**التمهيد:** يشتمل علىترجمة الإمام نافع رحمه الله مولى ابن عمر رضي الله عنهما ومنهجه في آرائه الفقهية .

**وفيه فصلان :**

الفصل الأول: في ترجمة الإمام نافع مولى ابن عمر.

الفصل الثاني: منهج الإمام نافع في آرائه الفقهية .

**الفصل الأول**:

في ترجمة الإمام نافع مولى ابن عمر .

**وفيه خمسة مباحث:**

**المبحث الأول :** اسمه ونسبه, ومولده, ووفاته.

**المبحث الثاني :** نشأته و طلبه للعلم.

**المبحث الثالث :** مكانته وثناء العلماء عليه.

**المبحث الرابع :** شيوخه.

**المبحث الخامس :** تلاميذه

**المبحث الأول: اسمه ونسبه, ومولده, ووفاته**([[1]](#footnote-2))**:**

**اسمه:** نافع بن هرمز([[2]](#footnote-3)) , وقيل نافع بن كاوس([[3]](#footnote-4)), وقيل: نافع بن كادش([[4]](#footnote-5)), مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

**نسبته([[5]](#footnote-6)):** قيل: إن أصله رحمه الله كان من المغرب([[6]](#footnote-7))، وقيل:

من نيسابور([[7]](#footnote-8))، وكانت تسمى أبرشهر([[8]](#footnote-9))، وقيل: كان من سبي كابل([[9]](#footnote-10))، وقيل: ديلمي([[10]](#footnote-11)), من جبال براربندة من جبال الطالقان([[11]](#footnote-12))، قال الإمام الذهبي:"الأرجح أنه فارسي([[12]](#footnote-13))

", أحد الأئمة الكبار بالمدينة، بربري الأصل([[13]](#footnote-14)) ([[14]](#footnote-15)) أصابه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض غزواته ([[15]](#footnote-16)), والذي يظهر لي أنه رحمه الله كان من خراسان الفارسي الأصل من مدينة نيسابور أو الديلم تقع هذان المدن في شمال إيران حالياً.

**كنيته:** كل المصادر التي ترجمت لنافع مولى ابن عمر اتفقت على تكنيته بـ " أبي عبد الله([[16]](#footnote-17)).

وسبب تكنيته أن أحد أبنائه كان اسمه "عبد الله ", وكان لنافع ثلاثة أبناء عبد الله , وعمر, وأبو بكر كلهم روى عنه([[17]](#footnote-18)).

**لقبه:** لُقّب نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما بعدّة ألقاب, وهي: الإمام([[18]](#footnote-19)) , المفتي , عالم المدينة([[19]](#footnote-20)), الفقيه([[20]](#footnote-21)), فقيه المدينة([[21]](#footnote-22)).

**مولده ووفاته:**

**مولده:**

لم أجد ذكراً من المؤرخين والمترجمين لسنة ولادته , ولم تعطنا أي تفصيل عن مولده ومكان ولادته ولا عن نشأته ومراحل طلبه -رحمه الله- للعلم, ومن هنا لا نجد أي خبر يتعلق بوالده وأسرته, ولكن بالنظر إلى تاريخ وفاة أقدم مشايخه نعلم أنه كان حياًّ في سنة(57هـ) وهي سنة التي توفي فيها شيخه أبو هريرة , فيكون نافع رحمه الله عاش بعد وفاته (60) سنة, وكان من كبار التابعين.

**وفاته :**

نقل عن الجمهور: حماد بن زيد, و محمد بن سعد, ويحيى بن معين, وعلي بن المديني, وإسماعيل بن عمرو بن كثير وغيرهم, أنه توفي بالمدينة سنة (117هــــــ), و نقل: سفيان بن عيينة, وأحمد بن حنبل أنه توفي سنة (119هـــــ), وقيل: سنة (120هــــ) وهو منقول عن أبي عمر الضرير, والهيثم بن عدي([[22]](#footnote-23)), وقال الذهبي وهذا شاذ, وقال فالصحيح أنه توفي في سنة (117هـــــ) في خلافة هشام بن عبد الملك([[23]](#footnote-24)).

**المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم.**

على الرغم من كثرة العلماء الذين ترجموا له وعرّفوا به لم يذكروا شيئاً عن نشأته وحياته الأولى أو مولده ولكن الذي يظهر لي من خلال تتّبعي لآرائه الّدقيقة في الفقه وترجيحاته السّديدة التي وقفت عليها تدلّ على أنه بدأ في تحصيله العلمي في أول حياته بجدّ واجتهاد ومثابرة حتى فاق كثيراً من أقرانه وتميّز من بينهم. لازم مولاه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالمدينة , وتوفي بها, وأخذ عن ابن عمر رضي الله عنهما كثيراً, قال رحمه الله: سافرت مع ابن عمر رضي الله عنهما بضعاً وثلاثين حجة وعمرة([[24]](#footnote-25)).

وكذلك لم تتطرق كتب التراجم الّتي وقفت عليها على أسرته التي نشأ بين أغصانها وترعرع تحت ناظريها.

**المبحث الثالث: مكانته وثناء العلماء عليه:**

وقد أثنى عليه العلماء ثناء عظيماً.

**روي عن أبي بكر بن حفص بن سعد بن أبي وقاص** : أنه سأل سالم بن عبد الله من أين كان ابن عمر رضي الله عنهما يشعر البدن قال من الشقّ الأيمن قال ثم سألت نافعاً قال من الشقّ الأيسر فقلت لنافع إن سالماً أخبرني أنه كان يشعر من الشقّ الأيمن فقال وهل سالم إنما رأى ابن عمر رضي الله عنهما يوماً وأتي ببدنتين صعبتين فلم يستطع أن يقوم بينهما فأشعر هذه من الشقّ الأيمن وهذه من الشقّ الأيسر قال فرجعت إلى سالم فأخبرته فقال صدق نافع رحمه الله هو كما قال قال وقال سلوه فإنه أعلمنا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما([[25]](#footnote-26)).

**نُقِلَ عن عطاء بن السائب الكوفي أنه قال:** دخلت على هشام بن عبد الملك بالرصافة، فقال: يا عطاء، هل لك علم بعلماء الأمصار؟ قلت: بلى، يا أمير المؤمنين, فقال: من فقيه أهل المدينة؟ قلت: نافع مولى ابن عمر.....الخ([[26]](#footnote-27)) .

**قال عبيد الله بن عمر:** "لما نشأت فأردت أن أطلب العلم جعلت آتي أشياخ عمر رجلاً رجلاً فأقول: ما سمعتَ من سالم؟ فكلما أتيت رجلاً منهم قال: عليك بابن شهاب فإن ابن شهاب كان يلزمه! قال: وابن شهاب بالشام حينئذ, قال: فلزمت نافعاً فجعل الله في ذلك خيراً كثيراً "([[27]](#footnote-28)).

**وقال**: " لقد مَنَّ الله علينا بنافع"([[28]](#footnote-29)).

**و عنه:** بعث عمر بن عبد العزيز نافعاً إلى أهل مصر يعلمهم السنن([[29]](#footnote-30)).

**و روي عن مالك قال**:"كنت آتي نافعاً وأنا غلام حديث السن معي غلام فينزل ويحدثني، وكان يجلس بعد الصبح في المسجد لا يكاد يأتيه أحد، فإذا طلعت الشمس خرج، وكان يلبس كساء وربما يضعه على فمه لا يكلم أحداً، وكنت أراه بعد صلاة الصبح يلتف بكساء له أسود"([[30]](#footnote-31)).

**وعنه :** أنه قال :"إذا قال نافع شيئاً فاختم عليه"([[31]](#footnote-32)).

**وقال أحمد بن حنبل رحمه الله:** "إذا اختلف نافع وسالم ما أقدم عليهما"([[32]](#footnote-33)).

**وقال عثمان بن سعيد الدارمي :** قلت ليحيى بن معين: نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أحب إليك أو سالم؟ فلم يفضل. قلت: فنافع أو عبد الله بن دينار؟ قال: ثقات، ولم يفضل([[33]](#footnote-34)).

**وقال البخاري:"** أصح الأسانيد:مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما"([[34]](#footnote-35)).

**وقال النسائي: "**نافع ثقة، أثبت أصحابه مالك، عن أيوب، ثم عبيد الله ثم يحيى بن سعيد، ثم ابن عون، ثم صالح بن كيسان، ثم موسى بن عقبة، ثم ابن جريج، ثم كثير بن فرقد، ثم الليث"([[35]](#footnote-36)).

**قال الإمام الخليلي:** "نافع من أئمة التابعين بالمدينة, إمام في العلم متفق عليه ,صحيح الرواية منهم من يقدمه على سالم, ومنهم من يقارنه به, ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه"([[36]](#footnote-37)).

**وقال الإمام الذهبي** عنه في "تاريخ الإسلام" : أحد الأئمة الكبار بالمدينة([[37]](#footnote-38)).

**وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني** في" التقريب" : نافع أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة([[38]](#footnote-39)).

