالمباشرة هو : أن يقصد الجاني عين المجني عليه بالفعل المؤدي إلى الههلاك بلا واسطة، كالجرح أو الأبح بالسكين، والخنق فإنه يؤدي إلى موت المجني عليه(')

ومنه أن يقلم الطبيب أو من في حكمه على حقن المريض بمـا يقتّه ، أو إز الة أجهزة
الإتعاش التي يجب ألا تز ال، ونحو ذلك من الأفعال التي تؤدي إلى وفاة المريض.
وقد اتفق الفقهاء على أن القتل بطريق المباشرة موجب للقصاص، واشترط الحنفية
لإيجاب (القصاص أن يكون القتل مباشرة لا تسبباً (٪)
Y - التمـالؤ : تكون صورة التمالؤ في القتل الرحيم بأن يتفق أهل المريض مع الطبيب و الممرضة و المستثشفى على قتّل المريض إثفاقاً عليه لأي سبب من الأسباب التي ذكرنـاها سابقاً، واختلف الفقهاء في تحديد معنى التمـالؤ : فقال الحرْفية وبعض الثافعية وبعض الحنابلة في الأظهر عندهم أن التمالؤ هو: تو افق إرادات الجناة على الفعل ولو دون أن يكون بينهم اتفاق سابق، بحيث يباشرون الجناية أي يجتمعون على ارنكاب الفعل في فور واحد ولو دون سابقة من تدبير أو اتفاق (؟) و ويقّتلون جميعاً بهذا الواحد المتجي عليه.

> انظر: الثربيني، مغني المحتّاج، مرجع سابق ، \&/ף .

- و انظر: الزحيلي، الفقه الإسلاهي وألدلته، مرجع سابق ، YYO/T .
. Y انظر: الكاساني، بائع الصنائع، مرجع سابق ، (Y) (Y)
- وانظر : الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق ،

- و وانظر: الزيلعي: تبيين الحقائق ، مرجع سابق ، ال
- و انظر: ابن قدامة، المغني ، مرجع سابق ،
- وانظر: الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق ،

وقال المـالكية: إن التمالؤ يتطلب اتفاقاً سابقاً على ارتكاب الفعل ، وإن التو افق على
الاعتداء لا يعتبر تمالؤأ ، لكن يقتل الجميع إن قصدوا الضرب وحضروا الجناية، وإن لم يتول القتّل إلا واحد منهم، وكان الآخر رقيباً مثلاً بشرط أن يكونوا بحيث لو اسنتين بهم أعانوا. ويقتل عند المالكية - أيضاً - الجمع غير الممالئين بقتل شخص واحد إذا ضربوه عمداً

عدو اناً، ومـات مكانه، ولم تتميز الضربات أو تميزت ولكن لم تعرف الضربة القاتلة(1). ، والأصل في التمالؤ قضـاء عمر مليّه فقد كان بمدينة صنعاء امرأة غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابناً له من غيرها يقال له أصيل ، فاتخذت المر أة بعد زوجها خليلاً، فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتّه، فأبى فامتتعت عن فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة ورجل آخر، والمر أة، وخادمها فقتلوه، ثم قطعوا أعضاوهه وألقوه في بئر ، ولما ظهر أمر الحادث، وفشًا بيغ الناس أخذ أمير اليمن خليل المرأة فاعترف، ثم اعترف الجاقون، فكتب إلى عمر بن الخطاب عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً " (؟).
r- الممتخع :

وهو ترك المريض يموت عن طريق الامتناع عن تققيم وسائل الرعاية، والعلاج والتي

> يحتمل معها البقاء على قيد الحياة(؟).

وقد اختلف أهل العلم في حكم القتل الناشئ عن الامتناع على ثُلاثة أقوال:

$$
\begin{align*}
& \text {. MIV/\& ، انظر: الشرح الكبير للاردير ، مرجع سابق } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { - وعودة، التشريع الجنائي الإسلامي ، مرجع سابق ، صغ \& \& . } \tag{r}
\end{align*}
$$

أخرجه (البخاري، كتاب الايات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتض منهّ كلهم، حديث
 انظر: عتيق، القتل بدافع الثفقة، مرجع سابق ، صף
(القول الأول: عدم ثبوت (القصاص، وأنه لا مسئولية جنائية عليه، وهذا قول الحنفية(').
أدلتهم:
إن الموت لم يحصل بالامتناع عن تقديم المساعدة للمريض، وإنما حصل بـالمرض،
وقالوا: إن من طين على أحد بيتاً ثم مـات جوعاً أو عطشاً فلا قصاص عليه(؟) .

> ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: إن امتتاع الإسسان عن تقديم العون للغير حال قدرته عليه وعدم إلحاق (الضرر بنفسه، عمداً عدو اناً بقصد القتل، وأدى ذلك إلى الموت، فإن القصاص يجب في حقه؛ لأن فعله

من جنس ما يقتل غالباً (*).
الثاني: إن الأخذ بهذا القول يؤدي إلى فتّح باب القتل وانتشاره، مما يخالف قصد الشثارع في
حفظ الامـاء (ء).

$$
\begin{aligned}
& \text { القول الثتاني: ثبوت القصاص بـالامتنـاع مع قصد القتل : }
\end{aligned}
$$

وأدلتّهم :




$$
\begin{align*}
& \text { (انظر: الكاساني، بائع الصنائع، مرجع سابق ، }  \tag{1}\\
& \text { انظر: المرجع (السابق ، }  \tag{r}\\
& \text { انظر: المعيوف ، القتل بدافع الرحمة ، مرجع سابق ، ص1 } 101 \text {. } 10 \\
& \text { انظر: المرجع اللسابق ، صr } 10 \text { • }
\end{align*}
$$


(ابن قـامة، المغني، مرجع سابق، (V)
انظر: ابن حزم ، المحلى، مرجع سابق، ، ه or / ه .

أ- إن الآية عامة تشمل أنواع القتل ولم تفرق بين نوع وآخر.
ب- إن مـا فعله الجاني بالمجني عليه من جنس مـا يقتل غالباً، وهذا موجب للقصاص مع توفر قصد القتّل

ج - إن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الترك في حقيقته فعل، وبناء عليه فلا فرق بين الفعل والامتتاع في وجوب القصاص.

د- إن القول بعدم ثبوت القصاص فتحاً لباب القتّل ، وانتشار ه، واتخاذ الترك ذريعة مـانعة من (القصاص وهذا لا يجقق مقصد الثشارع(1) .

القول الثالث : إن الاممتناع و الترك قتل عمد، ولكنه قتّل بـالتسبب ، ولا قصاص في (لقتل بالتّسبب بل تجب الايةة:

وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن (الحسن صاحبي أبي حنيفة (؟).
واستدلالًا على ذلك بأن الامتتاع ع ن تقديم العون والمساعدةٌ إلى المريض ، ومن في حكمه كالجائع و العطشان قد تسبب في إهلاكه، و القتل بالتسبب لا قصاص فيه ، و إنما الو اجب فيه الاية .

والراجح - والله أعلم - ثبوت القصاص ورجحان القول الثاني قول الجمهور ؛ لأن الشرع لم يفرق بين أنواع (القتل ،بل جاءت ألفاظ القتل عامة بشرط تحقق وجود قصد القتل.

. انظر: (الكاساني، بائيع الصنائع ، مرجع سابق ، Y (Y)

६ - المتسبب :

واللمبب في الموت: مـا يؤثر في الهلالك ولا يحصله، أي أنه المؤثر في الموت لا بذاته
ولكن بو اسطة(1.
يقول عبدالقادر عودة: " ونظرية السببية في الثريعة الإسلامية: يشترط فيها لمسئولية الجاني عن القتل أن يكون بين فعدله، وبين الموت رابطة السببية، وهي الرباط الذي يربط (الفعل الحاصل من الجاني بالنتيجة التي يسأل عنها، ولا يشترط أن يكون فعل الجاني هو
السبب الوحيد في إحداث الموت "(٪) .

وصورة التسبب في موضوع " القتل الرحيم" هو : أن يعطي الطبيب المريض الذي يئس من الثفاء، ولا يوجى برؤه أدوية تؤدي إلى تسكين الآلام عليه وهي تستعجل في نفس الوقت وفاته، ولا يخلو هذا الأمر من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون حصول الوفاة بتناول الأدوية المسكنة للألم أمراً محتملاً.
ل $\quad$ ففي هذه الحالة بيجز إعطاء المريض المسكنات؛ لأن الثثك والاحتمال في الوفاة
يمكن أن يقاوم اليقين، وهو وجود الآلام الموجودة (٪).
الحالة الثثانية: أن يكون حصول الوفاة بتنّاول الأدوية (المسكنة للألم أمراً متيقناً.
وهو إمـا أن يكون بعلم المريض ، فيكون مساعدة على الانتحار بطلب المريض ، وبإذنه فهذا له أحكام في المسئولية الجنائية سوف أبحثها في مسألة إذن المريض إن شاء الله في هذا المبحث .

 انظر: المعيوف ، القتل بدافع الرحمة ، مرجع سابق ، صlov .

أو يكون بدون علم ولا إذن المريض، وهذا تكلم فيه أهل العلم سابقاً حيث ذكروا القتل
بالتسمم ومنه تقديم الطعام المسموم للثخص دون علمه به، إذا كان اللسم مما يقتل غالباً، وفيه خلاف بين أهل العلم

القول الأول: ثـيت القصاص :
وأنه لا فرق بين القتّل المباشر ، والقتل بـالتسبب إذا كان المبب يقتل غالباً مع القصد
الجنائي.
و هذا رأي جمهور الفقهاء (المـالكية(1)، ووجه عند الثـافعية(ץ)، والحنابلة(ץ).).
أدلتّهم:

يهودية بخيبر شاة مصليٌّ، فأكل منها رسول الله
فإنها أخبرتتي أنها مسمومة فأرسل إلى اليهودية، فقال : ما حملك على مـا صنعت؟ قالت : قلت: إن تكن نبياً لم يضرك (لأي صنعت، وإن كنت ملكاً أرحتُ (لناس منك،


(أبهري)
انظر: الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، ros/V

 قال ابن حجر : قال الو اقاي ....و أخرج أبو داود من طريق يونس من الزهري عن جابر وهذا منقطع لأن الزهري لم يسمع من جابر ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة نحوه مرسلاً، قال البيهقي: وصله


إن الرسول البراء، فـل أن القتل بالسم قتّل عمد موجب للقصاص.



يقتله بالسم، ولا يقتص منه بذلك، وهذا يلغي الحكمة من القصاص ، وهي الردع والزجر بالإضافة إلى هدر الاماء اللمعصومة بسبب الاحتيل والالتفاف على الثرع(1).

القول الثثاني: عدم ثبوت القصاص، وإنما تجب الايةة : وهذا قول الحنفية (「). و أدلتهه:
 النبي ( فسألها عن ذلك ، فقالت : أردت قتّك، قال: ( ما كان الله ليسلطك على ذلك)،

أو قال : (علي) ، فقالوا: ألا نتتّلها؟ فقل : (لا)" (ّ).
وجه استدلالهم:
دل الحديث على أن القتل بالسم غير موجب للقصاص، إذ لو كان موجباً له لقتل رسول
الهة
ونوقش هذا الاستدلال:
إن هذا قبل موت بشر بن البراء، فلما مات تبين أن الرسول


> انظر: الميوف، التتل بدافع الرحمة ، مرجع سابق ، ص109 ا- با . .
 . 1. 1/7

$$
\begin{align*}
& \text { أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب السم ، حديث (. (Y) . }
\end{align*}
$$

ץ 「
فإنه لا يقتص من المقدم؛ لأن المقدم إليه هو الذي قتّل نفسه (1).
ونوقش هذا بعلم التسليم ؛ لأن تقديم الطعام المسموم إلى الغير فيه تغرير، بخلاف تقديم
اللسكين، لثخص يستفيد منها فليس فيه تُغرير؛ لأهها لا تقدم غالباً إلى إنسـان ليقتل نفسه وإنما تقدم إليه لينتفع بـها، وهو عالم بضررها ونفعها أثببه مـا لو قدم السم إلى شخص وهو عالم

「 - إن من سم طعامـاً لآخر فأكله فمـات فنطلق عليه قاتلاً مجازاً لا حقيقة، ولا يـرف في لغة العرب أنه قاتل و الحجة في اللغة و الثرع (ّ).

ويناقش بأن المتسبب في قتل المعصوم توصل إلى قتّهه بما يفضي غالباً كاللسم مثلاً،
فأثبه القاتل بالسلاح أو بسبب شرعي أو حسي أو عرفي (ڭ)، كمـا أنه ثبت في الثرع أن النبي
 ذلك اللبي لغوية وشرعية.

و الراجح : - والله أعلم - هو القول بشبوت القصصاص وهو قول الجمهور لقوة أدلته وسلامتّها من المناقشة بخلاف القول الثاني.

- المجهض :

إذا تبين إصابة الجنين في بطن أمه بتشوهات خلقية على وجه اليقين، وكاتت على حال ة لا يمكن علاجها، وأراد الو الدان أو غيرهما إسقاطه فينقسم الأمر إلى قسمين:

$$
\begin{align*}
& \text { (انظر: ابن قدامة، المغني ، مرجع سابق، }  \tag{1}\\
& \text { انظر: المرجع اللسابق ، r/r/A } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر: ابن قـامة، المغني ، مرجع سابق، }
\end{align*}
$$

القسم الأول：أن يكون إسقاطه بعد نفخ الروح فيه ．
القسم الثاني ：أن يكون إسقاطه قبل نفخ الروح فيه． وفي كلا القسمين إما أن يكون في بقا كِ ضرر على حياة أمة، ففي هذه الحالة يجوز إجهاض الجنين بدون ترتب أي مسئولية على المجهض ．

أو أن يكون بقاؤه لا يؤثر على حياة أمه، فالر اجح أنه لا يجوز إجهاض المرأة الحامل
في جميع مراحل الحمل في هذه الحال（1）．
وبناء على ذلك يترتب على إجهاض الجنين بعض الآثار فيما يخص المجهض（الفاعل
للإجهاض（r）
وقا اختلف أهل العلم في ثبوت القصاص عن تعمد قـلى الجنين． تحرير محل اللزاع：

1 ـلا خلاف بين أهل العلم أن الجناية لا توجب القصاص إذا لم تنفخ الروح في الجنين لأهـ لم تثبت له حياة قطعاً، بل تجب عليه بتعمده الغرة．
r－r خلافـ بين أهل العلم أن الجناية إذا لم تكن بمحل يصل إلى الجنين فإنه لا قصاص
عليه كما لو ضرب يد الحامل أو رجلها．
「 「－「ختلف أهل العلم في الجناية على الجنين الأي ثغخت فيه الروح، وكانت في محل يصل إلى الجنين، وذلكك على قولين：

القول الأول：عدم ثبوت القصاص ：

على اعتبار العدد في قتل الجنين كالخطأ؛ لأن موته تم بضرب غيره．





انظر：ابن قد（مـة، المغتي ، مرجع سابق ،／／／r r r

1 مواستشثار عمر بن الخطاب

محمد بن مسلمة " (1).
r r r rيث أبي هريرة (أن امر أتين من هذيل رمت أحاهها الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي بی بغرة: عبداً أو أمة) ( (r)، وغيرها من الأحاديث.

