

$$
\begin{aligned}
& \text { المملكة العربية السعودية } \\
& \text { وزارة التعليم العالي } \\
& \text { جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية } \\
& \text { المعهد العالي للقضاء }
\end{aligned}
$$



## ـ دراسة فقهية هقارنة ـ.

بحث تكميلي هقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه الـقارن
إبداد

$$
\begin{aligned}
& \text { أنس بن عايض بن عيل بن هبه } \\
& \text { إشران } \\
& \text { د. عبدالرمن بن سلامة المزيني } \\
& \text { الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن } \\
& \text { ه1431 }
\end{aligned}
$$

## المد هـة

الحمد للّ رب العالمين ، وصلى اللّ على نبينا عمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً ، أما بعد :
فقد خص الله هذه الأمة عمز يد من الفضل والتكريم ، وجعلها يف أمور دينها
 وأرسل لها أشرف رسول ، فمن لزم هذه الجادة فقد بنا ، ومن حاد عنها فبشره بالمهلكة
 ودنيا ، ولذلك اختارهم الله لصحبة نبيه ومؤ ازر رته في دعوته وز كاهم وطهر هم وألما وأمر باتباعهم والأخذ عنهم وخص منهم أعلامهم خلفاء الرشاد الأربعة وخص منهم الشيخين أبي بكر جادة من أمر دينهم ودنياهم بقدر قركمم من عهد النبوة زمنا وعملا ، وبسبب اجتماع
 الذي يليه ثم الذي يليه ، ومعلوم أنه لا صلاح لدين آلا آخر هذه الأمة ولا لدنياها إلا بمثل ما ما صلح به أولما في أمر الراعي والرعية ، والر اعي مسئول عن رعيته بصيانة دينها وحغظ مصالحها ، ومن أر كان هذه الصيانة والحظظ رعاية القضاء كما كان يرعى ، واليا والسير على ما كان به يقضى ، وهذذا يتم الصلاح ، فبان فضل الدراسة والتأمل في سير مرويات الصا الخلفاء يف أمور القضاء ، وخص السابق منهم في الفضل والصحبة بمز يد اعتناء ، فظهر موضوع هذا البحث تحديدا أنه الدراسة الفقهية المقارنة لكل ما روي أن خليفة رسول الله

⑥ أهمية الموضوع وأسباب اختياره :

أهمية العناية موضوع عيعود على الباحث بفائدة فقهية في الجوانب القضائية التي
تعتبر التخصص المهيز للباحث .

## أقضية أي بكر الصديق ـ ـدراسة فتهية مقارنة - .

أهمية الاعتناء بالدراسة الفقهية المقارنة لمسائل القضاء لأها تعتبر من أهم البالات
التطبيقية لمسائل الفقه وقواعده وأصوله .



 العناية اليت حظيت هِا أقضية بعض الخلفاء الراشدين أمثال : عمر بن الخطاب

 التعارض مع السنة النبوية الثابتة .

و أما هدف هذا الموضوع فهو دراسة المسائل الفقهية اليت هي عل القضاء دراسة فقهية مقارنة وترجيح الحكم الذي يراه الباحث فيها لإفادة الباحثين في علم الدر اية المتعلق بالآثار الواردة في قضاء أبي بكر غلّة، ولاستفادة الباحث من تطبيق هذه القضايا ودراسة هذه المسائل .

الدراسات السابقة :
أهم الدراسات العلمية ذات الصلة بموضوع البحث اليت تُكنت من الاطلاع عليها
ما يلي
أولا : رسالة علمية بعنوان " أقضية الخلفاء الراشدين جمعا ودراسة " ، للد كتور أر. كي نور محمد بن أر ـ كي ححيي الدين ، ومي رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف (1) سنن أبي داود ، كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، رقم 4607 ، سنن ابن ماجه ، باب اتباع سنة الخلفلاء
 رقم 2676 ، وقال الترمذي حسن صحيح ، وصححه الألباي في صحيح الترغيب والرهيب رقم37، 37 ،

كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسامية في المدينة المنورة ونوقشت بتاريخ 7 / 2 / 2 ا 2

 الآثار من الناحية الحديثية ، وهذا ما سهل علي عناء الجمع والحكم ، إلا أن الباحث بيّن في مقدمته أنه سيتجنب ذكر أقوال الفقهاء في كل مسألة من هذه المسائل وأنه مل يذكر الخلاف الفقهي فيها لأن ذلك ليس من شأن بكثه ، وهو إنا قصد جمع المادة العلمية
 لدراسة هذه الأقضية من الناحية الفقهية المقارنة والتر جيح في المسائل الخلافية منها لأن ذلك هو الثمرة المرجوة من جمع الآثار والتحقق من صحتها حديثيا .

 أنه لم يقم بدراسة هذه الآثار من الناحية الفقهية دراسة مقارنة فأثنبه إلى حد كبير المرويات الحديثية للآثار عن أبي بكر الصديق
كما أن هناك رسائل علمية في أقسام الفقه بكليات الشر يعة لنيل درجة الماجستير والد كتوراه لأقضية عمر بن الخطاب
 العام وهو دراسة الأقضية .

أما منهج البحث فسأقوم ـ بإذن اللهّ ـ في هذا البحث بما يلي : أورد أولاً الأثر الوارد عن أبي بكر الصديق هِّة، في الباب ثم أعزوه إلى مصدره . أصور المسألة التي قضى فيها أبو بكر الصديق قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها .
إذا كانت المسألة من مسائل الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من
مظانه المتتبرة .
إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي :

أحرر معل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة عحل خلاف ، وبعضها عحل
اتفاق.
أذكر الأقوال في المسألة وأبين من قال هـا من أهل العلم ويكون عرض الخلاف حسب الاتحاهات الفقهية .
أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من . أقوال السلف الصالح أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية .
أستقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة وأذكر ما يرد عليها من مناقشات وما
يهاب به عنها إن وجد ، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة .
أرجح مع بيان سبب الترجيح ، وذكر ثرة الخلاف إن وجدت .
أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج

أر كز على موضوع البحث وأبخنب الاستطراد .
أبتنب ذكر الأقوال الشاذة .
أرقم الآيات وأبين سورها مضبوطة بالشكا مار الشكل ومر سومة بالر سم العثماني

وأيين ما ذكره أهل الشأن في درجتها ـ إن لم تكن في الصحيحين أو احدهاهما ـ فإن كانت
كذلك فأكتفي حيئذ بتخر يجها منهما ، وإن كانت الأحاديث من غير الكتب التسعة فأكتفي بذكر الجزء ورقم الصفحة .
أخر ج الآثار من مصادرها الأصلية ، وأيين ما ذكره أهل الشأن في صحتها إن

> و جل .

أعرف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح أو من كتب المصطلحات

أوثق المعاين من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء

## 

تكون الخائة متضمنة أهم النـة النتائج والتو وية الإملاء ، وعلامات التي الترقيم .

 إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك فأضع له فهارس خاصة إن كان لما من العدد ما يستدعي ذلك .
اتبع الر سالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي :
. فهرس الآيات القر آنية . . . فهرس الآثار . . فهرس الأعلام . . فهرس المذاهب . فهرس الأماكن والبلدان. . فهرس المراجع والمصادر .
ـ فهر س الموضوعات .

تقسيمات البحث :
يتضمن البحث مقدمة وتمهيداً وثمسة فصول وخاتة .
:
وفيها عرض الموضوع و بيان أهميته وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته .
? $\}$
المبحث الأول : القضاء ، وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : تعر يف القضاء لغة واصطلاها . المطلب الثاني : أر كان القضاء وشروطه .

المطلب الثالث : حكم القضاء وأدلة مشروعيته.
المطلب الرابع : أهمية القضاء .

المطلب الأول : التعر يف بالشخصية ، وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول : المه ونسبه و كنيته ولقبه .
الفرع الثاني : صفته .
الفرع الثالث : أسرته وحياته يف الجاهلية.
المطلب الثاني : إسلامه وسيرته ، وفيه أربعة فرو ع :
الفر ع الأول : إسالهه .
الفرع الثاني : دعوته.
الفرع الثالث : هجرته .
الفرع الرابع : جهاده.
المطلب الثالث : فضائله.
المطلب الرابع : خحالفته.

المطلب الخامس : استخلافه لعمر


المبحث الأول : عدم الضمان في الوديعة
المبحث الثاني : استحلاف المعسر والحبس في الدين

الفصل الثاني : أقضية أبي بكر الصديق هِّ4، في أحكام الأسرة ،وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : النكاح ، وفيه مطلبان :
الططلب الأول : وجوب الصداق والعدة بالملوة

المطلب الثاين : المنع من الرجعة بنكاح التحليل
المبحث الثاني : إرضاء الو الدين فيما يمب على الأو لاد من حقوق غنو هما
المبحث الثالث : المواريث والوصايا ، وفيه ثمسة مطالب : الماء
المطلب الأول : الأنبياء لا يورثون

الططلب الثاني : أصحاب الفروض والعصبات ، وفيه مسألتان :
الفرع الأول : جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب
الفرع الثاني : التشر يك بين الجدتين أم الأم وأم الأب المطلب الثالث : عدم توريث الحميل

المطلب الرابع : عدم توريث الغرقى و المدمى بعضهم من بعض
المطلب الخامس : عدم صحة هبة الوالد لولده حتى يكوزها .

الفصل الثالث : أقضية أبي بكر الصديق 厄ّلهُ، في الجنايات والديات ، وفيه مبحثان :

المبحث الأول : الجناية على النفس وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : قتل الر جل بعبده
المطلب الثاني : عدم القتل بالقسامة
لمطلب الثالث : استحالاف المُنكِرِ خمسين يمينا
المطلب الرابع : مقدار دية المسلم الحر
المبحث الثاني : الجناية على مادون النفس ، وفيه ثمسة مطالب :
المطلب الأول : ما كان يف الإنسان منه عضو واحد ، وفيه أربعة فرو ع :
الفرع الأول : دية اللسان
الفرع الثاني : دية الأنف
الفرع الثالث : دية الصلب
الفرع الرابع : دية ذكر الرجل
اللطلب الثاين : ما كان في الإنسان منه عضوان ، وفيه أربعة فروع :


المبحث الأول : الحدود ، وفيه ثمسة مطالب :
المطلب الأول : حد الزنا ، وفيه فرعان :
الفرع الأول : حد الز اين البكر
الفرع الثاني : لا تُحد المستكرهة على الزنا
المطلب الثاني : حد اللواط
المطلب الثالث : حد القذف ، وفيه أربعة فرو ع :
الفرع الأول : حد قذف أبي الرجل وأمه وهما كافر ين
الفرع الثاني: حد القذف لمن انتفى من أبيه .
الفر ع الثالث : عقوبة شاتم الر سول
الفر ع الرابع : عقوبة السباب والشتم وهجاء المسلمين .
المطلب الرابع : حد السرقة ، وفيه ستة فروع :
الفرع الأول : نصاب السرقة

الفرع الثاين : حد قطع يد السارق
الفرع الثالث : قطع يد العبد إذا سرق
الفر ع الرابع : عدم قطع يد الغلام الذي لم يبلغ
الفرع الخامس : عدم قطع يد الخائن

$$
\begin{aligned}
& \text { الفرع الأول : دية الحاجبين } \\
& \text { الفرع الثاني : دية الأذنين } \\
& \text { الفر ع الثالث : دية الشغتين } \\
& \text { الفرع الرابع : دية الثديين } \\
& \text { المطلب الثالث : الشجاج و أرش الجمائفة } \\
& \text { المطلب الرابع : الجر احات اليت لا توجب عقلا ولا دية } \\
& \text { المطلب الخامس : عدم المؤاخذة بجناية البهيمة }
\end{aligned}
$$

## 

$$
\begin{aligned}
& \text { الفرع السادس : قطع رِجل الخدود إذا عاود السرقة } \\
& \text { المطلب الخامس : حد الردة ، وفيه فرعان : } \\
& \text { الفرع الأول : قتل المرتد } \\
& \text { الفرع الثاني : قتل المرتدة } \\
& \text { المبحث الثاني : التعز يرات ، وفيه ثلالثة مطالب : } \\
& \text { المطلب الأول : التعزير بالجلد والضرب بي المعاصي اليّ اليّ دون المدود. } \\
& \text { المطلب الثاني : التعزير بالنفي للمخنثين } \\
& \text { المطلب الثالث : التزز ير بتحريق متاع الغال . }
\end{aligned}
$$



المبحث الأول : القضاء باليمين مع الشاهد في الدعاوى

المطلب الأول : النظر في شكاوى الناس من العمال
المطلب الثاين : إعطاء القود من عند نفس الإمام

.
. فهرس الآيات القرآنية .
. فهرس الأحاديث .
. فهرس الآثار .
. فهرس الأعلام .
. فهرس المذاهب .
. فهرس الأماكن والبلدان .
.

هذا وأسأل الله أن ينفع بما قيل و كتب ويجزل الأجر لمن ساهم وساعد في ابخاز

 وأمدهم بالتوفيق والصحة ـ على دعائهم وتر بيتهم وتوجيههم لي ثم صبر لاعبرهم على بعدي عنهم وقلة خدمتي وبريّ هم مع حاجتهم لي ، ثم تقديري لزوجتي الحبيبة على معاو نتها ومؤازرتا لي في مراحل كتابة البحث ، كما أشكر فضيلة الشيخ / د. عبدالر ممن بن سامة المز يني - حفظه الله ـ على توجيهاته الكريمة ، ورعايته الدائمة بالإشر اف والمراجعة والتصحيح لهذا البحث ، مع عظم مسؤولياته الوظيفية ، و كثرة أشغغاله ، إلا أنه جعل لنا

 وسددهم. وصلى الله وسلم على نبينا عمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .

## الباحث /

 أنس بن عايض بن علي هبه
## 品 التـهيد

...

$$
\begin{aligned}
& \text { المبحث الأول: } \\
& \text { القضاء ، وفيه أربعة مطالب: } \\
& \text { المطلب الأول : } \\
& \text { تعريف القضاء لغة واصطلاحا . } \\
& \text { المطلب الثاني : } \\
& \text { أركان القضاء وشروطه . } \\
& \text { المطلب الثالث : } \\
& \text { حكم القضاء وأدلة مشروعيته. } \\
& \text { المطلب الرابع : } \\
& \text { أهمية القضاء . }
\end{aligned}
$$

$\qquad$

# المبحث الأول : القضاء ، وفيه أربعة مطالب : <br> المطلب الأول : تعريف القضاء لغة واصطلاحا ا 

تعريف القضاء في اللغة :
القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه بلهته وهو الفصل والحكم ، يقال : قضى يقضي قضاء فهو قاض ، إذا حكم وفصل ، و قضاء الشيء إحكامه و إمضاؤه والفراغ منه ، و يكون بمعنى الخلق ، و أقرب هذه التعاريف للمعنى الاصطلاحي الذي هو بمعنى الحكم والإلزام والأمر. (1) تعريف القضاء في اصطلاح الفقهاء :
I. عرفه الحنفية بأنه : فصل الخصومات وقطع النزاعات ، على وجه خضصوص ؛ (「) وعرفه بعضهم بأنه : قول ملزم صادر عن ولاية عائه عام
r. r. وعرفه المالكية بأنه : الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلز ام. (r) وقال بعضهم : هو الدخول بين الخالق والمخلوق ليؤدي فيهم أو امره و أحكامه بواسطة الكتاب
والسنة.(گ)
r. وعرفه الشافعية بأنه : فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بككم الله تعالى ، وعرف
بأنه: إلزام من له إلزام بكـم الشرع. (o)

ع. وعرفه الحنابلة بأنه: تبيين الحكم الشرعي، والإلز ام به، وفض الخصومات(7).

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) لسان العرب 186/15 مادة ( قضى ) ، معجم مقاييس اللغة 99/5 } \\
& \text { (Y) رد الغتار 352/5 (Y) } \\
& \text {.86/6 (Y) مغني الغتار (Y) } \\
& \text { ( ) ( ) الإحكام للعز بن عبدالسامام 372/1 ـ } \\
& \text { (0) (1) مغين الغتاج 372/4 (1) } \\
& \text { (7) شرح منتهى الإرادات 485/3 . }
\end{aligned}
$$



ومن خلال ماسبق يمكننا صياغة تعريف غختار للقضاء وهو " إخبار القاضي عن
الحـم الشرعي مع الإلزام به بقصد فض الخصومة " .
$\qquad$

## المطلب الثاني : أركان القضاء وشروطه.

للقضاء أر كان ستة هي :

1. القاضي: هو الحاكم المنصوب للحكم

يتفق الفقهاء على صحة تولية القاضي بشروط هي : كون القاضي مسلما ، عاقلا ،
. بالغا ، حرا
r. المقضي به: هو الحكم الصادر عنه .

يتعين على القاضي أن يكمم بما في كتاب الله تعالى من الأحكام اليت لم تنسخ ، فإن لم ملم
يمد فبسنة رسول الله عمد فإن كان القاضي من أهل الاجتهاد قاسه على ما يشبهه من الأحكام واجتهد رأيه وتحرى الصواب ثم قضى برأيه ، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي يف ذلك فيأخلا بفتوى المفتي (「) ، ولا يقضي بغير علم ، ولا يستحيي من السؤال لئلا يلحقه الوعيد المذكور في قوله هِّ في النار وقاض في الجنة رجل قضى بغير حق يعلم بذلك فذلك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة )).
r. المقضي عليه: هو الخكوم عليه المُلْزَم بحكم الحاكم . (1) تبصرة المكام 1 / 7 ، رد الغتار 5 / 5 / 254 ، مغني الغتاج 4 / 375 ، كثشاف التناع 6 / 285





المقضي عليه هو كل من توجه عليه الحق بكامم القاضي ، وقد اتفق الفقهاء على أن
 سؤ اله فلم يجز الحكم عليه قبل سؤ اله(1). واختلفوا يف جواز القضاء على الغائب فقال جمهور الفقهاء بجوازه بشروط(r) ، ومنعه الحنية
\&. المقضي فيه: هو موضع التقاضي والمنازعة .
وهو جميع الحقوق ، وهي أربعة أقسام : حق الله تعالى الخض كحـد الز الز أو أو الخمر ، وحق العبد الخض ، وهو ظاهر ، وما فيه الحقان وغلب فيه حق الله تعالى كحد القذف أو السرقة ، أو غلب فيه حق العبد كالقصاص والتعزير ، فيكون للقاضي النظر في تلك الحقوق ، وقال بعض الفقهاء : للقاضي النظر في جميع الأشياء إلا في قبض الحراج ، وقال وال القاضي ابن سهل النظر في الوصايا والأحباس والترشيد والتحجير والتسفيه والقسم والمواريث والنظر للأيتام ، والنظر في أموال الغائب والنظر في الأنساب والجراحات والئرا وأشبها والألأثبات والتسجيل" (8).

ه. المقضي له: هو المكوم له على خصمه بالحق الواجب له عليه .
 فيكون كالإقرار منه هما ادعى خصمه عليه ، ولا يكاكم لشر يكه في المشترك . (1) الدر المختار 4 / 439 ـ الشر ح الكير 4 / 162 ، مغين الغتاج 4 / 407 ـ المغين مع الشرح الكيبر 11 / . 412


شري大ا(1) وخاصم عنده ؛ لأن القاضي نائب عن جماعة المسلمين وليس نائبا عن الإمام (ب)
7. الحكم : وهو أمر القاضي الملزم للمتنازعين .
 وعرفه الحنابلة بأنه : إنشاء للإلزام الشرعي وفصل الخصومات(م) .
(1)شريح (78 هـ )





، 484/11 (r)
(\%)

## المطلب الثالث : حكم القضاء وأدلة مشروعيته.

حكم القضاء :
" اتفق الفقهاء على أن القضاء ، فرض كفاية إذا قام به بعض الأمة سقط الوجوب عن



 ، أتذهب حقوق الناس ؟ " ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة للمظلوم وأداء للحق إلى مستحقيه وردعا للظالم عن ظلمه ، وهذه كلها واجبات لا تتم إلا بتوالي القضاء ، لذا كان تولي القضاء واجبا () ، والقاعدة الفقهية تقول : " إن ما لا يتم الواجب إلا لا لا به فها فهو واجب"() هذا عن حكم القضاء بصفة عامة أما عن حكم الدخول فيه باء بالنسبة للأفراد فإنه يختلف باختلاف حالاتمم ، فيجب على الشخص إذا تعين له ولا يوجد من يصلح
 العجز عنه وعدم الإنصاف فيه لميله للهوى ويباح له فيخير بين قبوله ورفضه إذا استوى



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النساء } 135 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. الأشباه والنظائر لسبكي 90/2 (r) } \\
& \text { ( ) ( ) النظام القضائي 8/1 . }
\end{aligned}
$$

أدلة مشروعية القضاء :
والأصل في مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع (1) :

أما الكتاب:



 وقوله عز وجل:


وأما السنة:

 أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)) (1) ، وفي رواية (( فله عشرة أجورر)). (")

$$
\text { (7) أخرجه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم } 7352 \text { ، و }
$$

أخرجه مسلم كتاب الأقضية ،باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم1716 .

$$
\text { (V) مسند الإمام أمدا } 11 \text { ، مسند عبدالهٌ بن عمر بن العاص 367/11 رقم : } 6755 \text { ، قال عنه ابن حجر " }
$$

إسناده ضعيف " تلخيص الهبير 441/4 .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المبسوط } 16 \text { / } 59 \text { ، المغين } 9 \text { /34، المهنب } 2 \text { / } 289 . \\
& \text {. } 26 \text { سورة ص ( } 26 \\
& \text { (Y) سورة المائدة } 48 \text {. } 48 \text { (Y) } \\
& \text { ( ) ( ) سورة المائدة } 42 \text {. } 42 \text { ( } \\
& \text { (0) سورة النساء105 (1) }
\end{aligned}
$$

وروى البيهقي(1) خبر: ((إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله له ملكين يسددانه ويوفقانه،
فإن عدل أقاما، وإن جار عرجا وتر كاه))(\$) .