**المبحث الرابع: شيوخه**([[39]](#footnote-40)):

كان الإمام قد تتلمذ عند طلبه العلم على يد طائفة كثيرة من الشيوخ من أعلام عصره من الصحابة والتابعين, وروى عنهم, و نظراً لأهمية معرفة شيوخه في استجلاء شخصيته سنتعرف بإيجاز على بعض شيوخه.

**1- أبو لبابة بن عبد المنذر** بن زنبر الأنصاري المدني، صاحب رسول الله , اسمه بشير بن عبد المنذر. وقيل: اسمه رفاعة بن عبد المنذر, شهد مع رسول الله أحداً وما بعدها من المشاهد، روى عن النبي , وعن عمر بن الخطاب , و روى عنه : ابن عمر, وسالم في عبد الله, ونافع وغيرهم, مات في خلافة علي , وقيل: توفي بعد (50هـ) ([[40]](#footnote-41)).

**2-** **عائشة رضي الله عنها,** أم عبد الله, أم المؤمنين, حبيبة رسول الله بنت خليفة رسول الله أبي بكر الصديق , تزوجها النبي بعد موت خديجة رضي الله عنها, من أكبر فقهاء الصحابة, روت عن النبي كثير وكذلك عن أبيها, وعن عمر, وسعد بن أبي وقاص وغيرهم , و روى عنها: ابن عمر, وأبو هريرة, وابن عباس وغيرهم جماعة من الصحابة والتابعين, توفيت في سنة(57هـ), وقيل: (58هـ)([[41]](#footnote-42)).

**3- أبو هريرة**  عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني, اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً, فقيل: اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقيل: عبد الرحمن بن غنم، وقيل: عبد الله ابن عامر، وقيل: عبد الله بن عمرو، وقيل: سكين بن وذمة وغيرها أسماء كثيرة, صاحب رسول الله , قيل: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وكنيته أبو الأسود فسمّاه رسول الله عبد الله وكنّاه أبا هريرة, أخذ عن: أبي بكر, وعمر, وعائشة وغيرهم , وعنه: سعيد بن المسيب, وسعيد المقبري, وابن سيرين وغيرهم, توفي سنة (57هـ), وقيل: (59هـ)([[42]](#footnote-43)).

**4-** **أم سلمة** **هند بنت أبي أمية** بن المغيرة بن عبد الله المخزومية, بنت عم خالد بن الوليد، سيف الله ; وبنت عم أبي جهل بن هشام, تزوجها النبي في سنة أربع من الهجرة, وقيل اثنتين من الهجرة, وكانت آخر من ماتت من أمهات المؤمنين, روت عن النبي , وعن أبي سلمة , وفاطمة بنت رسول الله , و روى عنها: سعيد بن المسيب, وذكوان أبو صالح السمان, و عطاء وغيرهم, توفيت سنة(59هـ)([[43]](#footnote-44)).

**5-** **عبد الله بن عمر بن الخطاب** بن نفيل القرشي العدوي**,** أبو عبد الرحمنأسلم مع أبيه ولم يكن بلغ يومئذ, استصغر يوم بدر وكذلك أحد, وهو من المكثرين عن النبي , روى عن: أبي بكر, وعمر, وعثمان وغيرهم , و روى عنه: جابر, وابن عباس, ونافع مولاه وغيرهم, توفي سنة(73هـ), أو(74هـ)([[44]](#footnote-45)).

**6-** **أبو سعيد الخدري ,** أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي, مفتي المدينة, روى عن النبي عدة أحاديث وهو من المكثرين, وروى عن أبي بكر, وعمر, وعثمان و غيرهم , و روى عنه: ابن عباس, وابن عمر, وجابر وغيرهم , توفي سنة (64هـ), وقيل: (63هـ), وقيل: (74هـ) وهو الأكثر([[45]](#footnote-46)).

**7- رافع بن خديج بن رافع بن عدي** الأنصاري الأوسي الحارثي المدني, أبو عبد الله , وقيل: أبو خديج صاحب رسول الله شهد أحداً وما بعدها, روى عن النبي , و عن عمه ظهير بن رافع, وأبي رافع وغيرهم, و روى عنه: ابنه عبد الرحمن, وسعيد بن جبير, وسليمان بن يسار وغيرهم, توفي سنة(73هـ), وقيل: (74هـ)([[46]](#footnote-47)).

**8-** **الربيع بنت معوذ بن عفراء,** وعفراء أمه، وهو معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم ابن مالك بن النجار الأنصاري، لها صحبة, روت عن: النبي ، و روى عنها: خالد بن ذكوان ، وسليمان بن يسار ، وعبادة بن الوليد بن عبادة ابن الصامت وغيرهم , توفيت في خلافة عبد الملك سنة بضع وسبعين([[47]](#footnote-48)).

**9- أسلم مولى عمر بن الخطاب ,** أبو خالد , وقيل أبو زيد, وهو والد زيد بن أسلم وخالد ابن أسلم، قيل: إنه من سبي عين التمر، وقيل: حبشي بجاوي من بجاوة, وروى عن: أبي بكر الصديق ، وعبد الله بن عمر ، وعثمان بن عفان , وروى عنه: زيد بن أسلم ، والقاسم بن محمد ، ومسلم بن جندب الهذلي وغيرهم، توفى سنة (80هـ)([[48]](#footnote-49)).

**10- صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما**, و هي صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، زوج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قيل: "لها إدراك وأنكره الدار قطني. وأوردها ابن سعد فيمن لم يرو عن النبي , روت عن: عمر, وعائشة, وحفصة وغيرهم , و روى عنها: سالم بن عمر, ونافع مولى ابن عمر, وعبد الله بن دينار وغيرهم, توفيت في حدود (90هـ)([[49]](#footnote-50)).

**11- إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس** القرشي الهاشمي المدني. روى عن: عم أبيه عبد الله بن عباس ، وأبيه عبد الله بن معبد ابن عباس ، وأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث وغيرهم , و روى عنه: سليمان بن سحيم ، وأخوه عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وغيرهم , توفي بعد سنة (90هـ)([[50]](#footnote-51)).

**12- أبو سلمة بن عبد الرحمن** **بن عوف القرشي**, الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل. وقيل: اسمه وكنيته واحد, روى عن: أنس بن مالك, ورافع بن خديج, و زيد بن ثابت وغيرهم ,و روى عنه: إسماعيل بن أمية, والشعبي, والأعرج وغيرهم, توفي سنة (94هـ), وقيل: (104هـ) وقيل غير ذلك([[51]](#footnote-52)).

**13-** **إبراهيم بن عبد الله بن حنين** , أبو إسحاق **,**الهاشمي،المدني، مولى العباس بن عبد المطلب.روى عن: أبيه عبد الله بن حنين،وعلي بن أبي طالب ولم يسمع منه، وأبي هريرة وغيرهم ,وروى عنه:أسامة بن زيد الليثي,و محمد بن عجلان, وابن شهاب الزهري وغيرهم توفي بعد (100هـ)([[52]](#footnote-53)).

**14-** **عبد الله بن حنين القرشي الهاشمي** ، والد إبراهيم بن عبد الله بن حنين، مولى العباس بن عبد المطلب, وقيل: مولى علي بن أبي طالب، ويقال: حنين مولى مثقب، ومثقب مولى مسحل، ومسحل مولى شماس، وشماس مولى عباس. روى عن: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعلي بن أبي طالب وغيرهم , و روى عنه: ابنه إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، وأسامة بن زيد الليثي، وخالد بن معدان وغيرهم, توفي في خلافة يزيد ابن عبد الملك سنة(101هـ)([[53]](#footnote-54)).

**15-** **سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما,** أبو عمرو, ويقال: أبو عبد الله, ويقال: أبو عبيد الله سالم بن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنهم أجمعين؛ أحد فقهاء المدينة، من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم، روى عن: عبد الله بن عمر, وعائشة, وأبي هريرة وغيرهم ، وروى عنه: عمرو بن دينار, و الزهري, ونافع وغيرهم. توفي سنة(106هـ)، وقيل: سنة (108هـ)([[54]](#footnote-55)).

**16-** **القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق**  القرشي التيمى , أبو محمد , وقيل أبو عبد الرحمن (أحد الفقهاء بالمدينة ) روى عن: عائشة, وابن عباس, وابن الزبير وغيرهم , وروي عنه: ربيعة الرأي, وأيوب السختياني, وجعفر بن محمد الصادق وغيرهم, توفي سنة(106هـ), وقيل:(108هـ), وقيل:(109هـ), وقيل غير ذلك([[55]](#footnote-56)).

**المبحث الخامس: تلاميذه**([[56]](#footnote-57))**:**

تتلمذ على يد الإمام عدد من طلاب في عصره من التابعين وسنعرض فيما يأتي بإيجاز بعض تلاميذه.

**1-** **الحكم بن عتيبة,** أبو محمد, ويقال: أبو عبد الله, ويقال: أبو عمر الكندي الكوفي مولى عدي بن عدي الكندي, وقيل: مولى امرأة من كندة, روى عن:  إبراهيم  النخعي, وسعيد بن جبير, وطاوس  وغيرهم, وروى عنه: حجاج بن أرطاة, وسليمان الأعمش, وقتادة وغيرهم, توفي سنة(113هـ), وقيل: (114هـ), وقيل: (115هـ) ([[57]](#footnote-58)).