「 - -إن القصاص لا يكون إلا من نفسين متماثلين، أما الجنين فليس نفسأ كاملة بل هو
نفس من وجه دون وجه(r).

؛ - إن إجهاض (لجنين لا يعد قتّلاً؛ وذلك لأن حياته لم تستقر بعد، إذ هو معرض للموت في أي وقت، بخلاف من استقرت حياته.

-     - إن الجناية وقعت على الأم ولو كان المقصود هو الجنين، فتكون الأم حائلاً بين الجاني وموقع جنايته ، فلا يكون في حكم العمد الأي قصد به من يقاد به لا حائل
دونـه (६).

القول الثاني: ثبوت القصاص:
وهذا قول ابن القاسم من المالكية(0)، و ابن الجوزي من الحنابلة()، وابن حزم(") .

و المحاريين و القصاص والايات ، باب دية الجنين ووجوب الاية في قتل الخطأ وشبه العد على عاقلة (الجاني، حيث ( )






انظر: ابن حزم، المحلى، مرجع سابق ، ،

ألتلهم:




وجه الاستدلال: إن قتل الجنين بعد نفخ الروح قىل نفس عددأ فيثبت القصاص، ونوقش
بأن الآية عامة وقد جاءت السنة بتخصيصها كما في حديث المغيرة بن شعبة السابق أن
 الأحاديث.


وجه الاستدلال: إن الله سبحانه سمى الؤوأد قتلّا، وإسقاط الجنين داخل ضمن الوأد فيكون
قتلَا موجباً للقصاص.
ونوقش ذلك بأن الإجهاض يختلف عن الؤأد، فالو أد لا يكون إلا بعد الولادة واستقرار
الحياة والإجهاض قبل الولادة، واستقرار الحياة.
「 + أن الجاني قـ قصد الجنين وعمد إلى موضوع يصل فيه أثر الضرب إليه.
ونوقشل هنا بأن العدد لابد أن يتوفر فيه القصد والفعل المؤثر في الموت وفي الجناية
على الجنين لم يصل أثر الجناية إلى الجنين؛ لأن (لجناية وقعت على الأم وليس على الجنين، والراجح القول الأول لقوة أدلته ، وصر احتها في نصها على دية الجنين، وسلاهتها من (المناقثةة)

واختلف الجمهور القائلون بعدم ثبوت القصاص في إجهاض الجنين في مسائل:

1- الضمـان المـلـي :
تحرير محل النزاع :
1 -أجمع الفقهاء على أن الواجب غرة إذا انفصل الجنين عن أمة ميتاً في حال حياتها
بالجناية عليها.
قال ابن عبدالبر: " الإجماع على أن الغرة واجبة في الجنين إذا رمته ميتاً وهي حية"(1).

بسبب الجناية عليه .

ففي هاتين الحالتين ذهب جمهور أهل العلم (ث) خلافأ للظاهرية(؟) إلى ثبوت الدية كاملة وقا حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك .
قال النووي: " و أما إذا انفصل حياً، ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير ... وهذا مجمع
عزلهد"( (5) .

「 「
على قولين:

القول الأول: لا يجب ضمـانه : وهذا قول الحنفية(ْ)، والمالكية ().
و أدلتّهم:
1 - بن موت الأم سبب لموته ظاهراً، لأن حياته بحياتها وتنفسه بتنفسها، فيحقّ موته بموتها، فلا يكون في حكم ما ورد فيه النص بالضمان بالغرة، إذا الاحتمال فيه أقل فلا يضمن بالثثك (V).

انظر: ابن عبدالبر، التمهيد، مرجع سابق،
 (N1/V




انظر: الزيلعي، تبيين الحقائق ، مرجع سابق،

ونوقش ذلك بأن الثكك ثابت فيما إذا ألقت جنيناً ميتاً وهي حية، لاحتمال أن يكون الموت حصل بالضرب، واحتمال أنـه لم يكن نفخت فيه الروح، ومع ذلك وجب الضمـن في ضربب بطن امر أة إذا ألقت جنيناً ميتاً بسبب هذه الجناية ('). Y 「 إن تلف الجنين قبل الانفصال بمنزلة تلف عضو من الأم، ولو تلف عضو من أعضائها
قبل موتها كانت فيه الاية، ولو تلف بعد موتها فلا دية عليه (؟).

ونوقش ذلك بكلام ابن قدامة إذ يقول : " وليس ذلك بصحيح، فإنه لو كان كذلك لكان إذا سقط ميتّاً ثم مـاتت لم يضمنه كأعضـائها، ولأنه آدمي موروث فلا يدخل في ضمـان أمه كما لو

خرج حياً " (٪).
القول الثثاني: يجب ضمـان بالغرة كمـا لو سقط حال حياتها :
و هذا قول الثـافعية(٪)، و الحنابلة (ْ).
أدلتهه:

1 - عن أبي هريرة ميتاً بغرة عبد أو أمة)()، وحديث المغيرة بن شعبة السابق وغيرها.

وجه الاستدلال: إن الأحاديث أفادت بعمومها وجوب ضمـان الجنين، الذي سقط ميتاً
باللغرة سواء كان سقوظه ميتاً بعد موت أمه أو قبّه .

> انظر: الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، A1/V
> (انظر: ابن قامـة ، المغني ، مرجع سابق، MIV/^
> انظر: العناية شرح الهـاية ، مرجع سابق، ، • • انظر: الباجي، المنتقى شرح الموطأ ، مرجع سابق، A/V.

وأخرجه مسلم ، كتاب القسامة و المحاربين و الايات، باب دية الجنين ووجوب الاية في قتل الخطأ وفيه
العمد على عاقلة الجاني ، حديث ( 1 I I ) .
r - إن هذا الجنين تلف بالجناية عليه، وعلم ذلك بخروجه ، موجب ضمانه كما لو سقط
في حال حياتها(1).
r - إن هذا الجنين لو سقط حياً بالجناية عليه فإنه يضمن (الجاني ، فكذلك يضمن إذا سقط
ميتاً (Y).

ع - إن هذا الجنين المنفصل عن الأم شخص مستقل، فلا يدخل في ضمـان الأم إذا مـاتت
بالجناية عليها ().
و الراجح - والله أعلم- هو القول الثاني لاعتماده أدلة صحيحة وصريحة كحديث أبي هريرة في قصة المر أة من بني لحيان، وغير ها من الأحاديث كحديث المغيرةّ بن شعبة السابق،

بخلاف القول الأول الذي لا يصح استدلاله بالمعقول في مقابلة اللص (\&).
r - الحرمـان من الميراث :

إن الجغين تتثبت له أهلية لوجوب الحقوق، من إرث ووصية ووقف ونسب وغيرها. وبناء على ذلك فإن من الحقوق اللتي يتركها الجنين لورثتّه الميراث إلا في حالة جناية

> الوارث على الجنين ونشريبه في إجهاضه .

وقد اختلف الفقهاء في حرمـان وارث الجنين من مير اثه إن تسبب في إسقاطه على
قولين:

انظر: إدريس، عبدالفتاح محم، الإجهاض من منظور إسلامي، ط1، بدون دار نشر، ص.^. انظر :
ابن قـامة، المغني، MIV/^
انظر: ابن قـامة، المغني، MIV/A
انظر: المرجع السابق ، rIV/^ .

$$
\text { انظر: المـيوف ، التتل بدافع الرحمة ، مرجع سابق ، ص } 17 \text { ا I V-1 . . }
$$

القول الأول: الحرمـن من الميراث كاملاً :
فلا يرث من المـل الذي وجب له كما لا يرث من غرته أو ديته، وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية(') ، والثافعية(')، و الحنابلة('). أدلتهه :





وجه الاستدلال:
إن عمر منع الأب القاتل من أن يرث ابنه المقتّول، واستتل بحديث: " ليس لقاتل ميرث ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك فكان إجماعاً من الصحابة على هنا وهو حرمان القاتل من

ميراث المقتول (0).
r r -القاعدة الفقهية: من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب برماته ()؛ لان الوارث ربما
استتجل موت مورثه ليأخذ ماله، فجاء الثشع بإغلاق هذا الباب لأن إغلاقه هيظضي إلى المحافظة على التُّس البشرية ومن ضمنها الجنين(")
(1) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، YY/V ، و الزيلعي، تين الحقائق، مرجع سابق، . $1 r 9 / 4$


سبق تخريجه ، ص اء ا.

انظر: ابن قدامة ، المغني ،
انظر: السيوطي ، الأثشباه والنظائر، مرجع سابق ، صه
انظر: المعيوف ، القتل بدافع الرحمة ، مرجع سابق ، صبا IV . .

القول الثاني: الحرمان من ميراث الاية أو الغرة فقط :
ولكنه يرث من المال الأي وجب له بطريق الميراث أو الوصية أو غيرها، وهذا قول
المالكية(1)
أدلتهُم :

[(النساءז9]].
وجه الاستدلال: في الآية دليل على أن القاتل يجب أن يسلّم الاية إلى أهل المقتو ل، ولو
كان القاتل أحدهم، فلو كان يرث منها شيئاً لما أمر بتسليم الاية كاملة؛ لأهه يستحق بعض
الاية باعتباره وارثاً ، وذلك يؤدي إلى أن توجب الجناية دفع شيء إلى الجاني.

فلتت الآية على أن الدية لا يرث منها القاتل، ومقتضى هذه الآية أنه لا يحرم القاتل من
سائ أمو ال المقتول (؟).
ويناقش هذا بأن الآية ليس فيها إلا بيان الجهة التي تسلم إليها الاية، ولم تبين الآية
اللستحق للاية من هذه الجهة وغير المستحق، وإنما جاءت السنة بمنع القاتل من الميراث عامة كما جاء في حديث عمر مرفوعأ: ( ليس لقاتل ميراث ) (٪)(\%).

توارث بين أهل فئتين مختلفتين ، و المر أة ترث من دية زوجها وما له ، وهو يرث

انظر: إدريس ، الإجهاض من منظور إسلامي، مرجع سابق ، ص، 10 ،
 انظر: سبق تخريجه ، ص اء ا.


من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عددأ، فإن قتل أحدهما صاحبه عداً لم
يرث من ماله ولا من ديّه، وإن قتّه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديّه) (1)
وجه الاستدلال: فيه نص على أن أحد الزوجين إذا قتل الآخر فإنه يرث من ماله ولا يرث من الاية، وكذلك الأقارب ومنهم الجنين فإنه لا يرث من دينه ويرث من ماله.

ويناقث هذا: بأن هذا الحديث في سنده رجل وضاع ، وهذا الحديث بهذا السند مردود لا
يقوى على معارضة غيره من الأحاديث القوية السابقة، التي تلل على الحرمان من الميراث
مطلقاً.

「 「- با الغرة أو الدية التي وجبت على الجاني الوارث هي بسبب فعله فلا يرث منها، لأنه يستحيل أن يجب على الثخص شيء لنفسه، فيكون مطالباً ومطِالباً في وقت و احد ويناقش هذا بأن هنا دليل عقلي في مقابلة النص الصريح فلا يصح الاحتجاج به(") . والراجح - والله أعلم- القول الأول والقاضي بحرمان القاتل من المير اث كاملاً وذلك لقوة أدلته من اللسنة وإجماع الصحابة، وضعف أدلة القول الثاني 7 - رضل المجني عليه :

إن إذن المريض للطبيب بقتله لا يبيح القتل بحال، وليس الإذن من الأسباب الثرعية لإباحة القتل إذ لا يملك الإسسان شرعأ الحق أن يزهق روحه، والألة في حرمة قتل النفس متو افرة.

باب من قال يرث قاتل الخطأ من المـل ولا يرث من والاته ، YY / اللصلوب، قال أحمد : حديثه موضوع ، وقال : كان يضع الحديث عمداً، قال الحاكم أبو عبدالله : ساقط بلا خلاف بين أئمة النقل ، وقال الحاكم أبو أحمد : كان يضع الحديث صلب على الزندقة



فلو أن طبيباً قام بقتل مريض بناءً على طلبه ، و إذنه بذلك فإنه لا شكك في حرمة ذلك شرعاً على القاتّل والمقتول، ولكن هل يندفع القصاص عن الطبيب لثبهة الإذن والرضا من المريض أم لا ؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقو ال :
القول الأول: سقوط القصاص والايـة :

## و هذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ( ()،و الثافعية في الأظهر (ץ)، والحنابلة(؟).

قال الكاساني : " وعلى هذا يخرج مـا إذا قال الرجل لآخر اقتّني فقتّه إنه لا قصصاص عليه عند أصحابنا الثلاثةة ؛ لأـه تمكنت في هذه العصمة شبهة العدم ؛ لأن الأمر وإن لم يصح حقيقة فصيخته تورث شبهة، و الثبهة في هذا الباب لها حكم الحقيقة، وإذا لم يجب القصاص فهل تجب الاية ؟ فيها روايتان عن أبي حنيفة ، وذكر القدوري أن هذا أصح الروايتين، وهو قـــول أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّ "(\&) أي أنهـا لا تجب . وقال الهيتمي : " ولو قال حر مكلف مختّار رشيد لآخر : اقتلني فقتّه، فهّر لا قهد فيه ، ولا دية للإنن " (*)

وقال المرداوي : " لو قّل لغيره اقتّلني أو أجرحني ففعل فدمه ، وجرحه هدر على (الصحيح من المذهب نص عليه " (")

انظر: الكاساني ، بدائع الصنائع ، مرجع سابق ، YY/V.
انظر: الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، / I/V
(T (

انظر: الهيتمي، تحفة المحتاج ، مرجع سابق، الها
انظر: المرداوي، الإنهاف ، مرجع سابق، 0 8 \& .