 إحقاق الحق، ولأن الظلم متأصل في الطباع البشر ية، فلا بد من حاكم يلم ينصف المظلوم من

الظالم
(1) اليبهتي (384-458 هـ هـ
 فتيه شافتي ، حافظ كير ، أصولي متمكن ومكثر من التصنيف ، غلب عليه الحديث واشتهر به ورحل في طبله


الشافعي ننة .

من تصانيفه : " السنن الكبير " ، و " السنن الصغير " ، و " كتاب الملال " ، و " مناقب الشانعي " وقيل تبلغ تصانينه ألن جزء . [ طبقات الشافيع 3 / 3 ، وفيات الأكيان 1 / 75 ، وشذرات الذهب 3 / 304 ، واللباب 1 / 202 ، والأعلام للز كلي 1 / 131 ] ـ (Y) السن الكـرى للبيهتي 88/10 ، قال عنه ابن حهر " إسناده ضعيف " تلخيص الهير 443/4 .

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 60 \text { ( } 63 \text { ( } 6 \text { ( } \\
& \text { (\%) (ع) نصب الراية 63، تلخيص الهير } 4 \text { (182). } \\
& \text { (0) مراتب الإجماع 32/1. }
\end{aligned}
$$

## المطلب الرابح : أهمية القضاء.

القضاء بين الناس في حكوماقمّ ومنازعاقم عمل جليل القدر والاعتبار، يراد منه
تحصيل مصالح ومنافع ، ودفع مفاسد ومضار للعموم تقوم الحاجة الملحة لاقتضاء ذلك، ولذا نبه فقهاء الشر يعة إلى المقصد الجليل والمدف النبيل من هذه الوظيفة العظيمة السامية، وأنه مرتكز على إيصال الحقوق ودفع المطا ملم وقطع التنازع تَقيقا لإقامة العدل والمعروف ومنابذة الظلم والمنكر .
 أهلها ، وقطع المخاصمة ، فوصول الحقوق هو المصلحة ، وقطع المخاصمة إز الة المفسدة ، فالمقصود هو جلب تلك المصلحة ، وإز الة هذه المفسدة ، ووصول الحقوق هو من العدل الذي تقوم به السماء والأرض ، وقطع الخصومة هو من باب دفع الظلم والضرر ، و كالاهما ينقسم إلى إبقاء موجود ، ودفع مفقود ، فني وصول الحقوق إلم مستحقها ،
 . فإذا حصل الصلح زالت الخصومة التي هي إحدى المقصودين ) (ب)
 لاسيما إن كان القضاة هم العلماء ، فلا غنى لبشر عنهم ، لأن العلماء ورثة الأنبياء ،
(1) ابن تيمية ( 661 - 728 هـ ه )

 معتقلا . كان داعية إصلاح في الدين ، آية في التفسير والعقائد والأصول ، فصيح اللسان . مكثرا من

من تصانيفه ( ( السياسة الشرعية ) ) ؛ ( ( ومنهاج السنة ) ) ؛ وطبعت ( ( فتاواه ) ) في الرياض مؤخرا في 35
[ الأعلام للزر كلي 1 / 140 ؛ والدرر الكامنة 1 / 145 ؛ والبداية والنهاية 14 / 135 ]

$$
\text { (Y) بجمو ع الفتاوى } 35 \text { / } 355 \text {. }
$$



والأنبياء قضاة أقوامهم ، وحكماء دوطم ، كمم تزهو الشعوب ، وينتشر الخير ، ويعم الرخاء ، وتزول المدلمات ، وتنقشع الملمات ، فهم كالغيث أينما حلّ نفع .

الذي يؤدي إلى الإختلاف ، حتى لا يستبد كل إنسان برأيه ، فيهلك الجميع ؛ لذلك شر ع الشار ع الحكيم القضاء ووجود القضاة بين الناس ، وإذا كان ذلك بين العدد القليل في السفر ، فوجود القضاة في الحضر مع تزايد أعداد السكان لمو أحرى وأوجب ، لألن النا الناس يجتاجون لدفع التظالم ، وفصل التخاصم ، فلهذا يجب تنصيب الولاة والحكام

والقضاة للسيطرة على أمور الناس ، ومنع الظلم ، وإعطاء كل ذي حق حقه (1)
 المطلب الأول :
التعريف بالشخصية ، وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه .
الفرع الثاني : صفته .
الفرع الثالث : أسرته وحياته في الجاهلية.
المطلب الثاني :
إلسالمه وسيرته ، وفيه أربعة فروع : الأول : إسامه.
الفرع الثالث : هجرته .
الفرع الرابع : جهاده.
المطلب الثالث : نضائله.
المطلب الرابع : خلافته.

- المطلب الخامس : استخلافه لعمر


## المبحث الثالي : ترجمة أبو بطر الصديق

 المطلب الأول : التعريف بالشخصية ، وفيه ثلاثة فروع ع :الفرع الأول : السمه ونسبه و كنيته ولقبه :

هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي (1)، ويلتقي مع النبي السادس مرة بن كعب(1).

كنيته:
ويكن بأبي بكر، وهي من البكر وهو الفَتِيُّ من الإبل، والجمع بكارة وأبكر، وقد
(). ()

ألقابه:
ولقب أبو بكر الحسب، منها:

ا. العتيق :
لقبه به النبي


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (الإصابة لابن حهر: 144/4، } 145 . \\
& \text { (Y) (Y) سيرة وحياة الصايت، بحدي فتحي السياد، ص } 27 . \\
& \text { ( (Y) أبو بكر الصديق، علي الطنطاوي، ص46. }
\end{aligned}
$$

سُمي عتيقًا. (1) وقد ذكر المؤرخون أسباب كثيرة لمذا اللقب، فقد قيل: إنما سمي عتيقًا
 وقيل: إن أمَّ أبي بكر كان لا يعيش لا لا ولدا ولد، فلما ولدته استقبلت به الكعبة وقالت:


النار بفضل بشارة النبي

## r. الصديق :

ثبت له هذا الاسم بالدلائل الكثيرة، وبالتواتر الضروري عند الخاص والعام، ووصفه به النبي

أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ))(9).

(1) جامع الترمذي ، كتاب المناقب ، باب في مناقب أبي بكر وعمر 616/5 ، صححه الألباني في السلسة
الصحيحة 102/4 .
(ץ) المعجم الكبير للطبراين، 52/1.
(r) الإصابة، 146/1.

(0) (1) الكين والأسماء للدو لابي: 49/1 .


وجهه الشريف.
(^) هذه الر جغة رجفة طرب لا رجغة غضب، ولفذا نص على مقام النبوة والصديقية والشهادة الموجبة لسرور ما اتصلت به فأقر بذلك الجبل واستقر (تعفة أهل التصديق ببعض فضائل الصديق ص 78) ويف الحديث (اأحد
جبل يكبنا وغببه>.
(9) أخرجه البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب قوله " لو كنت متخذا خليلا "رقم 3675 واللفظ له ،
وأخرجه مسلم باب من فضائل طلحة والز بير رقم2417 .
 . قال: ((لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه)(٪)


 إلى صاحبك؟ يزعم أن أسري به الليلة إلى بيت المقدس! قال: وقد وقد قال ذلك؟ قالى والوا: نعم، قال: لئن قال ذلك فقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس، وجاء قبل أن يصبح؟!! قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبو بكر: الصديق. (£) وقد ألجمعت الأمة علم ألى ألى تسميته بالصديق لأنه بادر إلى تصديق الرسول عٌّ أبدًا.

ب. الصاحب :
لقبه به الله هَّهُلْ في القر آن الكريم:





$$
\text { (1) سورة المؤمنون } 60 .
$$

(Y) سنن ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب التوقي على العمل رقم 4198 ـ ـ جامع الترمذي ، كتاب تفسير القر آن


$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الطبقات لابن سعد ، 172/2. } \\
& \text { (7) (7) } \\
& \text { (V) أسد الغابة، 310/3. }
\end{aligned}
$$


ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ()). (1) قال الحافظ ابن ححر (r)

 شهيرة، ولم يشر كه في المنقبة غيره. \&. الأتقى :
 واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق، نوإِّه حت إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1 أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، رقم: } 3653 .
\end{aligned}
$$

هو أحمد بن علي بن عمد ، شهاب الدين ، أبو الفضل الكناني العسقلاين ، المصري المولد والمنشأ والوفاة ، الشهير بابن حجر - نسبة إلى ( آل حجر ) قوم يسكنون بالاد الجر يد وأرضهم قابس في تونس - من كبار الشافعية .
 وغير ذلك . تفقه بالبلقيين والكرماوي والعز بن جماعة .
ارتّل إلى بالاد الشام وغيرها . تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعة وإقراء وتصنيفا وإقتاء ، وتفرد بذلك حتى صار إطلاق لفظ الحديث عليه كلمة إجماع . درس في عدة أماكن وولي مشيخة البيبر سية ونظرها والإقتاء بدار العدل ، والخطابة بيامع الأزهر ، وتولى القضاء ـ ـ زادت تصانيفه على مائة و ومسين مصنفا . من
 الهداية " ، و " تلخيص الهبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير " .
[ الضوء اللامع 2 / 36 ؛ والبدر الطالع 1 / 87 ؛ وشذرات الذهب 7 / 270 ؛ ومعجم المؤلفين 2 / 20 ] .
. 40 ( 40 ( 4 (
(₹) (ألإصابة في تمييز الصحابة، 148/4.

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الطبقات لابن سعد ، 171/3. } \\
& \text { (7) سورة الليل } 17 \text {. }
\end{aligned}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تفسير ابن كثير 422/8 ( }
\end{aligned}
$$




96هـ

$$
\text { [ تذ (الطبقات لابن سعد } 70 \text { ؛ } 70 \text { ؛ والأعلام للزر كلي } 1 \text { / } 76 \text { ؛ والطبقات لابن سعد } 6 \text { / } 188 \text { - } 199 \text { ] }
$$

## 

الفرع الثاين : مولده وصفته .

مولده :

ولد قبل عام الفيل بلا خلاف ، وإنا كان الخلاف في المدة اليت كانت بعد عام

- الفيل

نشأته :

وقد نشأ نشأة طيبة في بيت عز و كرامة من بيوت قريش ، مُا جعل أبا بكر نوْوٌْ ينشأ كريم النفس، عزيز المكانة في قومه.

وأما صفته الخَلْقية، فقد كان أبيض اللون خيف البدن (٪) تخالطه صفرة، حسن القامة،

(1) فبعضهم قال بثلاث سنين، وبعضهم ذكر بأنه ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، وآخرون قالوا بسنتين

وأشهر، و م يمددوا عدد الأشهر ، انظر :سيرة وحياة الصديق، بمدي فتحي السيد، 29. تاريخ الخلفاء 56. 56
(Y) تاريخ الدعوة إلم الإسالم يُ عها الخلفاء الراشدين، 30.
 لابن سعد 188/3

(0) حقويه: الحقو هو معقد الإزار، يعني الخصر ، معجم مقاييس اللغة21/2 ،





( ( ) همش الساقين: دقيق الساقين ، النهاية في غريب الأثر 1074/1 (


(V)
( ( أبو بكر الصديق، بحدي السيد، ص 32.

## أقضية أبي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارنة -

## الفرع الثالث : أسرته وحياته في الجاهلية.

أسرته:
الهوالـ :
هو عثمان بن عامر بن عمرو، يكنى بأبي قحافة، أسلم يوم الفتح، وأقبل به الصديق

 أن رسول اللهُ

الوالـهـ :
هي سلمى بنت صخر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، و كنيتها أم الخير، أسلمت
مبكر" (

اللزوجامش:
وأما زوجاته: فقد تزو ج
على التوالي:
1- قتيلة بنت عبد العزى بن أسعد بن جابر بن مالك:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المعجم الكبير للطبراني 40/9 ، ضعفه الميثمي ، بجمع الزوائد 173/6 . } \\
& \text { (Y) الإصابة، 375/4. } \\
& \text { (Y) السيرة النبوية في ضوء الأصادر الأصلية، ص577. } \\
& \text { ( ( ) تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين، ص } 30 .
\end{aligned}
$$

اختلف في إسلامها (1)، وهي والدة عبداللّ بن أبي بكر وأسماء، و كان أبو بكر طلقها في الجاهلية وقد جاءت بكدايا فيها أقط وسمن إلى ابنتها أسماء بنت أبي بكر نوئيّه بالمدينة، وهي مشر كة فأبت أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة نْئَّهُ النبي


2- أم رومان بنت عامر بن عوير :



3- أسماء بنت عميس بن معبد بن الحارث:
 الر سول

إلى المدينة فاستشهد يوم مؤ تة، وتزو جها الصديق نوْئهِ فولدت له محمدا.
4- حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير:
 أقام عندها الصديق بالسنح (ل) .
(1) (1) الطبقات لابن سعد المتحند 89/3 .

$$
\begin{aligned}
& \text { 391/8 (8) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الطبقات لا بن سعد } 2 \text { / 195 ـ }
\end{aligned}
$$

1- عبد الر حمن بن أبي بكر:

أسن ولد أبي بكر، أسلم يوم الحديبية، وحسن إسلامه، وصحب رسولـ،
2 2- عبد اللا بن أبي بكر: بالشجاعة، وله مواقف عمودة ومشهودة بعد إسل(مه.(1)

صاحب الدور العظيم في المجرة، فقد كان يبقى في النهار بين أهل مكة يسمع أخبارهم ثم يتسلل في الليل إلى الغار لينقل هذه الأخبار لر سول الله ما جاء الصبح عاد إلى مكة. وقد أصيب بسهم يوم الطائف، فماطله حتى مات شهيدا

بالمدينة في خلا(فة الصديق.
3- عحمد بن أبي بكر:
أمه أسماء بنت عميس، ولد عام حجة الوداع و كان من فتيان قريش، عاش في
حجر علي بن أبي طالب، وولاه مصر وهِا قتل. ()

4- أسماء بنت أبي بكر:
ذات النطاقين، أسن من عائشة، سماها رسول الله
 به السفرة، فسماها البي


الإسلام بعد المجرة، بلغت مائة سنة و لم ينكر من عقلها شيء، و لم يسقط لما سِنٌّ.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) البداية والنهاية: 346/6. } \\
& \text { ( } \\
& \text { (Y) نسب قريش: ص 277، الاستيعاب: 1366/3. } \\
& \text { (६) صحيح البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب باب حمل الزاد في الغزو ، رقم:2817 . }
\end{aligned}
$$

توفيت .مكة سنة 73 هـ (1).
5- عائشة أم المؤمنين رضي اللهُ عنها:



 6- أم كلثوم بنت أبي بكر:



 عدقّا فأخر جتها إلى مكة (ٌ)

- فضائل عامة في أسرة أبي بكر الصديق :

1. لا يعرف أربعة متناسلون بعضهم من بعض صحبوا رسول اللّ


r. بليس من الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده، وأدر كوا البي
(1) (1) سير أعلام النباء: 287/2.

(r) الطبقات لابن سعد 58/58، المنار: 5/4.


$$
\begin{aligned}
& \text { مصنف عبالر الراق 9/ } 101 \text { ـ } 10 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) أبو بكر الصديت، عمد رشيد رضا ، ص } 7 .
\end{aligned}
$$

أو لاده إلا أبو بكر من جهة الرجال والنساء ، فكلهم آمنوا بالبي وصحبوه، فهذا بيت


الإمعان من المهاجرين، وبيت بين النجار من بيوت الإمان من الأنصار .(') .

## حياته في ابلماهلية :





خذلوه (1)



وقد اشتهر بعدة أمور، منها:
1.العلم بالأنساب:

فهو عالم من علماء الأنساب وأخبار العرب، و كانت له مزية حببته إلى قلوب العرب


قر يش لقر يش وأعلم قريش هما، و.عا فيها من خير وشر .
2. بتارته:

كان في الجاهلية تاجرًا، ودخل بُصرى من أرض الشام للتجارة، وارتحل بين البلدان، و كان رأس ماله أربعين ألف درهم، و كان ينفق من ماله بسخاء و وكرم عُرف بار به في

> الجاهلية (o).
3.موضع الألفة بين قومه وميل القلوب إليه:


فقد ذكر ابن إسحاق (1) ين "السيرة" أفم كانوا يكبونه ويألفونه، ويعترفون له بالفضل العظيم والخلق الكريم، و كانوا يأتونه ويألفونه لغير واحد من من الأمر: لعلمه وبتاريارته


$$
\begin{aligned}
& \text { وتعين على النوائب، وتكسب المعدوم، وتفعل المعروف("). } \\
& \text { 4. لم يشرب الخمر في الجاهلية: }
\end{aligned}
$$

فقد كان أعف الناس في الجاهلية ، حتى إنه حرم على نفسه الخمر قبل الإسلام، وقد أجاب الصديق من سأله هل شربت الخمر في الجاهلية؟ بقوله: أعوذ بالله، فقيل: ولِّمْ الِّه قال: كنت أصون عرضي، وأحفظ مروءلي، فإن من شرب الخمر كان مضيعًا لعرضه

> ومرو ءته (צ).
5. و لم يسجد لصنم:

و وم يسجد الصديق :罒 فانطلق بي إلى خدع فيه الأصنام، فقال لي: هذه آلمتك الشم العوالي، وخلالين وذهب،

$$
\text { (1) ابن إسحاق (؟ - } 151 \text { هـ ) . }
$$











$$
\begin{aligned}
& \text { ، والطبقات لابن سعد } 7 \text { / } 321 \text { والأعام } 6 \text { / } 6252 \text { ـ } 27 \text { ] . } \\
& \text { (r) السيرة النبوية لابن هشام، 371/1. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (₹) تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص } 49 .
\end{aligned}
$$



فدنوت من الصنم وقلت: إين جائع فأطعمين فلم يُجبين، فقلت: إين عارٍ فاكسني فلم


هذا موجز لأخلاقه ومناقبه في الجاهلية (ث) وحق فيه قول البي

(1) أصحاب الر سول، عمود الصري: 58/1؛ الخلفاء الراشدين، عمهود شاكر: ص 31.




## المطلب الثاني : إسل(مه وسيرته ، وفيه أربعة فروع : الفرع الأول : إسلامه .

 اللذان يعرف كل واحد منهما صاحبه بدماثة خلقه، و كريم سجاياه، صدقه، وأمانته وأخلاقه (1)


لا شر يك له، ولا تعبد غيره، والموالاة على طاعته)().

إليكم فقلتم: كذبت وقال أبو بكر صدق، وواساني بنـئنسه وماله، فهل أنتم تار كون
لي صاحب؟؟)) مرتين (").

وبذلك كان الصديق عٌ
(r) البداية والنهاية 31/3
(Y) أخرجه البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب قوله صلى الهّ عليه وسلم ((لو كنت متخذا خلياه))

رقم13461.
( (צ) صغة الصغوة 237/1، فضائل الصحابة 206/3.

ومحل الدعوة من بدايتها مع النبي

> للإسلام إلى أن توفاه الله نَّهُ لم يفتر أو يضعف أو يمل أو يعجز (1).

و كانت الصفات الحميدة والملال العظيمة والأخلاق الكريمة اليّ بجسدت في شخصية الصديق عاملاً مؤثرًا في الناس عند دعوتّم لإِمالمام
 طلحة بن عبيد الله، و سعد بن أبي وقاص، و عثمان بن مظهون ون ون و أبو عبيدة بن




$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) الوحي وتبليغ الر سالة، د. يميى اليجيى ، ص62. } 62 . \\
& \text { (Ү) السيرة الحلبية: 442/1. }
\end{aligned}
$$

## الفرع الثالث : هجرته .

## العزم على المجرة إلى المبشة :

قالت عائشة نوئيّه : لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، و لم مير علينا يوم إلا

 تر يد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر أخرجين قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد أكد ربي . قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الككل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشر اف كفار قريش فقال فم إن أبا بكر
 الضيف ويعين على نوائب الحق . فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه يف داره فليصل وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا . قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره تم بدا لأبي بكر
 وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه و كان أبو بكر رجالا بكاء لا يكلك دمعه حين يقرأ القر آن فأفزع ذلك أشر اف قريش من المشر كين فأرسلو ا إلى ابن الدغنة فقدم عليهـم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتن مسجدا بفناء داره

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ابن الدغنة: قيل المه الحارث بن يزيبا، وقيل: مالك، وقيل: ربيعة بن رفيع. والقارة: قيبلة من بين المون بن }
\end{aligned}
$$

وأعلن الصالة والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن نغنر ك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان . قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له . قال أبو بكر إين أرد لك جوارك وأرضى جوار اللّ.