**2-** **بكير بن عبد الله بن الأشج,** أبو عبد الله ويقال: أبو يوسف القرشي ، مولى بني مخزوم، وقيل: مولى المسور بن مخزمة الزهري، ويقال: مولى أشجع، المدني، روى عن: ذكوان أبي صالح السمان, والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب وغيرهم , وروى عنه: أيوب بن موسى، وعبد الله بن لهيعة وغيرهم ، توفي سنة (117هـ), وقيل: (120هـ), وقيل:( 127هـ)([[58]](#footnote-59)).

**3- سليمان بن موسى الدمشقي,** أبو أيوب، وقيل: أبو الربيع، وقيل: أبو هشام القرشي الأموي, مولى آل أبي سفيان بن حرب، فقيه أهل الشام في زمانه, روى عن: جابر بن عبد الله مرسلاً، وطاووس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح وغيرهم, و روى عنه: أسامة بن زيد الليثي، وبرد بن سنان، وثور بن يزيد غيرهم , توفي سنة (119هـ)([[59]](#footnote-60)).

**4-**  **محمد بن مسلم بن شهاب الزهري,** أبو بكر القرشي الزهري، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه, روى عن: سهل بن سعد, وأنس بن مالك, وابن المسيب وغيرهم, وروى عنه: الأوزاعي, والليث, وسفيان بن عيينة وغيرهم، توفي سنة (125هـ)([[60]](#footnote-61)).

**5-** **يزيد بن أبي حبيب , اسمه حبيب.**أبو رجاء الأزدي، المصري مولى شريك بن الطفيل الأزدي، حليف بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وقيل: كان أبوه مولى امرأة لبني حسل، وأمه مولاة لتجيب, روى عن سالم بن عبد الله, وسليمان بن أبي سليمان, وعطاء وغيرهم, و روى عنه: حيوة بن شريح، وسعيد بن أبي أيوب , والليث بن سعد وغيرهم, توفي سنة (128هـ)([[61]](#footnote-62)).

**6- أيوب السختياني,** أبو بكر البصري أيوب بن أبي تميمة, واسمه كيسان, روى عن: إبراهيم بن مرَة, والحسن البصري, وسعيد بن جبير وغيرهم, و روى عنه: إسماعيل بن علية, وحماد بن سلمة, و سفيان الثوري وغيرهم, توفي سنة(131هـ)([[62]](#footnote-63)).

**7-** **داود بن الحصين المدني**, أبو سليمان داود بن الحصين القرشي الأموي المدني، مولى عمرو بن عثمان بن عفان, روى عن: عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن يزيد, وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وغيرهم, و روى عنه: مالك بن أنس, وزيد بن جبيرة, محمد بن خالد القرشي وغيرهم, توفي سنة(135هـ)([[63]](#footnote-64)) .

**8-** **إسماعيل بن أمية** بن عمرو القرشي الأموي المكي, روى عن: سعيد بن أبي سعيد المقبري ، وسعيد بن المسيب, ومكحول وغيرهم, و روى عنه: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة, ويحيى بن صالح الأيلي, توفي سنة(139هـ), وقيل: (144هـ)([[64]](#footnote-65)).

**9-** **صالح بن كيسان**, أو محمد, ويقال: أبو الحارث صالح بن كيسان المدني, مولى بني غفار، ويقال: مولى بني عامر، ويقال: مولى آل معيقيب، الدوسي، روى عن: سالم بن عبد الله بن عمر, وسليمان بن يسار, وعروة بن الزبير وغيرهم, وروى عنه: أسامة بن زيد الليثي, و ابن عينية, و محمد بن عجلان وغيرهم, توفي بعد سنة (140هـ)([[65]](#footnote-66))**.**

**10- عبيد الله بن عمر العمري,** أبو عثمان, عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري, روى عن: حميد الطويل, و عطاء, والزهري وغيرهم, روى عنه: إسماعيل بن عياش, وسفيان الثوري, وسفيان بن عينية وغيرهم, توفي سنة (145هـ) , وقيل: (147هـ)([[66]](#footnote-67)).

**11- حميد الطويل,** أبو عبيدة, حميد بن أبي حميد الطويل الخزاعي البصري, مولى طلحة الطلحات, ويقال السلمي, ويقال: الدارمي، واسم أبي حميد: تير، ويقال: تيرويه، ويقال: داور، ويقال: طرخان، ويقال: عبد الرحمن، ويقال: مخلد، ويقال: غير ذلك، وهو خال حماد بن سلمة.روى عن: أنس بن مالك, والحسن البصري, ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم, وروى عنه: إسماعيل بن علية, وسفيان الثوري, وسفيان بن عيينة وغيرهم, توفي سنة(140هـ), وقيل: (142هـ), و قيل: (143هـ)([[67]](#footnote-68)).

**12- محمد بن عجلان,** أبو عبد الله محمد بن عجلان القرشي المدني مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف كان عابداً ناسكاً، فقيهاً، وكان له حلقة في مسجد رسول الله ، وكان يفتي, روى عن: أبان بن صالح, وأنس بن مالك, و عبد الله بن دينار وغيرهم, وروى عنه: إسماعيل بن جعفر, وسفيان الثوري, وشعبة بن الحجاج وغيرهم, توفي سنة(148هـ), وقيل: (149هـ)([[68]](#footnote-69)).

**13- حجاج بن أرطأة,** أبو أرطاة, حجاج بن أرطاة بن ثور النخعي, مفتي الكوفة, روى عن: عطاء, ونافع, والزهري وغيرهم, و روى عنه: قيس بن سعد, والثوري, وشريك وغيرهم, توفي سنة (149هـ)([[69]](#footnote-70)).

**14- الأوزاعى,** أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي, عالم أهل الشام، الفقيه، روى عن: عطاء, وأبي جعفر الباقر, وقتادة وغيرهم, و روى عنه: الزهري , وشعبة, والثوري وغيرهم توفي في سنة(157هـ)([[70]](#footnote-71)).

**15 - عبد العزيز بن أبي رواد** ، واسمه ميمون، وقيل: أيمن، وقيل: يمن، بن بدر المكي، مولى المهلب بن أبي صفرة الأزدي، روى عن: إسماعيل بن أمية، وسالم بن عبد الله بن عمر ، والضحاك بن مزاحم و غيرهم ,و روى عنه: سفيان الثوري ، وخلاد بن يحيى، وزائدة بن قدامة ، توفي سنة (159هـ)([[71]](#footnote-72)).

**16- الليث بن سعد المصري,** أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن إمام أهل مصر في الفقه والحديث، كان مولى قيس بن رفاعة، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي وأصله من أصبهان, روى عن: سعيد بن أبي سعيد المقبري, وأبي زناد عبد الله بن ذكوان, وهشام بن عروة وغيرهم, وروى عنه: عبد الله بن المبارك, وعثمان بن صالح السهمي, وعمرو بن خالد الحراني وغيرهم, توفي سنة(175هـ), وقيل:(176هـ), وقيل :(177هـ) ([[72]](#footnote-73)).

**17- مالك بن أنس,** أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري, إمام دار الهجرة, روى عن: أيوب السختياني, وحميد الطويل, وسعيد ابن أبي سعيد المقبري وغيرهم, وروى عنه: إسماعيل بن علية, وبشر بن عمرو الزهراني, وسفيان بن عيينة وغيرهم, توفي سنة(197هـ)([[73]](#footnote-74)).

**18- عمر بن نافع مولى ابن عمر** القرشي العدوي المدني ، مولى ابن عمر، أخو عبد الله بن نافع، وأبي بكر بن نافع. وكان قليل الحديث. ولا يحتجون به, روى عن: القاسم بن محمد، وأبيه نافع مولى ابن عمر . روى عنه: إسماعيل بن جعفر المدني, ومالك ابن أنس وغيرهم، توفي بالمدينة في خلافة أبي جعفر([[74]](#footnote-75)).

**الفصل الثاني**:

منهج الإمام نافع في آرائه الفقهية.

**وفيه مبحثان:**

**المبحث الأول**: تعريف الرأي ومدلولاته والفرق بينه وبين الاختيار والانفراد.

**المبحث الثاني:** المنهج العام للإمام نافع الفقهي .

**المبحث الأول: تعريف الرأي ومدلولاته:**

**الرأي في اللغة:** هو الإعتقاد والعقل والتدبير والنظر والتأمل, وهو مصدر رأى، رؤية، ورأياً, فالراء، والهمز، والياء، أصل يدل على نظر وإبصار بعين، أو بصيرة, فالرأي ما يدركة الإنسان في الأمر وجمعه آراء ([[75]](#footnote-76)).

1. إدراك الشيء بحاسة البصر يقال: رأيت فلانًا ([[76]](#footnote-77)).
2. اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن, وعلى هذا قوله تعالى: ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ ([[77]](#footnote-78)) ([[78]](#footnote-79)).
3. إدراك الشيء بالعقل والتدبير والنظر والتأمل, وهو مصدر رأى، رؤية، ورأياً, فالراء، والهمز، والياء، أصل يدل على نظر وإبصار بعين، أو بصيرة. فالرأي ما يدركة الإنسان في الأمر وجمعه آراء, منه قوله تعالى: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ([[79]](#footnote-80)) ([[80]](#footnote-81)).