1－إن الإنن في الابتداء كالعفو في الانتهاء（＇）．
r ب－إن الأمر والإذن من المجني عليه، وإن لم يصح حقيقة فصيغته تورث شبهة، و الثبهة في باب القصاص والحدود لها حكم الحقيقة يدرأ بها الحد（「）．「 「－بن حقه من الجناية－قصاصأ أو دية－سقط بإذنه بها ، كما لو أمره بالّقاء متاعه

في البحر ففعل فلا ضمان ، وكذا الحكم هنا（）．
القول الثاني ：سقوط القصاص ووجوب الاية ：

## وهذا رواية في مذهب أبي حنيفة（\＆）، وقــول في مذهب مالكك（0）، وهو قول عثد

الثنافية（）، ورو اية عند الحنابلة（＂）．
أدلتهه ：
1－إن وجود الإنن من المجني عليه شبهة منعت القصاص ، لكنها لا تمنع الادية ؛ لأن
عصمة النفس قائمة لم يسقطها الإذن، والثبهة لا تمنع وجوب الملل（＾）．「－－「ن الاية تثبت للورثة ابتداء عقب هلالك المقتول، فلا تسقط بعفو غيرهم سواء كان المقتول أو غيرهم؛ لأن الحق لهم ولا يشاركهم فيه أحد ．

$$
\begin{align*}
& \text { انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، } \\
& \text { انظر: البهوتي، شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق، } \\
& \text { انظر: الكاساني، بائع (الصنائع ، مرجع سابق، } \\
& \text { انظر: الحطاب، مواهب الجليل ، مرجع سابق، }  \tag{0}\\
& \text { انظر: الرملي، نهاية المحتاج ، مرجع سابق، } \tag{7}
\end{align*}
$$

انظر：الكاساني، بائع الصنائع، مرجع سابق،

القول الثالث : ثبوت القصاص مطلقاً :
و هذا قول المـالكية في المشهور والراجح (')، وزفو الحنيفة (「)، وقول ابن حزم (). قال الخرشي: " ولو قال المقتول للقاتل إن قتّلتني أبر أتتك ففعل ، فإن القاتل لا يبرأ بذلك

ويقتل به، لأن الحق بـد الموت انتقل للوارث؛، وكذلك لو قال له اقتلني ابتداء؛ لأنه عفا عن
شيء لم يجب له " (¿).

وقال الكاسـاني: " إذا قال الرجل لآخر : اقتلني، فقتله إنه لا قصاص عليه عند أصحابنا
الثلاثة، وعند زفر يجب (القصاص، ووجه قوله أن الأمر بالقتل لم يقترح في العصمة $\quad$ ؛ لأن عصمة اللفس مما لا تحتمل الإبـاحة بحال، ألا ترى أنه يأثم بـالقول؟ فكان الأمر ملحقاً بالعدام بخلاف الأمر بالقطع؛ لأن عصمة الطرف تحتمــل الإبـاحــة في الجملة فجاز أن يؤثر الأمر فيها " (0). وقال ابن حزم: " لو أمــره فقهــال اقتتني فقتـله مؤتمر اً لأمره فهو - أيضاً- قات ــل وعليه القود" ()

الترجيح : و هذه المسألة شائكة لتعارض الحجج •
والأي يظهر - والله أعلم- أن القصاص يثبت ولوجود شبهة إذن المجني عليه يدرأ
القصاص ، لأن القصاص و الحدود تدرأ بالثثبهات ، لكن الإذن لا يُيح العمل ولا يوفع الإثم ولا (المؤاخذة في الآخرة ، و أيضاً هذه الثببهة لا تسقٌط حق الأولياء في الاية، كمـا أن إيجاب الاية

على الطبيب القاتل، ومن في حكمه فيه نوع ردع لّه على إقدامه على هذه الجريمة. كما أنه لا يمنع من إيجاب الاية عليه من تعزيره من قبل الإمام، وذلك حسماً لباب الاستهتار، والجر أة على حدود الله، والأنفس المعصومة مهمـا كان الافع شريفاً و التنزير مفوض إلى الإمام ابتداءً من الكلحة ووصولًا إلى القتّل (V). واللّه أعلم .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: الخرشي، محمد بن عبدالله : شرح الخرشي علي خليل، دار الفكر، ^/٪. }
\end{aligned}
$$

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



(انظر: يسري ، سرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها ، مرجع سابق ، (V)

المبحث الثاني

## المسئولية عن القتل الرحيم في القوانين الوضعية

، لقد اختلفت القو انين في موضوع (القتل الرحيم اختلافاً كثيراً بين فمنهم من يبيحه
وبالتّالي فإنه لا يترتب على القاتل قتلاَ بدافع الرحمة أي مسئولية جنائية، ومنهم من يجعل القتّل الرحيم جريمةٌ وقتّلاً مقترنًأ بظرفـٍ مخفٍِ :

أولاً: القوانين التي اعتبرت القتل الرحيم وصوره المختّفة جريمـة عمدية مقترن ة بظرف مخفف :

إن للقتل القصد المقترن بظرف مخفف ست صور في القو انين الجزائية العالمية، ومنها: الصورة الر ابعة: الحمل والمسـاعدة على الاتتحار .
و الصورة اللسادسة: القتل بدافع الثفقةة (القتل الرحيم)(!) .

وقد ذكرتُ القوانين التي أخذت بهذا الرأي في مو اضع من هذا البحث () .
ثثانياً: القو انين التي اعتبرت القتل الرحيم سواء بطلب المجني عليه أو أهله أو بدونهمـا أمراً مباحاً إذا كان الدا(فع الثثفقة، والرحمة بـالمريض ممـا يصيبه من الألم .

وبناءً علىى هذا فلا مسئولية جنائية على الطبيب، ومن في حكمه إذا قام بقتل المريض ، ولا يمكن رفع وتحريك الدعوى القضائية ضده .

وقد ذكرتُ القو انين التي تقول بهذا الفول في مو اضع من هذا البحث (؟).

$$
\begin{align*}
& \text { انظر: المشهاني، شرح قانون العقوبات - القسم الخاص ، مرجع سابق ، صهr- • \& . } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : الصفحات ( } \tag{r}
\end{align*}
$$

وسوف أتكلم عن عدد من الأحكام الصادرة من بعض المحاكم الوضعية على سبيل
المثال، وبيان الاضطر اب الحاصل فيها ، والاختلاف بين مـا تقوله القو انين ، وبين الحكم القضائي في كثير من الأحايين. 1 - القْضاء الفرنسي :

لقد رددت محكمة النقض الفونسية الائرة الجنائية عام A ام في أحد أحكامها بأن القانون الجنائي الفرنسي يعتبر دائماً أن الفاعل في جريمة القتل بناء على طلب المجني عليه قاتلاً وسفاحاً (')، لذلك أيدت حكم اً بالإعدام ضد الفاعل في جريمة قتل ومحكمة اللنضض مـا زالت تنكر (القبول والرضا (「)

ويتعاود دائماً تأكيد طابع القتل بد(فع الثفقةة بناء على طلب المجني عليه، لكنها تغيرت أحكامها عملياً مع بقاء التجريم قانونياً، كمـا حدث في قضية (بودان) عام 9 ه 9 ام، وقضية


وقضية (سيكال الجزاؤ) عام \& 9 (ام، فقد قضت محاكم الجنايـات الفرنسية بالبر اعة التي سـاهم فيها الافاع والم حلفين، لأن المحلفين مضطرين إلى التصويت ضد الحقيقة للحصول على مـا أسموه " العدالة الأقّل سو عاً " (ّ) كمـا يزعمون. أمـا إذا كان القتل بدون طلب ، أو رضا المجني عليه، فإن حكم محاكم الجنايات الفرنسية

يكاد يكون مستققراً على أنـه من الصعب معاملة الفاعل على أنه قاتل عادي، إذا مـا أدّعى أنـه تصرف بدافع الثفقة،، أو الرحمة بهـف تخليص المجني عليه من الآلام الثديدة، فإنه لم يفعل سوى أنه استتعجل بعدة سـاعات أو عدة أيام مـا كان سيحصل بالفعل، وهذا يكون وقت اللنزع
() انظر: الالعربي، علي ، شرح القسم العام من قانون العقوبات وجرائم القتل والضرب ، مصر، مطبعة الاعتماد ،صرّ

- و انظر: عتيق ، القتل بدافع الثفقة، مرجع سابق ، صو 11 ( 1 . (T انظر: المرجع السابق ، ص.

الأخير " سكرات الموت" التي هي شاقةّ على المريض ، وربما نكون أكثر إيلاماً ومشقة للمحيطين به .

وقد أخذت المحاكم الفرنسية في أحد أحكامها بحالة الضرورة، عندما قامت الممرضات في عام • ع 9 ام في مستثڤفى " أورساي" بإعطاء حقتة قاتلـة لعدة مرضى لم يكن بالإمكان نقّلهم قبل وصول العدو، حكمت عليهم المحكمة بعقوبة اللمجن مع الإيقاف .

 في الفم، وكاتت براءة هذا الرجل ترجع في جزء كبير منها إلى الباعث على (الجريمة، فقد قال في دفاعه أنه قتل زوجته حلِّ فيهها، وأنه قتلها بناء على اتفاق مسبق بينهما ('). وفي عام \& 9 ا ام قتلت ممثلة خطيبها المريض بالسرطان حتّى تريحه من الآلام القاسية التي يعاني منها، وقد قضت محكمة جنايات الهرلن ببر اعة المتهمة.

وقد أوضح المحامي العام في مذكرة طلباته في هذه القضية أنه إذا كان يتعين إطلاق سر اح المتهمة، فيجب ألا يكون ذلك محاطاً بالتصفيق، وإنما يجب تركها ، و هي تبتعد في صمت وهدوء، وربما في تأنيب الضمير، هذا وقد قضت المتهمة بقية حياتها بعد ذللك في تمريض المرضى بالسرطان () .

وفي عام 97 T ام قتّل عامل أخاه الأي يعاني من مرض خطير، ويتعذب خلال مرضه
من جراء مـا يعانيه من آلام، وقد قضت محكمة جنـايـات كولمـار ببراءة المتهم (ّ). وغالباً مـا تستخدم محاكم الجنايات الفرنسية الظروف المخففة (المـادة س7 §) من قانون

العقوبـات (٪)

انظر: المرجع السابق ، صهז ا .
 العربية ، صغ \& ا

انظر: المرجع السابق ، صهז 1 .
: ب- القْناء الأمريكي

إن الناظر للقو انين الأمريكية يجد إقراراً للقتل الرحيم إذا كان برضا المجني عليه، أو مـا يسمى بوصية الموت، كما هو مفصل في موضع آخر من هذا البحث (')، ولا يكّتب على ذلك أدنى مسئولية سواء جنائية أو مدنيٌ ويشمل هذا كل من شارك باتخاذ القرار بـانتهاء الحياة، كما في قانون ولاية نيويورك عام 9^^ ام، وقانون ولاية أركّساس عام 9AV ام، وقانون ولاية السكا عام 9197 ام، وقانون ولاية كاليفورنيا عام 9V7 ام. أمـا القضاء الأمريكي فقد تباينت أحكامه تبايناً كبيراً واضطربت، وذلك بناءً على التطور القانوني في مسألة (القن الرحيم) كما يلي: - الحكم بالإعدام لمن قام (بالقتّل الرحيم) :

(نـاكسون) عام \& 9 ام، فقد حكم عليه بـالإعدام .

- الحكم بـالنفي: لمن قام (بالقتّل الرحيم) :

كمـا في قضية (فاستالينا) حيث حكم عليها بــ (ף ) سنوات في المنفى في رومـا عام

- pl90r

وكما في قضية (أرملة داجنينو) حيث حكم عليها بــ (ه) سنوات في المنفى في مونـاكو
عام

- الحكم بـالبر اعة : لمن قام بـالقتّل الرحيم :

كما في قضية الطبيب الأمريكي (ساندر) Sander عام . 90 ام و الذي قتل سيدة تدعى (بورتو) Borroto عمرها (9) عامأ، وذللك بحقتها ثلاث مرات بالثهو اء، ففارقت الحياةٌ بعد
$\qquad$



دقائق من حقنها، وكانت اللسيدة مصابة باللسرطان في الكبد، والكليتين وغشاء المعدة، والغدة الارقية والليمفاوية، وقد انخفض وزنها بشكل كبير من سبين كيلو جرام إلى خمسة وعشرين كيلو جرام، ولم تـد قّادرة على ابتلاع الطعام والثراب، فقدت الأدوية المسكنة تأثير ها في تُهئة الآلام، وعندما واجهت النيابة العامة الطبيب بهذه التههة أجاب بأن زوج المريضة رجاه مراراً أن ينهي آلام زوجتّه، كمـا أنـه هو كان يتأ لم بذللك فأقدام على إنهاء حياتها، فحكمت المحكمة ببر اعته بناء على الدافع لهزا (القتل وهو الثفقةّة والرحمة (').

- رفض المحكمة العليا في أمريكا : أي حقوق دستوريـة للمرضى الميئوس من شفائهم: ففي 7 ץ يونيو 97 9 ام رفضت المحكمة العليا أي حقوق دستورية للمرضى الميئوس من شفائهم، خاصة فيما يتمثل في حق الانتحار تحت الإشراف الطبي، وبهذا لا يكون أي مسئولية جنائية على من يقوم بهذا الفعل. وواحد من أهم القرارات المهمة التي أخذتها المحكمة العليا، هو فتح باب النقاش في

$$
\begin{aligned}
& \text { قو انين البلاد حول القتل الرحيم (٪). } \\
& \text { ب - القضاء البالجيكي : }
\end{aligned}
$$

حكم القضاء البلجيكي للبر اعة على قاتّل بدافع الرحمة :
ففي عام 97 ج 9 ام حصلت قضية (ليبيج) Proces Deliege ،وهي من أهم القضايا التي عرضت على القضاء البلجيكي، وموضنوعها أنه رزقت أم بطفل مشوه الخلقة متأثراً بمـا كانت تتعاطاه الأم من أدوية مهـئة للأعصاب أثناء الحمل، وقد رغبت الأم رحمة في طفلها من الآلام المروعة التي ستيّعرض لها في حياته، فقتلته باللسم باتفاق مع طبيب الأسرة ثم قُ دمت الأم والطبيب إلى المحاكمة، واهتم الرأي العام البلجيكي بهذه القضية ، وتابعتّها باهتمام بالغ وسائل

الإعلام في العالم - وقامت المحكمة بـالحكم ببر اءة الأم والطبيب وسط تصفيق الجمهور الحاضر للمحاكمة، واعتمد الحكم على دافع الرحمة و الثشفةّ من قبل الفاعلين (الأم والطبيب). وقالت الأم: لا يمكنتي أن أرى طفلي يتغذب كل يوم إن ذلك يتجاوز مقدرة البشر، إن

ضميري لا يؤنبني على الإطلاق ('). ع - القضاء الّهو لنت :

لقد أجاز القانون الهولنذي عملية القتل الرحيم ، بجميع صوره في القانون الصادر عام r 9 9 ام سواء تم بطلب من المريض، أو بدون طلب، أو بالمساعدة على الاتتحار، واشترط أن يبين ذلك في النقرير المعد من قبل الطبيب المعالج الذي يرسله للطبيب الثرعي، والذي يقوم برفعه إلى النائب العام، وهذا يخلي الطبيب من المسئولية الجنائية، وقد فصلت في ذلك في
مو اضع من هذا البحث (「).