الهجرة إلى المدينة :

.
وجاء يف رواية البخاري عن عائشة في حديث طويل تفاصيل مهمة، وفي وي ذلك


 فقال: 》إٕبي قد أذن لي في الحروج< ، فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول اللّا

 الجمهاز، ووضعنا لمم سفرة في جر جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من من نطاقها
 بكر بغار في جبل ثور، فكمنا (8) فيه ثلاث ليالي يبيت عندهما عبد اللهّ بن أبي بكر

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 (أخرجه البخاري ، كتاب الكفالة ، باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى اللّ عليه وسلم وعقده ، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) البادية والنهاية: 95/3. }
\end{aligned}
$$

وهو غلام شاب ثقف (") لقن (ل)، فيدج (") من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش






 هم طريق السواحل (.) .
لم يعلم بخروج رسول الله

 تتبعهما قريش وتنعهمها من تلك الر حلة المبار كة، وقد اتعدا مع الليل على أن يلى يلقاهما



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ثقف: ذو فطنة وذكاء، والمراد: ثابت المعرةة هما يُناج إليه، النهاية في غير يب الحديث والأئر: 216/1. }
\end{aligned}
$$

 تم انطلق رسول الله الٌ بلغوا الجبل -جبل ثور - اختلط عليهم، فصعدوا الجبل فمروا بالغير الغار، فرأوا (r) (r)

 وإنما كان كامل الثقة في الله، عظيم الرجاء
 (8) وَاجْعْلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَانَا نَصِيرًا

 وسلم . وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال: ((ما ظنك يا أبا أبا بكر باثين الله ثالثهما؟؟) (0)
وذكر ذلك الله في قوله تعالى:



$$
\begin{aligned}
& \text { فضل مكة ، رقم } 3925 \text { ، وقال الترمني حسن غريب صحيتح ، وصححه الألباي ، صحيح وضميف الجامع } \\
& \text { الصغير رقم } 7089 \text {. } \\
& \text { (Y) مسند الإمام أمهد ، مسند ابن عباس ، 301/5 ، قال المئمي : فيه عثمان بن عمرو المز ري وئقه ابن حبان }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 31 \text { ( } 31 \text { ( } 3 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أي بكر الصديق ، رقم: } 2381 . \\
& \text { (1) (1) سورة التوبة } 40 \text {. }
\end{aligned}
$$

وبعد ثلاث ليال من دخول النبي



معهودة ليخفي أمر هما عمن يلحق بم من كفار قر يش.(1)

وفي أثناء الطريق إلى المدينة مرَّ البي يكّ
 الرواة وأصحاب السير، وقال عنها ابن كثير (غ): (( وقصتها مشهورة مرووية من طرق

يشد بعضها بعضًا ) ( ()
وقد أعلنت قريش في نوادي مكة بأنه من يأين بالنبي
ناقة، وانتشر هذا الخبر عند قبائل العرب الذين في ضواحي مكة (7).

ولما سمع المسلمون بالمدينة بمخر ج رسول اللّ الهِ غداة إلى الحرة، فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يومًا بعدما أطالوا

( ) ابن كيّر (701-774 هـ )


 بالضبط والتحرير ، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث واليّ والتفسير .


" جامع السسانيد " جمع فيه أحاديث الكتب الستة والسسانيد الأر بعة .

$$
\text { [شنر ات الندب } 6 \text { / } 231 \text { ، والنحوم الزاهرة } 11 \text { / } 123 \text { ، ومعحم المؤلنين 2 / } 283 \text { ] . }
$$

(م) البداية والنهاية: 188/3.
(1) السيرة النبوية، عرض وقائع وغليل أحداث: 543/1.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (المستفاد من قصص القرآن، عبد الكريع زيدان: 101/2. }
\end{aligned}
$$

انتظارهم فلما أووا إلى بيوهم أوف رجل من يهود على أطم (1) من آطامهم لأمر ينظر
 اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا جد كا
 نزل هم في بين عوف، وذلك يوم الاثين (0) من شهر رم ربيع الأول (آل، فقام أبو بكر



 الله

(1) أطم: كالِصن. النهاية فِّ غريب الأتر
(Y) مبيضين: عليهم ثّاب بيض. لسان العر ب 122/7 .
(ץ) السراب: أي يزول بـم السراب عن النظر بسبب عروضهم له. لسان العر ب462/1 .
( ( ) جدكم: حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقونه. لسان العر ب107/3 .
(0) قال المافظ ابن حجر: هذا هو المعمد،، وشذ من قال: الجمعة، الفتح: 544/4.

$$
\text { (7) المجرة في القر آن الكرئي: ص } 351 .
$$

$$
\text { (v) نفس المصدر السابت: ص } 352 .
$$

بدأ جهاد الصديق بدفاعة عن صاحبه فلما أراد المشر كون أن يضر بوا رسول اللّ
 بن عمرو عن أشد ما صنع المشر كون برسول الله جاء إلى النبي
حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم




وجاهد بعاله أشد الباهدة فعن أبي هريرة، عن النبي
 و كان يقضي ننقة على النبي الإيمان. و كان إنفاقه في أول الإسالام لتخليص من آمن والكفار يؤذونه أو ير يدون قتله
أخرجه البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب ما لقي النبي وأصحابه من المشر كين .عكة ، رقم3643 .


$$
\text { (r) منهاج السنة 4/3، 252/4، 166، } 168 .
$$



$$
\text { (0) تأرامع الصناير رقم :38 : } 5808 \text {. }
$$

مثل اشتر ائه سبعة كانوا يعذبون في الله، منهم بالال، حت قال عمر
سيدنا وأعتق سيدنا يعين بلالًاً'،،

 اهزم الناس، ودفع إليه النبي




 حجرة عائشة أحب النساء إليه
وعن سلمة بن الأكوع (0) قال : غزوت مع النبي فيما يبعث من البعوث تسع غزوات مرة علينا أبو بكر كونئهِ ومرة علينا أسامة نوئهِ (1).

> ثـ في خلافاته كانت له الغزوات والفتوحات فمن أهمها :
(1) أبو نعيم في الملية 147/1.
( (Y) الطبقات لابن سعد: 124/1، صفة الصفوة: 242/1.
( ( ) أسد الغابة: 318/3.





$$
\text { . لـ } 77 \text { حـديثا . }
$$

$$
\text { [َذنيب التهنيب } 4 \text { / 150، وتنيب ابن عساكر } 6 \text { / 230، والأعام } 3 \text { / 172] . }
$$

(1) أخرجه البخاري ، كتاب المغازي ، باب بعث الني أسامة، رقم:4022.

## إنفاذ جيش أسامة :

 تبوك، و لم يشتبك جيش المسلمين بالروم ولا القبائل العر بية وآثر حكام المام المدن الصلح
 الحادي عشر ندب البي المهاجر ين والأنصار، وأْمرَّ عليهم أسامة
 البي
 وليتك هذا الجيش ، فأغر صباحا على أهل أبنى وحرق عليهم وأسر ع السير تسبق
 أمامك ) ) (") وطعن بعض الناس في إمارة أسامة

لإ(مارة وإن كان لمن أحب الناس إليَّ، وإن هذا لمن أحب الناس إليَّبعده).).(8)

 النبي الكريم

$$
\text { ( ) أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب زيد بن حارثه ، رقم: } 3524 \text { ، وأخرجه، مسلم ، }
$$

كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل زيد بن حارثة ،رقم2426 .

$$
\text { (1) السيرة النبوية الصحيحه: 552/2، السيرة النبوية في ضوء الصادر الأصلية: } 685 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) السيرة النبوية الصحيحة: 535/2. } \\
& \text { (Y) قصة بعث جيش أسامة، د: فضل إلمي، ص } 8 .
\end{aligned}
$$

وصارت كما تصف أم المؤمنين عائشة الصديقة فؤئّه بقولما: لما قبض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم . ارتدت العرب قاطبا
 حش( ) في ليلة مطيرة بأرض مسبعة. (8) (o) ، ،


إلا خر ج إلى عسكره بالجرف.

 يا خليفة رسول الله
أر كب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة (7).

وغزا الجيش و عاد إلى المدينة ومعه الميبة يلبسها دولة الإسلام في عهلد أبي بكر



(1) هلاضها: كسرها. النهاية فِّ غريب الحديث والأتر: 288/5.
(ب) معزي: المعز من الغنم خلاف الضأن، وهو اسم جنس. النهاية في غريب الأتر 2 128/2.
(r) حش: بستان. معحم مقايسس الثغة 7/2 .
(\&) مسبعة: أرض ذات سباع.لاسن العر ب146/8 .
(O) البداية والنهاية: 309/6.
(7) نغس المصدر السابق: 307/6
(V) تاريخ الطبري: 46/4.









 يومكم هذا على ما قد تقدم من بر كة نبيكم، وقد و كلكم إلى المولى الكا ولكافي الذي






 الصديق عن ذلك وأباه (غ).





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل عمران } 144 \text { (Y) } \\
& \text {. } 103 \text { (Y) سورة آل عمران } 145 \text { (Y) } \\
& \text {. } 55 \text { (Y) سورة النور ( } 5 \text { ( } \\
& \text { (ع) البداية والنهاية 315/6. }
\end{aligned}
$$


 منعه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شر ح اللّ صدر أبي بكر فعر فت أله أنه الحق ثم قال عمر بعد ذلك: والله لقد رجح إمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة جميعًا في قتال أهل الردة.
واستعد أبو بكر وجيش الجيوش وشارك كـ بنغسه ودبر أمر المسلمين في القتال حتى عادت العرب للإسامام وأذل اللها الشرك وأهله (0)

## فتوحات العراق :

ما إن انتهت حرب الردة واستقرت الأمور في الجزيرة العر بية ، حتى شرع الصديق في
 الأول بقيادة خالد بن الوليد نكالّه و كان يومئذ باليمامة، فكتب إليه يأمره بأن يغز
 أي ثغرها وهي الأبلة. (7) وأمره بأن يأتي العر اق من أعاليها واليها، وأن يتألف الناس




(T) عقالاً: هو الهبل الذي يعقل به البعير. النهاية في غريب الأئر 534/3 .


(() حروب الردة، عمدد أممد بانيل: ص24.
(o) سيرة أي بكر الصديق شخصيته وعصر0230 .
(7) الأبلة: على شط العر ب فِي زاوية المليج الني يدلخل فين مدينة البصرة، وهي أقدم من البصرة و كانت بـا
مسالح كسرى. معحم البلدان 436/1 .
(V) يستصحب: يطلب صحتبه دون إلزامر.

والجيش الثاني بقيادة عياض بن غنم و كان يين النباج (ث) و الحجاز، فتكب إليه بأن
 ادخل العر اق من أعالاها حتى تلقى خالدًا، ثم أردف أمره هنا ها با بقوله: وأذن لمن شاء بالر جو ع، ولا تستفتحا .كتكاره ${ }^{\text {(5) }}$.
و كتب الصديق هِّ أمير على صاحبه. وقال: إذا اجتمعتما إلى الهيرة وقد فضضتما مسا مسالح فارس وألما وأنتما
 وليقتحم الآخر على عدو الله وعدو كم من أهل فارس دارهم ومستقر عزهم، المدائن

و لم يزل أبو بكر ير اسل خالدا ومن معه ويوجه أمره إليهم حتى فتح الله بلاد فارس بعد المعر كة الكبرى معر كة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص وشتت اللّ بعدها ما ملك كسرى .

## فتوحات الشام:

لا أراد أبو بكر وعِّهُ أن يَهز الجنود إلى الشام دعا عمر و عثمان و علي بن أبي طالب


 اصطنع عند كم من جمع كلمتكم، وأصلح ذات بينكم، وهداكم إلى الإسالام، ونفى
$\qquad$
(Y) قرية في بادية البصرة، في متصف الطريق بين مكة والبصرة. معجم البلدان5/5 (Y)

$$
\begin{aligned}
& \text { (६) تاريخ الطبري: 162/4. } \\
& \text { (0) تاريخ الطبري: 163/4. }
\end{aligned}
$$

عنكم الشيطان، فليس يطمع أن تشر كوا باللّ ولا أن تتخذور إلمَا غيره، فالعرب أمة واحدة، بنو أب وأم، وقد أردت أن أستنفر كم إلى الروم بالشام، فمن هلك هلك هلك


 الذي يخص بالخير من يشاء من خلقه، والله ما استبقنا إلى شيء من الما الخير إلا سبقتنا
 فما قضى الله أن يكون ذلك حتى ذكرته الآن، فقد أصبت، أصاب اللهّ بك سبك سبل




 أضروا بعدوهم وغنموا من أرضهمّ، فقووا بذلك على قتالمم، ثم تبعث إلى أقاصي أهل ألمل






 فامضه فإنا سامعون لك مطيعون لا غنا لـالف أمرك، ولا نتهم رأيك ولا نلا نتخلف عن دعوتك، فذكروا هذا وشبهه، وعلي بن أبي طالب
 ( (r)، وإنك إن سرت إليهم بنغسك أو بعثت إليهم نصرت إن شاء الله. فقال أبو بكر
( ( ) يعي: لا نظن بك التقصير، ولا نتهمك في إنحالاصك.
(Y) النقيبة: الرأي و المشنو رة والطبيعة والخليقة ، النهاية في غريب الأثتر 213/5 ـلا

 فقال أبو بكر : سبحان الله ما أحسن هذا الحديث! لقد سررتين سرك الله في الدنيا والآخرة.
 النبي عُّ
 مؤمر عليكم أمراء وعاقد لمم عليكم، فأطيعوا ربكم ولا تا تخالفوا أمراءكم، ولتّ ولتحسن
 بكر بالاً فنادى في الناس: أن انفروا إلى جهاد عدو كم الروم بالشام (ّ)
 الشام من أعظمها معر كة اليرموك اليّ كانت فتحا على المسلمين لبلاد الشام وما
وراءها.
(1 (أخرجه البخاري، كتاب المناقب باب سؤال المشر كين رسول الله أن يريهم آية فأراهم ، رقم: 3441 ،


$$
\begin{aligned}
& \text { لا يضرهم من خالفهم ) رقم: } 1921 . \\
& \text { (r) تار يخ دمشق لابن عساكر (r) }
\end{aligned}
$$

## المطلب الثالث : فضائله.

الأحاديث الصحيحة مع الدلائل الكثيرة المتعددة توجب علمًا ضروريًا لمن علمها أن أبا بكر كان أحب الصحابة إلى الني
 أعرف، وإنما يستريب فيه من لا يعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة؛ فإما ألما أن




 يكعلك الله مع صاحبيك، فإني كثيرًا ما كا كنت أسمع النبي
 " أي الناس خير بعد رسول اللّ

وقد كان أحب الناس إلى رسول الله فعن عمرو بن العاص ونوْنٌ : (( أن النبي . صلى الله عليه وسلم ـ بعثه على جيش ذات اتل السالاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. فقلت ثم من؟ قال: ثم عمر بن ألم
(1) سنن أبي داود ، كتاب السنة ، باب في التفضيل رقم4627 ، وصححه الألباي ، مشكاة المصابيح6016 .

وصححه الألباني ، صحيح وضعيف الجامع رقم7005 .
(r) أخرجه البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن الخطاب رقم3474 ، 348 ، ومسلم كتاب فضائل
الصحابة ، باب من فضائل عمر رقم2389 .
(£) أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي " لو كنت متخذا خليلا " رقم3468 .
. الخطاب فعد رجالاً)
وروى البخاري من حديث ابن عباس، قال: ((خرج النبي في مرضه الذي مات فيه عاصبًا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد اللهّ وأثنى عليه، وقال: إنه ليس من الين الناس


 لا يعرف أن الله عاتب أبا بكر في القر آن؛ بل ولا أنه ساء رسول الله النبي أيها الناس، إن أبا بكر لم يسؤني قط، فاعرفوا ذلك له () ("). كان أبو بكر يسمر عند النبي
غيره من أصحابه (8.)

وهو أول من يدخل الجنة من هذه الأمة فقد روى أبو داود في سننه ((أن النبي ـ صلى
 وأهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم في الجنة، و كذلك أمهات المؤمنين عائشة

الجنة بعد الأنبياء (7).

وهو الذي يدعى من أبواب الجنة الثمانية ففي الصحيحين أن النبي
 من أهل الصالة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل البهاد دعي من باب

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) منهاج السنة 45/4. }
\end{aligned}
$$

الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الر يان فقال أبو بكر: ما على هن هنا الذي الصن يدع الصى من تلك





 سفيان، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: أعتق أبو بكر سبعة كلهم يعذب فئ
 المؤمل. قال سفيان: فأما زنيرة فكانت رومية و وكانت بين عبد الديا الدار، فلما أسلمت
 إليها بصرها، وأما بلال فاشتراه وهو مدفون في الحجارة، فقالوا: لو أبيت إلا أوقية
(1 أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب الر يان للصائمين ، رقم 1798 ، وأخرجه مسلم ، كتاب الز كاة ،

$$
\begin{aligned}
& \text { باب من جمع الصدقة وأعمال البر، رقم } 1027 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Ү) سورة الليل 17-20. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { ابن أبي حاتم ( } 240 \text { - } 327 \text { هـ ) } \tag{0}
\end{align*}
$$

هو عبد الرحمن بن عممد بن أبي حاتم بن إدر يس ، شيخ الما الإسلام ، أبو عمد التميمي الحنظلي الرازي - والحنظلي


 . حاتم ثقة حافظ من تصانيفه : " الجرح والتعديل " وهو كتاب يقضي له بالرتبة المتقنة في الحفظ ؛ " والتفسير " عدة بملدات ؛ و " الرد على الجهمية " . كما صنف في الفته واختلاف الصححابة والتابعين .

$$
\text { [ تذكرة الحفاظ } 3 \text { / } 46 \text { ؛ وطبقات الحنابلة } 2 \text { / } 55 \text { ؛ والأعلام للزر كلي } 4 \text { / } 99 \text { ] . }
$$


الأَتْقَى ڤِّ إلى آخر السورة (1).

وأما اليقين والإممان الذي في قلبه فلا يساويه فيه أحدى، قال أبو بكر بن عياش: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكا ولكن بشيء وقر في قلبه. ولمذا قيل: لو
وزن إعان أبي بكر بإمان أهل الأرض لرجح (r).

وأما علمه فقد كان أعلم الصحابة فكان ونى

 الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فانيا عاختار ما عند الله فـا اللهِ وأما زهده فقد قال أهل العلم: أزهد الناس بعد رسول اللّ

 فقال له: أين تذهب؟ قال: أظنتت أين تر كت المعيشة لعيالي. فأخبر بذلك أبا عبيدة والمهاجرين ففرضوا له شيئاً، فاستحلف عمر وأله أخخذ درهين كل يوم. تم ترك ماله في بيت المال. ثم لما حضرته الوفاة أمر عائشة أن

 إلى عمر فقال: عبد الرممن بن عوف له : أتسب هنا عيال أبي بكر؟ فقال: كا كالو ورب الكعبة لا يتأتم منه أبو بكر في حياته وأتحمله أنا بعد موته. وقال: ير حمكا اللهّ يا أبا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) قال ابن الجوزي: أنمعوا على أهنا نزلت فِّ أبي بكر تاريخ الملفاء للسيوطي38. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) أخرجه البخاري كتاب الصالة ، أبواب المساجد ، باب الخؤخة والممر في المسجد رقم } 454 \text { ، و أخرجه } \\
& \text { مسلم، كتاب فضائل الصحابة ،باب فضائل أي بكر رقم2382 . } 23 \text {. }
\end{aligned}
$$

بكر لقد أتعبت الأمراء بعدك (1).
 أشجع منه، هو أششع من عمر، وعمر أشجع من عثمان، وعلي وطلحة والز بير ألما




 أن أبا بكر، وعمر ثبتا مع النبي
 حضوره وغيبته -فكان الني



 مع النبي
 وجيش الشام ${ }^{\text {(r) }}$.
هذا بمع يسير في ذكر فضائل الصديق وإن كانت لا تحصى فرضي اللّ عن أبي بكر .
(1) منهاج السنة 129/17/1، 217.


() منهاج السنة 157/4-159 ، البداية والنهاية 186/3.

مرض النبي

 عنه-: فعجبنا لبكائه أن يخبر الر سول



> في المسجد باب إلا باب أبي بكر)) (1).

قال الحافظ ابن حجر : " و كأن أبو بكر . رضي اللهُ عنه . فَهِم الرمز الذي أشار به


ولما اشتد المرض بالنبي
 فأعادوا له الثالثة، فقال: ((إنكن صواحب يوسف (8) ، مروا أبا بكر فليصل)). فخر ج أبو
 رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي بِّ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجهه البخاري كتاب الصالة ، أبوا اب المساجد ، باب الخونة والمر في المسجا رقم } 454 \text { ، و أخرجه } \\
& \text { مسلم، ، كتاب فضائل الصحابة ،باب فضائل أي بكر رقم2382 الباري } \\
& \text { (r) ( ( ) }
\end{aligned}
$$

به حت جلس إلى جنبه. قيل للأعمش (1): فكان النبي

 المسلمين وهم وقوف يصلون .
 و كأن وجهه ورقة مصحف تم تبسم يضحكا فهر فهمنا أن نفتتن من الفرح، وظننا أن النبي
 وانصرف بعض الصحابة إلى أعمالمم، ودخل أبو بكر على ابنته عائشة وقال: ما أرى رسول اللّ إلا قد أقلع عنه الوجع، وهذا يوم بنت خارجة -إحدى زو جتيه- و كانت
国 يديه إلى السماء ثم يضعها على أسامة، فعرف أنه يدعو له، وأخذت السيدة عائشة رسولَ
(1) الأعمش ( 61-148هـ ) .