**وقيل:** مادة الراء والهمزة، والياء أصل يدل على نظر، وإبصار، بعين أو بصيرة، فالرأي ما يدركه الإنسان في الأمر، وجمعه آراء([[81]](#footnote-82)). وتستعمل مادة (رأى) لما يراه الإنسان في نومه، وتسمى حلمية، أو منامية([[82]](#footnote-83)).

**وله في الاصطلاح أيضا عدة تعريفات منها:**

1. هو الحكم في الدين بغير نص بل بما يراه المفتي أحوط في الدين وأعدل في التحريم و التحليل([[83]](#footnote-84)).
2. هو إدراك صواب حكم لم ينص عليه([[84]](#footnote-85)).
3. هو التعقل والتفكر بوسيلة من الوسائل التي أرشد الشرع على الاجتهاد بها في الاستنباط حيث لا نص([[85]](#footnote-86)).

**اعترض:** أن الذين اشترطوا :"فيما لا نص فيه",أو"عند عدم وجود النص" فيه نظر, لأن الرأي أوسع مفهوماً لأنه يشمل القياس الذي هو وسيلة من وسائل الاجتهاد بالرأي, والاجتهاد بالرأي القائم على المصلحة, كذلك يشمل الاجتهاد بالرأي في تفهم معنى النص وتفسيرة([[86]](#footnote-87)).

1. هو ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات([[87]](#footnote-88)) ([[88]](#footnote-89)).
2. أنه استخراج صواب العاقبة([[89]](#footnote-90)).

**وأقرب التعاريف هو:** الذي يذهب إليه الناظر، ويتوصل إليه بواسطة إعمال عقله وتفكيره بتأمل, مستخدماً الوسائل الشرعية بالنظر في أمارة، أو دلالة ([[90]](#footnote-91))؛ لاستنباط حكم واقعةٍ، فيما هو محل للنظر، سواءً كان ما توصل إليه على سبيل اليقين، أو الظن الغالب ([[91]](#footnote-92)).

**ويمكن تقسيم الرأي إلى قسمين**([[92]](#footnote-93))**:**

**1-** الرأي المحمود أو الصحيح.

**2-** الرأي الباطل والمذموم.

**والمحمود أو الصحيح قسمه ابن القيم رحمه الله على أربعة أنواع:**

**النوع الأول:** رأي الصحابة.

**النوع الثاني:** الذي يفسّر النصوص ويبيّن وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها.

**النوع الثالث:** الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن سلفهم:فإن ما تواطؤا عليه من الرأي لا يكون إلا صواباً.

**النوع الرابع:** أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة رضي الله عنهم فإن لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله وأقضية أصحابه ([[93]](#footnote-94)).

**وأما الرأي المذموم أو الباطل على أربعة أنواع.**

**النوع الأول:** الرأي المخالف للنص: وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه ولا تحل الفتيا به ولا القضاء وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد([[94]](#footnote-95)).

**النوع الثاني :** هو الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها: فإن من جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر أو لمجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم من غير نظر إلى النصوص والآثار فقد وقع في الرأي المذموم الباطل([[95]](#footnote-96)).

**النوع الثالث:** الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة:

حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة .....([[96]](#footnote-97)).

**النوع الرابع :** الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن وعم به البلاء وتربى عليه الصغير وهرم فيه الكبير([[97]](#footnote-98)) .

فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين.

**الفرق بين الرأي وبين الاختيار والانفراد:**

قبل أن نتطرق إلى ذكر الفرق بين هذه المصطلحات ينبغي لنا أن نعرف ماهية هذه الاصطلاحات وتعريفها إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره وقد سبق لنا أن ذكرنا تعريف الرأي, وبقي لنا أن نطلع على تعريف الاختيار والانفراد.

**أما تعريف الاختيار لغةً:**

الاختيار مصدر من فعل اختار يختار اختيارا, ومعناه في اللغة: الانتقاء, والاصطفاء, والميل, ويقال أيضا: خار الشيء على غيره أي فضله عليه([[98]](#footnote-99)).ومنه قوله تعالى **:**ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ ([[99]](#footnote-100)) أي ينتقي ويصطفي, وقوله تعالى: ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ ([[100]](#footnote-101)) فالاختيار هو طلب ما هو خيرٌ وفعلُه وقد يقال لما يراه الإنسان خيراً وإن لم يكن خيراً([[101]](#footnote-102)).

**وفي الاصطلاح:** تعريفه في الاصطلاح لا يخرج عن معناه اللغوي وقد عرف أنه:ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غيره([[102]](#footnote-103)).

ويطلق الاختيار ويراد به الترجيح كما يطلق الترجيح ويراد به الاختيار, فكل منهما يرد بمعنى الأخر, كما هو المعهود عن العلماء فإنهم يعبرون عن القول الراجح بالاختيار([[103]](#footnote-104)) كما يعبرون عن الاختيار بالترجيح([[104]](#footnote-105)).

وأما تعريف الاختيار بالإضافة إلى الفقه فقد عرفه بعض الباحثين بعدة تعريفات منها.

**التعريف الأول**: ترجيح رأي من الآراء في مسألة فقهية مختلف فيها لمسوغ يستند إليه([[105]](#footnote-106)).

**التعريف الثاني**: اجتهاد الفقيه في معرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها وذهاب الفقيه إلى قول من أقوال الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة([[106]](#footnote-107)).

**التعريف الثالث:** هو ترجيح الفقيه قولاً من الأقوال في مسألة فقهية مختلف فيها([[107]](#footnote-108)).

**وأما التعريفات التي ذكرت قبل هذا فلا يخلو من نقد واعتراض([[108]](#footnote-109)).**

**أما التعريف الأول** وإن كان أقرب إلى الصحيح إلا أنه يشعر منه أن الاختيار ليس مهمة الفقيه فحسب بل كل من رجح قولا من الأقوال في مسألة فقهية سواء كان ذلك المرجح فقيها أو غير فقيه يطلق عليه الاختيار مع أن مهمة الاختيار في المسائل الفقهية عمل الفقهاء ومن له إلمام واسع بالفقه.

**وأما التعريف الثاني** فهو منتقد أيضا إذ حُصر في التعريف اختيار القول من أقوال أئمة المذاهب الأربعة مع أن الحق قد يكون مع مذهب أخر لم يقل به أحد أئمة المذاهب الأربعة, إذ ليس الحق والصواب محصورا في المذاهب الأربعة فحسب.

والذي يبدو لي أن الأقرب هذه التعاريف التعريف الثالث: وذلك لما يلي:

لأن الترجيح فيه معنى الميل والإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر فكأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما والمريد ينظر إلى الطرف الذي يريده وهو يقتضي تضعيف غيره من الأقوال بغض النظر عن درجة التضعيف عن القول المختار , إذن الاختيار نوع اجتهاد ولا يُؤهل للترجيح إلا المجتهد، وليس مجرد انتقاء بالذوق، ويتأكد هذا بكون الاختيار وقوفًا على الأقوال المتنازعة في المسألة، وإدراكًا لأوجه الخلاف بينها، واستيعابًا لأدلة كل قول منها، والأخذ بالصحيح من بينها؛ فهو اختيار صادر عن عمق في الإدراك، وقوة في النقد والتمحيص، وقدرة على التمييز والترجيح([[109]](#footnote-110)).

**أما الإنفراد:** الإنفراد مصدر لفعل "انفرد" , وله في اللغة عدة معان منها:

1. **التوحد والاستبداد:** يقال انفرد بالأمر أي عمله وحده, واسم الفاعل منه مُنْفَرِدٌ يقال: هو منفرد وحده, وراكب مُفَرِّدٌ ومنفرد أي ما معه غير بعيره([[110]](#footnote-111)).
2. التخلي والانقطاع عن القرناء, يقال: ظبية فاردة أي منقطعة عن القطيع, وناقة فاردة ومِفْرَاد أي منفردة عن المراعي, وسدرة فاردة أي منفردة عن سائر السدر([[111]](#footnote-112)).
3. الاستقلال: يقال: انفرد بالأمر إذا استقله بوحده ليس معه شريك([[112]](#footnote-113)).

**وفي الاصطلاح فهو:** اختصاص الفقيه بقولٍ في المسألة الفقهية المختلف فيها لم يسبق إليه أحد قبله([[113]](#footnote-114)).

وأما الفرق بين المصطلحات السابقة فيمكن أن يُوَضَّحَ ذلك من خلال تقسيمه إلى ثلاثة أقسام:

**الأول**: **الفرق بين الاختيار والرأي :** هذان المصطلحان يتفقان في أمور ويفترقان في أمور.

**أما الأمور التي يتفقان فيها**([[114]](#footnote-115))**:**

1. أن الرأي هو الراجح عند صاحبه في المسألة كذلك الاختيار الراجح عند صاحبه, وقد لا يكون مختاراً وراجحاً عند غيره كذلك الرأي لكونه قد لا يكون ذلك الرأي راجحاً ومختاراً لدي الآخر.
2. أن الاختيار والرأي في المسائل الفقهية كلاهما نتيجة التأمل والتفكر في الأدلة.