أمـا مـا يخص القضناء الهولندي في عام 9 ٪ ام قام طبيب بسلب حياة مريضة بنـاء على
طلبها، وذلك بإعطائها حقنه (الريازيبان والبيتادين)، وكانت معايير (الطبيب في القتل مطابقة للمعايير التي وضعتها، وحددتها محكمة روتردام عام (9 1 ام، والتي سبق أن قام الطبيب

بموضوع مماثل، ولذلك حكمت المحكمة ببراعة الطبيب من تهمة (القتل، ثم قامت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم، وفي عام \& 9 ام تقدم الطبيب المتّهم بالطعن بقرار محكمة الاستئناف إلى محكمة النقض التي قامت بإلغاء حكم الاستئئناف .

وفي عام 9 ام أحيلت هذه الاعوى إلى محكمة استئنـاف لاهاي التي أصدرت حكماً
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، واعتبر (القتل الرحيم مبرراً نظراً لوقوع المتهم (الطبيب) تحت إكراه مـنوي. من قبل (المريض.

ومنذ عام 1 r 9 ام، ووكلاء النيابة يصنفون كل حالات القتل الرحيم التي تو افق الم عايير
التي وضعتها محكمة لو اردان عام 9 V ام، وروتردام عـام 9 ا 9 ام بعــدم التجريم لهزا
الفعل (').
0 - القضناء البريطاني :
هناك نقاشات مستمرة في بريطانيا بخصوص اعتبار القتل الرحيم شيئاً قانونياً، فالآين يؤيدون عملية القتل الرحيم يحاولون برهنة أن هذه العملية تمنح الثخص الفرصة ليختار وقت وأسلوب الموت حتى يضمن نهايـة هادئـة.

وقد أصبح من الثشائع في بريطانيا توفير العقاقير القاتكة للمرضى، وقد أوضحت


هل تساعدني على الموت يا دكتور ؟ أن (0 \% \%) من ( ) . . . .
ممـرس في بريطانيا قد ساعدو ا مرضاهم على الموت (「).
قال الاكتور فلورفيشر رئيس مجلس إدارة الأخلاقيات الطبية للجمعية البريطانية : "إن مـ
يتمناه المريض يجب أن تكون له الأولوية " (؟).
وقد ذكر " ديفيز" في كثلبهه عن القانون الطبي عام 97 9 ام، بأنـه يرفض روئية أطباء ذوي كفاءة عالية متهمين بالقتل، فإن مبدأ التأثير المزدوج هو مبدأ غير منطقي يتناقض مع القانون الجنائي الإجلجيزي، فإذا قام طبيب مـا بحقن مريض ميئوس من شفائهـ بعقار مسكن للألم، وهو على علم تام أن هلا العقار سوف يسبب موته في دقائق معلودة، فإن الطبيب من وجهة نظر المبادئ العادية للقانون الجنائي قد قصد القتل، وأن القانون الإجلجيزي قد استثنى

$$
\begin{align*}
& \text { انظر: المرجع السابق ، صr }  \tag{r}\\
& \text { المرجع السابق ، صاTا . }
\end{align*}
$$

تقليدياً أي اعتبارات من الدافع عن تحديد المسئولية الجنـائية ، وبالفعل - نـادرأ- مـا يتم اتهام الأفراد بجريمة القتّل الرحيم، وذلك إما بسلبب رفض المحلفين أو بعلم رفع الادعاء للدعوى(') أما على صعيد القضاء : فقد اختلفت الأحكام في قضايا القتّل الرحيم $\quad$ بين البراءة والإدانة:

إن القتل الرحيم في بريطانيا يمكن أن يصل إلى المسئولية عن جريمة قتل ، ويمكن تفادي وقوع المسئولية الجنائية، وأن (القانون يعتمد في هذا المجال على مفهو م " التأثير المزدوج" فهذا المبدأ يحاول التمييز بين النتائج الأساسية والثانوية لفعل أو أثر العلاج، وقد تمت صياغة هذا المبدأ بو اسطة " ديفلين جيه" Devlin j في عام 9 V ( ام في قضية الدكتور جون آدامز" فقد تمت محاكمة هذا الطبيب بسبب قتّه سيدة في الرابعة و الثممانين من عمرها، حيث قّام بحقنها بجر عة قّاتلة من المسكنات حيث كان ميئوس من شفائها فقد صرح القاضي ديفيلين جيه" في حكمه بأنه إذا كان الغرض الأول هو: الاواء والعلاج ، واستعادة الصحة، و هذا لا يمكن تحقيقه، فمـا زال الطبيب لديه الكثير للقيام به، كمـا أنـه مخول بأن يقوم بك ل مـا يلزم لتخفيف الآلام والمعاناة حنى لو كانت الإجراءات التي يتخذها نؤدي إلى تقصير عمر الإسسان بشكل عارض.

وبعد مداولة استمرت (Y § ) دقيقة، أعلن المحلفون حكماً " بأنـه غير مذنب" وهكذا يمكن تفادي المسئولية الجنائية إذا تم إعطاء المريض العلاج المفيد، بالرغم من المعرفة المؤكدة بأن الموت سيأتي كتأثير جانبي، وهذا هو " التأثير المزدوج" (؟). وفي عام 97 9 ام تم إسقاط الاعوى ضد عاملة العناية المركزة " راشيل هيث "؛ لمحاولتها قتّل مريض بـالسرطان في الواحد واللسبعين من عمره .

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : المرجع السابق ، صّr }  \tag{1}\\
& \text { |نظر: المرجع السابق ، صז } \tag{r}
\end{align*}
$$

وفي عام 9 9 9 ام تم تبرئة الممارس العام " ديفيد مور" من جريمة قتّل "جون ليدل" ذلك الرجل المسن الأي كان يعاني من مرض ميئوس من علاجه، وقد قام الادعاء بزعم أن "دكتور مور" قد قام بحقن اللسيد " ليدل" بجرعة قاتكة من عقار الايامورفين Diamorphine، بقصد التسبب في موته، وقد برهن الدفاع بأن هذا العقار قد تم استخدامهه لأسبا ب علاجية بحتة، لتخفيف آلام الليبد " ليدل " وقد اعترف الطبيب باستخدامه لهذا العقار لمئـات من المرضى الميئوس من شفائهم (')، وتمت البراعة اعتماد على مبدأ " التأثثير المزدوج " الذي يتحايل به على القانون .

وفي عام 9 १ 9 ام في قضية (Rtlox) قام دكتور كو كس (COX) بتنفيذ أمنيات مريضتّه المحتضرة ، وقام بحقنها عن عمد (بكالوريد البوتاسيوم القوي) ذلك العقار المسبب للموت، وليس له أي فائدة علاجية، وقد مـاتت المريضة بعد ذلك بفترة قصيرة، ونظر اً لعدم وجود مبدأ " التأثير المزدوج " في هذه القضية ، فقد أدان المحلفون هذا الطبيب بالرغم م ن رفضهم لتّك الإدانة حيث بكى العديد منهم عند إعلان الحكم (٪). وأما في قضية " أنتوني بلآد " Anthony Bland الذي أصيب في كارثة أستاذ ويلز لكرة القدم Uills Doroagh، وكان عمره في السابعة عشر، ونتيجة لذلك عانى من إصابة شديدة في المخ ممـا أدى إلى معانتاته من حالة خاملة Vegetabluie State حيث لا يوجد أي أمل في شفائه، أو تحسنـه مع أنـه لا يعاني من الموت الامـاغي Brain Dead . فرغبت عائلته وقسم الرعاية الصحية المسئول عن معالجته طبياً في إبطال أجهزة الإتعاش، ودعم الحياة الخاص به، ولكن خوفهم من المساءلة (القانونية عن هذه ال جريمة، ذهبوا إلى المحكمة العليا لطلب تصريح بـأنه إذا مـا فعلوا هذا الأمر ، فإنهم لن يتهموا بارتكاب جريمة قتل، أو خطأ مدني Civil Wrong، فتم منحهم هذا التصريح بواسطة المحكمة العليا،
|نظر: المرجع السابق ، ص \& זّا .

كما تم تأييده بو اسطة مجلس اللوردات House of Lords ، وبم ــا أن المجلس سوف يتصرف بصفته المدنية فإن هــأ لن يكون ملزماً للمحاكم الجنائيـة، ولكنهـا ســوف تكون مقنعة جـاً بالنسبة لهم(1)

وبهذا المرور على بعض الأحكام القضائية الوضعية، نجد أن هناكّ اتجاهاً كبيراً إلى إباحة تسهيل أمر القتل الرحيم، وهذا التناقض القضائي والقانوني الواضح والبين ن تيجة طبيعية لهذه القو انين الوضعية التي تجردت من كل مـا هو أخلاقي وقيمي، مع إدعاء|تها العريضة من حرصهم على حقوق الإنسان، ومنها الحق في الحياة، بل تجردت من اللنظرة الإيمـانية الأخروية التي هي الرادع الحقيقي للفرد و المجتمع.
(المساعدة على الانتحار :
إن من الصور التي نص عليها (لقانون الهولنذي في طلب القتل الرحيم أن يكون القتل
قد تم إمـا بطلب، أو بدون طلب، وبالمساعدة على الاتتحار، واشترط أن يبين تقرير الطبيب المعالج للمريض الذي يملؤه ويرسله إلى (الطبيب الثرعي، الذي يرفقه بدوره إلى اللنائب اللعام وأن يوضح الطبيب المعالج إذا كان إنهاء الحياة قد تم بناءً على أحد هذه الصور الثلاث السابقة.

و المساعدة على الاتتحار يقصد به : أن يلجأ المريض الميئوس من شفائه برغبته ورضاه الحر في التخلص من حياته إلى (الطبيب ليساعده على الالتحار، وقد أباح القانون اللهولندي الصادر في r ديسمبر r 9 ¢ 9 ام المساعدة على الالتتحار بشرط عدم وجود أي دافع شخصي أو مصلحة للمساعدة (').

وفي الولايات المتحدة الأمريكية يعاقب على المساعدة على الانتحار ، ويعتبر جريمة إلا في ولاية (ميتثجان) التي تتيح المسـاعدة على الاتتحار، وقد ألفت محكمة استئئناف ميتشجان حكم بالإدانة في عام 9 ^ 9 ام لشخص أعطى سلاحاً إلى صديقه الأي انتحر به و هذه البر اءة مطابقة لقانون الو لاية، أما بالولايلت المتحدة الأمريكية مثل (اللككا، كاليفورنيا) فإنها نعاقب على المساعدة على الانتحار (ヶ) ، وقد أجازت ولاية (أر ميقهن) الأمريكية مؤخراً المساعدة على الالتحار (").

أما قانون (العقوبات الكندي فإته يجرم المساعدة على الاتتحار ، ويعاقب عليه باللسجن مدة أربعة عشر عاماً، ولكن القضاء نـادراً مـا يطبق هذه العقوبـة في حالة المساعدة على الاتتحار، وقل طالبت لجنة تعديل القانون الجنائي الكندي بأن يضـاف إلى نص (المـادة المتعلقة
انظر: قثشقوش: القتل بدافع الثفقة ، مرجع سابق ، ص I IV . .
(انظر: الدواري، محمد محمود : بحث قتل الرحمة في ميزان الأخلاق والقانون، موقع www.islamonlin.net

بالمساعدة على الاتتحار تقرر أنه: " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة إلا بتصريح النائب العام بأمر مكتوب "، ورأت لجنة تعديل القانون أنه لا يقبل إباحة المساعدة على الانتحار، ولكن فقط تفحص كل حالة على حدة عن طريق النيابة العامة، فإذا وجد النائب العام أن المساعدة كاتت بدافع الثفقة، ومسـاعدة المنتحر في تخفيف آلامه،، كمـا يرى هو، فلا ترفع الاعوى الجنائية ضده، وهـذا المنظق يقتـرب من منظق القانون اللهولندي في

إجراءاته (').

وأما في ألمانيل فإنه لا يتداول تعبير القتّل الرحيم ( Euthanasia)، بل يستعمل بدلاً
عنه تُعبير ( Sterbrhilfe)، وهو المساعدة على الانتحار.

وأمـا في بريطانيا فلا يعتبر (القتل الرحيم الفعّال عملاً إجر امياً ، بل يعتبر ممـثلاً للانتحار
الإرادي، وبالمقابل ترفض القو انين ، وتجرم المسلعدة على الانتحار ويعرض المساع د على
الانتحار نفسه للمسألة القانونية.

وفي الانم ارك يجرم القانون المسـاعدة على الاتتحار في حين يجيز القتل الرحيم بصور
المختلفة الأخرى (٪).

وكل القو انين الأجنبية والعربية التي جعلت القتل بدافع الثفقةة سبباً مخففاً في عقوبة
الدجاني، تُعامل المساعد على الانتحار بدافع الثفقة معاملة القاتل بنفس الدافع بل ومن باب
أولى ( ${ }^{(4)}$

فقد نصت القو انين الجزائيةٌ العالمية على ست صور هي من القتّل القصد المقترن
بظرف مخفف منها :




منها الصورة الرابعة : الحمل والمساعدة على الانتحار:

وحالات تقديم المساعدة على الالتحار كالآتي:
| المساعدة عن طريق تققيم الأداة أو المـادة التي ينتحر بها المجني عليه. r Y Y

ץ を ع المساعدة عن طريق الإرشادات حول الطريقة التي ينتحر بها المجني عليه(').