 تذيب التهنيب 4 / 224 ، الطبقات لابن سعد 6 / 342 ، وتاريخ بغداد 9 / 3 ، والأعالم 3 / 198 ]

 (r) أخر جه البخاري، كتاب المغازي ، باب مرض الني صلى الشال عليه و سلم ووفاته رقم: 4183 ـ و أخرجه


```
أق)
```

الله وأو سدته إلى صدرها بين سحرها (")، ونر ها، فدخل عبد الرهمن بن أبي بكر نوْئهـ


نعم، فأخذته من أخيها ثم مضغته ولينته وناولته إياه، فاستاك به كأحسن ما يكا يكون الاستياك، و كل ذلك وهو لا ينفك عن قوله: (( في الرفيق الأعلى )). بكانبه ركوة ماء أو علبة فيها ماء، فيمسح هِا وجهه ويقول: ((لا إله إلا الله .. إلا للموت سكرات)) ثم نصب يده فجعل يقول: ((يف الرفيق الأعلى))، حت قبض ومالت يده. (r) وفي لفظ أن النبي ويْ رواية: أن عائشة سمعت النبي
يقول: (( اللهم اغفر لي وارممني، وألحقني بالرفيق الأعلى )) (o)

وقد ورد أن فاطمة خؤَّهُ قالت: واكرب أباني




قال ابن رجب (ل): ولما تويخ رسول الله اضطرب المسلمون؛ فمنهم من دهش
(1) السحر: الرئة. النحر: الثغرة في أسفل العنق. النهاية في غر يب الأثر 875/2 .

(r) أخر جه البخاري ، كتاب المغازي ، باب مرض النيي صلى الشَ عليه وسملم ووفاته، رقم:4184.




(v) ابن رجب (736-895 هـ )



 =

```
أق)
```

فخولط، ومنهم من أقعد فلم يُطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكالام،
ومنهم من أنكر موته بالكلية (1).

قال القرطبي (r) مبينًا عظم هذه المصيبة وما ترتب عليها من أمور : من أعظم المصائب الالصيبة في الدين.. قال رسول اللّ
بي؛ فإفا أعظم (المصائب )).(")


 كما واعد موسى، وليرجعن رسول الله، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم (م)، ولما سمع
( ) ) وهو شر ح الأربعين النووية ، و ( ( شرح سنن الترمذي ) ) ومعه ( ( شرح العلل ) ) آخر أبوابه : و ( ( ) ذيل طبقات المنابلة ) ) .

(1) لطائف المعارف: 114.

$$
\text { (Y) القرطبي ( المفسر ) (؟ - } 671 \text { هـ ) }
$$

هو عمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح . أندلسي من أهل قرطبة أنصاري ، من كبار المفسرين . اشتهر بالصالح

 [ الديباج المندهب ص 317 ؛ والأعلام للزر كلي 6 / 218 ] ـ

ابن العربي ( 468-543 هـ )




) ) ؛ و ( ( مشكل الكتاب والسنة ) ) .
[ شجرة النور الز كية ص 136 ؛ والأعلام للز كلي 78 / 7 / 106 ؛ والديباج ص 281 ـ

$$
\text { (0) العواصم من القواصم: } 38 .
$$

أبو بكر ونيْهُ الخبر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح، حتى نزل، فدخل المسجد، فلم





 هذه الآية:

فنشج الناس يبكون (").

قال عمر: فوالله ما سمعت أبا بكر تلاها، فهويت إلى الأرض ما تحملي قدماي، وعلمت أن رسول الله قد مات. (£

اجتماع السقيفة :
 اليوم نفسه، وهو يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة المالحادية عشرة للهجرة، وتداولوا الأمر بينهم في اختيار من يلي الملافةة من بعده (م)
والتف الأنصار حول زعيم الخزر ج سعد بن عبادة


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب مرض الني صلى الشّ عليه وسلم ووناته ، رقم:4187. }
\end{aligned}
$$

 رقم: 3467 .

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) التاريخ الإساهمي: 21/9. }
\end{aligned}
$$

يتولى الخلافةة ، قال المهاجرون لبعضهم: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار، فإن فم في


صالحين، فذكر ما تمالأ عليه القوم، فقالا: أين تريدون يا يا معشر المهاجرين؟ قلنا: نريد

 فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة، فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك. فلمّ فلما جلسنا

 أن يختزل لونا من أصلنا وأن يكضنونا من الأمر (8) فلما سكا سكت أردت أر أن أن أتكلم -و كنت قد






 إثم أحب إليَّ من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسول إليَّ المّا نفسي عند الموت شيئًا لا أجده الآن.
(1) عصر الخاخة الر اشدة للعمري: 40.


(گ) أي: يخرجونا من أمر الملانة.

## أقضية أبي بكر الصديق ـ ـ دراسة فقهية مقارنة - -

فقال قائل من الأنصار: أنا جُذيلها الخكك، وعذيقها المرجَّب (1)، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، فكثر اللغط، وارتنعت الأصوات، حت فرقت من الاختلاف فقلت: ابسط يدك، فبايعته وبايعه المهاجر ين، ثم بايعته الأنصار (r).
 اليوم التالي موقف في تأييد أبي بكر، وذلك في اليو اليوم التالي حينما اجتمع المسلمون للبيعة (ب) العامة، قال أنس بن مالك: لما بويع أبو بكر في السقيفة و كان الغد جلس ألس أبو بكر على المى





 ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد: أيها الناس،

فإني قد وليت عليكم ولست بخير كم، فإن أحسنت فأعينو ين، وإن أسأت فقأِ فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حت أرجع عليه حيه حقه إن شا شاء
 سبيل اللا إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوي ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم اللا

وقال عمر لأبي بكر يومئذ: اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس


$$
\begin{aligned}
& \text { والعذيق: أي النخلة أي: الذي يعتمد عليه. النهاية في غريب الأثر ا715/1 ـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) البداية والنهاية: 305/6، 306، إسناد صحيح. }
\end{aligned}
$$

#  

عامة)
و وم يزل أبو بكر يسير في الناس بسيرة صاحبه ، ملتزما بما وعد به في خطبة البيعة .

صحة خلافته نوآهِ :

دلت النصوص الكثيرة على أنه خلافته حق وصواب، وهذا منا لم يختلف العلماء فيه. واختلفوا: هل انعقدت بالنص الذي هو العهد كخلافة عمر، أو بالإجماع والاختيار؟(ب).

 الصحابة. وقد فهم أصحاب النبي على تقديمه في الحلالافة ومتابعته و م يتخلف منهم أحد، و ولم يكن الرب
 سئل سعيد بن زيد: متى بويع أبو بكر؟ قال: يوم مات رسول الله بعض يوم وليسوا في جماعة (8)، وقد نقل جماعة من أهل العلم المتتبر ين إجماع الصحابة

(1) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب الاستخلاف، رقم:6793.
(Y) وأما قول الإمامية: إها ثبتت بالنص الجلي على علي، وقول الزيدية والجارودية: إها بالنص الخفي عليه، وقول

( ${ }^{( }$) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة: 550/2.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( ) أباطيل يجب أن تمدى من التاريخ، إبر اهيم شعوط: } 101 . \\
& \text { (0) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة: 550/2. }
\end{aligned}
$$

القضاء في عهد أبي بكر (1):

اعتبر عهد الصديق كوكيّه عهد عحافظ على الشر ع عافظة كاملة وتامة على جميع ما ثبت في العهد النبوي، وتطبيقه بحذافيره وتنفيذه بنصه ومعناه هي
وتظهر أهمية الخلافة الر اشدة في عهد أبي بكر ونوّهُ في القضاء بأمرين أساسيين: 1- المافظة على نصوص العهد النبوي في القضاء، والتقيد بما جاء فيه، والسير في ركابه، والاستمرار في الالتز ام به.
2- وضع التظيمات القضائية الجديدة لتر سيخ دعائم الدولة الإسلامية الواسعة،
ومواجهة المستجدات المتنوعة (؟).



 إلى عمر بالقضاء، ليستعين به في بعض الأقضية ولكن هذا لم يعط لعمر صفة الاستقالال ولم
 على ممار سة القضاء والو لاية أو أحدهما في عهده (8).

 يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس، هل علمتم ألمّ أن رسول اللّ قضى فيه بقضاء،
 عندئذ: الحمد لله الذي جعل فينا من يكغظ عن نبينا. وإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أفر دت القضاء بتفصيل لأنه عل الدر اسة في هنا البحث . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (乏) تاريخ القضاء فٌ الإسلام: ص134. }
\end{aligned}
$$

## أقضية أبي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارنة - -

وعلماءهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به. (1) و يرى الشورى ملزمة إذا اجتمع رأي أهل الشورى على أمر؛ إذ لا يكوز للإمام

خنالفتهم. وهذا ما حكى عنه في القضاء (r) وقد ذكر في صلب البحث من جمع أقضيته المبار كة وتمت دراستها ومعرفة أدلتها وطرق استنباطها عسى أن تكون منارة للإهتداء كـديهم والسير على سنتهم مر ما

كما أنه قد تيز القضاء في عهد الصديق صِّهُ، بعدة أمور منها:

 الوازع الديني، والبساطة في سير الدعوى واختصار الإجراءات القضائية، وقلة الدعاوى والخصومات.

ب أصبحت الأحكام القضائية في عصر الصديق موئل الباحثين، وعطط الأنظار للفقهاء، وصارت الأحكام القضائية مصدرًا للأحكام الشرعية، والاجتهادات القضائية، والآراء الفقهية في غختلف العصور.

ج همارس الصديق وبعض ولاته النظر في المنازعات، وتولى القضاء بكانب الولاية. د دساهمت فترة الصديق في ظهور مصادر جديدة للقضاء يف العهد الراشدي، وصارت مصادر الأحكام القضائية هي: القرآن الكريء، والسنة الشر يفة، والإجماع، والقياس، والسوابق القضائية، والرأي الاجتهادي مع المشورة (").

هـ- كانت آداب القضاء مرعية في مماية الضعيف،ونصرة المظلوم، والمساواة يين الخصوم، وإقامة الحق والشرع على جميع الناس، ولو كان المكم على الخليفة أو الأمير أو الوالي، و كان القاضي يف الغالب يتولى تنفيذ الأحكام، إن لم ينفذها الأطراف طوعًا واختيارًا، و كان التنفيذ عقب صدور الحكم فورًا (8)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) موسوعة فقه أبي بكر الصديق، قلعجي: ص155. } \\
& \text { (Y) نفس المصدر السابق: ص156. } \\
& \text { (「) تار يخ القضاء في الإسام: ص ص 157، } 158 . \\
& \text { (£) سيرة أبي بكر الصديق شخصيته وعصره349 . }
\end{aligned}
$$

## المطلب الخنامس : استخالفه لعمر

## استخلافه لعمر من بعده نؤِّنّهـ :

في شهر جمادى الآخرة من العام الثالث عشر للهجرة النبوية، مرض الخليفة أبو بكر

 عقدتي، ورد عليكم أمر كم فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمر أمر مي في حياة مين كان
أجدر أن لا تختلفوا بعدي (r).
 الأمر عن نفسه ويطلبه لأخيه؛ إذ يرى فيه الصالاح والأهلية، لذا رجعوا إليه فقالوا: رأينا يا

 وأنت أعلم به مي، فقال أبو بكر : وإن، فقال عبد الرحمن: هو هو والله أفضل من رأيك فيك فيه،
 فقال: على ذلك يا أبا عبد الله، فقال عثمان: اللهم علمي به أن سرير اله ته خير من من علانيته،

 ويسخط للسخط، والذي يُسِرُّ خير من الذي يعلن، ولن يلي هنا ولا الأمر أحد أقوى عليه منه. و كذلك استشار سعيد بن زيد وعددًا من الأنصار والمهاجرين يلّا
 ما أنت قائل لربك إذا سألكك عن استخلافكك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال ألا أجلسوني، أبا الله تخوفوني؟ خاب من تزود من أمر كم بظلم، أقول: اللهم استخلفت

$$
\begin{array}{r}
\text { ( ( ) ( البداية والنهاية: 18/7؛ التاريخ الإسلامي: 258/9. الطبري: 238/4. } \\
\text { الناريخ }
\end{array}
$$

## 

عليهم خيرَ أهلك (". وبيَّن لمن نبهه إلى غلظة عمر وشدته فقال: ذلك لأنه يراين رقيقًا،
ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرًا ما هو عليه (؟).

ثم كتب عهلًا مكتوبًا يقرأ على الناس في المدينة وفي الأنصار عن طريق أمراء الأجناد،
فكان نص العهد:

 ويصدق الكاذب، إين استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا، وإين وإي



وأخبر عمر حين دخل عليه فعرفه أبو بكر بما عزم فأبى أن يقبل، فتهدده أبو بكر
بالسيف فما كان أمام عمر إلا أن قبل (0).

 وليت ذات قرابة، وإي قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا، فقالوا: سمعنا وأطعنا (7)

و كان يردد ويقول: اللهم وليته بغير أمر نبيك و لم أرد بذلك إلا صلاحهمه، وخفت عليهم الفتنة واجتهدت لمم رأيي فوليت عليهـم خيرهم وأحر صصهم على ما أرشدهمهم، وقد حضر ني من أمرك ما حضر فانحلفي فيهم، فهم عبادك (ل) .
(1) الكامل لابن الأئير: 79/2. التاريخ الإسلامي، عهمود شاكر 101.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( () الكامل لابن الأيتر: 79/2. }
\end{aligned}
$$


(0) مآثر الإنافة للقلتُشندي: 49/1.
(1) (1) تاريخ الطري: 248/4.
(V) الطبقات لابن سعد: 199/3. تاريخ المدينة لابن شبة: 665/2-669.

ثم كلف عثمان بن عفان نكأْنّه أن يتولى قراءة العهد على الناس، وأخلذ البيعة لعمر قبل موته ، وقال عثمان للناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم، فأقرو ا بذلك جميعًا ورضوا به. ${ }^{\text {(1) }}$
 به أقبلوا عليه وبايعوه (')، ولم تتم بيعة بعد الوفاة بل باشر عمر بن الخطاب فُوْئه أعماله

بصفته خليفة للمسلمين فور وفاة أبي بكر
 لله عمال بالنهار لا يقبله بالليل، وعملاً بالليل لا يقبله بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتح


 فيه الباطل غدًا أن يكون خفيفًا. وإن الله تعالى ذكر أهل الجنية فذك كرهم بأحسسن أعمالمّم


 حفظت وصييت فلا يك غائب أبغض إليك من الموت ولست تعجزه" (\&).

## وفاته نوْئّه :




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1 الطبقات لابن سعد: 200/3. } \\
& \text { (Y) دراسات في عهد النبوة والملالافة الراشدة: ص } 272 . \\
& \text { ( } \\
& \text { (£) صفة الصغوة: 264/1، } 265 .
\end{aligned}
$$

عثمان ألزمهم له في مرضه(1)، ولما اشتد به المرض قيل له: ألا تدعو لك الطبيب؟ فقال: قد


 الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده تعبًا شديدًا (ع). وقالت عائشة زنئِّشَ : لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه، دخلت عليه وهو يعالج ما يعالج الميت ونغسه في صدره، فتمثلت هذا البيت:






 البعير الناضح، وجرد هذه القطيفة، فإذا مت فابعثي بـن إلى عمر وابرئي منهن فنعلت، فلما جاء الرسول إلى عمر بكى حتى جعلت دموعه تسيل في الأرض، ويقول الئل: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده، رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده، رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده.
(r) الناضح: هو البعير الذي يستقى عليه. النهاية فِ غريب الأئر 153/5 .
(£) صفة الصفوة: 265/1.

$$
\text { (o) سورة ق } 19 \text {. }
$$

(1) حائطا: وفِ رواية: جماد، وهي بمعن: قطع ثرة النتل، صفوة الصفوة: 266/1.
(V) الطبقات لابن سعد: 146/3، 147، رجاله ثقات.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1 أصحاب الرسول، عمود النصري: 104/1. } \\
& \text { (Y) ترتيب وتَانيب البداية والنهاية: ص33. }
\end{aligned}
$$

وقد جاء في رواية: أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال: إن عمر لم يدعين حت أصبت من
 فقال: يرحم الله أبا بكر، لقد أحب أن لا يد ع لأحد بعده مقالاُ (1). وقد استمر مرض أبي بكر مدة خمسة عشر يوما، حتى كان يوم الاثنين (ليلة الثلاثاء) في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة للهجرة، قالت عائ عائشة - رضي الله














 الله وعن الإسلام أفضل الجزاء. صدَّقت رسول الله

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (النتظم لابن الموزي: 127/4. وأصحاب الرسول: 105/1. } \\
& \text { (Y) التاريخ الإسالامي، عمود شاكر، المالفاءاء الراشدرون: ص104. } \\
& \text {. } 101 \text { ( } 10 \text { ( }
\end{aligned}
$$

( ( ) الشيخان أبو بكر الصديت وعمر بن الخطاب برواية الباذري في أنساب الأشراف، غتقيق د/ إحسان صدقي

$$
\text { العمد: ص } 69 .
$$

. كنزلة السمع والبصر، سماكُ اللهُ في تنزيله صديقًا فقال:
 في الشدة أكرم الصحبة، ثاني اثنين صاحبه في الغار، والمنزل عليه السكينة، ورفيقه في



 أنفسهم، لم يكن لأحدهم فيك مغمز ولا لقائل فيك مهمز، ولا ولا لمخلوق عندك هو هوادة.



 فوزًا مبينًا، فإنا لأه و إنا إليه راجعون، رضينا عن الله - عز وجل - قضاءه، و ولمنا له أمره.
 فألمقك الله - عز وجل- بنبيك محمد الناس حت قضى كالمه، ثم بكوا حتت علت أصواتمّ، وقالوا: صدقت. إن عليًّا قال عندما دخل على أبي بكر بعدما سجي أنه قال: ما أحد ألقى الله بصحيفته

أحب إليَّ من هذا المسَجَّى.
هذا وقد توفي الصديق - رمهل الله ورضي عنه - وهو ابن ثلاث و وستين سنة، بممع




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الزمر } 33 \text { (Y) } \\
& \text { (r) (r) التصرة لابن الموزي: 477/1-479، 479 نقلا عن أصحاب الرسول: 108/1. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (\%) (الطبقات لابن سعد: 203/3، 204، وإسناده صحيح. }
\end{aligned}
$$


 أبا بكر الصديق ورضي عنه فقد أتعب من بعده .

## أقضية أبي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارنة -

## النصل الأول :

أقضية أبي بكر الصديت
البهحث الأول : عدم الضسان في الويعة.

المبحث الثاني :استحلاف المعسر والحبس في الدين.

# الفمل الأول : أقضيـة أبي بكر الصـديق نوئّه في البيـوع ، وفيـه 

## المبحث الأول : عدم الضمان في الوديعة :

> الآثار الواردة عن أبي بكر وواّهٌ في المسألة:

سعيد بن منصور حدثنا أبو شهاب عن حجاج بن أرطاة عن أبى الز بير عن جابر

من خرق الجر اب : أن لا ضمان فيها"(ك).
r. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر موْتُه : "أن أبا بكر . رضي اللهُ عنه . كان لا يضمن الوديعة"(٪).

التعريف بالمصطلحات : - تعريف الوديعة في اللغة:

الواو والدال والعين أصل واحد يدل على الترك و التخلية ، وودعه : أي تر كه واشتقاقات

 بينهما ، طلبا للر احة ودفعا للكلفة والمشتقة، وجمعها (وَدَائِعُ)، استْوْدْعَه مالاً وأَوْعْعَه إِياه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الجُراب : وعِاءٌ من إهاب الشنَّاءِ لا يُوعَى فيه إلا يابسٌ لسان العرب مادة (جرب) ، 259/1. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) مصنف ابن أبي شيبة } 4 \text { / } 499 \text { / (Y) } \\
& \text { ( ( ) معحم مقاييس اللغة ، مادة (ودع) 625/2. }
\end{aligned}
$$

```
أق)
```

دَفَعَه إِليه ليكون عنده وِِيِعةُ وأَوْدَعَهَ قَبِلَ منه (الوَدِيعة) (1)، فيكون الفعل من الأضداد لكن الفعل في الدفع أشهر (r).