**وأما الأمور التي يفترقان الاختيار والرأي فيها**([[115]](#footnote-116)) **:**

الاختيار ينبني على أقوال سابقة في المسألة حيث يتم فيه اصطفاء قول من تلك الأقوال بخلاف الرأي فإنه قد يكون قولاً من أقوال سابقة في المسألة, وقد يكون رأياً جديداً ما قيل في المسألة سابقاً, وقد يرى المجتهد رأياً ليس له السبق من الأقوال ثم وجد أقوال السلف عليه.

**الثاني: الفرق بين الاختيار والإنفراد.**

الاختيار له سلف في القول في المسألة فهو عام, وأما الإنفراد فهو القول الذي استقل به القائل ولم يقل به أحد قبله فهو خاص.

**الثالث: الفرق بين الرأي والإنفراد**.

الرأي أعم من الإنفراد لأن من انفرد بقول فهو رأيه ولكن من رأى رأيا في المسألة الفقهية لا يلزم منه أن يكون منفرد بل قد يكون منفردا وقد يكون مختارا فإذًا نقول:كل انفرادٍ رأيٌ وليس كل رأيٍ انفرادٌ. والله أعلم.

**الخلاصة :** أن الرأي أعم من الاختيار والانفراد فهو يشمل الاختيار والانفراد لأن الرأي قد يكون مستقلاً فهو الإنفراد وقد يكون مما سبق فهو الاختيار.

**المبحث الثاني:** المنهج العام للإمام نافع الفقهي .

من المعلوم أن العلوم لم تدون في الصدر الأول فإن الكتب سواء ما كان منها في الأصول أو غيره لم تصنف إلا في عصر تابعي التابعين, وأن العلماء في هذه الفترة كانوا يعتمدون على الحفظ فالعلم كان محفوظاً في الصدور.

ومن المعلوم أيضاً أنه لا خلاف بين الأئمة المعتبرين في وجوب الأخذ بالكتاب والسنة, وإنما الخلاف بينهم يكون أحياناً في النصوص التي دلالتها ظنية, وأحياناً أنه يبلغ أحدهم من النصوص ما لم يبلغ غيره وبناء على الاجتهاد فيما دلّ عليه الكتاب والسنة, ولأن ملكة الاستنباط وقوة الإدراك والفهم تختلف قوة وضعفا من شخص لآخر بناء على ذلك اختلفت بعض الأصول التي يبني عليها المذهب من إمام لآخر, ولم ينصّ الإمام نافع مولى ابن عمر على الأصول التي بنى عليها مذهبه, ولكن باستقصائي لمسائله الفقهية الواردة في هذه الرسالة تبيّن لي أنه يعتمد في أصول مذهبه على الكتاب , والسنة, والإجماع, والقياس وأقوال الصحابة, ثم أنه يعظم أمر من سبقه من الأئمة والعلماء لا سيما أهل بلده –أي علماء المدينة من الصحابة ومن بعدهم-.

وفيما يلي بعض الأمثلة التي تدلّ على أصول مذهبه.

**1-** بالنسبة للكتاب, والسنة فالاستدلال بهما مجمع عليه بين المسلمين وقد بينت استدلال نافع من الكتاب والسنة في المسائل المدونة في هذه الرسالة.

كما في المسألة :**(أ): يرى** نافع رحمه الله بوجوب العمرة([[116]](#footnote-117)), استدلالاً بقوله تعالى: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ ([[117]](#footnote-118)) , قال ابن حزم رحمه الله: " قد احتج نافع بهذه الآية على وجوب العمرة([[118]](#footnote-119)).

**(ب):** سئل نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما عن الحرام أطلاق هو؟ قال لا أوَ ليس قد حرّم رسول الله جاريته فأمره الله عز وجل أن يكفر يمينه ولم يحرمها عليه([[119]](#footnote-120)), استدلالاً بقوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ ([[120]](#footnote-121))..

**(ج):** ذهب نافع رحمه الله إلى اشتراط الصوم للاعتكاف([[121]](#footnote-122)) , استدلالاً بقوله تعالى: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﭼ ([[122]](#footnote-123)).

**2- أما استدلاله بالسنة.**

**(أ):** قال نافع رحمه الله:" في الثوب إذا كان واسعاً فتوشح به وإن كان قصيراً فأتزر به" استدلالاّ ما روي جابر بن عبد الله وفيه قال النبي : فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به([[123]](#footnote-124)).

**(ب):** ذهب نافع رحمه الله إلى أن الجمعة تجب على كل من يمكنه إن فعلها أن يرجع إلى أهله فيبيت عندهم, استدلالاً ما روي عن أبي هريرة قال النبي : "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله"([[124]](#footnote-125)).

**(ج):** يرى نافع رحمه الله أن المحرم إذا اضطر إلى لبس الخفين لبسهما ويقطعهما أسفل من الكعبين, استدلالاً ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما , وفيه قال النبي : فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين"([[125]](#footnote-126)).

**(د):** يرى نافع رحمه الله إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه, وسهم له , استدلالاً بالحديث, قال البخاري :" عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «قسّم رسول الله يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما» قال: فسّره نافع فقال: «إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم»([[126]](#footnote-127)).

**(ر):** يرى نافع مولى ابن عمر , :" المكاتب عبد ما بقي عليه درهم, استدلالاً ما روي عن عبد الله بن عمرو العاص , قال النبي : " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم"([[127]](#footnote-128)).

**3-** **بالنسبة للإجماع** فيدلّ عليه تعظيمه لأمر من سبقه من العلماء لا سيما أهل المدينة فمن باب أولى تعظيمه لإجماع المسلمين والعمل به.

كما قال في المسألة: " قتل الحية للمحرم([[128]](#footnote-129)), عن أيوب قلت لنافع رحمه الله الحية , قال: " الحية لا يختلف في قتلها" ([[129]](#footnote-130)).

**4-** **أما بالنسبة بآثار الصحابة** فإن بعض المسائل التي قال بها نافع دليلها هو آثار بعض الصحابة.

**(أ):** قال نافع رحمه الله تجلس المرأة في الصلاة متربعة, استدلالاً بفعل صفية , ونساء ابن عمر([[130]](#footnote-131)).

**(ب):** يرى نافع رحمه الله جواز صلاة الجنازة في المقبرة استدلالاً بفعل الصحابة, روي عنه: قال صلّينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع بين القبور قال والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر([[131]](#footnote-132)).

**(ج)**: يرى نافع رحمه الله عدم جواز طول القيام في الطواف , استدلالاً بفعل ابن عمر:" ما روي عنه أنه قال: "ما رأيت ابن عمر قائما في الطواف" ثم قال : " بدعة القيام في الطواف([[132]](#footnote-133)).

**5- أما بالنسبة للقياس** فانه كان يقول به , قال نافع رحمه الله بجواز المسح على الجوربين , استدلالاً بالقياس, سئل نافع رحمه الله عن المسح على الجوربين ؟ فقال : هما بمنـزلة الخفين([[133]](#footnote-134)).

**6- الأصل في العبادات التحريم :**

(أ): يرى نافع رحمه الله أن المرأة لا تؤم , استدلال بأن الأصل في العبادات التحريم، سئل نافع رحمه الله , أتؤم المرأة النساء ؟ فقال : لا أعلم المرأة تؤم النساء([[134]](#footnote-135)).

**(ب):** كره نافع رحمه الله اجتماع الناس يوم عرفة بعد العصر في المساجد, لعدم وجود الدليل على ذلك الفعل, كما جاء في الأثر اجتمع الناس يوم عرفة في مسجد النبي يدعون بعد العصر , فخرج نافع مولى ابن عمر فقال: "أيها الناس , إن الذي أنتم عليه بدعة وليست بسنة , إنا أدركنا الناس ولا يصنعون مثل هذا , ثم رجع فلم يجلس , ثم خرج الثانية ففعل مثلها , ثم رجع" ([[135]](#footnote-136)).