## (الفصل السـادس

الموازنـة بين التشنريع الجنائي الإسـلامي والقو انين الوضعية

ويشتمل عطى مبشثن:

المبحث الأول: موازنة بين التثريي الإسلامي والقانون الوضعي المبحث الثناتي: الموازنة بين بعض أنواع القتل الرحيم في التشريع الجنـائي الإسـلامي والقاتون الجنـائي الوضعي

## (لمبحث الأول

## موازنة بين التشريع الإسلامي و القانون الوضعي

## تميز التشريع الإسلامي على القانون الوضعي:

لم نكن بحاجة إلى مثل هذه الموازنات بين الثريعة الإسلامية- التي هي دين من عند ، الله - وبين القانون الوضعي، الأي هو من صنع البشر تتحكم فيه أهوا ؤهم وشهو اتهم-، لولا (نحطط فئام من الأمة، وتخلفهم عن ركب الثريعة الإسلامية ، وتنكبهم الصراط المستقيم، و أصبحوا يقودون الأمة في سياساتها ونظمها وتنثريعاتما، فاذذا بهم يجر ون الأمة بأسر ها لمتابعة أعداهها، وبالذات ما يخص النظم والقو انين، فإذا بالتشريع الإسلامي الالههي يتبلل

 فَّنْ) (1).

فإذا بأول تغير يطرأ على الأمة في تاريخها بل الوحيد، والذي يسعى لتبديل الشريعة
 جنكيزخان" و اقتبسه من شر ائع شنى من اليهودية و النصر انية والإسلام ويعض أهو اجه("). ثم جاءت الدولة العثمانية التي حملت راية الإسلام، وقامت بتطبيقه حتى ضعفت وكثرت أمر اضها وعللها، وزيّن لها أعداؤها الأين كانوا يدعون الإصلاح والحرص على نهوضها من كبوتها، فـعو ها للأخذ بالقو انين الوضعية الغ بـيةّ والاستفادة منها ، فإذا بأول تقتين فـ في الاولة العثمانية يصدر مستمد أحكامه من مصادر أجنبية، وكان هذا عام • \& 1 ام وهو قانون

$$
\begin{align*}
& \text { أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب مـا ذكر عن نبي إسر ائيل، حديث (٪ } 0 \text { \& } \tag{1}
\end{align*}
$$

(العقوبات العثماني الذي نقل الكثير من القانون الجنائي الفرنسي، ثم تتابعت بعد ذلك صدور القو انين الوضعية في الاولة العثمانية التي أصابها الوهن حتى سميت " بالرجل المريض" . أمـا في مصر : كان أول من أراد إدخال القانون الوضعي فيها " نـابليون بونـابرت" عندما احتل مصر في حملته العسكرية و الثقافية الاستعمارية، والتي يسميها بعض المنهزمين من أبناء الأمة ببداية عصر النهضة عام V9^ ام ، وقد أنثشأ محكمة سمـاها (محكمة القضايا) ثم تتابعت القوانين إلى أن أقصت الثريعة الإسلامية عن الحكم في الايـار المصرية. وأمـا في العراق : فكان أول من فكر بتغيير التشريع الإسلامي إلى القو انين الوضعية
 فكلفت الحكومة العر اقية الاكتور عبدالرزاق اللسنهوري لوضع الأسس اللازمة للقانون المدني العر اقي، و الذي قام بتنفيذ ذلك، ثم تتابعت القو انين بعد ذلك .

أمـا في لبنـان : وكانت الأحكام كلها شرعية تابعة للخلافة العثمانية حتى وضع لبنان
 تتابعت القو انين إلى أن أدت إلى إقصاء الثريعة عن الحكم بشكل كامل.

وأمـا في سوريـا: فكان القانون الوحيد الذي صدر في وقت الاتتداب هو قانون الملكية،
بسبب عدم استطاعة الانتداب الفرنسي لثدة معارضة الثثعب اللسوري المسلم ، وبعد جلاء الالتداب الفرنسي عام 7 ¢ 9 (م، استطاعت الحكومات الوطنية أن تفعل مـا لم يستطيعه الانتداب فقد غيرت الثريعة الإسلاهية بقو انين غربية وضعية.

وأمـا في الأردن : فقد صدر عام 190 ام أول قانون للعقوبـت وأصول المحاكمـات وكان مقتبس من القانون اللسوري، واللبنـاني الذي هو يدوره معتمد على القانون الفرنسي(').

ص\& VV - VV.

وبناء على هذا الو اقع المؤلم في هذا العصر لكثير من الدول العربية والإسلامية، وذلك بتتحيتهم للشريعة الإسلامية، وتبديلها بالقو انين الوضعية، اضطررنا للموازنة بين الشريعة الإسلامية، وبين القانون الوضعي، وليس ذلك - معاذ الله- تسوية بينهما، أو أنهما يتماثلان، أو أننا نقيس الثشريعة بالقانون أو العكس؛ لأن ما بينهما من الفرق كما بين الناس ورب النـاس.

ولكننا أحبينا بيان أهم مميزات التشريع الإسلامي على غيره من القو انين ، لأن بعض اللعقول تلوثت وأصبحت لا تفرق بين الحق والباطل، فأردنا أن نذكر بها وهي:

الميزة الأولى: الكمـلا:
تمتاز الثريعة الإسلامية على القو انين الوضعية بالكمال، أي أ نها استكملت كل ما
تحتّاجه الثشريعة الكاملة من قو اعد ومبادئ ونظريات، وأنها غنية بالمبادئ والنظريات التي تكفل سد حاجات الجماعة في الحاضر القريب ، والمستققل البعيد، وكما قال تعالى : اليَوْمَ
 وكمالها منشثل في أحكام عبداتها ومعاملاتها ، ونظامها الجنائي و الاجتماعي ، والاقتصادي والسياسي، بل وكل أحكامها التي تثرل كافة مناحي الحياة . الميزة الثانية : اللسمو:

تمتاز الثريعة الإسلامية على القو انين الوضعية بـللسمو، أي أن قو اعدها ومبادئها أسمى دائماً من مستوى الجماعة، وفيها من المبادئ والنظريات السامية التي تفوق مستوى الجماعات، و العقول البشرية لذلك جاءت نصوصها أرفع من مستوى العالم كله وفت نزولها، ولا تزال كذلك حتى اليوم ، وجاء فيها من المبادئ والنظريات ما لم يتهميأ للعالم غير الإسلامي لمعرفته والوصول إليه إلا بعد قرون طويلة، وما لم يتهيأ هنا العالم لمعرفته، أو يصل إليه حتى الآن، وعندما ترك بعض المسلمين هذه التعال يِّ السامية ظنوا وهم في غمرة انحطاطهم و انبهار هم من تقدم الغربيين التقني و الصناعي، وأن ذلك راجع لقو انينه م و أنظمتهم فذهبوا ينقلونها، وينسجون على منو الها، ما لم تزدهم إلا ضلالاً على ضلالهم وضعفاً على ضعفهم.

## الميزة الثالثة: الثبات والشمول[صلاحيتها لكل زمان ومكان] :

تـتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الو ضعية بالدوام، أي الثّبات والاستقرار،
فنصوصها لا تقبل التععيل والتبديل فمهما مرت الأعوام وطلت الأزمـان وهي مع ذلك تظل محافظة على صلاحيتها لكل زمـان ومكان، بخلاف القو انين الوضعية فهي عبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لمصالحها الآنية بخلاف الثريعة الإسلامية فهي سابقة لكل جماعة بل هي التي تتظم الجمـاعة وتصنع أحكامها ومبادئها ومنطلقاتها وغاياتها، بل هي التي تصلح كل مكان حلت به، وكل زمـان مرت به.

وظلت الثريعة الإسلامية ثثبتة لا تتغير، و أما القو انين الوضعية تستوجب التغيير كلما
تغير حال الجماعة .

ولقد مر على الثريعة الإسلامية أكثر من ثلاثةّ عشر قرناً، تغيرت خلالها الأوضاع
وتطورت الأفكار، وذهبت جماعات، وجاءت أخرى، وأحدثت الصناعات والمخترعات (لحديثة مـا لم يخطر على قلب بشر، ومع ذلك فالثريعة الإسلامية ثابتة بكل أصولها ، وأحكامها بل وتضع الحلول المناسبة لكل زمـن ومكان('). فإن هذه المميزات الجوهرية للشريعة الإسلامية مـا كان لها أن تصل، إلى مـا وصلت إليه



موازنة التجريم و العقاب بين التشريع الجنائي الإسلامي و القانون الجنائي الوضعي:

> أو لاً: التجريم :

تعريف الجريمة في الشريعة الإسلامية: هي محظور ات شرعبة زجر اللّ غها بحد
أو تعزير)
والمطظور ات هي: إما إتيان فعل منهي غنه، أو ترك فعل مأمور به، وفّا وصفت المطظورات بأنها شُ عية، إشارة إلى أنه يجب في الجريمة أن تحضرها الشريعة. فالجريمة تكون : إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل محر م الترك معاقب

على ترلكه، أو هي فعل أو ترك شيء نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عثيه ('). تعريف الجريمة في القانون الوضعي:

سلوك مخالف لاوامر ونواهي قانون العقوبات، شريطة أن ينص هنا الهانون صرادة
على تجريم ذلك السلوك(7). الجناية في الشريعة الإسلامية:

يعبر الفقهاء كثرأ عن الجريمة بلفط الجناية، ويعرفونها بأنها : اسم لفعل محرم شرعأ
 الجريمة ، فبها الكون كل جريّة جناية.

$$
\begin{align*}
& \text { انظر: الماوردي، الأحكام اللسلطانية، مرجع سـابق ، صr } 9 \text {. } 1 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { انظر: عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق ، صع \& . }  \tag{r}\\
& \text { المرجع السابق ، صع \& . } \\
& \text { انظر: أبو حسـان، محمد، أحكام الجريمـة والعقوبة ، ص909 } 10
\end{align*}
$$

تعريف الجناية في القانون الوضعي :
هي جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة شلائنة (1.
ويختلف الاصطلاح الثرعي من الاضطلاع في القوانين الوضية في مسمى (الجناية ) حيث إن الجناية في الشريعة تصرئي الجريمة أياً كانت درجة الفعل من الجسامة، أما الجناية في (القانون الوضعي فتّغي الجريمة الجسيمة دون غير ها وهي نوع من أنواع الجرائم. التجريم بين الشريعة والقانون الوضعي:

لقد تميزت السياسة الثرعية في التجريم على سياسة التجريم في القو انين الوضعية في

> عدة أمور :

1- في المصدر:
فالشريعة الإسلامية مصدر التجريم فيها هو الأمر الإلهي الشرعي المتصوم سواء كان في الكتاب أو السنة أو الإجماع، ثم يتبعها الأدلة الأخرى، فالمصدر واحد وهو دين معصوم من الخطأ والزلل والادثار، بل محكوم عليه بالحفظ من الله جل وعلا . أما القو انين الوضعية وأن مصدر التّحيم هو آراء البشر وأهو اؤهم، ولّلكك نجد من الخلل والاضطر اب، وعدم الاحترام لها الثيء الكثير ؛ لأن الاعتماد على مبدأ سيادة الثشب؛ وما يراه الأكثرية البرلمانية جريمة كان كذلك، وما تراه الأغلبية البر لمانية غير جريمة كان كذلك ، ونظراً لعدم عصمة المصدر واضطر ابه في القو انين الوضعية، فما كان جريمة باليوم يُهبح غداً غير جريمة بناء على رأي أكثرية برلمانية، أو نظرية فلسفية، ولذلك يترتب على كون أككام الثشريعة من عند الله أمران هامان لا يمكن وجودهما في القو انين الوضعية.
انظر: العتيبي، ستود، الموسوعة الجنائية الإسلاهية ، مرجع سابق ، ص ب . ـ .

- وانظر: جرجيس (ا997 ام )، معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، طا، بيروت، الشركة العالمية للكتاب، ص•

، أولاً: ثبات القو اعد الثشرعية واستمرارها: ولو تغير الحكام أو اختلفت أنظمة الحكم فهي ثابتة وصالحة لكل زمان ومكان منذ نزول الوحي على محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ثانياً: احترام القو اعد الثرعية احتر اماً تاماً : بحيث يستوي في هذا الحاكم والمحكوم، لأن كليهما يتتقا أنها من عذد الله، وأنها واجبة الاحترام، وأن هنا الاعتقاد يحمل الأفراد

على طاعة القو اعد الثرعية واحترامها، وعدم التحايل عليها انقياداً لأمر الله الآي قال :

r - حمـية القيم الأخلاقية:
فقد اهتم التثشريع الإسلامي اهتماماً بالغاً في أحكامه بمر اعاته، وحرصه على حماية القيم والأخلاق حيث يعاقب على كل الأفعال التي تمس الأخلاق، وتحظر التّدي عليها واللسعي لإعلاء شأن الأخلاق و القيم؛ لأهها مصلحة حقيقية للإسان تحفظ كياته وتصون كر امته. والعلة في هذا الاهتمام هو أن هذا التشريع يقوم على الاين، والاين يأمر بمحاسن الأخلاق ويدعو لها (「).

أما القو انين الوضعية فقد استهاتت في موضوع الأخلاق ، و القيم في سياسة التجريم لايها، وهذا راجع لأهها لا تقوم على أساس الاين، وإنما تقوم على أساس الواقع ، ومـا تعارف عليه الناس من عادات وتقاليد وتو افقوا عليها ، ولذلك لم تجرم القواني نالوا الوضعية الزنا بإطلاق ولا شرب المسكر بإطلاق ، وعدت بعض الأفعال التي انتهكت الأخلاق والقيم و الاين من باب الحرية الثخصية، مع انطواء هذه الاتتهاكات على تهايد لمصالح إنسانية كبرى.
انظر: عودة، التشريع الجنائي الإسلاهي، مرجع سابق ، صV § - ^ \& .

و الثريعة الإسلامية، الرياض ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، صY صY .

- و انظر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق ، صף $\ddagger$ ؛ .