- تعريف الوديعة في اصطلاح الفقهاء:

لفظ (الوديعة) في اصطلاح الفقهاء له إطلاقان: يطلق ويراد به "العين المودعة" ، ويطلق ويراد به "عقد الإيداع"، ولمذا بخد العديد من التعر يفات ، وهي بعد الحصر

تتلخص فيما يلي: عرفها الحنفية بأها : اسم لم يترك في يد الأمين لكِظظه هي أخص من الأمانة. وعرفوا الإيداع بأنه : تسليط المالك غيره على حفظ ماله صريـا أو أو دلالة("). وعرفها المالكية بأفها : مال و كّل على بحرد حفظه.
 وعرفها الشافعية بأهنا : المال أو المختص المترم الذي يوضع عند الغير لـفظه لصاحبه. وعرفوا الإيداع بأنه : تو كيل بالفظظ لمملوك أو غختص (o)

 وإذا نظرنا بلميع ما سبق ، بند أن عبارات الفقهاء يف تعر يف (الوديعة) اختلفت بناء على اختالفهم يف بعض جزئياها المتعلقة بطبيعة الحظظ ونوعية المال الحفوظ، مع اتفاقهم على
(1) لسان العر ب مادة (ودع) 380/8.
(r) المصباح المنير ، كتاب الواو ، 653/2.
(Y) الدر المختار 227/5 ، الفتاوى المندية 338/4 ، اللباب في شرح الكتاب 2731/1 231 رد الغتار 227/6 ،
البحر الرائق شرح كنز الدقائق 273/7.
( ( ) شرح غتصر خليل للخرشي 245/18 ، الشرح الكيبر للدر دير 419/3.الفواكه الدواوي على رسالة أي زيد
القيرواين 456/6.
(o) روضة الطالين 324/6 ، تغنة الغتاج 98/7 .
(1) المبد 233/5 ، شرح النتّهى 185/4 .

## أقضية أي بكر الصديق ـ ـدراسة فقهية مقارنة - .

جوهر ها ، والذي من خلاله يمكن صياغة التعر يف المختار للوديعة بأنه: "اسم للمملوك الذي و كّل مالكه أمينا متبرعا على بحرد حفظه" ، وأما التعر يف المختار لعقد الإيداع فهو: "تو كيل المالك متبرعا على بعرد حفظ بعض ما يملك".

فقه الأثر :

- ترير عل النزاع:

اتفق الفتهاء على أن الوديعة من القرب المندوبة ، ومن أعمال الخير، وأن حفظها والعناية
 و كذلك على تضمين(") المستود ع إذا فرط أو تعدى في حفظ الوديعة فتلفت (8). و اختلفوا في الوديعة إذا تلفت من غير تفر يط ولا تعدي من المستودع على قولين هما : القول الأول: أن المستودع علا ضمان عليه إذا تلفت الوديعة في يده من غير تفر يط. وهو منقول عن أبي بكر وعن علي وعن ابن مسعود
 القول الثاني :
(1) المغين 437/6 ، أحكام القر آن 173/3، نيل الأوطار 279/5.
(Y) قال البعلي : الضمان مصلر ضمن الشيء ضمانا فهو ضامن وضمين إذا كفل به وقال ابن سياه ضمن الشيء


(V) ثغنة الغتاج 105/7 ، مغني الغتاج 81/3 .
(^) كشاف القناع 179/4 ، شرح منتهى الإرادات 45/2 ، الإنصاف 336/6 .

أن المستودع عليه الضمان إذا تلفت الوديعة في يده من غير تفريط. وهو منقول عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي هريرة
ضمنوا في الوديعة(؟).
أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أن لفظ "الأمانات" يدل على جنس الأمانة ، ودخول "أل" الاستغر اقية عليه جعلت الـكمم شاملا لكل فرد من أفر اده، والوديعة فرد من أفر اد الأمانات، والضمان ينافي الأمانة(\$).

الدليل الثاني:

ووجه الدلالة:
 لصاحب الوديعة، وهو مع حفظه لما وعدم تفر يطه لا يضمن؛ لأن الله بيّن بأن لا سبيل على الخسنين.
(1) الخسن البصري ( 21-110 هـ )







$$
\begin{aligned}
& \text {. 436/6 ( } \\
& \text { (r) (Y) سورة النساء } 58 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة التوبة } 91 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ووجه الدلالة: }
\end{aligned}
$$

الدليل الثالث:
الحديث الذي رواه عمرو بن العاص خوْئه أن النبي
وجه الدلالة: المغل ولا على المستودع غير المغل ضمان)) (1).

أنه نفى الضمان على المستودع ع إذا لم يفرط. الدليل الرابع:
الحديث الذي رواه أبو بكرة نوْئٌّ عن النبي
 وجه الدلالة:

كما قال ابن حزم (r) بعد أن ساق هذا الحديث : "فمال المودع حرام على غيره، مالم يوجب أخلذه منه نص"(8) ، و كذلك الضامن يررم ماله إلا بنص .
(1) أخر جه الدار قطني يف السنن رقم 168 ، السنن الككرى للبيهتي رقم11820 ، وضغفه ابن حجر ، التلخيص الالبير 214/3

والحار بين والقصاص والديات ، باب تغليظ تريع الدماء والأعراض والأموال رقم1679.
(() ابن حزم (384-456 هـ )





 ) ) في الأدب .

$$
\text { [ ( الأعلام للزر كلي } 5 \text { / /57/8 ؛ وابن حزم الأندسي لسعيد الأفناي ؛ والغغر ب في حلى المغر ص ص } 364 \text { ] }
$$

الدليل الخنامس:
أن المستودع يفظظ الوديعة متبرعا بدون عوض، فلو لزمه الضمان لأمتتع الناس عن قبول الودائع؛ خوفا من ضماها، وهذا يلحق الضرر العام؛ للاجة الناس إلى الايداع (1).

> أدليل الأولول: الثاني:
 ووجه الدلالة:

أن لفظ "الأمانات" يدل على جنس الأمانة، ودخول "أل" الاستغر اقية عليه جعلت الحكم شاملا لكل فرد من أفر اده، والوديعة فرد من أفراد الأمانات، اليت ينسحب عليها حكم الوجوب المستفاد من الأمر المؤكد بـ"إن" في قوله "إن الله يأمر كم".
ونوقش: بأن الاستدلال بالآية في غير عحل الاستدلال لهذا القول، وإنما هو دليل للقول الأول، فقد اتفق الفقهاء على وجوب أداء الأمانات (r)، وإنا علا علا النزاع هو في ضماناها إذا تلفت من غير تفر يط أتضمن أم لا؟. الدليل الثاني: العموم الوارد في الحديث الذي رواه سمرة بن جندب فؤِّه عن النبي اليد ما أخذت حت تؤديهه)(3)

(Y) سورة النساء58.
(r) المغي 437/6 ، أحكام القر آن 173/3، نيل الأوطار 279/5.



 رقم 3737.

ووجه الدلالة:
قال فيه الشو كاين (1): "وبه استدل من قال بأن الوديع والمستعير ضامنان... وهو صالح ل(احتجاج به على التضمين، لأن المأخوذ إذا كان على اليد الآخذة حتى ترده، فالمراد أنه في ضمافا كما يشعر لفظ "على" من غير فرق بين مأخوذ ومأخوذ"(؟). ونوقش من وجهين: الوجه الأول : أن الحديث ضعيف، ولا يصح الاحتجاج به عند العلماء("). الوجه الثاين: يقال فيه ما يقال في مناقشة الاستدلال بالآية، وأن الاستدلال بالحديث هو

لا في وجوب أدائها.

وأجيب على الوجه الثاني: بأن قوله ما أخذت"، وبذا يكون الاستدلال بالحديث في عل النزاع.
 تقديرات غير متساو ية في قوة الاحتجاج جـا، فتقدير "الضمان" مؤخر عن تقدير "الحفظ" لأن الأصل يسند تأخيره، وهو أن يد الأمانة لا ضمان عليها ما لم تفرط، وهِذا يكون تقدير الحفظ مقدم.

$$
\text { (1) الشو كاين (1173 - } 1250 \text { هـ ) }
$$


 لـ 114 مؤلفًا
من مصنفاته : " "نيل الأوطار شرح منتّى الأنهبار " للمجد بن تيمية ، و " فتح القاير " في التفسير ، و " السيل الجرار " في شرح الأزهار في النته ه و و " إرشاد النهول " " في الأصول .
[ البدر الطاع 2 / 214 - 225 ونيل الأوطار 1 / 3 3 ] ـ



الدليل الثالث:
العموم الوارد في الحديث الذي رواه أبو هريرة ونوّْه وغيره عن النبي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )(1) . وجوه الاستدلال: وجه الاستدلال الأول: أن لفظ الأمانة لفظ عام يشمل جميع أفر اده، ومن هذه الأفراد الوديعة.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين هما:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به عند العلماء(٪) . وأجيب : بأن الحديث ضعف بعض أهل العلم بعض طرقه إلا أنه حسن من أحد الطرق وله شواهد ضعيفة ختلفة المخارج ترقيه إلى درجة الصحيح لغيره ("). الوجه الثاني: ويقال فيه كما سبق في أن الاستدلال كان على "الأداء" وهو غير محل النزاع.
وجه الاستدلال الثاي: أن الحديث نظر لمصلحة مالك الأمانة وقدمها، فانصر حال المستودع بين حالتي رضى المالك، وهو بالأداء، وحال سخط المالكّ، وهو بالخيانة، فإذا

انعدمت إحدى الحالتين لزمت الأخرى، والقول بالضمان أقرب للأداء؛ لأنه الأقرب لرضى مالك الوديعة ، والقول بعدم الضمان أقرب للخيانة؛ لأنه أقرب لحصول السخط من مالك الوديعة وإن كان بلا تفريط، فكان ضمان الوديعة لازم على كل حال. ويناقش: هذا الاستدلال : بأن النظر لمصلحة مالك الوديعة و حده ، ولمد ودفع المفاسد عنه دون النظر لمصالح المستودع ودفع المفاسد عنه ، ظلم يترتب عليه مفسدة خاصة بنغس

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سنن أبي داود ، كتاب الإجارة ، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم } 3534 \text { ، و جامع الترمذي } \\
& \text { كتاب البيوع ، باب } 38 \text { رقم } 1264 \text { وقال الترمذي حسن غريب ، والحاكم في المستدرك رقم } 2296 \text { ، } 23 \text { ، } \\
& \text { وصححه الحاكم ووافقه النهبي ، وقال الألباني: حسن صحيح ، السلسة الصحيحة رقم423 . }
\end{aligned}
$$

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

المستودع إذ يضمن مع عدم التقصير والتفر يط، ومفسدتان عامتان فالأولى: بدفع المستودع للتصرف بالوديعة وعدم الاحتياط في حغظها؛ لأنه ضامن لما على كل حال ، والثانية : أن القول بذلك يممل الناس على عدم القبول بجظ الأمانات، والذي يعد من المندوبات المثاب عليها من قبل الشار ع، وبذا يتحصل على فرض التسليم بقولكم تعارض مفسليد خاصة مع مفاسد خاصة وعامة متعددة ، والقاعدة المتفق عليها تنص على " أن دفع المفاسد العامة مقدم على دفع المفاسد الخاصة" (1).

الدليل الرابع:
عن أنس ذخْئه قال: استودعت مالا فوضعته مع مالي فهلك من بين مالي ، فرفعت إلى عمر
 ونوقش: بأن فعل عمر نوّأٌ بالتضمين جائز أن يكون ضمنه لحصول ما يوجب الضمان عند الجمهور ، فلذلك ضمنه ، ويؤ كد ذلك قول عمر نونئهِ : "كيف ذهبت من بين ماللك؟"().

بيان القول الراجح وسبب الترجيح : والقول الراجح بعد ذكر أقوال الفقهاء ـ رمهمه الله ـ هو القول بالمذهب الأوله، القائل بعدم الضمان في الوديعة إذا لم يفرط المستودع في حفظها وهو ما ما أثر عن أبي بكر الصديق نوْنَّ قوله .
(ب) مصنف عبدالرزاق 182/8 ، السنن الككرى للبيهتي 290/6 .
 عمر بن الخطاب فقال معمر لأن عمر اقمهم يقول كيف ذهبت من يبن مالك ؟" 182/8.

أقضية أبي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارنة - -

وترجح هذا القول لقوة أدلة القائلين به ، وسلامة مسلكهم وعدم ورود المناقشة على أدلتهم ولأن هذا القول هو قول معظم السلف، كما أن أدلة القائلين بالضمان لم تسلم من الاعتراض والمناقشة. واللّ أعلم .

## المبحث الثاني : استحلاف المعسر والحبس في الدين

الآثار الواردة عن أبي بكر نواهُ في المسألة .

 القاسم عن أبيه وعن أبى الزناد عن عبد اللهّ بن عامر بن ربيعة وغيره : "أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما . كانا يستحلفان المعسر بالله ما بَّد ما تقضيه من من عرض ولا قرض أو قال ناض ولئن وجدت من حيث لا نعلم لتقضينه ثم يخليان سبيله"(1).

## التعريف بالمصطلحات :

- تعريف الإعسار في اللغة:

مصدر من الفعل أعسر أي أضاق وأفتقر، والعسر ضد اليسر ، وهو الضيق والشدة والصعوبة، والعسرة الاسم ، وهي قلة ذات اليد ، و كذلك الإعسار (٪).

> - تعريف الإعسار في اصطلاح الفقهاء:

يذكر لفظ المعسر في أبواب متفرقة من الفقه كالنفقة والمهر والدين والضمان ولذا بند العديد من التعر يفات باعتبار مكان وروودها. فالمعسر عند الحنفية: من عدم المال أصلا ${ }^{(5)}$. والمعسر عند المالكية: هو الذي ليس عنده ما يباع (\&).
(1) في السنن الكبرى للبيهتي 53/6.

$$
\text { (r) لسان العر ب مادة ( عسر ) 563/4 ، الصصاح النير } 155 \text { ، المطلع على ألفاظ المتع } 255 .
$$

(r) رد الغتار 318/4.
(£) حاشية الدسوقي 231/4.

## 

وعرف بعض الشافعية المعسر بأنه: الذي لا يعلك زيادة على كفاية يوم وليلة(1).
وعرف بعض الحنابلة المعسر بأنه: من لا يقدر على النفقة لا بماله ولا بكسبه(1)
 غير قادر على فضل حاجته".
شرح التعريف:

فلفظ المدين يدخل فيه كل مطالب بمال سواء كان على وجه المبادلة كالبيع والقرض وبدون المبادلة على وجه الاختيار كالمهر والكفالة وبدون اختيار كالضمان والنفقة والإرش. وتقييده "بعدم القدرة" لكي يدخل فيه القدرة بالمال والقدرة بالكسب. والمقصود "بفضل الحاجة" هو ما زاد عن الحاجة العرفية لمثله . وعلى ذلك يمكن تعريف الإعسار بأنه: "عجز في قدرة المدين على فضل حاجته".

فقه الأثر :

- تحرير مل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الدائن إذا صدق المدين في إعساره فيجب إنظاره إلى ميسره (")، و اتفقوا على أن الدائن إذا أنكر إعسار المدين و كان المدين معلوم أو مضنون الملاء، فيجب حبس المدين حتي يوفي بدينه أو يثبت إعساره بالبينة (\&)، واختلفوا ا فيمن كان ينكر الدائن إعساره وهو بجهول الحال، ومن كان الدائن جاهلا بإعساره، هل القول للمدين مع تحليفه
.114/2 (1)
(Y) النباية في شرح الهداية 33/8، الشرح الكيبر للدردير 280/3، الخاوي الكيبر 332/6، الشرح الكّير لابن قامة 236/13.
(£) (232/5 33/13، حاشية الدسوقي على الشرح الكيبر 278/3، منين الغتاج 155/2، المتع 236/13،
الإنصاف 234/13.

#  

$$
\begin{aligned}
& \text { أم لو؟، كما اختلفوا في تحليف المدين مع البينة هل يطالب بـا أم لا؟، ومن خلال النظر في } \\
& \text { مذاهب الفقهاء وأقو المم، يمكن تفصيل القول في حكم استحالاف المعسر وتقسيمه } \\
& \text { كالتالي: } \\
& \text { تنقسم أحوال المدعي بكسب وجود البينة وعدمها إلى قسمين هما: } \\
& \text { ***القسم الأول: }
\end{aligned}
$$

أن يدعي المدين الإعسار ولا يعلك بينة على إعساره. فللدائن في هذا القسم حالتان هما:

## *الحالة الأولى:

أن يكون الدائن منكرا لإعسار المدين فلهذه الحالة صورتان هي:

## الصورة الأولى:

أن يكون الدين بدل مال كالبيع والقرض، وفيها اختلف الفقهاء على قولين هما: القول الأول:
أن القول قول الدائن وله حبس المدين حتي يبرأ من الدين.
 القول الثاين:

| () |
| :---: |
| 278/3 (Y) حا |
|  |
| (ع) (المغني 585/6. |

## 

# أدلة القول الأول : <br> الدليل الأول: 

أن الأصل أن المدين لا يقدم على المبادلة في بيع أو دين إلا وهو مالكك للثمن، مستطيع لبذله، فإذا ادعى الإعسار نقد خالف الأصل، ولا يرتفع حكم الأصل إلا بيبنة. الدليل الثاني:
أن الأصل بقاء ما بيده منا وقعت عليه المعاوضة، والبينة على مدعي خلاف الأصل.

> أدلدلة القول الثاني:

أن الأصل هو العسرة ؛ لأن الآدمي يولد ولا مال له ، فالقول لمن وافق قوله الأصل، والبينة على من خالف الأصل. ويناقش: بأن أصل العسرة وارتفع عمجرد المعاوضة وتملك البدل، فلا حكم له بعد ذلك. الدليل الثاني:

 جبطه كئيرا وألف كئيرا .
من تصانينه : ( ( الطرق الـكمية ) ) ؛ و ( ( منتّا دار السعادة) ) ؛ ؛ و ( ( الفرو سية ) ) ؛ و ( ( مدارج


$$
\text { [ الأعام } 6 \text { / } 281 \text { ؛ والدار الكامنة } 3 \text { / } 400 \text { ؛ وجاءء العيين ص20 ] }
$$

$$
\text { (\$) الطرق المكمية } 72 .
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { أن القول قول المدين ويستحلف على إعساره فإن حلف خلي سبيله. }
\end{aligned}
$$

أن الخبس عقوبة ولا تسوغ العقوبة إلا بعد تُقق سببها. ويناقش: بأن الحبس عقوبة قد تعقق سببها، وهو المطل من مضنون الملاء. الدليل الثالث:
أن الحبس عقوبة من جنس الحدود ولا يبوز إيقاعها بشبهة.

بيان القول الراجح وسبب الترجيح : والراجح هو قول الجمهور وهو أن القول قول الدائن وله حبس المدين حتى يبرأ من دينه. وسبب الترجيح هو وجاهة أدلة القول الأول وسلامتها من المناقشة وورود المناقشات دون الإجابة عليها في أدلة القول الثاني ، والله أعلم.

## الصورة الثانية:

أن يكون الدين بدون مبادلة بمال ولمذه الصورة حالتان:
(الحالة الأولى):

أن يلز مه هذا الدين باختياره، وعبر عنه بعض الفقهاء بأنه ما لزم بعقد وهو كالمهر والكفالة، فهذه الحالة اختلف فيها الفقهاء على قولين هما:

القول الأول:
أن القول قول الدائن وله حبس المدين حتى يوفي دينه ويبرأ منه.
 القول الثاني:

أن القول قول المدين، ويستحلف على إعساره فإن حلف خلي سبيله.

| (1) (1) دلغتار 380/5. |
| :---: |
| 155/2 (\%) (\%) (\%) |
| (r) (r) الإنصاف) |

 ابن القيم . رهمه الله . (\&)

استدلو| بأن الأصل عدم إقدام العاقل على عقد يلزمه بالدين إلا وهو قادر على أدائه، فالقول للدائن الذي وافق قوله الأصل. أدلة القول الثاني:
استدلوا بأن الأصل هو العسرة ؛ لأن الآدمي يولد وهو لا يملك شيئا واليسر أمر عارض. ويناقش: كما سبق(0) أن الأصل يرتفع بالأصل الآخر الدال على أنه لا يقدم على مبادلة إلا وهو قادر على أدائها.

بيان القول الراجح وسبب الترجيح :
 وسبب الترجيح هو سلامة أدلة القول الأول من المناقشة وورود المناقشة على أدلة القول الثاين.
(الحالة الثانية):
أن يلزمه هذا الدين بغير اختياره، وعبر عنه بعض الفقهاء بأنه ما لزم بغير عقد، وهو كالضمان في المتلف والأرش في الجنايات والنفقة، فهذه الحالة
(0) في الرد على نفس الاستدلال للقول الثاني فيما إذا كان الدين نانثئا عن مبادلة .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) شرح فتح القدير 377/6. } \\
& \text {. مغني الغتاج 155/2) ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( ) الطرق الطكمية } 72 .
\end{aligned}
$$

## 

اختلف فيها الفقهاء على قولين هما:
القول الأول:
أن القول قول المدين، ويستحلف على إعساره فإن حلف خلي سبيله.
 القول الثاين:
أن القول قول الدائن وله حبس المدين إلى أن يوفي دينه ويبرأ منه. وهو وجه ضعيف عند الشافية(5)، ورواية ضعيفة عند الحنابلة(م).

أدلة القول الأول:
استدلوا بأن الأصل هو الإعسار ؛ لأن الآدمي يولد ولا ملك له واليسر عارض بعد ذلك فالقول قول المتمسك بالأصل.