1. () **مصادر ترجمة نافع رحمه الله مولى ابن عمر رضي الله عنهما: انظر:**  الطبقات الكبرى لابن سعد (5/342) رقم الترجمة(1047), التاريخ الكبير للبخاري(8/84) رقم الترجمة(2270), الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/451)رقم الترجمة (2070), التمهيد لابن عبد البر (13/236), تاريخ دمشق لابن عساكر (61/421) رقم الترجمة(7828), تهذيب الأسماء واللغات (2/123) رقم الترجمة (626), وفيات الأعيان (5/367) رقم الترجمة (756), تهذيب الكمال ( 29/ 298), رقم الترجمة (6373), تاريخ الإسلام للذهبي (7/488) رقم الترجمة (573), تذكرة الحفاظ(1/76), سير أعلام النبلاء (5/95), البداية والنهاية(13/78) , تقريب التهذيب ص (490) رقم الترجمة ( 7086), شذرات الذهب (2/81). [↑](#footnote-ref-2)
2. () انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (61/427), تهذيب الأسماء واللغات (2/123). تهذيب الكمال (29/298) رقم الترجمة(6373). [↑](#footnote-ref-3)
3. () المراجع السابقة. [↑](#footnote-ref-4)
4. () انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (61/427). [↑](#footnote-ref-5)
5. () انظر:تاريخ دمشق لابن عساكر(61/421) رقم الترجمة(7828),تهذيب الكمال(29/ 298), رقم الترجمة (6373), تاريخ الإسلام للذهبي (7/488) رقم الترجمة (573) سير أعلام النبلاء (5/99), البداية والنهاية(13/78). [↑](#footnote-ref-6)
6. () يقصد به عند الكُتاب العرب كل الأقاليم الواقعة غرب مصر والتي تتضمن حاليًا البلاد الليبية وتونس والجزائر, والمغرب لتسمية في أول أمرها كانت تعني مغربًا نسبة إلى الجهة التي تغرب فيها الشمس وذلك على عكس المشرق التي تعني الأقاليم التي تشرق منها الشمس, وينبغي أن نميز هنا بين مصطلحين المغرب والغرب الإسلامي؛ فالمغرب يقصد به كل الشمال الإفريقي, أو بلاد المغرب الكبير كما أطلق عليه في العصر الحديث, أما مصطلح الغرب الإسلامي فهو أوسع من مصطلح المغرب, فهو يشمل أيضًا بلاد الأندلس والجزر الواقعة في غرب المتوسط مثل صقلية وجزر البليار, أو بمعنى آخر يقصد بهذا المصطلح القسم الغربي من العالم الإسلامي ويرى بعض المؤرخين القدامى أن مصر هي الحد الفاصل بين المشرق والمغرب.

   انظر: تاريخ المغرب والأندلس, ص(77-78), العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والمعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر(6/98), البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب(1/5). [↑](#footnote-ref-7)
7. () نيسابور: بفتح أوله, والعامة يسمونه نشاوور : مدينة عظيمة ذات فضائل جسمية, معدن الفضلاء ومنبع العلماء , وهو اسم لمدينة بخراسان, والخراسان: مقاطعة كبيرة من الدولة الإسلامية تتقاسمها اليوم, إيران الجنوبية الشرقية ((نيسابور)) وأفغانستان الشمالية ((هراة وبلخ)) , ومقاطعة تركمانستان السوفيتية ((مرو)) , ولكن حدود خراسان صارت بعد ذلك أكثر حصرا و أدق تعيينا حتى يمكن القول أن خراسان قد كان أحد أقاليم بلاد إيران في القرون الوسطى, واختلف في تسميتها بهذا الاسم فقال بعضهم: إنما سمّيت بذلك لأن ملك فارس سابور ( هو سابور الثاني الساساني الذي جدد بناءها في المائة الرابعة للميلاد) مرّ بها وفيها قصب كثير فقال: يصلح أن يكون ههنا مدينة، فقيل لها نيسابور، وقيل في تسمية نيسابور وسابور, إن سابور لما فقدوه حين خرج من مملكته لقول المنجمين، خرج أصحابه يطلبونه فبلغوا نيسابور فلم يجدوه فقالوا نيست سابور أي ليس سابور, وكان المسلمون فتحوها في أيام عثمان بن عفان ، والأمير عبد الله بن عامر بن كريز في سنة (31هـــ) ـ صلحاً وبنى بها جامعاً، وقيل: فتح الأحنف بن قيس في زمن عمر بن الخطاب سنة (18هـ), وهي اليوم قاعدة القسم الإيراني من خراسان وعلى بضعة أميال من شمال المشهد اطلال طوس المدينة القديمة.

   انظر: معجم البلدان(5/331), المعالم الأثيرة في السنة والسيرة , ص(108), معجم الأمكنة الوارد في صحيح البخاري, ص(207), بلدان الخلافة الشرقية, ص(424). [↑](#footnote-ref-8)
8. () أبر شهر: من أسماء نيسابور أبرشهر وبعضهم يقول إيرانشهر , فاشهر معناه : بلد , ومعنى : أبر : الغيم, فمعناه, بلد إيران, أو بلد غيم . انظر: معجم البلدان (1/65) (5/331), معجم الأمكنة الوارد في صحيح البخاري ( 207). [↑](#footnote-ref-9)
9. () كابُل: بضم الباء الموحدة، ولام، من ثغور خراسان، وقيل: أن كابل ولاية ذات مروج كبيرة بين هند وغزنة، غزاها المسلمون في أيام بني مروان وافتتحوها وأهلها مسلمون, وهي عاصمة أفغانستان حالياً. انظر: معجم البلدان (4/426), آثار البلاد وأخبار العباد(1/243), أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ(3/448), الأعلام للزركلي(5/160). [↑](#footnote-ref-10)
10. () نسبة إلى الدَيْلَم: والديلم يتّصل بها فمن ناحية الجنوب قزوين والطّرم وشيء من أذربيجان وبعض الرىّ, ويتّصل بها من جهة المشرق بقيّة الرىّ وطبرستان , ومن جهة الشمال بحر الخزر, ومن جهة المغرب شيء من أذربيجان وبلدان الرّان, وأما نواحي قزوين فانّ الذي يتّصل بها من المدن أبهر وزنجان والطالقان, اشتهرت هذه البلاد في التاريخ لكونها موطن بني بويه أي الديالمة ققد كان رؤساؤهم في المائة الرابعة, وهو اليوم في المنطقة الشمالية من إيران,  **و** **الديالمة**، هم إحدى الشعوب الإيرانية التي عاشت في شمال الإيرانية, وقد جاء ذكرهم على ألسنة المؤرخين حتى حقبة بدايات انتشار الإسلام, ويذكر أنهم كانوا يتحدثون لغة من فروع اللغات الإيرانية الشمالية الغربية, ولما أذن عمر بن الخطاب بالانسياح في بلاد العجم كانت بلاد الديلم مما فتحه المسلمون واستمر الديلم خاضعين للحكم الإسلامي.

    انظر: الممالك والمسالك للاصطخري ,ص (204), المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (1/117), بلدان الخلافة الشرقية, ص (207). [↑](#footnote-ref-11)
11. () طالَقَان: بعد الألف لام مفتوحة وقاف، وآخره نون: بلدتان **إحداهما:** طالقان خراسان: وهو بين مرو الروذ وبلخ، بينها وبين مرو الروذ ثلاث مراحل، وقال الإصطخري: أكبر مدينة بطخارستان طالقان، وهي مدينة في مستوى من الأرض وبينها وبين الجبل غلوة سهم، ولها نهر كبير وبساتين، خرج منها جماعة من الفضلاء , **والأخرى:** طالقان قزوين, وهو كورة و بلدة بين قزوين وأبهر, و بها عدّة قرى يقع عليها هذا الاسم, وقيل: كورة بين قزوين وجيلان في جبال الديلم. انظر: معجم البلدان (4/6), آثار البلاد وأخبار العباد, ص(402) , مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع(2/876), الأعلام للزركلي (8/34), بلدان الخلافة الشرقية ,ص (165) وما بعدها. [↑](#footnote-ref-12)
12. () الفارسي نسبة إلى الفرس: هو بلاد يحيط بها من شرقيها حدود كرمان؛ ومن غربيها نهر طاب الذي يمرّ بين فارس وخوزستان، وشيء من أصفهان , ؛ وشماليها مفازة التي بين فارس و خراسان, وبعض حدود أصبهان, ومن جنوبيها البحر الأعظم, وفيها مدن كثيرة ومزدحمة بالسكان. بلاد عامرة خصبة ذات نعم مختلفة، يجتمع فيها التجار. فيها جبال وأنهار.