ويترتب على هذا الفرق بين الثريعة و القو انين الوضعية، هو زيـادة عدد الأفعال النتي تكّيّن الجرائم الأخلاقية ، فيتسع مداها في البلاد التي تطبق الثريعة الإسلامية، وبالتالي يرتفع مستوى الأخلاق والقيم فيها، أمـا البلاد التي تطبق القو انين الوضعية يلاحظ النقص الثديد لعدد الأقعال التي تكّوّن جرائم أخلاقية بل انعدامها في أغلب الأحيان، ممـا تؤدي إلى انحطاط الأخلاق إلى أدنى دركاتها، وتفثي الإبـاحية والبهيمية بشكل كبير، كما هو ملاحظ ومشـاهد في أكثر البلاد التي تطبق القو انين الوضعية(')
ب - حفظ مصلحة الجمـاعة :

لقد سعت الثريعة الإسلامية في أحكامها للمحافظة على مصالح الأمة ، وصيانة نظامها وضمـان بقايها قوية متضامنة، وكذلك القو انين الوضعية وافقت الثريعة في هذا الهوف، ولكن اختلفت الطريقة في تحقيقه لاختلاف المنهج والأساس، وبالتالي لم تحقق القو انين الوضعية مـا

حققته الثريعة من حفظ لمصالح (لجمـاعة (؟).
ثـانياً: العقاب :
تعريف العقوبة في الثريعة الإسلامية هي: جزاء فعل محظور أو ترك مـأمور (٪).
تعريف العقوبة في القانون الوضعي:

، قيل هي الجزاء الذي يقرره القانون باسم الجماعة ولصالحها ضد من تتبت مسئوليته
واستحقاقه للعقاب عن جريمة من (الجرائم التّي نُصُ عليهاء!)


انظر: عودة ، التشريع الجنائي الإسلاهي، مرجع سابق ، ص7 ؛ .


انظر: المرجع السابق ، صه \& .

العقاب في الشريعة الإسلامية:
لقد امتازت اللسياسة العقابية في الثريعة الإسلامية بأمور كثيرة ، وهي تقوم على
أصلين أساسيين ومبدأين عامين:
المبدأ الأول: العناية والاهتمام بمحاربة الجريمة وإهمل شخصية المجرم، والغرض من هذا المبدأ هو حماية الجماعة من الإجرام.

المبأ الثاني: العناية بشخصية المجرم مع عدم إهمال محاربة الجريمة، والغرض من
هنا الحرص على إصلاح المجرم. ؛

والظاهر أن بين هاين المبأين تضارباً ظاهرأ لان حماية الجماعة من المجرم تقتضي إهمال شأن المجرم، كما أن العناية بشأن المجرم تؤدي إلى إهمال حماية الجماعة ، وقد قامت نظرية العقوبة في الثريعة الإسلامية على هاين المبدأين ا لمتضاربين، ولكن الثريعة جمع بينهما بطريقة تزيل تتاقضهما الظاهر، وتسمح بحماية المجتمع من الإجر ام في كل الأحوال وبالعناية بشخص المجرم في أكثر الأحوال.

ذلك أن الشريعة أخذت بمبأ حماية الجماعة على إطلاقه، و استوجبت توفره في كل
العقوبات المقررة للجر ائم، فكل عقوبة يجب أن تكون بالققر الذي يكفي لتأديب المجرم على جريمته، فإذا لم يكفّ التأديب شر المجرم عن الجماعة ، أو كانت حماية الجماعة تقتضي
استئصال المجرم، وجب استئصال المجرم أو حبسه حتى الموت.

أما مبأ العناية بشخص المجرم فقد أهملته الثريعة بصفة عامة في الجرائم التي تمس كيان المجتمع، والجرائم من هذا النوع قليةة ومحدودة، وما عدا ذلك من الجرائم ينظر في عقوبته إلى شخصية المجرم، وتستوجب الثريعة أن تكون شخصية الجاني وظروفه وأخلاقه وسيرته محل تقاير القاضي عنـــ الحكم بلععقوبة، وقد قسمت الجرائم بناء على هأين (المبدأين:

## القسم الأول: الجر ائم المـاسة بكيان المجتمع: ويدخل تحتها فرعان:

، الأول: جرائم الحدود التامة : وهي سبعة (الزنى، القذف، الشرف،اللسرقة، الحرابة
الردة، البغي) ووضت لها عقوبات مقدرة لا ينقضها القاضي أو يزيد أو ينقص فيها.
الثاني: جرائم القصاص والدية: وهي (القتل العدد، القتل شبه العدد، القتل الخطأ، الجرح اللتعمد، والجرح الخطأ) ووضعت لها عقوبات محددة، وهي : القصاص أو الدية في حالة العمد والاية في حال الخطأ، ومنعت القاضي أن ينقصها أو يستبدلها أو يزيد فيها.

القسم الثثاني: الجر ائم الأخرى: وتشمل كل الجرائم التي لا تذخل في القسم الأول وهي: (جرائم التّغير، وجرائم الحدود غير التامة، وجرائم الحدود التي يدر فيها الحد، وجرائم (القصاص والاية التي يعاقب عليها بعقوبة غير مقدرة فلا قصاص ولا دية فيها). وخطورة هذا القسم ليست في درجة القسم الأول (فلذا تترك الشريعة للقاضي حرية

اختيار العقوبة الملآمة للمجرم، والتي تتناسب ظروفه وشخصيته) (1) مقارنة العقاب بين الثريعة و العقاب الوضعي:

لقد جمعت واحتوت الثريعة الإسلامية كل النظريات الوضعية المقيولة، و التي ظهرت ابتداء من القرن الثامن عشر ميلادي، بل سبقت كل النظريات في هنا المجال، فالعقوبات في الشريعة إنما شرعت لمنفعة الجماعة ولإصلاح الأفراد ، ولحماية المجتمع من الجريمة، وتتكينها من الافاع عن نفسها ضد الإجرام، والعقوبات في الثريعة لا يصح أن تزيد عن حاجة الجماعة، كما لا يصح أن تقل عن هذه الحاجة فهي من هذه الوجهة إجراء تقتضيه العدالة و المصلحة معاً، وهذا ما رآه " جان جاك روسو " و" بكاريا " وبنتلث" و'كانت" مجتمعين. و العقوبة في الثشريعة: نشصد استصلاح الجاني والرحمة به والإحسان كما ذكرنا، وهذا

تتجه إليه " النظرية العلمية" الغربية، فجاءت الشريعة سابقة لهذه الأفكار المختلفة (٪).

$$
\begin{align*}
& \text { انظر: عودة ، التثشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق ، صر } \tag{1}
\end{align*}
$$

أ أهم مميزات الثريعة الإسلامية في العقاب على القو انين الوضعية:

التي تذعن لها اللفوس وتسلم لها العقول ، ويرضى بـها القلب والوجدان ، ذلك لأن مشروعية العقاب تتصل بالمشرع الأعلى وهو الله جل وعلا سبحانه وقد شرع سبحانـ العقوبات المقدرة و المحددة من لانه سبحانه، لأهميتها فكفى الــــاد بهذا التشريع وجعلها كاللسياج الأي يحمي المجتمع وكيانه من الجريمة.

بخلاف النظم الوضعية فإنها تتصف بضعف المشروعية، ولم تفلح النظريـات الفلسفية المختلفة في تسويغ تلك المشروعية وتقويتها، وقبولها من المجتمع إلا بعذر مجاراة الو اقع والاستجابة للضرورة الاجتماعية .
r - الثثفويض للاجتهاد الفقهي:

فيمـا عدا العقوبات المقدرة، وفي حدود منطلقات الثريعة ، ومصادر ها ومقاصدها
وقو اعدها وروحها، وذلك لاستيعاب الحياة في جميع أجيالها منذ البعثة النبوية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهما مع مر اعاة للمتغير ات، والتمسك بـالثو ابت والأصول.

أمـا في الأنظمة الوضعية نجد أن هناك اتجاهات لتلطيف العققوبة مر اعاة للعصر ، أو

> المتغيرات المزعومة، وهذا الاتجاه نجده في الأنظمة الايمقر اطية التي تأثرت بالمدرسة

الاجتماعية، كمـا نجد في المقابل وعلى النقيض، فإن العقوبـات في الأنظمة الايكتاتوريـة تتجهه
لقمع الخصوم و المعارضين ونصفيتهم، فهي في شدة القسوة و الفظاعة (').
انظر: بوسلق ، اتجاهات السياسة الجنائية ، مرجع سابق، ص9 \& Y Y Y Y . . .
r - بلغّيلّ العقوبة(التفويض القضائي):

ومن محاسن الثريعة الإسلامية اعتمادها لسياسة بغريد العقوبة، وذلك حين قررت
تفويض القضاء في اختيار العقويات للجرائم التعزيرية، وذلك بما يلامم شخصية المجرم من الخطورة، وعدمها وظروف الجاني الاجتماعية و النفسية وسو ابقه، و الأكثر مناسبة لردعه و إصلاحه وإعادته عضواً صالحاً في المجتمع مع المحافظة على قطعيات الاين وثو ابته ، وأن هذه الميزة سبقت فيها الثريعة كعادتها كل الأظظمة الوضعية.

أما الأنظمة الوضعية: على الرغم من ارتفاع الأصوات التي تنادي بـبغريد العقوبة واختيار العقوبة بناء على دراسات نفسية، واجتماعية لكل مجرم للوصول إلى عقوبات مناسبة لكل مجرم ، إلا أن معظم اللبياسات العقابية الوضعية لم تصل إلى ما انتهت إليه الثريعة الإسلاهية(1).

## المبحث الثشاني

## الموازنـة بين بعض أنواع القتّل الرحيم في

التشريع الجنائي الإسـلامي والقاتون الجنائي الوضعي

> أولاً: الباعث :

هو الدافع للقتل الرحيم، وهو دافع شريف غايته رحمة المريض، والإشففق عليه من
حكمه في الشثريعة الإسلامية :

يقول عبدالقادر عودة : " وليس للبو اعث التي دفعت الجاني لارتكاب جريمته أثر ما على
مسئوليته، ولا عقوبته في الثريعة، فإذا ارتكب الفعل بقصد الإضرار بالمجني عليه أو الباعث غير شريف، فإن ذلك لا يزيد في مسئوليته أو عقوبته شيئأ، كما أن ارتكاب الفعل لباعث

شريف لا يخفف مسئولية الجاني أو عقوبته شيئا " (1).
بينما أهمل الفقهاء الباعث في الجنايات ولم يعتدوا به، فقد أعملوه في المعاملات: - ذهب الحثّفية() و الثافعية (†) إلى اعتبار الباعث إذا تضمنته صيغة العقد فقط.
-وذهب المالكية(*) والحنابلة(0) ، إلى عدم اشتر اط ذلك، فالباعث على البيع إن كان حر امأ أصبح البيع حرامأ، وما دام الباعث مشروعأ فالبيع وسائر العقود مشروعة.
 . V६/r ، انظر: الثافعي ، الأم ، مرجع سابق (

انظر: ابن قامة، المغني، مرجع سابق ، £/٪ ٪ .
" فإن الباعث المحرم ينظر إليه في هذه المسألة بوضعه سبباً مفسداً للعقد بين (الطبيب
والمريض، وموجباً للمسئولية الجنائية لارتكاب المحم، إذ الطبيب بإقا(مه على التتل بحجة الثفقة، وتخليص المريض من آلامه، أو تخليص الأهل من المعاناة و النفقات يكون قد قتل
معصومأ قتل عمد، ولا عبرة لا(فعه هذا إطلاقاً " (1).

وبهذا يتضح أنه لا أثر للباعث في الجنايات، وعدم اعتباره لا في المسئولية الجنائية ولا
في العقوبة.
حكمه في القو انين الوضعية:
لقد نصت الثشثريعات الجز ائية العالمية على ست صور للقتل القصد المقترن بظرف
مخفف ومنها:
الصورة السادسة: القتل القصد بدافع الرحمة و المسمى "القتل الرحيم" (「).
وهذا يستوجب تخفيف العقوبة في القتل القصد لهاً الافقع ، وبغض القو انين الوضعية
كما في هولندا(ث)، التي أباحت هذا القتل بناء على هنا الباعث ، وهو الثفقة والرحمة ، و الناظر في هذه القو انين سواء التي تخغفس العقوبة أو تبيحها وهذا أثد، يجد تناقضاً كبيراً بين دعاوى القو انين التي تنداي بالحفاظ على حياة الإسان، وبين هذه القو انين التي تبيح حياة الإسان لأبسط أمر وأسهل سبب وأقل ع اظفة، وهذا بخلاف الأحكام الثرعية التي تجدها منسجمة، تماماً مع مقاصدها العليا في حفظ النفس البشرية، فلا تناقض كما نجده بين معاهدات حقوق الإسان، وبين القو انين الوضعية المختلفة و المضطربة بين التتظير والتطبيق.
( () يسرى ، محمد، سرقة الأعضاء بالجر ادة الطبية ، مرجع سابق ، صغ

 (「) راجع صفحة (

إن القتل بالترك والامتناع هو نوع من أنواع القتل الرحيم.
مقارنـة بين حكمـه في الشريعةٌ والقاتون الوضعي:
لقد كانت مسألة (القتل بالامتنتاع محل خلاف كبير بين شراح القانون الوضعي، فكان
بعضهم يرى أنه لا يمكن إحداث الجريمةٌ بـالترك؛ لأن الترك عدم ولا ينشأ عن العدام وجود. ويرى البعض: أن الترك يصلح سبباً للجريمة كالفعل تمامـاً، لأن كليهما يرجع إلى إرادة الإنسان، وقد انتهت الأغلبية أخيراً التسليم بأن الترك والامتناع يصلح سبباً للجريمة ، ولكنهم لم يأخذوا به على الإطلاق، وقيدوه بأن يكون الثخص مكلفاً في الأصل بالعمل ، وأن يكون الامتناع أو الترك لهذا التكهيف ، وتستوي عندهم أن يكون الثكليف بالّقانون أو بالاتفاق . أمـا الثشريعة فهي سـابقة للقو انين الوضعية في تقرير عقوبة القتل بالترك أو الامتناع بأكثر من ألف سنة ، وهو رأي الجمهور بخلاف أبي حنيفة(1) . ثالثّاً: السببيهة :

و القتل بالتسبب هو نوع من أنواع (القتّل الرحيم كالهساعدة على الانتحار والإجهاض، "ونظرية السببية في الثريعة أنها: تشترط لمسئولية الجاني عن القتل أن يكون بين فعله وبين الموت ، رابطة اللسببية وه ي الرياط الذي يربط الفعل الحاصل من الجاني بـالنتيجة التي يسأل عنها ولا يشترط أن يكون فعل الجاني هو الوحيد في إحدا ث الموت، بل يكفي أن يكون فع (الجاني سبباً فعالاً في إحداثه، ويستوي بعد ذلك أن يكون فعل الجاني هو اللي سبب الموت وحده، أم أن الموت نثلأ عن فعل الجاني بالذات.." (٪). - أمـا النظريـة الفرنسبية : حتى اليوم فهم لا يقبلون إلا السبب المباشر أي اللسبب الذي أنتج الفعل المؤدي للقتّل بشرط أن لا يطر أ عليه سبب آخر يؤلد بذاته إلى حدوث اللتيجة المتوقعة، أو يساعد على حدوثّها .

$$
\begin{aligned}
& \text { - و انظر : الصفحة (YV) من هذا البحث . } \\
& \text { () عودة، المرجع السابق ، ص • \& \& . }
\end{aligned}
$$

نقد النظرية الفرنسية : إنها نظرية معية حيث إنهم يقبلون السبب المباشر في القتل (العمد، ولا يرون بلسأ في السبب غير المباشل في التتل الخطأ فهذا تناقض فإما أن يقّبل السبب غير المباشر في العمد و الخطأ أو يترك في كليهما، وذلك تحقيقاً للعدالة (')، وإلا فهثا إن دل فيدل على حجم التناقض في النظرية الفرنسية.