أدلة القول الثاني:
استدلوا بأن الحر لا يتصور بقاء حياته من غير ثتلك، فيقدم هذا الأصل ويؤخذ به. ونوقش بأن الأصل صحيح، ولكنه في غير معل النزاع ؛ لأن النزاع يتناول المال الزائد عن الحاجة كما تبين ذلك في التعر يف المختار اصطلاحا (1) ، أما ما كا كان ضرور يا لبقاء الحياة فلا يكون وجوده يسارا، بل يبقى على صاحبه على حال الإعسار وينظر إلى ميسرة اتفاقا كما سبق

| (1) |
| :---: |
| ( $155 / 2$ ( 1 ( |
| (\%) (Y) الإنصاف 242/13. |
| ( ) |
| (0) (\%) الإنصاف 243/13. |
|  |
| (V) |

## 

بيان القول الراجح وسبب الترجيح :
 الاعتراض على أدلة القول الثاني دون الإجابة عليها .
*
أن يكون الدائن جاهلا بإعسار المدين.
وفين هذه الحالة اتفق الفقهاء ين الجملة، على أن المدين إن ادعى علم الدائن بحاله وطلب تحليفه أنه لا يعلم عسره أو تلف ماله أجيب إلى ذلك، فإن حلف الدائن بأنه لا يعلم عسر المدين أو تلف ماله حبس المدين، حتى يبرأ من الدين أو يثبت إعساره، فإن نكل الدائن عن هذه اليمين، رُدّت على مدعي الإعسار، فإن حلف ملميكس وإن إن نكل

حبس بعد التحري(1).

* القسم الثاني:

أن يدعي المدين الإعسار و يعلك البينة على إعساره.

القول الأول؟ على ثلاثة أقوال هي:

يشر ع للقاضي تحليفه مطلقا ، وهي المسماة بيمين الاستظهار أو الاستبراء. وهذا مذهب المالكية(٪)، ووجه عند الشافعية(؟)، ورواية ضعيفة عن أحمد (8).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الشرح الكيبر للدردير 280/3، مغي الغتاج 155/2، كشاف القناع 1652/5، العناية شرح الهداية } \\
& \text {.379/6 }
\end{aligned}
$$

```
أق)
```

القول الثاني:
لا يشرع الحلف مع البينة ولو طلبها الدائن.
وهذا مذهب الحنفية(")، وهو الصحيح عند الحنابلة(').
القول الثالث:
ييب تحليف مدعي الإعسار إذا طلب ذلك الدائن. وهو الصحيح عند الشافعية(").

أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
استدلوا بأن البينة تشهد على العلم لا على القطع، ويمتمل أن يكون له مال في الباطن.
الدليل الثاني:
الاستحسان لتحليف القاضي للمدعي حفظا للأموال والحقوق، ودفعا للريبة والشك.

> أدلدلة القول الثاني:

استدلوا بأن الجمع بين البينة واليمين لا يجوز.
ويناقش: بأن القول بالجمع غير صحيح، فالبينة هي للمال الظاهر، واليمين للمال الباطن.
الدليل الثاني:
أن الإتيان باليمين مع البينة، يعين تكذيب البينة. ويناقش: كمثل ما سبق في الديل الأول.

| (1) |
| :---: |
| ( |
| (r) |

أدلة القول الثالث:
الدليل الأول:
أن اليمين حق للمدعي فلا يطلبها القاضي إلا بطلب وإلا كان تلقينا للدائن.
 واجبات القاضي التي لا تدخل في التلقين؛ وإنا ذلك احتياطا لحقوق الناس.

الدليل الثاني:
احتمال خغاء مال له عن الشهود.

بيان القول الراجح وسبب الترجيح :
القول الراجح هو القول الأول، بيواز التحليف مع عدم القضاء بالنكول إذا امتنع عن
اليمين.
وسبب الترجيح سلامة أدلتهم من المناقشة، ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني والثالث.

وخلاصة القول في هذه المسألة أن الآثار الواردة عن أبي بكر الصديق نوْئهِ ين استحلاف المعسر وتخلية سبيلة، تحمل على مسألة إذا لزم الدين بلا بدل وبلا عقد، و كانت حالة الة المدين بكهولة، وهي اليت ترجح فيها أن القول قول المدين ويستحلف فإن حلف خلي سبيله ، ولا يصح الاستدلال هـا في ترجيح مشروعية استحالاف المعسر مع البينة ؛ لعدم ورود ذلك في الأثر، واللّأعلم .

## الفصل الثاني :

أتضية أبي بكر الصديق
ثلاثة مباحث :

المبحث الأول :
الـنـــــــا

المبحث الثاني:
إرضاء الوالدين فيها يمب على الأولاد من حقوق غوهما

المبحث الثالث :
المواريث والوصايا

المبحث الأول : النكاح، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : وجوب الصداق والعدة بالخلوة

المطلب الثاني : المنع من الرجعة بنكاح التحليل

```
_أقضية أبي بحر الصديق - دراسة فقهية مقارنة - _
```


## الفصل الثاني : أقضية أبي بكر الصديق : في أحكام الأسرة

# المبحث الأول : النكاح، وفيه مطلبان : <br> المطلب الأول : وجوب الصداق بالخلوة. 

الآثار الواردة عن أبي بكر وكاهُ في المسألة . عن زرارة بن أو وف قال : "قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة " (1).

التعريف بالمصطلحات : - تعريف الصداق في لغة:
 خلاف الكَذِبَ، سمّيَ لقوّته في نفسه، ولأنَّ الكذِبَ لا قُوَّة له، هو باطلّ ، و الصَّداقُ
 والكثير صُدُقُقُ ، وهذان إنما هما على الغالب ، وقد أَصْدَق المرأَةَ حين تزوَّجها أَي جعل لما لما صَداقاً ، وقيل أَصْدَقَها سمَّى لما صَدَاقاً (ك) .

- تعر يف الصداق في اصطلاح الفقهاء: أما تعر يف الصداق أو المهر في اصطلاح الفقهاء: فقد اختلفت المذاهب في تعر يفه،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مصنف عبدالرزاق } 6 \text { / } 288 \text { ، الأوسط لابن المندر 3/ } 3 \text { / } 202 \text { ، سنن سعيد بن منصور } 1 \text { / } 202 \text { ، }
\end{aligned}
$$

فعرفه الحنفية: بأنه اسم للمال الذي يمب في عقد النكاح على الزوج، في مقابلة البضع إما بالتسمية، أو بالعقد(1) أوما تستحقه المرأة بسبب الوطء.
 إرادة نكاحها. ${ }^{\text {(r) }}$ كما عرفه الشافعية: بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراًا(ء) وهو المختار . وعرفه الحنابلة: بأنه العوض المسمى في عقد النكاح والمسمى بعده. ${ }^{\text {(0) }}$

- تعريف الخلوة في اللغة:

اسم من خلا المكان إذا لم يكن فيه أحد ، يقال خلا الرجل والحت الحتلى أي وقع يف مكان نحال لا يز احم فيه ، وخلا الر جل بصاحبه وإليه خلوا و وخلاء وخلوة ، انفرد به واجتمع معه في خلوة ، و كذا خلا بزو جته خلوة(7).

- تعر يف الخلوة في اصطلاح الفقهاء: غلق الرجل الباب على منكو حته بلا مانع وطئ (ل) .

فقه الأثر :

$$
\text { (1) (1) العناية شرح المدار 230/4 } 3 \text { /316. }
$$


الاستمتاع عها ، 198/8 .
( ( ) التهنيب لكغوي 476/5. روضة الطالين 574/5، مغي الغتاج20/3.
(0) شر منتهى الإرادات 5/3، ح3، ص5.
(1) لسان العرب مادة ( شلا ) 237/14.

$$
\text { (V) التعر يفات للجرجاني } 101 .
$$

اتفق الفقهاء على أن الصداق مشروع ع في النكاح (1)، و كذلك على وجلى وجوب كامل المهر للزو جة حيث يلزم به الزو ج بدخوله بزو جته - أعين وطأها ـ ـوهذا عل اتفا اتفاق بين الفقهاء بل هو شرط من شروط صحة النكاح (ث) ، كاتفاقهم على عدم استحقاق المرأة
 لو حصلت الخلوة بين الزو جين دون الدخول الذي هو بمعنى الوطء عندهم، هل يترتب على هذه الخلوة استحقاق المرأة لجميع الصداق ، فتنزل الخلوة منزلة الدخيول فين استحقاق المهر ، أم أهنا تنزل منزلة من طلقها زوجها قبل الدخول ، فلا تستحق هِّه الخلوة إلا نصف المهر كالمطلقة قبل الدخول على قولين هما :

القول الأول:
ويقضي أن المرأة تستحق جميع المهر إذا خلا كها الزوج بعد العقد عليها ثم طلقها وإن لم يطأ. وهو لمههور الفقهـاء ومن قال هِذا القول: أبو بكر الصديق (8)، وعمر بن الخطاب (م)،

(0) الموطأ عن عمر بن الخطاب418، مصنف ابن أيي شيبة 511/3 .

$$
\text { (1) المغن } 63 / 8 .
$$


(1) (1) مصنف ابن أبي شيبة 512/3.
(9) (لموطأ 418، مصنف ابن أبي شيبة 512/3 ـ السنن الككرى لليهوتي 49/11.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1/8/8 ، الإنفيا لإنيا لابن هيرة 110/2. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (r) المغي 30/8 ـ أحكام القرآن 110/2. } \\
& \text { ( ) ( ) المغي المئ }
\end{aligned}
$$

 بن يسار، وغيرهم. (8) وهو مذهب الحنفية()، وأظهر قولي الشافعي في القديع (7) والحنابلة على الصحيح من المذهب(V) إلا أن أصحاب هذا القول اختلفوا في ضابط الخلوة التي يجب معها كل المهر للمرأة، ذلك أن الحنفية يفرقون بين الخلوة الصحيحة والخللوة الفاسدة، فيو جبون كمال المهر فيما لو صحت الخلوة التي هي عندهم الخلوة التي لا يكون فيها مانع حقيقي - حسي - أو
(1) عطاء (114 هـ )




وحتوا أهل مكة على الأخذ عنه . مات بمكة .
[ تذكرة المفاظ 1 / 92 ؛ والأعلام للزر كلي 5 / 29 ؛ و والتهذيب 7 / 7 / 199 ] .. (广) الزهري (


 [ تخذيب التهذيب 9 / 945 ـ 451 ؛ ؛ وتذكرة الحفاظ 1 / 102 ؛ والوفيات 1 / 451 ؛ والأعلام للزر كلي 7 /
(


القضاء فأبى ، ثم نزل بيروت مر ابطا وتوين هـا .

$$
\text { [ البداية والنهاية } 10 \text { / } 115 \text { ؛ : وتّنيب التهذيب } 6 \text { / } 238 \text { ] }
$$

(ع) (المغني 63/8، الغلى 76/9 .

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) المغني 63/8 ، شرح منتهى الإرادات 21/3 ، المبد 227/6 ، الإنصاف 283/8. }
\end{aligned}
$$

```
أق)
```

شرعي أو طبعي عن الوطء (1)، فإن كان فيها شيء من الموانع السابقة ، كانت الخلوة فاسدة فلا ييب هِا إلا نصف المهر (ث)
 أما الحنابلة فلم يشترطوا على الصحيح من المذهب الخلو من الموانع الشرعية والخسية(ء). القول الثاني: ويقضي هذا القول أن المرأة لا تستحق كل المهر بالخلوة الخردة عن الوطء فيما لو طلقها الزو ج قبل الدخول وبعد الحلوة.
 والشعبي (ل)، وابن سيرين (ل)،
(150/5 (142/2 ، المسوط ، الاختيار لتعليل المختار للموصلي 138/3 ، بدائع الصنائع .291/2

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (r) المسوط 26/6، النباية شر (588الهداية 668/4. }
\end{aligned}
$$

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


 أهل المديث . اتصل بعبد الملك بن مروان . فكان نديهن وسيريه . أرسله سفيرا في سفارة إلم ملك الروم م.
 [ تنكرة الماط 1 / 74-80 ؛ والأعام ملزر كلي 4 / 19 ؛ والوفيات 1 / 244 ؛ والبداية والنهاية 9 / 49

$$
\begin{aligned}
& \text { ؛ وكنذيب التهنيب } 5 \text { / } 69 \text { / } 69 \text { ] } \\
& \text { ينسب إليه كتاب ( ( تعيري الرؤيا ) ) }
\end{aligned}
$$


(1) ابن سيرين (33-110 هـ )

هو عمد بن سيرين البصري ، الأنصاري بالولاء ، أبو بكر . تابعي ، مولده ووفاته بالبصرة . نتشأ بزازا وتنقه . $=$
105

```
_أقضية أقي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارنة - _
```

 الإمام أحمل(7) وهو قول الظاهرية(`)

وهكذا بند أن المالكية والشافعية في الجديد يعتبرون الخلوة البحردة عن الوطء لا توجب للمرأة المطلقة قبل الدخول إلا نصف المهر، إلا أفم وعلى الرغم من اتفاقهم على هذا الأصل بند أفهم اختلفوا في تفصيلاته.
$=$
كان أبوه مولى لأنس بن مالك . ثم كان هو كاتب لأنس بفارس . كان إمام وقته في علوم الدين بالبصرة . روى الخديث عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت والخسن بن علي وغيرهم من الصحابة رضي اللّ عنهم ،

ينسب إليه كتاب ( ( تعبير الرؤيا ) )
[ الأعلام للزر كلي ، وتذيب التهذيب 9 / 14 ؛ وتاريخ بغداد 5 / / 331 ؛ وتخذيب الأسماء واللغات 1 / 82 " 82 ] (1) طاوس ( 33 - 106 هـ ) ه
 كبار التابعين في الفته ورواية الحديث . كان ذا جر أة على وعظ الخلفاء والملوك . تويف حاجا بالمز دلفة أو منى

[ الأعلام للز ركلي ؛ ومّذيب التهذيب 5 / 8 ـ ؛ وابن خلما (




(r) المغني 63/8 ، الملى 77/9 ، البناية شرح المداية 668/4.


$$
\text { (0) روضة الطالبين 587/5، المهنب 466/2، الماوي الكبير 540/9 ، التهنيب 5/ } 522 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (الملى 73/9) (V) }
\end{aligned}
$$

## 

ذلك أن المالكية يرون أن الخلوة البردة عن الوطء لا توجب كمال المهر إلا إذا
طالت مدة الخلوة كما لو خلا هِا سنة (1)، بينما لا يرى الشافعية تأثيراً لطول مدة الخلوة المان في تقرير المهر كله للمرأة ، فيما لو حصل الطالق قبل الدخول؛ لأن المهر الكامل لا يـب للزو جة إذا طلقت قبل الدخول إلا بالمسيس فلو طالت المدة أو قصرت لا يجب لما إلا نصف المهر (r)

كما اختلفوا فيما لو ادّعى أحد الزوجين الوطء وأنكره الآخر ، مع اتفاقهم على وجود الخلوة، فذهب المالكية في أصح أقوالمم إلى أن الخلوة أصل مع مدعي الوطء منهما، فلو قالت: قد وطأني ، صُدقت سواء كان الدخول عنده أو عندها، إذا كان الدخول
دخول اهتداء(")، وتصدق بيمين وسواء كانت كبيرة أم صغيرة.(8)

بينما يرى الشافعية أن الخلوة كما أهنا لا تقرر جميع المهر للزو جة فهي لا تؤثر إذا اختلفا في حصول الوطء فيها، فلو اتنقا على الخلوة وادعت الإصابة لم يترجح جانبها لوجود الخلوة، بل القول قوله بيمينه(م)
ومن خلال ما سبق نستخلص أن الزوج إذا خلا بزو جته ثم طلقها فإن ذلك لا يخلو من احدى الحالات التالية:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الكاين 254، الفواكه الدوالي 13/2. }
\end{aligned}
$$



أن يتفقا على الإصابة فهنا يمب لها كل المهر ؛ لوجود المسيس الذي تستحق به المرأة جميع



الثانية:
أن يتفقا على عدم المسيس والإصابة، ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء، حيث ذهب جمهور
 الإمام أحمد، أن المرأة تستحق كل المهر؛ لأن المهر عندهم إنما يمب بالملنوة وإن كإن كانت بردة عن الوطء. إلا أن الحنفية يشترطون في هذه الحالة أن تكون الخلمة صحيحة بأن لا يكون هناك ثمة مانع حسي- حقيقي - أو شرعي أو طبعي من الوطء، فإن وجد فالخلوة فاسدة لا تستحق المرأة معها إلا نصف المهر. بينما لم يشترط الحنابلة في هذه المسألة ما اشترطه فقهاء الحنفية ذلك أن الخلوة بمجر دها موجبة لكا لكا لما لمهر على الصحيح من مذهبهم. أما المالكية، وهو الجديد والأظهر عند الشافعي، ورواية ضعيفة عن الإمام أحمد، والظاهرية فإفم يعتبرون الخلوة الخردة عن الوطء لا كيّر للمرأة إذا طلقت قبل الدخول إلا نصف

الثالثة:
أن لا يتفق الزو جان على الإصابة والمسيس وذلك بأن يدعيه أحدهما وينكره الآخر بعد اتناقهما على وجود الخلوة، فبناء على قول الحنفية والحنابلة والقديم عند الشافعي فإن المرأة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة النساء } 20 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

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

تستحق كل المهر؛ لأها استكملته مع اتفاقهما على عدم الإصابة والمسيس فمن باب أولى أن تستحقه مع الاختلاف بلا يمين؛ ذلك أن الخلوة بمجردها توجب كمالي المال المهر للمرأة


 يقبلون قول مدعي الإصابة منهما مع وجود الخلوة على تفصيل عندهم سنتعرض له
 فلا تقبل دعواها ولا يكون لهذه الخلوة تأثير على الأخلذ بقول مدعي الإصابة منهما وإما يكون القول قول المنكر مع يمينه.

أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
قوله تعالى:


وجه العلالة:
ذكر الفرَّاء (r) في تفسير معنى الإفضاء الوارد في الآية:

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




 الاصصادر فِ القرَآن " ، و " كتاب اللغات " ، و " كتاب الوقف والابتداء " . [ معحم الأدباء 20 / 9 ، ، بغية

الوعاة 2 / 333] ـ

أن يخلو هِا وإن لم ميامعها (1). ذلك أن الله سبحانه وتعالى فى الزو ج عن أخذ شيء مُما
 بالإفضاء في قوله تعالى: :



 ذلك بالخلوة وقد كان يضيق عليه الوصول إليها قبل الخلنوة فسميت الخلنوة إفضاء لمذا المعنى، فأخبر تعالى إنه غير جائز للزوج أخذ شيء مكا أعطاها مع إفضاء بعضهم إلى بعض وهو الوصول إلى مكان الوطء وبذلما ذلك له وتحكينها إياه من الوصول إليها اليها الدليل الثاين: ما رواه عحمد بن عبدالر حمن مرفوعا ل لبي

الدلمر بكشف الثالث: الخمار سواء حصل الدخول أم لا.

الأثر الوارد في الباب عن زرارة قال " قضاء الحلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابا
وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة" (ْ)
(ع) أخر جه الدارقطي 307/3 ، ضعفه الألباي ، إرواء الغليل 356/6.


$$
\text { الكبرى للبيهتي } 7 \text { / 255، مصنف ابن أبي شيية } 3 \text { / } 520 .
$$

هذه القضايا والآثار الواردة عن الصحابة تشتهر و لم يخالفهم أحد في عصرهم فكان (1). إجماعأه

> أدلدلة الأول الثاني:


وجه الدلالة:
أن الله تعالى أوجب نصف المهر بالطلاق قبل المسيس فالآية مطلقة قبل المسي س (ث) والمسيس فيما لو خلا بها دون الدخول عليها لم يوجد.
والمقصود بالمسيس في الآية الوطء دون الخلوة؛ لثالاثة معانٍ :
أحدها: أنه مروي في التفسير عن ابن عباس، وابن مسعود نوئّهُ .
 عنها، والوطء مستقبح فكنى بالمسيس عنه. الثالث: أن المسيس لا يتعلق به على المذهبين كمال المهر؛ لأنه لو خلا هـا من غير مسيس
 ولا وطء لم يكمل المهر (ء)، فكان ممل المسيس على الوطء الذي يتعلق به الحكم أولى من همله على غيره، وإذا كان كذلك فقد جعل الطلاق قبل المسيس الذي هو الوطء موجباً لاستحقاق نصف المهر ().

 بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة (ث). ذلك أن المس ليس بوطئ حقيقة وإنما هو حامل على الوطء؛ لأنه سببه فأطلق اسم السبب على المسبب. ويتأيد ما ذكره بالنص وهو قوله
 المس على الخلوة أولى من حمله على الوطء؛ لأن البوز للإططلاق ليس إلا الملازمة، وملازمة السبب للمسبب أقوى؛ لأن المسبب لا يوجد بدو ن السبب، والسبب قد يختلف في
 (8). الدليل الثاني: قوله تعالى:
 مْنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وجهه الدلالة:
الإفضاء في هذه الآية الجماع. قال ابن عباس: ولكن الله كريع يكي. وأصل الإفضاء في
 أمير عليهم "(7) وعلى هذا لا يجب كل المهر إلا إذا تأكد بالجماع ونوقش: بأن تفسيرهم للإفضاء. بعمن الوطء. فيمكن أن يماب عليه أن العلماء اختلفوا في تفسير الإفضاء الوارد في الآية هل المراد منه الخلوة أو المسيس؟ وأنوء واللفظ عتمل للأمرين


بدليل أن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة قد تأولوه على الخلوة. وتأوله عبدالهُ بن مسعود على الجمماع. ${ }^{\text {مسا }}$ ولا شك أن تقديم جانب الحلفاء الأربعة اجتمع في جانب الخنفاء أكثر الصحابة ولا
(r). ${ }^{\text {(r) }}$

وعللوا بعدة تعليلات منها:
أنه طلاق قبل الإصابة فوجب أن لا يكمل به المهر كالطاق قبل الخلوة؛ ذلك أفا خلوة خلت عن الإصابة فوجب أن لا يكمل هِا المهر كالخلوة إذا كان أحدهما محرماً أو صائماً
فرضاً (r).