    انظر: المسالك والممالك للاصطخري , ص(96), معجم البلدان ( 4/226), آثار البلاد وأخبار العباد , ص (232). [↑](#footnote-ref-13)
13. () هو اسم يشتمل قبائل كثيرة في جبال المغرب، من برقة ((اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية)) إلى آخر المغرب و البحر المحيط, وفى الجنوب إلى بلاد السودان، وهم أمم وقبائل لا تحصى، ينسب كل موضع إلى القبيلة التي تنزله، ويقال لمجموع بلادهم بلاد البربر، وقد اختلف في أصل نسبهم ، والأكثر والأشهر في نسبهم أنهم بقية قوم جالوت لما قتله طالوت هربوا إلى المغرب فتحصنوا في جبالها، وكانت منازلهم على الدهر ناحية فلسطين، وهم أهل عمود، فلما أخرجوا من أرض فلسطين أتوا المغرب فتناسلوا به وأقاموا في جباله. انظر: معجم البلدان (1/368), (1/388), مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (1/176). [↑](#footnote-ref-14)
14. () انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (7/488) رقم الترجمة (573), سير أعلام النبلاء (5/99). [↑](#footnote-ref-15)
15. () انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/451)رقم الترجمة (2070), التمهيد لابن عبد البر (13/236), تاريخ دمشق لابن عساكر (61/425), تاريخ الإسلام للذهبي (7/488) رقم الترجمة (573), تهذيب الكمال (29/298) رقم الترجمة(6373). [↑](#footnote-ref-16)
16. () انظر : مصادر ترجمة نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما. [↑](#footnote-ref-17)
17. () انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (61/422), تهذيب الكمال (29/298). [↑](#footnote-ref-18)
18. () انظر: تذكرة الحفاظ (1/76), سير أعلام النبلاء (5/95). [↑](#footnote-ref-19)
19. () انظر: سير أعلام النبلاء (5/95). [↑](#footnote-ref-20)
20. () انظر: تقريب التهذيب , ص (490) رقم الترجمة ( 7076). [↑](#footnote-ref-21)
21. () انظر: شذرات الذهب (2/81). [↑](#footnote-ref-22)
22. ()انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/342) رقم الترجمة (1047), تاريخ دمشق لابن عساكر (61/421) رقم الترجمة (7828), وفيات الأعيان (5/367) رقم الترجمة (756), تهذيب الكمال ( 29/ 298), رقم الترجمة (6373), تاريخ الإسلام للذهبي (7/488) رقم الترجمة (573), تذكرة الحفاظ (1/76), سير أعلام النبلاء (5/95), البداية والنهاية (13/78) , شذرات الذهب ( 2/81). [↑](#footnote-ref-23)
23. () انظر: سير أعلام النبلاء (5/95). [↑](#footnote-ref-24)
24. () سير أعلام النبلاء(5/97). [↑](#footnote-ref-25)
25. () انظر: تاريخ دمشق(61/429). [↑](#footnote-ref-26)
26. () طبقات السنية في تراجم الحنفية (1/43). [↑](#footnote-ref-27)
27. () الطبقات الكبرى لابن سعد(2/296), تهذيب الكمال(19/129). [↑](#footnote-ref-28)
28. () تهذيب الكمال(29/303). [↑](#footnote-ref-29)
29. () انظر: تذكرة الحفاظ(1/76), سير أعلام البلاء(5/97). [↑](#footnote-ref-30)
30. () تذكرة الحفاظ(1/77), سير أعلام النبلاء(5/98). [↑](#footnote-ref-31)
31. () سير أعلام النبلاء (5/98). [↑](#footnote-ref-32)
32. () تذكرة الحفاظ(1/77). [↑](#footnote-ref-33)
33. () انظر: تهذيب الكمال(29/304). [↑](#footnote-ref-34)
34. () تهذيب الكمال(29/303), تذكرة الحفاظ(1/76). [↑](#footnote-ref-35)
35. () تاريخ الإسلام للذهبي(7/489). [↑](#footnote-ref-36)
36. () الإرشاد في معرفة علماء الحديث (1/205). [↑](#footnote-ref-37)
37. () تاريخ الإسلام للذهبي(7/488). [↑](#footnote-ref-38)
38. () تقريب التهذيب ص-(996). [↑](#footnote-ref-39)
39. () انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم(8/451) رقم الترجمة (2070), تاريخ دمشق لابن عساكر (61/421) رقم الترجمة (7828), تهذيب الأسماء واللغات (2/123) رقم الترجمة (626), تهذيب الكمال ( 29/ 298), رقم الترجمة (6373), تاريخ الإسلام للذهبي (7/488) رقم الترجمة (573), سير أعلام النبلاء (5/95). [↑](#footnote-ref-40)
40. () انظر ترجمته في تهذيب الكمال(34/232) رقم الترجمة(7591), الإصابة (12/570) رقم الترجمة (10560). [↑](#footnote-ref-41)
41. () انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ(1/25)رقم الترجمة(13), الإصابة(14/27)رقم الترجمة (11593). [↑](#footnote-ref-42)
42. () انظر ترجمته في: تهذيب الكمال(34/366)رقم الترجمة(7681), تذكرة الحفاظ (1/28)رقم الترجمة (16), الإصابة(13/29)رقم الترجمة(10797), الأعلام(3/308). [↑](#footnote-ref-43)
43. ()انظر ترجمته في: أسد الغابة(7/278)رقم الترجمة(7343), تهذيب الكمال(35/317) رقم الترجمة (7941), سير أعلام النبلاء(2/102), الإصابة(14/385)رقم الترجمة (12203). [↑](#footnote-ref-44)
44. () انظر ترجمته في: أسد الغابة(3/336)رقم الترجمة(3082), الإصابة(6/290) رقم  الترجمة (4856). [↑](#footnote-ref-45)
45. () انظر ترجمته في: أسد الغابة(6/138) رقم الحديث(5961), سير أعلام النبلاء(3/168), الإصابة(4/293) رقم الترجمة(3210). [↑](#footnote-ref-46)
46. () انظر ترجمته في: أسد الغابة(2/232)رقم الترجمة(1580), تهذيب الكمال(9/22)رقم الترجمة (1833), الإصابة(3/358)رقم الترجمة(2537). [↑](#footnote-ref-47)
47. () انظر ترجمته في: تهذيب الكمال(35/173) رقم الترجمة(7838), سير أعلام النبلاء (3/198), الإصابة(13/375) رقم الترجمة( 11303). [↑](#footnote-ref-48)
48. () انظر ترجمته في: أسد الغابة(1/216) رقم الترجمة(120), تهذيب الكمال(2/529) رقم الترجمة(407), سير أعلام النبلاء (4/98). [↑](#footnote-ref-49)
49. () انظر ترجمته في: أسد الغابة(7/172)رقم الترجمة(7068) , الوافي بالوفيات(16/190), الإصابة (13/552)رقم الترجمة(11557). [↑](#footnote-ref-50)
50. () انظر ترجمته في: تهذيب الكمال(2/130) رقم الترجمة(198), الوافي بالوفيات (6/23). [↑](#footnote-ref-51)
51. () انظر: تهذيب الكمال(33/370) رقم الترجمة(7409), تذكرة الحفاظ(1/50) رقم الترجمة (52), الوافي بالوفيات(15/201). [↑](#footnote-ref-52)
52. () انظر ترجمته في: تهذيب الكمال(2/124) رقم الترجمة(192), سير أعلام النبلاء (4/604), الوافي بالوفيات(6/23). [↑](#footnote-ref-53)
53. () انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (14/439) رقم الترجمة(3237), سير أعلام النبلاء (4/604). [↑](#footnote-ref-54)
54. () انظر ترجمته في: وفيات الأعيان(2/349)رقم الترجمة(252), تهذيب الكمال (10/145)رقم الترجمة (2149), تذكرة الحفاظ(1/68)رقم الترجمة(77). [↑](#footnote-ref-55)
55. () انظر ترجمته في: تهذيب الكمال(23/427) رقم الترجمة(4819), تذكرة الحفاظ(1/74)رقم  الترجمة (88). [↑](#footnote-ref-56)
56. () انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم(8/451) رقم الترجمة (2070), تاريخ دمشق لابن عساكر (61/421) رقم الترجمة (7828), تهذيب الأسماء واللغات (2/123) رقم الترجمة (626), تهذيب الكمال ( 29/ 298), رقم الترجمة (6373), تاريخ الإسلام للذهبي (7/488) رقم الترجمة (573), سير أعلام النبلاء (5/95). [↑](#footnote-ref-57)
57. () انظر ترجمته في: تهذيب الكمال(7/114)رقم الترجمة(1438), تذكرة الحفاظ (1/88) رقم الترجمة(102), سير أعلام النبلاء(5/208). [↑](#footnote-ref-58)
58. () انظر ترجمته في: تهذيب الكمال(4/242) رقم الترجمة(765), سير أعلام النبلاء(6/170), الوافي بالوفيات(10/170). [↑](#footnote-ref-59)
59. () انظر ترجمته في: تهذيب الكمال(12/92) رقم الترجمة(2571), سير أعلام النبلاء(5/433). [↑](#footnote-ref-60)
60. () انظر ترجمته في: تهذيب الكمال(26/419)رقم الترجمة(5606), تذكرة الحفاظ (1/83)رقم الترجمة(97), سير أعلام النبلاء(5/326). [↑](#footnote-ref-61)
61. () انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى(7/356) رقم الترجمة(4056), تهذيب الكمال(32/102) رقم الترجمة(6975), تذكرة الحفاظ (1/97) رقم الترجمة(116). [↑](#footnote-ref-62)
62. () انظر ترجمته في: تهذيب الكمال(3/457) رقم الترجمة(607), تذكرة الحفاظ(1/98) رقم الترجمة (117). [↑](#footnote-ref-63)
63. () انظر: تهذيب الكمال(3/379) رقم الترجمة(1753), سير أعلام النبلاء (6/106),الوافي بالوفيات(13/290). [↑](#footnote-ref-64)
64. () انظر ترجمته في : تهذيب الكمال(3/45) رقم الترجمة(426), الوافي بالوفيات(9/58). [↑](#footnote-ref-65)
65. () انظر ترجمته في: تهذيب الكمال(13/79)رقم الترجمة(2834), تذكرة الحفاظ (1/112)رقم الترجمة(142), الوافي بالوفيات(16/155). [↑](#footnote-ref-66)
66. () انظر ترجمته في : تذهب الكمال(19/124) رقم الترجمة(3668) , سير أعلام النبلاء (6/304). [↑](#footnote-ref-67)
67. () انظر ترجمته في: تهذيب الكمال(7/355) رقم الترجمة(1525), سير أعلام النبلاء (6/163). [↑](#footnote-ref-68)
68. () انظر ترجمته في: تهذيب الكمال(36/101)رقم الترجمة(5462), تذكرة الحفاظ (1/124)رقم الترجمة(161), سير أعلام النبلاء(6/317). [↑](#footnote-ref-69)
69. () انظر ترجمته في: تهذيب الكمال(5/425)رقم الترجمة(1112), تذكرة الحفاظ(1/139) رقم الترجمة(181), سير أعلام النبلاء(7/68). [↑](#footnote-ref-70)
70. () انظر ترجمته في: تهذيب الكمال(17/307) رقم الترجمة(3918), تذكرة الحفاظ (1/134) رقم الترجمة(177),سير أعلام النبلاء(7/107). [↑](#footnote-ref-71)
71. () انظر ترجمته في : تهذيب الكمال(18/136) رقم الترجمة(3447), سير أعلام النبلاء (7/184), الوافي بالوفيات(18/292). [↑](#footnote-ref-72)
72. () انظر ترجمته في: وفيات الأعيان(4/127)رقم الترجمة(549), تذكرة الحفاظ (1/164) رقم الترجمة (210), سير أعلام النبلاء(8/136). [↑](#footnote-ref-73)
73. () انظر ترجمته في: تهذيب الكمال(27/91)رقم الترجمة(5728), تذكرة الحفاظ(1/154) رقم الترجمة(199), سر أعلام النبلاء(8/48). [↑](#footnote-ref-74)
74. () انظر: الطبقات الكبرى(5/453)رقم الترجمة(1336), تهذيب الكمال(21/512) رقم الترجمة (4311). [↑](#footnote-ref-75)
75. () انظر: لسان العرب(14/291), القاموس المحيط, ص (1659),القاموس الفقهي,ص( 140), المصباح المنير, ص( 129), المعجم الوسيط (1/320). . [↑](#footnote-ref-76)
76. () انظر: **مقاييس اللغة (2/472)**, تاج العروس(38/102), المعجم الوسيط (1/320). [↑](#footnote-ref-77)
77. **()** سورة النساء, الآية(105). [↑](#footnote-ref-78)
78. () انظر: المفردات في غريب القرآن(1/374-375), لسان العرب(14/300-301), الكليات للكفوي, ص (480). [↑](#footnote-ref-79)
79. () سورة الأنفال, الآية(48). [↑](#footnote-ref-80)
80. **() انظر: تاج العروس(38/102), الكليات للكفوي, ص(480).** [↑](#footnote-ref-81)
81. **()**  انظر: مقاييس اللغة (2/473). [↑](#footnote-ref-82)
82. **()** انظر: الرأي وأثره في مدرسة المدينة (32). [↑](#footnote-ref-83)
83. **() انظر: أحكام في أصول الأحكام(7/113), ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل لابن حزم, ص (4).** [↑](#footnote-ref-84)
84. **() انظر: كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي, ص(13).**  [↑](#footnote-ref-85)
85. **() انظر: الرأي وأثره في مدرسة المدينة, ص(41).**  [↑](#footnote-ref-86)
86. () انظر: الرأي وأثره في مدرسة المدينة, ص(43). [↑](#footnote-ref-87)
87. () الأمارة هي التي يؤدي النظر الصحيح فيها إلى الظن, والمتكلمون يسمون كل ما هذه سبيله أمارة عقليا كان أو شرعياً, والفقهاء يسمون الأمارات الشرعية كالقياس وخبر الواحد أدلة ولا يسمون الأمارات العقلية أدلة كالأمارة على القبلة وعلى قيم المتلفات.