- النظرية الألمانية: أما شراح القانون الألماني فيسلمون بالسبب المباشر ، وغير المباشر، ويرون السبب هو : كل شرط من شروط نتيجة الفعل المزهق للنفس ، و الفعل يعتبر عندهم قتّلاً ولو كان غير كاف وحده لإحداث الوفاة.
- النظرية الإجلجيزية : كذلك تأخذ باللسبب المباشر وغي المتسبب جانئِّ ولو لم يكن الموت نتيجة مبـاشرة لفعله بل ألت إليهـه وساعدت عليه
عو امل أخرى.


## نقل اللظريـة الألمـانية والإجليزية :

هما أوسع مدى من النظرية الفرنسية ويرى بصض شراح القانون أن النظرية الألمانية ، والإججليزية أقرب إلى العدل من النظرية الفرنسية، لأن الأولى تفتّح الباب واسعاً أمام القاضي ليققر مسئولية من تسبب في قتل غيره بطريقة غير مباشرة ، ولا تسمح بافلاته من العقاب ؛ لأله وصل إلى غرضه بطريق غير مباشر وما يعيب على هاتين النظريتين : أنهما تسلمان بتو الي الأسباب غير المباشر ة إلى غير

حد يقف عنده هذا التوالي (ث).
ولا شك أن هنا الاختلاف والاضطر اب و النقص بين هذه النظريات نتيجة حتمية لكل القو انين الوضعية البشرية تبعاً لمصادر ها ومنابعها.

$$
\begin{align*}
& \text { انظر: المرجع السابق ، ص rar - rar } \tag{1}
\end{align*}
$$

## الفصل اللسابع

خلاصة الار اسة و التوصيات

## (لفصل السابع

## خلاصة الار اسة و التوصيـات

الحمد لله وحده الأي بنعته تتم الصالحات، والشكر له على تيسيره الاتتهاء من بحث هذا المسألة النارلة، وهي من المسائل الثشائكة والخطيرة ، وذلك لأهـا تتُلق بحياة الإسلان
و الأي كرمه الله، و وتتلخص الرسالة في :
| تـجلية وتوضيح مفهوم " القتل الرحيم" لأنه مفهوم جديد وحادث، وقد فسر بعدة تعريفات أههها هو : نوع من القتّل يرتكبه شخص، قاّ يكون طبيباً وقّا لا يكون؛ لتخليص مريض لا يرجى شفاؤه، ولم يعد يطيق تحمل آلامه. r r بيان نشأة هذه الفكرة تاريخيًا ابتتاءُ بفلاسفة اليونان مثل أفلاطون وسقراط، مروراً بالوأد في حياة العرب في الجاهلية، ومرورأ بالقس الإجليزي "بيكون " وانتهاءً
بالتطبيقات و القو انين المعاصرة في هولندا وكافة الدول الغغبية.
「 - ـكرت وبينت أنواع وصور القتل الرحيم وهي:

- الأنواع هي: القتل بالفعل الإيجابي، والقتل بالامتتاع السلبي، والقتل بالتنبب. - الصور هي: الموت الاماغي، والإجهاض، والمساعدة على الانتحار. ؛ عبينت الموقق الطبي في " القتل الرحيم" من خلا الأخلاقيات الطبية المنصوص عليها في الأظظمة الطبية، وقد توصلت إلى أن الأنظمة والتُعليمات الطبية مختلفة في ذلك، بين المانعين والمجيزين للقتل الرحيم.
- -إن أسباب القتل الرحيم هي : رغبة المريض التخلص من آلامه، أو رغبة أولياء المريض بتظليصه من آلامه، أو قناعة الأطباء والمستثفيات بهذا النوع من القتل، أو بسبب الجانب الاقتصادي، ووجود قو انين تجيز ذلك.

7 -لقد جاءت النصوص الثريعة محرمة قتل النفس المعصومة بدون وجه حق، وتحريم
المساعدة و الإعانة على ذلك.

V
(القتّل العمد ، القتّل شبه العمد ، القتّل الخطأ.
^ - إن القتل الرحيم في الثشريعة الإسلامية محرم لأنه اعتداء على نفس، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، فرضا المجني عليه أو ذويهه لا يجعل القتل مباحاً، بل يبقى على تحريمه
(القطعي، و إنما اختلفوا في المسئولية الجنائية المترتبة على القتل.

9 - 9 لقد اختّفت الأحكام في صور القتل الرحيم المختّفة:

- أما الحكم في الموت الامماغي، فقد أجازت المجامع الفقهية إزالة أجهزة الإنعاش وذلك بعد التأكد من ذلك من خلا لجنة طبية متخصصة وموثوقة.
- أما الإجهاض، فقد اختلفت الآراء الفقهية في جواز الإجهاض ابتداءً من النطفة إلى نفخ الروح بين المجيزين والمـانعين واتفقوا على جواز الإجهاض في حالة الضرورة

و الخوف على الأم من الضرر .

- أما حكم المساعدة على الانتحار، فهذا حرام تبعاً لأصله وهو الاتتحار المحرم والمنهي عنه شرعاً، بل رتب عليه الوعيد الثديد في الآخرة. معاهدات حقوق الإنسان والقانون الاولي، والقانون الجنائي الاولي من خلال المحكمة الجنائية الدولية، والقو انين الجنـئية الوطنية.

11

- الأول: الركن المـدي : ويكون من الفعل والنتيجة الحرمية، وعلاقة اللمببية بين الفعل و النتيجة .
- الثثاني: ركن محل جريمة القتل: وهو إنسان على قيد الحياة. - الثثالث: الركن المعنوي: وهو فيه اقتل أو القصد الجرمي. r - الأول: القتل (القصد أو المقصود أو العمد. - الثاني: القتل غير القصد أو غير المقصود أو القتل الخطأ.
|T ا : مخفف، ومن ضمنها صورتّان الأولى: الحمل والمساعدة على الآتحار، والثانية القتل الرحيم أو القتّل بدافع الثفقة.
£ ا ـلـقد اختلفت القو انين الوضعية اختلافاً كبيراً في حكم القتل الرحيم سواء برضا المجني عليه أو أولياءه أو بدونهما، بين مجيز القتل بكافة أشكاله وصوره وأحو الهه، وبين المجيز في حالة رضا المجني عليه وأولياءه، وبين المانعين للقتل الرحيم ومجرمين له.

0 10 †ختلفت القو انين الوضعية في اعتمـاد الموت الامـاغي ونصت عليه، وبين عدم النص عليه في قوام نيتها والاكتفاء برأي الأطباء في التحقق من ذلك، واختلاف بين (المدرسة الأمريكية القائلة: بوجوب موت كامل أجزاء الاماغ، وبين المدرسة البريطانية و التي تكتفي بموت جذع الامماغ.

17 †التسـاهل (الكبير في القوانين الوضعية في حكم الإجهاض وإجازته لأي سبب من
الأسباب سواء كان اقتصادياً أو نفسياً أو اجتمـا عياً، وهذا تناقض كبير بين دعاوى
احترام حق الإنسان في الحياة وبين هذه القو انين التي لا تقيم لهذا (الجنين ) ألنى

IV بدافع الثفقة و الرحمة.

1 1 ـإن القتل الرحيم هو صورة من صور القتّل العمد، ويترتب عليه الإثم الأخروي، و القصاص، أو الدية عند درء القصاص لأي سبب من الأسباب الثرعية، المنع من الميراث إذا كان هذا القتل وقع من قبل قريب ووارث المجني عليه أو برضـاه، ثم بيان خلاف العلمـاء في ذلك، والقول الراجح بوجوب القصاص أو الاية عند در هه لأي سبب من الأسباب الثرعية، والمنع من الميراث للغريب القاتل والإذن، ووجوب الكفارة عن القاتل و المسـاعدة لـه.

19 (لجنائية للقتل الرحيم، فإن القو انين المانعة للقتّل الرحيم، نجد أنها قضائياً تح كم على الجاني بالبر اءة وذلك بالنظر إلى الافقع لهذا القتّل ، أما القوانين التي تجيز القتل

الرحيم كهولندا وغير ها، فإن أحكامها منسجمة مـع قو انينها.
r r.
 الوضعية، و هذا يظهر من خلال ثباتها من خلل كافة أحكامها ونظمها منذ بعثه المصطفى لكل زمـان ومكان.
rr r r والعقاب، فقد أهتم التثريع الجنائي بمكافحة الجريمة لم تهمل إصلاح الجاني، بخلاف القوانين الوضعية والفلسفات الغربية التي لم تستطع الجمع بين مبدأ مكافحة الجريمة ومبدأ إصلاح المجرم، ومـا زال الأمر عندهم طور النقاش والجدال، فهه لم يصلوا إلى مـا انتهت إليه الثرهيعة المعصومة المحفوظة.

1 هجب على علماء الأمة ومفكريها دعوة الحكام وولاة الأمر في البلاد الإسلامية لتطبيق الثريعة الإسلامية في كافةّ مناحي الحياة، لأنها هي العلاج الناج ع لكل أمراضنا، و الحل الأوحد لكل مشاكلنا.
r r rer عجب العلماء والجامعات ومراكز الأبحاث إبراز خصائص الثريعة الإسلامية وتفوقها على القو انين الوضعية، وأن كل ميزة في (القوانين إنمـا هي مأخوذة من الثريـعة الإسلامية.
r چجب الاهتمام بفقه النو ازل سواء كانت طبية، أو اقتصادية ، أو سياسية، أو غيرها، ووضع المنهجية اللازمة لكيفية استتباط الأحكام الثرعية لها من أصولها وتخريجها عليها.
 فيه ضمانً لبلوغ الصواب وإدراك الحق بإذن الله. ه -توجيه الباحثين والدارسين الأكاديميين في مرحلتي الماجستير والاكتور اه لار اسة المسائل النازلة وتأصيلها شرعياً.

وآخر دعو انا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة و اللسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين.

قائمـة المصادر و المر اجع

## قائمة المصادر والمراجع

أولاً : المصادر:

القرآن الكريم .
السنة النبوية
ثانياً: المراجع
 القصاص المترتبة عليها، طا، مكة المكرمة ، دار طيبة الخضر اء.
 . دار الكتب المصرية

إدريس، عبد(لفتاح محمد، الإجهاض من منظور إسلامي، ط1، بدون دار نشر.
أدلبي ، بشير محمد (1 \& أهـ): المطلع على أبواب المقتع ، المكتب الإسلامي .


الألباتي، محمد بن نـاصر الاين (0 ¢ \& اهــ) إرواء الڭليل في تخريج أحاديث منـار السبيل، بيروت ، دمشث ، المكتب الإسلامي

الآمدي، علي بن محم (؟ • \& اهـ): الإحكام في أصول الأحكام ، تحقيق : الجميلي ، طا ، بيروت دار الكتاب العربي.

البابرتي، محمد بن محمد: العناية شرح الهـاية،، دار الفكر. الباجي، سليمان حلف :المنتقى شرح الموطأ، طّ، دار الكتاب الإسلامي.
 جدة، دار المنارة .

البار، محمد علي (7 • ع اهــ): موت القلب أو موت الامـاغ، طا، جدة، الدار السعودية للنشر و التوزيع.
 السلام للنشر و التوزيع ، بإشر اف الثيخ صالح آل الثيخ.

بكة، سوسن تمرخان (ף • • זم): الجرائم ضد الإنسانية، طا، منشورات الحلبي الحقوقية. بكر، عبدالمهيمن (qVV) ام) :شرح قانـــون العقهبـــات ، القسم الخـــاص، طبعة عام.
 و الثريعة الإسلامية، الرياض، أكاديمية نـايف العربية للعلوم الأمنية .
 الإسلامية، طا ، عمـن، دار البيارق.
 الشيخ صالح آل الشيخ.

ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم بن عبداللسلام (7) 1 ٪ اهــ- 9 9 ام): مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، المملكة الععربية اللسعودية، وزارة الثئون الإسلامية والأوقاف و الدعوة والإرشاد .

الثعالبي ، أبو منصور(٪ ا؟ اهــ) : فقه اللغة وسر العربية ، تحقيق د. فاز محمد ، طا ، دار الكتاب العربي.

جرجيس، معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، طا، بيروت، الثركة (لعالمية للكتاب. الجصاص، أبو بكر الرازي (६ اء اهــ): أحكام القرآن طّ، بيروت، دار الفكر.
 (العربية.

ابن الجوزي، عبدالرحمن (؟ اءاهــ) : أحكام النساء، تحقيق علي المحمدي، قطر ، وزارة الثئون الإسلامية.

الحجاوي، عبدالله بن محمد: الإقناع، بيروت ، دار المعرفة للطباعة و النشر. حربه ، سليم (^ • \& ا هـر/ 9 ام): القتّل العمد وأوصافه المختلفة، بغذاد . ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد ( 0 \& \& هــ): المحلى بالآثار، تحقيق عبدالغفار البنداري ، بيروت، دار (الكتب العلمية.

حني ، محمود نجيب (91人 ام): شرح قانون العقوبـات ، القسم الخاص ، ط7، بيروت، دار النهضة العربية.

حسني، محمود نجبب(9 9 ام): قّانون العقوبات- القسم الخاص.
 دار (الفكر.
 ابن حنبل، أحمد (الإمام) (ا الرسالة، طا ، بيروت، مؤسسة الرسالة.

حومد، عبدالوهاب(V • \& ا هــ )، در اسات معمقة في (الفقه الجنائي الإسلامي ، ط r، دمشق ، المطبعة الجديدة.
(الخاني، رياض: شرعية تشريح جثّة الإنسان للتعليم الطبي، دراسات قانونية ، كلية (القانون، جمهوريـة ليبيا ، جامعة قاريونس.