وأن ما لا يوجب الغسل لا يوجب كمال المهر كالقبلة من غير خلوة(8). وأن الخلوة لما لم يقم في حقها مقام الإصابة لم يقم في حقه مقام الإصابة كالنظر، وبيان ذلك أنه لو خلا هِا لم يسقط هِا حق الإيلاء (0)، والعنة، فكذا لو خلا هِا ها لم يثبت لما لما المهر

 تكن الخلوة رجوعاً في الإيلاء الذي هو حق للمرأة على زوجها لما لم تلا تكن الخلوة مثبتة لكمال المهر وأن ما لا يثبت به حق التسليم في أحد طريف العقد لم يثبت به حق التسليم في الطرف الآخر ، قياساً على تسليم المبيع والمؤاجر إذا كان دون قبضهـا



( ) ( ) شر حم متهى الإرادات 22/3. الهاوي الكيبر 542/9.
(0) الإيالاء: هو اليمين على ترك وطء الناكو حة مدة، مثل: والش لا أحامعاك أر بعة أشهر . (التعريفات 41) .

## 

وأن للوطء أحكاماً تختص به من وجوب الحد، والغسل، وثبوت الإحصان، والإحلال للزوج الأول، وسقوط العنة، وحكم الإيلاء، وإفساد العبادة، ووجوب الكابي الكفارة، واستحقاق المهر في النكاح الفاسد، و كماله في الصحيح، ووجوب العالية العدة فيهما، فلما انتفى عن الخلوة جميع هذه الأحكام سوى تكميل المهر، والعِدة، انتفى عنها هذان العان اعتباراً بسائر الأحكام.
وتريره قياساً: أنه حكم من أحكام الوطءء، فو جبب أن ينتفي عن الخلوة قياساً على ما
 أن لا يتعلق بها كمال المهر . بيان القول الراجح وسبب الترجيح : والراجح هو القول الأول بشرط أن يكون احتمال الوطء ثمكنا في مثل هذه الخلوة وسبب الترجيح هو لقوة أدلة القائلين هذا القول وسلامة مسلكها وورود المناقشة على أدلة القول الثاين واللّ أعلم .

$$
\begin{aligned}
& \text { 542/9 (1) الحاوي الكبير (Y) } \\
& \text { (广) الإشراف 720/2. }
\end{aligned}
$$

## المطلب الثاني : المنع من الرجعة بنكاح التحليل

الآثار الواردة عن أبي بكر فواهُ في المسألة .
 مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول وقال (( اللهم إن كان إمانانه أن يكلها لرفاعة فاع فلا يتم له نكاحها مرة أخرى )) ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتههما فمنعاها كلاهما " (1) (الْ

التعريف بالمصطلحات :

- تعريف التحليل في اللغة:
 أحلها حلا. والحلال: ضد الحرام، وهو من الأصل السابق ، كأنه من حللت الشاء الشيء، إلذا


للزو ج الأول (").
- تعر يف نكاح التحليل في اصطلاح الفقهاء : ذكر بعض الفقهاء صورة نكاح التحليل ومثاله دون التنصيص على تعر يفه ومن ذلك عند المالكية: الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا(3)
(1) مصنف عبد الرزاق 6 / 347 ، مسند الإمام أمد 1 / 364 ، قال شعيب الأرناؤوط في تُقيقه للمسند :
. إسناده ضعيف
( ( ( ) معجم مقاييس اللغة مادة ( حلل ) 15/2.
( H ( H (


وعند الشافعية: من نوى أن ينكح المطلقة ثلالا على أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما وأن
يتزو جها على أن يمللها للزوج الأول(1)
(r) وعند الحنابلة: هو أن يتزو جها على أنه إذا أحلها طلقها

ويمكن أن نعرف نكاح التحليل بأنه: عقد زوج على بائن ووطؤها ونيته تحليلها لمن بانت

## فقه الأثر :

- ترير محل النزاع

إذا طلق رجل امر أته ثالانا فبانت الزو جة بينونة كبرى من زو جها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا بدون شرط التحليل وبدون نيته وإنما بحردت نية الزوج الثاني للإمساك المطلق والرغبة في النكاح و يطؤها فيه ، ثم يطلقها وتنقضي عدها ، فيحل للزوج الأول بعد ذلك أن ينكحها وهذا قدر متفق عليه بين جميع أهل العلم () لقوله تعالى:佥
 وإنا الخلاف في المطلقة ثلاثاً ، تزو جها الثاني ليحلها للزوج الأول شرط ذلك في العقد أو لا ، أو كان التحليل في نيتها أو نية وليها أو نية زوجها الأول.فهذه عدة صور اختلف الفقهاء فيها ، وتفصيل القول فيما يأتي : الصورة الأولى:

أن يشترط عليه يف صلب العقد أن يطلقها بعد الدخول هـا ، واختلف العلماء في هذه الصورة على ثلاثة أقوال هي :


القول الأول:
النكاح حرم والعقد باطل وترم على الأول. وهو قول الجمهور وهو المعروف عن عامة أصحاب رسول اللّ الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس


المبارك
( ) قتادة ( 61-118 هـ )



[الأعام ملز كلي 6 / 27 ؛ وتذكرة المفاط 1 / 1 / 115 ]

$$
\text { (ץ) الليث ( } 94 \text { - } 175 \text { هـ ) }
$$










 من تصانينه : " تنسير القرآن " ، و " الدقائت يف الر الرائت " ، و و " رقاع الفتاوى " " . [النو ائد البهية ص 103 ؛ وتذكرة المفاط 1 / 253 ؛ وشنار ات الذهب 1 / 295 ؛ وهدية العارفين 5 / /438]
(ع) المني 574/7

## 

ومذهب المالكية (1) والشافعية (1) والحنابلة () وأبي يوسف(8) من الحنفية (9).

القول الثاني:
النكاح مكروه ويصح العقد ويبطل الشرط وتحل للأول. وهو قول عند أبي حنيفة وزفر (7)(1) وو جهه ضعيف عند الشافعية(1).

القول الثالث:
يصح العقد مطلقا إلا أنه لا يحلها للأول.




) ) قيل : إنه أول من وضع الكتب في أصول النته .
من تصانيفه : ( ( الخراج ) ) ؛ و ( ( أدب القاضي ) ) ؛ و ( ( الجوامع ) )


هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري . أصله من أصبهان . فتيه إمام من المقلمين من تالاميذا أي حينيفة ـ و وهو أقيسهم




( (1) كاية الثتاج إلم شرح المنهاج276/6 ، المهنب 47/2 .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الفو اكه الدواني 166/5، بداية الختهد 440/1 }
\end{aligned}
$$

أدلة القول الأول :
الدليل الأول:




 وجه الدلالة:

 ، وليس الخلل بزوج ، وذلك لأن النكاح في اللغة الجمع والضم على أتم الوجوه ، وإن

$$
\text { (1) عحمد بن الحسسن ( } 131 \text { - } 189 \text { هـ ) }
$$

 العر اق ، فولد له عمد بواسط ، ونشأ بالكوفة . إمام في الفقه والأصول ، ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد أبي






$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { ( ) ( ) سورة البقرة } 229 \text { ( } \\
& \text { (0) سورة البقرة } 230
\end{aligned}
$$

```
أق)
```

كان اجتماعا بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه الدو ام واللزوم ، وهذا لا يتحقق في نكاح التحليل الذي يقصد منه النقيض. الدليل الثاني:
 ووجه الدلالة:

أنه سبحانه عبر بإن فقال : " فإن طلقها " . و لم يقل : " إذا " . وفرق بين الحرفين ؛ فإن " إن " في لسان العرب تستعمل فيما يمكن وقوعه وعدم وقوعه ، أما " إذا " فإفها تستعمل فيما يقع لازما أو غالبا ، ولذلك تقول العرب : إذا احمر البسر فأتين ـ و ولم يقولوا : إن احمر البسر فأتئ؛ ؛لأن احمرار البسر واقع لازما أو غالبا ، والإتيان بإن هاهنا يفيد أن
 تارة أخرى ، وهذا ليس شأن نكاح الخلل ؛ فإنه نكاح يقع فيه الطالاق لازما أو غالبا ،

 ومنهم من لا يطلق ، وإن كان غالب الخللين أنه يطلق فيكون نكاح الخلل داخلا .
 الزوج الثاني قد يموت عنها ، وقد تفارقه بانفساخ النكاح بحدوث أمر كرضاع أو لعان أو بفسخه لعسرة أو غيره فتحل للزوج بواحد من هذه الأشياء ، ومعلوم أن هذه الأشياء ليست بيد الزوج ، وأن الذي بيده خاصة هو الطالاق ، فلما عدل عن لفظ المفارقة إلى لفظ الطالاق الذي يملكه الزوج الثاني فقط ، كان ذلك لفائدة خاصة وهي الإيذان بأن هذا نكاح قد يكون فيه الطلاق لا نكاح معقود لوقوع الطالاق ، يقوي هذا أن لفظة


| (1) |
| :---: |
| س) 230 (Y) |
| 230 |

 ذكر هو الإيذان بأن هذا نكاح قد يقع فيه الطلاق لا أنه معقود للطلاق تصلح أن تكون



الدليل الثالث:
قوله تعالى :
 اللَّهِ هُزُوْا وجه الدلالة:
أن الله سبحانه حرم على الرجل أن يربتع المرأة مرة بعد مرة يقصد بذلك مضارةًا، ومعلوم أن تكرار الطالاق والرجعة لو وقع اتفاقا بغير قصد منه للمضارة لم يمرم عليه هذا الفعل ، وبذلك تبين أن من فعل فعلا مشروعا قصد به غخالفة مقصود الشار ع كان ذلك من الخرمات ، ومن فعل ذات الفعل المشروع بدون هذا القصد لم يكن فعله عرما ما ، ومثله
 ولكن بدون قصد التحليل لما كان حر اما. الدليل الرابع:
 ووجه الدلالة أن العقود من آيات الله لما روي عن ألي موسى قال : ((ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهز ءون بآياته ؛ طلقتك راجعتك ، طلقن آلتك



$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) } 231 \text { ( ) سورة البقرة } \\
& \text { (0) سورة البقرة } 231 \text {. }
\end{aligned}
$$

راجعتك)) (").واتخاذها هزوا فعلها مع عدم اعتقاد حقائقها اليت شرعت هذه الأسباب لما ، وهو كاستهز اء المنافقين في قوله تعالى:
 مقصود النكاح بل التحليل أو نووه ، فقد الخذ آيات الله هزوا ، حيث تكلم بكلمة العقد


أصل الدين سواء، غير أن المنافق في أصل الدين ، وهذا منافق في شرائعه . الديلر الخنامس:
عن عبد الله بن مسعود ونوأّه قال : (( لعن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الخلل والخلل له )( ) (") والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي
 وجه الدلالة :

 ذلك أفمم هملوا التحريع في أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها على البطلان والفساد. الدليل السادس:
 بأمته وأحبهم لمياسير الأمور ، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسر هما ما ملم يكن إثما ، وقد جاءته امر أة رفاعة القرظي مرة بعد مرة ، وهي تروي من حرصها على العود إلى زوجها ما يرق القلب لـالها ، قال ابن تيمية ومن تأمل هذا المسلك وعلم كثرة وقوه عر الطلاق

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سنن ابن ماجة كتاب الطالاق رقم2017. } \\
& \text { (Y) سورة البقرة } 14 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$




372/3 ، كما صححه الألبان ، صحيح وضعيف الجامع رقم5101 .
 ليس من الدين ؛ فإن المقتضى للفعل إذا كان قديما قو يا وجب وجو وجوده ، إلا أن يمنع منه
 حسن وجيه""(1)
الدليل السابع:
روي العديد من الآثار عن الصحابة فعن عمر ونكِّه أنه قال : "لا أوتى بمحلل ولا علل له إلا رجمتهما".
وما روي أنه رفع إلى عثمان نوْئهِ رجل تزو جامرأة ليحلها لزو جها ففرق بينهما ، وقال :
" لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة " (").
 معارضة وأنه توعد ذا الرقعتين إذا هو طلق المرأة اليت تزوجها ؛ ليحلها لزو اليا

 وأجيب : عن هذا بعدة أو جه تأتي تفصيال في الرد على أدلة القول الثاني. الدليل الثامن:
أن الله تعالى حرم المطلقة ثلالثا حتى تنكح زوجا غيره ، ومعلوم أن اللهُ حرم ذلك لاشتمال هذا التحريع على مصلحة المعتدة وحصول مفسدة في حلها له بدون الزو ج الثاني وابتالاء وامتحانا لهم ؛ ليميز من يطيعه من يعصيه ، وقد كان الطالاق في الجاهلية من غير عدد .
 الناس عن الطالق ولا يقدمون عليه إلا عند الضرورة ؛ فإن الرجل إذا علم أن المرأة تُرم عليه بالطالق كف عنه إلا إذا كان زاهدا فيها ، فإذا كان هذا التحريم يزول هِذا الطريق . 196/3 ( الفتاوى الكبرى (1)


السهل ، وهو أن يرغب إلى أي أحد أن يطأ المرأة و يعطي شيئا على ذلك ؛ فإن هذا أقرب منه إلى اللعب منه إلى الجد ، فما أكثر من ير يد أن يطأ ويبذل ، فكيف إذا أعطي على ذلك جعلا ب(1).

الدليل التاسع:
 فيه من خالف في المتعة كابن عباس نوئهِ بل اتقفو اكلهم على تحريع هذا التحليل ، فكان هذا إجماعا ،مع أن نكاح المتعة أقرب للحل من نـن نكا موجود وتخلف قصد دوام النكاح واستمراره أما نكاح التحليل فلا يوجد الما فيه قان قصد الاستمتاع ولا قصد الاستمرار.

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
 وجه الدلالة:
أن هذا زواج قد عقد بههر وولي ورضا الزوجة ، وخلوها من الموانع الشرعية ، وهو

 ويناقش: بأنا لا نسلم بساومة هذا العقد من الموانع الشرعية بل إنه يستوجب اللعنة ومن كان كذلك كان من كبائر الغرمات. الدليل الثاني:

| (1) الفتاوى الكبرى 215/3. |
| :---: |
| (Y) |
| 230 |

وجه الدلالة:

أنه يدخل في جملة الأنكحة للعموم ، فكان النكاح صحيحا معتبرا كغيره من باقي الأنكححة .
 ، وتبين أنه هو النكاح الذي يتأتى أن يطلق فيه أو لا يطلق ، لا أنه هو النكاح المقانصود
 منها حقيقتها بل المقصود به التوصل إلى حلها للزوج الأول ، وليس المقصود بالرغبا الرغبة في ردها إلى الزوج الأول ، إنا المقصود الرغبة في المرأة ، ودوام النكاح والعشرة ، ونكاح الغلل ليس من هذا القبيل .

الدليل الثالث:

 الشيطان بين رجل من قريش وبين امر أته فطلقها ، فقال لها ( أي زوجها ) : هل لك أن
 فتزو جها فدخل هِا ، فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار ، فجاء القرشي يموم حول الدار
 امرأتي ، قال : من غلبك ؟ قال : ذو الرقعتين . قال : أرسلوا إليه . فلما جاء الر سول قالت له المرأة ( أي لمن تزوجها ) : كيف موضعك من قومك ؟ قال : ليس بموضعي بأس




(ب) الزورة الئد 267/4 230 .
. قالت : إن أمير المؤمنين يقول لك : أتطلق امرأتك ؟ فقل : واللّه لا أطلقها ؛ فإنه لا يكرهك . وألبسته حلة ، فلما رآه عمر نوْيُّه من بعيد قال : الحمد للّ الذي وفق ذا الرقعتين . فدخل عليه ، فقال له : أتطلق امر أتك ؟ قال : لا ، والهُ لا أطلقها . فقال له عمر ونكهِ : لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط (1).
 بصحته ، وإذا كان الأمر كذلك صارت المسألة خلافية ، ويممل ما ثبت عن عمر من أنه فهى عن نكاح الخلل على الشرط المقرون بالعقد . ونوقش .ما يلي (r):
أو لا : أن هذا منقطع ليس له إسناد ويعارض أحاديث وآثار أخرى كثيرة ومسندة والمنقطع إذا عارض المسند لم يلتفت إليه .
 الزوج الأول المطلق ، وذلك لا يضر ما دام الزوج الثاني لم ينو التحليل ويكون الاستدلا خار ج عل النزاع ، ويقوي هذا أن الر جل لما جاء إلى عمر امرأتي . و لم يقل : غدر بي. رابعا : أن هذا الأثتر ليس فيه دليل على عودها إلى المطلق ، بل فيه النهي عن ذلك ، وليس فيه دوام نية التحليل ، وبذا يكون الاستدلال به غير صحيح ري الم
 أنه رجع عن ذلك ؛ لأنه ثبت عنه من غير وجه التغليظ في التحليل والنهي عنه. الدليل الرابع :
قالو : : إنا شرط في عودها للأول بمجرد ذوق العسيلة بينهما فحلت له بالنص ، وأما لعنه (

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) السنن الككرى للبيهتي رقم13975. } \\
& \text { (T) إقامة الدليل على بطالان نكاح التحليل لابن تيمية266 . }
\end{aligned}
$$

والحاكم والزوج علل هذا الاعتبار ، والبائع أمته علل للمشتري وطأها ، ومع ذلك فلم يقل أحد بأن هؤلاء ملعونون ونوقش: بأن اللّ تعالى شرط في عودها للأول أن تنكح زو جا غير ايره نكاحا بالمعنى الذي
 وانقضت العدة منه وعقد عليها الزو ج الأول حلت له ، فليس الشرط بجرد ذوق العسيلة

 يفهمون من الحلل عند الإطلاق ، هو الذي يتزو ج المرأة ليحللها لزو جها الذي طلقها
 من طلقها إليه ، الدليل الخامس:
قالو| : إنه نكاح خلا من شرط يفسده ، فأشبه ما لو نوى طالقها لغير الإحالال أو نوت المرأة ذلك .
نوقش: هذا القول بأننا لا نسلم أنه خلا من شرط يفسده ، بل إن نية التحليل وعدم نية لزوم النكاح ودوامه فيه منافاة للمقصود من النكاح ، وهو دوام العشرة والألفة والمودة ، وليس هناك بعد هذا ما يفسد النكاح لأن كل شرط ينافي المقصود من العقد فإنه يفسده . وقولمم : إنه يشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال . لا يصح لأنه متى تزو جها زواجا معتبرا لا خلل فيه فلا عبرة بما وراء ذلك ، طلقها للإحلال أو لغيره ، الأمر في ذلك سواء ، ولا عبرة بنية المرأة التحليل ؛ لأن الطلاق ليس بيدها بل بيد من أخذ بالساق ، فالتشبيه

- غير صحيح الدليل السادس:
(1) تقدم تخريهه ، صححه الألباي وغيره ، صحيح وضيفي البامع رقم5101.

قالو : :لو اشترى إنسان عبدا بشرط أن يبيعه لم يصح ، ولو نوى ذلك لم يبطل ؛ فنكاح الخلل مثله .
نوقش: هذا الدليل بما يلي : قياس نكاح الملل على من اشترى عبدا بشرط أن يبيعه قياس مع الفارق ؛ لأن شرط البيع لا ينافي المقصود من البيع ؛ لأن المقصود من البيع التملك ،

 النكاح ، فكان هذا الشرط مغسدا للنكاح كما أنه يرد عليه بما ورد في الاستدلال بقوله
 الدليل السابع:
أن قصد الحلل الإحسان إلى أخيه المسلم ، ورغب فيُ جمع شمله بزو جته و مل شعثه وشعث
 تلحقه لعنة رسول الله
 له ولعدم التسليم بإحسانه فلا يكون عسنا من خالف مقصود الشار ع ومصالحة التي من أجلها حرم نكاح التحليل كما سبق ذلك في الاستدلال للقول الأول.

أدلة القول الثالث :
استدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الثاين واستدلوا على عدم تحليلها للأول بأنه يعامل بنتيض قصده لأنه استعجل ما أخره الشر ع (').

| (1) سورة البقرة 231. |
| :---: |
|  |
| 21/12. |

الصورة الثانية:
أن ينوي الزوج الثاني تحليلها للأول بقلبه دون ذكر ذلك في صلب العقد ودون علم
 تواطؤ. وهذه الصورة اختلف العلماء فيها على ثنالة أقوال هي :

القول الأول:
النكاح حرم والعقد باطل ولا تحل للأول.
وهو المعروف عن عامة أصحاب رسول الله عُّ
 العلم ؛ منهم الحسن والنخعي وقتادة والليث والثوري وابن المبارك وهو مذهب المالمالكية (1)
القول الحنابلة (ث)وهو اختيار شيخ الإسالام ابن تيمية (ث).