    انظر: المعتمد (2/18), وقواطع الأدلة في الأصول للسمعانى (3/87) . [↑](#footnote-ref-88)
88. **() انظر: إعلام الموقعين(1/73).** [↑](#footnote-ref-89)
89. **() انظر: العدة في أصول الفقه(1/184).** [↑](#footnote-ref-90)
90. **()** الدلالة: هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر , والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول, وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص . انظر : التعريفات للجرجاني (ص 139 ). [↑](#footnote-ref-91)
91. () انظر: أراء ابن رشد الحفيد الفقهية من خلال كتابه: بداية المجتهد ونهاية المقتصد من أول كتاب النكاح إلى آخر الكتاب ( رسالة ماجستير) للطالب دمبلي إبراهيم. [↑](#footnote-ref-92)
92. () انظر: إعلام الموقعين(1/74). [↑](#footnote-ref-93)
93. () انظر: إعلام الموقعين(1/74-91). [↑](#footnote-ref-94)
94. () انظر: المستصفى(1/290), إعلام الموقعين(1/74). [↑](#footnote-ref-95)
95. () انظر: المستصفي(1/290), روضة الناظر(3/816), إعلام الموقعين(1/74-75). [↑](#footnote-ref-96)
96. () انظر: إعلام الموقعين(1/75). [↑](#footnote-ref-97)
97. () انظر: المرجع السابق. [↑](#footnote-ref-98)
98. **() انظر مادة (خير ) في : مختار الصحاح, ص(99), مقاييس اللغة(2/232), لسان العرب (4/265-267).**  [↑](#footnote-ref-99)
99. **() سورة** القصص, الآية (68). [↑](#footnote-ref-100)
100. **() سورة** الأعراف, الآية (155).  [↑](#footnote-ref-101)
101. **() انظر: لسان العرب(4/267), الكليات لأبي البقاء الكفوي ص(62- 130), المعجم الوسيط , ص (264).** [↑](#footnote-ref-102)
102. **() انظر: كشاف اصطلاحات الفنون(2/28), المسودة(1/459), شرح الكوكب المنير(4/557), قواعد الفقه(1/164).** [↑](#footnote-ref-103)
103. **() انظر: الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك(2/450).** [↑](#footnote-ref-104)
104. **() انظر:** شرح الكوكب المنير(4/557), قواعد الفقه(1/164). [↑](#footnote-ref-105)
105. **() عرفه بهذا التعريف الدكتور: محمد محيسن محمد الهلالات في رسالته "اختيارات ابن القيم في مسائل المعاوضات المالية, ص(34).** [↑](#footnote-ref-106)
106. **() وبهذا عرفه محمود النجيري في رسالته اختيارات ابن القيم الفقهية في النكاح والطلاق كما ذكره الأخ ماجد بن محمد العبدلي في رسالته الاختيارات الفقهية للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري, ص(43).**  [↑](#footnote-ref-107)
107. () عرفه بهذا التعريف الباحث / عبد العزيز بن محمد السلطان في رسالته الموسوعة : اختيارات الشيخ محمد بن صالح العيثيمن الفقهية في كتاب الأطعمة , ص (22). [↑](#footnote-ref-108)
108. **() الاختيارات الفقهية للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري, لماجد بن محمد حسين العبدلي المالكي, ص(43).** [↑](#footnote-ref-109)
109. () انظر: الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري, للباحث بندر بن طلال المحمدي , ص(49). [↑](#footnote-ref-110)
110. **() انظر: كتاب العين(8/24), مقاييس اللغة(4/500), المحكم والمحيط الأعظم (9/306), المصباح المنير (2/466), المعجم الوسيط ص(2/679).**  [↑](#footnote-ref-111)
111. **() انظر: مقاييس اللغة (4/500) , أساس البلاغة للزمخشري (2/15) , الفروق للعسكري, ص (141), لسان العرب(3/449).** [↑](#footnote-ref-112)
112. **() انظر: لسان العرب(3/449).**  [↑](#footnote-ref-113)
113. **() انظر : المدخل المفصل لـ بكر أبي زيد(2/908).** [↑](#footnote-ref-114)
114. () انظر: الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري, للباحث نوح عالم , ص(53). [↑](#footnote-ref-115)
115. () المرجع السابق. [↑](#footnote-ref-116)
116. () انظر: ص (356). [↑](#footnote-ref-117)
117. () سورة البقرة , الآية (196). [↑](#footnote-ref-118)
118. () انظر: المحلى (7/40). [↑](#footnote-ref-119)
119. () انظر: ص (368). [↑](#footnote-ref-120)
120. () سورة التحريم, الآية (1-2). [↑](#footnote-ref-121)
121. () انظر: ص (313). [↑](#footnote-ref-122)
122. () سورة البقرة, الآية (187). [↑](#footnote-ref-123)
123. () انظر: ص (105). [↑](#footnote-ref-124)
124. () انظر: ص (259). [↑](#footnote-ref-125)
125. () انظر: ص (329). [↑](#footnote-ref-126)
126. () انظر: المسألة, إذا كان مع الرجل فرس فكم أسهم له؟. [↑](#footnote-ref-127)
127. () انظر: ص (530). [↑](#footnote-ref-128)
128. () انظر: ص (338). [↑](#footnote-ref-129)
129. () انظر: التمهيد لابن عبد البر(15/155). [↑](#footnote-ref-130)
130. () انظر: ص (186). [↑](#footnote-ref-131)
131. () انظر: ص (300). [↑](#footnote-ref-132)
132. () انظر: ص (363). [↑](#footnote-ref-133)
133. () انظر : ص (72). [↑](#footnote-ref-134)
134. () انظر: ص (211). [↑](#footnote-ref-135)
135. () انظر: ص (374). [↑](#footnote-ref-136)