أبو خطوة، أحمد شوقي (090 9 (م): القانون الجنائي والطب الحديث، دراسة مقارنـة لمشروعية نقل الأعضاء البشريـة، بيروت، دار النهضة.

الخولي، محمد عبدالوهاب (99V ام): المسئولية الجنائية للأطباء من استخدام الأساليب المستخدمة في الطب و الجر احة، دراسة مقارنة ، طا .

الإمام أبو داود (ا (اء اهـ): سنن أبي داود، طץ ، الرياض، دار السلام للنشر والتو زيع ، بإشر اف الثيخ صالح آل الثيخ.

الارير، أليو بركات أحمد : الثرح الكبير، بيروت ، دار (الفكر ، تحقيق : محمد عليش. الاسوقي، محمد أحمد: حاشية الاسوقي، دار إحياء الكتب العربية. الاقر، ندى محمد: موت الدماغ بين الطب والإسلام، طا، دمشق، دار الفكر

 شعيب الأرناؤوط ، ط، ا ، بيروت ، مؤسسة الرسالة.

الر اغب الأصفهاني(9 9 9 (م): معجم مفردات ألفاظ القران ،طا، دار الكتب العلمية. ربيع، حسن (0 9 9 ام): الإجهاض في نظر المشرع الجنائي ، دار النهضة العربية.
 شعيب الأرنـاؤوط ، وإبراهيم باجس ، طV، بيروت ، مؤسسة الرسالة.
 الإسلامي.

رحيم، إبر اهيم قاسم(Y \& \& اهـ )، أحكام الإجهاض، طا ، بريطنيا ، دار الحكمة. الرصاع، محمد الأنصاري ( 9 9 م): شرح حدود ابن عرفه، تحقيق : محمد أبو الأجفان و الطاهر المعموري، طا، بيروت، دار (الغرب الإسلامي.
 الزحيلي، وهبة: الفقه ، أحكام النوازل، طץ ، دمثق، دار الفكر ، ج7.

أبو زيد، بكر بن عبدالله (من علمـاء الحنابلة)( الزيلعي، عثمان بن علي: تبيين الحقائق ، طّ، بيروت ، دار الكتاب الإسلامي. (اللسراح ، عبود(9 9 (م).: قانون العققوبات ، القسم العام ، دمشق ، مطبعة الإسكان - العسكري
اللسرخسي، مـحد أحمد(9 ا \& ا هــ): المبسوط ، دار المعرفة .

سرور ، فتحي(19 9 ام )، الوسيط في قانون العقوبات - القسم الخاص، القاهرة .
اللسيوطي ، جلال الدين عبدالرحمن (9 9 ¹ هــ): الأشثباه والنظائر في قو اعد فروع الثافعية ،
ط1، بيروت، دار الكتب العلمية.
الثشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى : المو افقات ، بيروت، دار الكتب العلمية ، مكة المككرمة ، مكتبة دار الباز .

الثثافعي، محمد بن إدريس(1 \& اهــ) : الأم ، ط٪، بيروت، دار المعرفة.
الثربيني، محمد بن أحمد(0 1 § ا هـ- 90 9 ام): مغني المحتاج، دار الكتب اللعلمية، طا .
 المجلس الوطني للثقافة و الفنون والآداب.

الشنقيطي ، محمد (६ץ £ ا هــ): أحكام الجراحة (لطبية، طّ، الإمـارات ، مكتبة الصحافة. ابن أبي شيبة ، عبدالله محمد (६ اء اهــ ): المصنف ، دار الفكر -. الصنعاني، عبدالرزاق بن همام (r • \& (هـ): المصنف ، طץ، بيروت ، المكتب الإسلامي تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي.

الصيفي، عبدالفتاح : النظرية العامة لقانون العقوبات ، دار الههى للمطبوعات. (الصيفي، عبدالفتاح( • . .
(الطبري، محمد بن جرير (Y Y \& اهــ): تفسبر الطبري، القاهرة ، دار هجر ، تحقيق : د. عبدالله
التركي بـالّتعاون مع مركز البحوث بدار هجر •
(لطريقيّ، عبدالله بن محمد(ף \& ا هــ): رفع الأجهزة (الطبية عن المريض) طا .


الطر ثيّي، عبدالله(

الطعيمات، هاني سليمـان (F • . .
للنشر والتوزيع.

الار اسـات والبحوث، الريـاض، جامعة نـايف العربية للعلوم الأمنية.

ابن عابدين، محمد أمين (६ \& ₹ (هـ): حاشثية رد المحتّار على الار (المختّار، طّ مصر ، البابي


ابن عاشور، محمد بن الطاهر (9V (م): مقاصد الثريعة الإسدلامية ، طا ط طبع مصنع للشركة
الثتونسبية.

ابن عبد البر، يوسف بن عبدالله : الثمهيد، وزارة عموم الأوقاف والثشئون الإسدلامية، المـغرب،
تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري.

عبد الستنار، فوزيةٌ 9 (م) : النظرية (العامةٌ للخطأ غير العمدي، القاهرة . عبد(لفتاح ، مصطفى (ף 9 9 (م): جريمةٌ إجهاض الحو امل ، طا، بيروت ، دار أولى النهى للطباعة و النشر

عبيد ، حسنين (9V و ام) : النظرية العامـة للظروف المخففة ، در اسةة مقارنـة ، دار النهضة العربية .

مكتبة الرشد.

عتيق ، السيد (ع • • זم): القتّل بدافع الثفقةة، القاهرة ، دار النهضة العربية. عدلّي، أميرة(V • V F): الحمـية الجنـائية "لجنين، دار الفكر الجامعي. (لعربي، علي ، شرح القسم العام من قانون العقوبات وجر ائ م القتل والضرب ، مطبعة

الاعتمـاد، مصر

العسقلاني، أحمد بن علي بن حج : فتّع الباري ، الطبعة السلفية. علمـاء الهند، الفتّاوى الّهندية، جمـاعة علمـاء الّهند برئـاسة الثيخخ نظام الاين البلخي، دار
(الفكر

الثو اف.
 ذهب، تحقيق: عبدالقادر الأرنـاؤوط ومحمود الأرنـاؤوط،، طا ،دمشثى، دار ابن كثير.
 طّ ا، بيروت، مؤسسة الرسـالة.

عوض، محيي الاين(9VV - 9 9 7 9 (م) : القّانون الجنائي جرائمـه الخاصة، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي.
(الغامدي، محمد سعد(W ا \& اهــ): عقوبـة الإعدام في الفقه الإسدلامي، الريـاض ، دار السـلام. اللغز الي، أبو حامد محمد بن محمد، الملقب بحجة الإسـلام : المسنصفى في علم أصول (لفقه مصر، شركة الطباعة (لفني بمصر، مكتبة الجندي ، تحقيق د. محمد الأشثقر.
 وبزار أباظة، دمشث، دار الفكر

ابن فارس ، أحمد بن فارس بن زكريا : معجم مقاييس اللّغة ، تحقيق : عبدالسلام هارون ، - بيروت ، دار الجيل
 المذهب، تحقيق: مأمون محي الاين الحنان، طا، بيروت، دار (الكتب العلمية. قاعود ، علاء (1 + •rم): حقوق الإسـان في مجال إقامة العدالة ، المركز العربي لاستقلال القضاءء و المحامـاة.
 دار الأدلس الخضراء.

ابن قدامة، موفق الاين عبدالله (IV I I اهــ): المخني ، طّ، الرياض ، دار علام الكتب ، تحقيق: التركي والحلو .

ابن قدامة، موفق الاين عبدالله (६ (؟ اهــ): العمدة في فقه الإمام أحمد، مطبوع م ع العدة ، طّ، بيروت، دار المعرفة.
(القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري ( اللسحاري، الرياض، عالم الكتب.

قشقوش، هدى حامد(7 9 9 ام): القتّل بدافع (الثفقة، طץ، القاهرة، دار النهضة.
 إبر اهيم صالح، طا، بيروت، دار المأمون.

قليوبي وعميرة: حاشية على شرح المحلى على منهاج الطالبين، دار إحياء الكتب العربية. ابن القيم ، شمس الاين محمد بن أبي بكر: بدائع الفوائد ، بيروت ، دار الكتاب العربي.

ابن القيم، شمس الاين محمد بن أبي بكر : أعلام الموقعين، بيروت ، دار الجيل. الكاساني، بائع الصنائع(7 • \& اهـ ) ، طّ ، دار الكتب العلمية.

 |النفائس.
 بإشر اف الثيخ صلالح آل الثيخ.

الإمام مالك: الموطأ، تحقيق محد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية. الإمام مالكّ، المدونة الكبرى، دار صادر، طبعة جديدة بالأوفست.

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد: الأحكام السلطانية، دار الكتب العلمية.
مجموعة أساتذّ الطب الشرعي في كلية الطب (9991م )، الطب الثرعي و اللسموميات، منظمة الصحة العالمية.

محسن ، عبدالعزيز محمد: الحماية (لجنائية للجنين في الثشريعة الإسلامية و القانون الوضعي، القاهرة، دار البشير.

مي، محمد، محمد عبدالجواد : بحوث في الثريعة الإسلامية و القانون في الطب الإسلا الإسكندرية، منشأة المعارف.

مخلوف، محمد محمد: شجرة النور الزكية، دار الفكر.
المرداوي، علاء الاين علي بن سليمان (7 • \& اهــ): الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ، طץ ، بيروت، دار إحياء التراث العربية.

المرصفاوي، حسن صادق( 9 I م): قو اعد المسئولية الجنائية في التثريعات العربية القاهرة، مكتبة الاراسات الإسلامية التابع جامعة الدول العربية.

المركز السعودي لزر اعة الأعضاء(६ اء اهــ): دليل إجراءات زراعة الأعضاء.

الإمام مسلم(1 £ £ اهـ): صحيح مسلم، طץ، الرياض ، دار السلام للنشر والثوزيع ، بإشر اف
الثيخ صالح آل الثيخ.
المشهداني، محمد أحمد ( + .
العلمية الاولية للنشر والتوزيع.
المعيوف، عب(المحسِ ، القتّل بد(فع الرحمة، رسالة مـاجستير لم تطبع، جامعة الإمام محمد بن
سعود الإسلامية.

ابن المنذر، محمد بن إبر اهيم: الإجماع، تحقيق فؤاد عبدالمنعم، طا، الرياض، دار المسلم.
-ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب، بيروت، دار صادر

نجم، محمد صبحي(1 9 9 (م): شرح قانون العقوبات الأردني ، القسم العام ، بدون بيانات
نشر
(ابن نجيم، زين الاين إبر اهيم( • . ع ا هـ): الأشباه و النظائر، ط\&، بيروت ، دار الكتب العلمية.
النووي، أبو زكريا محيي الاين يحيى بن رف : المجموع شرح المهذب، بيروت، دار الفكر.
النووي، أبو زكريا محي الاين يحي بن شرف (0 ه ع اهــ ): روضة الطالبين وعمدة
المقتين،إشر اف: زهير الثشاويش، ط٪، بيروت ،المكتب الإسلامي .
: النووي، أبو زكريا محي الاين يحيى بن شرف(ع \& \& اهــ )، شرح صحيح مسلم تحقيق حسر قطب، طا، الرياض، عالم الكتب.

اليوبي، محمد بن سعد : مقاصد الثشريعة الإسلامية وعلاقتّها بالأدلة الثرعية، طا، الرياض ، دار الهجرة للنشر والتوزيع.

أحد، بلحاج العربي: الأحكام الشرعية والطية للمتوفي في الفقه الإسلاهي، مجلة البحوث الفقية المعاصرة، السنة ال، العدد ז٪.

توصيات مؤتمر الطب الإسلامي بالكويت بغوان : الحياة الإساتية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلاهي في رييع الاؤل ه . \& اهــ، بـولة الكويت ، مجلة مجمع الفقه الإسلاهمي.
 الحريري، محمد فتّي: اعتتاءات على الحياة بين المتحضرين والمحتضرين، مجلة الفيص ل، العدد 19 r

حقيقة الموت والحياة في القر آن والأكام الشز عية ، د / توفيق الواعي ( بحث مجة الفقه
الإسلاهي ) ع־ جّ .

سلام، رؤوف محمود : التُريف العلمي للموت (من البحوث المقامة للمنظمة الإسلامية الطبية،


الشهري، سهيل: موت الالماغ المازق والحل (من البحوث المقامة للمنظمة الإسلاهية للعلوم (الطبية، VI VI اهـ، ندوة التقرير الطبي الاؤ، غير منثور).

العربي، أحمد، الأحكام الشرعية والطية للمتوفي، مجلة الهحوث الفقهية المعاصرة، العدد ז٪.

 www.e-cfr.org/index.shtml قرار مجلس الإفتاء الأوروبي

لطفي، صفوت حسن(V) \& ا هـه): تعريف الموت في الاين الإسلامي، من البحوث المقدمة
للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، (ندوة التعريف الطبي بالموت، غير منشور) . متى تنتهي الحياة ، الثيخ محمد المختّار السلامي ، بحث في مجلة الفقه الإسلامي (Y/ مجلة مجمع الفقة الإسلامي، بحث الموت والحياة بين الأطباء والفقهاء .

نهاية الحياة الإسانية ، الأستاذ عبالقادر العماري بالمجلة الثرعية بقطر ، بحث في مجلة الفقة الإسلامي ، عّ جّ.

نهاية الحياة الإسانية في نظر الإسلام ، الثيخ بدر اللمتولي عبدالبسا ( مجلة الفقه الإسلامي -عז جr.
(الهواري، محمد محمود : بحث قتل الرحمة في ميز ان الأخلاق و القانون، موقع www.islamonline.net

ياسين، محمد نيي: بحث نهاية الحياة الإسانية في ضوء اجتهادات العلماء المسلمين والمعضات الطبية، مجةة مجمع الفقة الإسلامي التابع لمنظمة المؤنمر الإسلامي - (rov/r/r)


[^0]:    (1) انظر: قرار المجمع الفقهي، رابطة العالم الإسلاهي، الاورة العاشرة، مكة (६ ז/

[^1]:    (1) (انظر: الخولي، محمد عبدالوهاب (99 9 (م): المسئولية الجنائية للأطباء من استخدام الأساليب المستخدمة في الطب والجراحة، دراسة مقارنة ، طا، ص7 7 ٪ .

    - و انظر: د . طه، محمود أحمد : المسئولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، مرجع سابق ، ص7 1 .