وهو قول الحنفية (\&)
القول الثالث:
العقد صحيح مع الكر اهة وتحل للأول
وهو المعتمد في مذهب الشافعية ${ }^{\circ}$.

أدلة القول الأول:
(1) الفواكه الدواين 166/5 ، بداية اليتهـ 1618/1 440.
(T) الإنصاف 161/8.
(r) الاختيارات 317.
( ) ( ) فتح القدتير لابن المهام 177/3 ، رد الغتار 21/12.
( ) ( المهنب 46/2
ويستدل همم .ما سبق في الصورة الأولى ويزاد عليها بأدلة خاصة

عن ابن عباس نوْيَّه قال : (( سئل رسول الله . صلى الله عليه وسلم . عن الخلل فقال : لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ، ولا استهزاء بكتاب الله ، ثم يذوق العسيلة )) (1) والدلسة من التدليس والمدالسة المخادعة (r) ، و وذلك لأن من قصد التحليل فقد دلس مقصوده الذي يبطل العقد ، و كتم النية الرديئة بمنزلة الخنادع المدالس الذي يكتم الشر ويظهر الخير ، ووجه الاستدلال ظاهر

أدلة القول الثاين: واستدلو ا.عا سبق في أدلة القول الثاني في الصورة السابقة.

أدلة القول الثالث:
استدلوا بتعليلهم أن كل شيء إذا صرح به أبطل يكره إذا نواه .

الصورة الثالثة:
أن تكون نية التحليل من الزوجة أو من وليها أو من الزوج الأول ولا ينوي الزوج الثاني تحليل الزوجة لزوجها الأول فنية هؤلاء لا تؤثر وأنما العبرة بنية الزوج

## والصورة الرابعة:

أن يشترط على الزوج الثاني التحليل دون كتابته في العقد ولكنه نوى في العقد غير ما شرطوا عليه ، واختلف العلماء في هذه الصورة على قولين هما :.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) لسان العرب مادة ( دلس ) 86/6 . }
\end{aligned}
$$

```
أق)
```

القول الأول:
العقد صحيح وتحل الزوجة لزو جها الأول.
وهو قول الجمهور الخنفية(1) والمالكية(1) والشافعية(") والحنابلة (5)
القول الثاني: النكاح فاسد
وهو قول الخسن البصري وابر اهيم النخعي (0) .

أدلة القول الأول:
استدلوا بما رواه عصمة بن مالك قال جاء عملوك إلى النبي وهو ير يد أن يفرق بيين وبين امرأي قال فصعد النبي
الطلاق لمن أخذ بالساق )) (7).

ووجه الدلالة أن النبي

أدلة القول الثاني:
 وجه الدلالة : أن لعنه للمحلل له دليل على أثر نيته.
ونوقش بأن اللعنة تنصرف إليه إذا نكاحها بعد نكاح الخلل وهي لا تحل له فكان زانيا


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) با (1989/4 بائع الصنائع } \\
& \text { 258/2 ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (الشرح الكّبير 411/20. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. سبق غتريها ص } 127 \text { (V) }
\end{aligned}
$$

بيان القول الراجح وسبب الترجيح : والر اجح أن نكاح التحليل حرم مطلقا والعقد باطل ، إذا شا شرط في العقد أو نواه الزاه الزوج الثاني سواء أكان بتواطؤ وعلم من الزوجة أو من وليها أو من زوجها الأول أو لا لا وأما إذا نوى الزوج مع العقد نكاح الرغبة دون التحليل فنكاحه صحيح ولا يكون مرم وسواء اشترط التحليل عليه دون كتابته في العقد أو لا .
 الصحيحة وورود المناقشات مع عدم الاجابة عليها في أدلة المخالفين ، واللّ أعلم .

المبحث الثاني:

إرضاء الوالدين فيما ييب على الأولاد من حقوق نوهما

## . المبحث الثاني : إرضاء الوالدين فيما ييب على الأولاد من حقوق نخوهما

الآثار الواردة عن أبي بكر . مخالّه في المسألة .
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر : أهمد بن الحسن القاضى وأبو عبد الله إسحاق بن عممد بن يوسف السوسى قالوا حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا عممد بن إسحاق الصغاين أخبرنا الفيض بن وثيق عن المنذر بن زياد الطائى حدثنا إسماعيل بن أبى خالد عن


 أبو بكر كونْهِ : ارض بما رضي الله به. (r)

## التعريف بالمصطلحات :

 تعر يف النفقة في اللغة:النون والفاء والقاف أصلان صحيحان، يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابه، والآخر على إخفاء شيء وإغماضه. ومت حصل الكلام فيهما تقاربا (") ، والأول أقرب
 - تعر يف النفقة في اصطلاح الفقهاء: ذكر الفقهاء عددا من التعر يفات الإصطلاحية للنفقة إما بذكر أمثلتها أو موجباتها ومن

ذلك ما يلي :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سنن أبي داود ، كتاب الإجارة ، باب في الرجل يأكل من مال ولده رقم } 3530 \text { ، سنن ابن ماجه ، كتاب }
\end{aligned}
$$

عرفها الحنفية فقالوا : هي الطعام والكسوة والسكني" (1)
وقال المالكية : هي ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف (r) وأما الشافعية فقد عرفوها بموجباها فقالوا : ما وجب دفعه ثبلاثة أسباب الزو جية والقر ابة (r) وقال الحنابلة :هي كفاية من يمونه خبزاً وأُدماً و كسوة وسكنى وتوابعها (5).

فقه الأثر:

مسألة هذا الباب عل اتفاق بين الفقهاء وهي وجوب نفقة الأب الغتاج على ابنه إذا كان
موسر|(0) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) رد الغتار 74/13. } \\
& \text { ( ( ) الفواكه الدواري 765/5. } \\
& \text { ( ) ( ) إعانة الطاليّن } \\
& \text { (ع) (المبد 185/8، كشاف التناع 460/5، الروض الندي 432/1 43/4. }
\end{aligned}
$$

المبحث الثالث: المواريث والوصايا ،وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول :
الأنبياء لا يورثون
المطلب الثاني :
أصحاب الفروض والعصبات ، وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : جعل الجد أبا إلـا الذا لم يكن ديك دونه أب أب
المسألة الثانية : التشريك بين الجدتين المد أم الأم وأم الأب
المطلب الثالث :
عدم توريث الحميل
المطلب الرابع :
عدم توريث الغرقى و الهدى بعضهم من بعض
المطلب الخنامس :
عدم صحة هبة الوالد لولده حتى يموزها

# المبحث الثالث : المواريث والوصايا ، وفيه خمسة مطالب : <br> المطلب الأول : الأنبياء لا يورثون. 

الآثار الواردة عن أبي بكرغاونه في المسألة .
 الصديق بعد وفاة رسول اللة عِّ

 وعاشت بعد رسول الله
 لست تار كا شيئا كان رسول اللة عِّهِّ يعمل به إلا

 (1) " ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى الي اليوم

التعريف بالمصطلحات :
تعريف الإرث في اللغة :

الواو والراء والثاء: كلمةٌ واحدة، هي الوِرْثِ. والميراث أصله الواو. وهو أن يكون الشّيءُ

$$
\begin{aligned}
& \text { تعريف الإرث في اصطلاح الفقهاء: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه البخاري كتاب فرض الخمس باب فرض الخمس رقم } 3093 \text { و أخرجه مسلم في كتاب المهاد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Yمحم مقاييس اللغة مادة (ورث) ، } 6 \text { /105 . }
\end{aligned}
$$

## أقضية أي بكر الصديق ـ ـدراسة فتهية مقارنة - .

حق قابل للتجزيء ثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو زوجية أو
ولاء (1) .

فقه الأثر :

لا خلاف بين الفقهاء في أن الأنبياء لا يورثون قال ابن تيمية حمَّهُّ :" ولم يتنازع السلف أنه لا يورث لظهور ذلك عنه واستفاضته في أصحابه " (') ، قال صاحب رحمة الأمة "

 وأما ما ورد في استدلال علي بن أبي طالب

 رسول اللة عِّ الأول: أن الموروث إنا هو العلم أو النبوة أو الملك بأن قام مقامه في ذلك ولو كا كا كان المقصود المال لشار كه في ذلك بقية أولاده .
(1) (1 أسهل المار ك 337/2 ، حاثية البقري على الرحبية 30 ، الفوائد الشنشور بية 28.

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) } \\
& \text { (1) } \\
& \text { (V) منهاج السنة النبوية 224/4. }
\end{aligned}
$$

الثاني : أن الآية جاءت في سياق المدح لدواود يستوجب المدح لكونه من الأمور العادية .
 أجيب عنه من وجوه :
الأول : أن المراد العلم والحكمة لأنه لا يليق بالنبي عُيُّنَّنُ أن يأسف على ماله من بعده
 الثاني : أنه نسب الإرث لنفسه ولآل يعقوب ومعلوم أنه م ميبقى من مال آل يعقوب شيئا

من ازهد الناس (r).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { ( ( ) أحكام القرآن 45/5 ( } \\
& \text { (Y) منها السنة النبوية 225/4. }
\end{aligned}
$$

## المطلب الثاين : أصحاب الفروض والعصبات ، وفيه فرعان :

## الفرع الأول: جعل الجد أبا إذا ملم يكن دونه أب.

الآثار الواردة عن أبي بكر نوهُه في المسألة .

1. عن أبي بردة قال : لقيت مروان بن الحكم بالمدينة فقال يا بن أبي موسى ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب وأنت لا تنكر قال قلت ولو كـو كنت أنت لم تنكر

جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب "(')


فقه الأثر :
ترير عحل النزاع :
اتفق الفقهاء على أن الجد يحجب الأخوة لأم ، فلا يرثون مع وجو وجوده شيئا (") ، واختلفوا يف ميراث الأخوة الأشقاء أو لأب مع الجد ، هل يرثون معه أو لا على قولين هما:

القول الأول:
أن الجد كالأب يحجب الأخوة والأخوات فلا يرثون معه شيئا. وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس وابن الز بير وعثمان وعائشة و أبي بن كعب و معاذ بن جبل وأبي هريرة و أبي الدرداء و أبي موسى


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سنن الدارمي كتاب الفرائض ، باب قول أبي بكر في الجد ، رقم } 2908 \text { ، وقال الغقق حسين سليم أسد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الإجماع لابن المنذر } 34 \text { ، مراتب الإجماع } 98 \text { ، الخلى 253/9 }
\end{aligned}
$$

منهم عطاء وطاووس وجابر بن زيد وغيرهم (1)،وبه قال قتادة واسحاق وابو ثور ونعيم

(1) صحيح البخاري ،كتاب الفرائض ، باب ميراث الجد مع الأخوة ، سنن الدارمي كتاب الفر ائض ، باب قول



 الخديث . كان عالما بالفرائض . ولد في مروالروذ . وأقام مدة في العراق والخجاز يطلب الحديث ثم الـم سكن

في الحبس .

من كتبه : " الفتن والملاحم " "
[ شنرات الذهب 2 / 67 ، وميزان الاعتدال 4 / 269 ، ومعجم المؤلفين 13 / 133 / 113 ، والأعلام 9 / 14 ] ]

$$
\text { ( المزين ( } 175 \text { - } 264 \text { ) }
$$






هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني ، أبو سليمان أحد الأئمة البختهدين . تنسب إليه الطائفة الظاهرية . سميت


القول ولد بالكوفة ، سكن بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم هِا وبا تو
[ الأعلام 3 / 8 ، والأنساب للسمعاني ص 377 ، 37 ، والجواهر المضية 2 / 2 / 419 ] ـ

$$
\text { (0) ابن المنذر ( } 242 \text { - } 319 \text { هـ ) }
$$

 الشافعية . لقب بشيخ الخرم . أكثر تصانيفه في بيان الختلاف العلماء ه المنا من تصانيفه : ( (المبسوط) ) في الفقه ؛ و ( ( الأوسط في السنن ) ) ؛ و ( ( الإمماع والاختالاف ) ) ؛ ؛ و و ( (
الإشر اف على مذاهب أهل العلم ) ) و ( ( اختالف العلماء ) ) .

$$
\text { [ تذكرة الحفاظ } 3 \text { / } 4 \text { ، } 5 \text { ؛ والأعلام للزر كلي } 6 \text { / } 84 \text { ؛ وطبقات الشافعية } 2 \text { / } 126 \text { ] }
$$

(1) الشرح الكبير 8/7.

عند الحنفية (1) وأمد بن حنبل في رواية عنه (\$) وابن تيمية(\$) وابن القيم (\&) وابن حجر من الشافعية ${ }^{\text {(o }}$

القول الثاني:
أن الجد لا يحجب الأخ لألوة والأخوات الأشقاء ولا الأخوة والأخوات لأب ولكن يرثون معه على تفصيل ختتلف فيه بينهم. وهو مذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود هِ


أدلة القول الأول:
الدليل الأول:


الدليل الثاني:

| (1) الفتاوى المندية 448/6 . |
| :---: |
| (\%) الانصاف 305/7 () |
|  |
| ( ) ( إعلام الموقين 444/1. |
| (0) فتح إلباري 21/12. |



$$
\begin{aligned}
& \text { الكزرى للبيهتي 247/6 ، المثي 307/6. } \\
& \text { (V) المسوط (V88/7 ( } \\
& \text { ( ) ( ) الثية الدية الدسوقي 55/20. } \\
& \text { (9) (9) إعانة الطالينين 274/3 ، مغني الغتاج 21/3. } \\
& \text { (1 ( ) ( ) كشاف القناع 407/4. } \\
& \text { (1) (1) }
\end{aligned}
$$


وَيَعْقُوبَ
وجه الدلالة من الآيتين : أنه أطلق اسم الأب على الجد فيلزم أن ينزل منزلته.
الدليل الثالث:

$$
\begin{aligned}
& \text { قوله } \\
& \text { وجه الدلالة : }
\end{aligned}
$$

أن الجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم أما المعنى فإن للجد قر ابة إيلاد بعضية كالأب
 الدليل الثالث:
استدلوا بالقياس فقالوا أن ابن الابن ينزل منزلة الابن فكذا الجد ينزل منزلة الأب إذ لا فارق بينهما لأن الكل من عمودي النسب (8).

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
أن ميراث الإخوة ثبت بنص الكتاب فلا يحجبون إلا بنص من الكتاب أو السنة أو
الإجماع وإذا تعذر ذلك فيبقى حكم التوريث لهم (0).

ونوقش : بأن الجد كذلك ثبت ارثه بالكتاب على أنه أب والأب يمجب الأخخوة بنص الكتاب فكذلك الجد.
$\qquad$


الدليل الثاين:
أن الجمد والأخوة يتساوون في درجة القرب من الميت فإن كل واحد منهم يدل إلى الميت
 ربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب" (1).
 الأخوة وجهة الأبوة مقدمة على البنوة.

الدليل الثالث:
أن الأخ يعصب أخته فلم يسقط ابلجد كالابن (1). ونوقش : بأن ارث الأخ ليس بسبب التعصيب و كذلك الابن مع البنت فلا يصح القياس بعلة الاشتر اك في التعصيب وإنما سبب إرث كل منهما هو الأخوة في الأول والبنوة في الثاني

بيان القول الراجح وسبب الترجيح :

 أدلة القول الثاين مل تسلم من المناقشة و وم يسلم قولمم من الإتفاق على رأي فيما إذا لم يكجب الأخوة بالجد ، والله أعلم.

| (1) المغني 307/6. |
| :---: |
| (المغني (1) |
| ( التحقيقات المرضية144. |

$\qquad$
الفرع الثاين : التشريك بين الجدتين أم الأم وأم الأب .

الآثار الواردة عن أبي بكر كتُّ في المسألة .


 ير يرثها فجعل اليرياث بينهما " "()

 في سنة رسول الها



 الفر ائض شيئا ولكن هو ذاك السدس نإن الجتمتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت
به فهو لما "(T)

فقه الأثر :
-ترير عل النزاع:
(1) السنن الكبرى للبيهتي 6 / 235 ، مصنف عبد الرزاق 10 / 275 ، سنن سعيد بن منصور 1 / 55 ، 55 ،

(Y) الموطأ كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة رقم 722 ، سنن أبي داود كتاب الفرائض ، باب في ابلجدة رقم
 باب ما جاء في ميراث الجدة رقم 2100 صححه الترمذي ، ضعفه الألباني ، إرواء الغليل124/6.

لا خلاف بين الفقهاء يي أن ميراث الجدة أم الأم السدس مع عدم الأم ، وأن كلجدة أيضا
 العلم على أن فرضهن السدس وإن كثرن ... لأفن ذوات عدد لا يشر كهن ذكر فاستوى كثير هن وواحدهن كالزو جات"(؟)

إلا انه روي عن ابن عباس نكإّْ رواية شاذة أن الجدة ترث ما ترثه الأم(؟) ، وقال طاووس:
" ابلجدة بمنزلة الأم ، ترث ما ترث الأم " (\&)

وعللوا ذلك بما يلي :
أن الجدة تدلي بالأم فتقوم مقامها قياسا على الجد فإن يقوم مقام الأب. ونوقش: بأن هذا غير مسلم لأن الجد لا يقوم مقام الأب في بميع أحو اله فالجد يسقط بالأب لأنه يدلي به والأب لا يسقط بابنه ، كما أن الجد ينقص عن رتبة الأب في مسألتين
" زو ج وأبوين " و " امرأة وأبوين "

ونوقش: كذلك بأنه لو سلم بأن الجد يقوم مقام الأب فإنه لا يلزم منه أن تقوم الجدة مقام
الأم في جميع أحوالما لأن الجد ألحق بالأب لقوته (o).
(1) بداية اليتها 262/2 ، الإماع لابن منذر 34 ، الإقناع 285/2 ، المغن 299/6 ، الفتاوى المناية 450/6

$$
\begin{aligned}
& \text { 299/6 ( } \\
& \text { 272/9 الهلم (r) } \\
& \text { 272/9 ( ) ألىا ( ) } \\
& \text { (0) (التحقيقات المرضية } 99 .
\end{aligned}
$$

$\qquad$

المطلب الثالث : عدم توريث الحميل .

الآثار الواردة عن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ في المسألة . عن إبراهيم قال : " لم يكن أبو بكروعمر وعثمان يورثون الحميل "(1).

التعريف بالمصطلحات :
تعريف الحميل في اللغة:
حَمَل الشيء يَحْمِله حَمْالا و وحُمْاناًا فهو مَحْمول وحَمِيل واحْتَمَله و الحميل فعيل بمعىن مفعول ، منه حميل السيل وهو ما يممل من غثائه ،و الحميل أيضا الرجل الدعي ، ويطلق أيضا على الولد في بطن أمه إذا أخذت من أرض الشرك إلى أرض الاسلام ويطلق أيضا على الصغير الذي يمحل من بلده صغيرا و لم يولد في الإسلام(٪) - تعريف الخميل في اصطلاح الفقهاء:

الحملاء : هم الذين يحتملون بأولادهم من بالد الشرك إلى بالد الاسام (־) وقال ابن المنذر : الحميل ما ولد في بلاد الشرك فتعارفوا في بلاد الإسالم وأقر بعضهم

بقرابة بعض (8)

فقه الأثر:

اختلف الفتهاء في توريث الحميل إلى ثلاثة أقوال هي :

(Y) النهاية في غريب الحديث والأثر 442/1 ، لسان العر ب مادة ( حمل ) 11 11 / 174.

وهم يدعون تلك الولادة الموجبة للنسب "
( ) الإقناع 291/2.


$$
\begin{array}{r}
\text { أن الحول الأول لا يو رث إلا بيبنة }
\end{array}
$$

وهو قول أبي بكر الصديق وعمر وعثمان الٍ عبدالعزيز والحسن(1) وهو مذهب الجمهور من الحنفية(1) والمالكية() والحنابلة(5). القول الثاني:
أن الحملاء يتوارثون ن با يدعون من نسب. وهو مروي عن عمر ابن الخطاب نوّْهِ وهو قول اسحاق وابر اهيم و النخعي و الشعبي

القول الثالث:
أن الحملاء إن جاءوا مسلمين ولا ولاء لأحد عليهم بعتق فإن دعواهم في الولادة تقبل ، وإن كانوا مسبيين ورقوا واعتقوا وثبت عليهم الولاء ، فان دعواهم لا تقبل إلا ببينة تثبت وهو قول الشافعيل (لسبي.

أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
أن التوارث لا يكون إلا بالعلم بصلة شرعية بين الوارث والموروث ، والحميل يكون التوارث فيه بالشك وعندئذ لا يصح.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سنن الدارمي كتاب الفرائض ، باب في ميراث الحميل رقم 3095 وما بعده ، الملى 303/9 ، الإقناع } \\
& \text {. 291/2 } \\
& \text { (ץ) المبسوط 420/6. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (3) مصنف ابن أبي شيبة 352/11 ، بداية الختهد 265/2. } \\
& \text { (7) الأم 236/6. }
\end{aligned}
$$

## 

الدليل الثاني:
أن الحميل لم يقم دليل على استحقاقه للميراث لنقد السبب وهو القرابة والقول بالقرابة
دعوى وتحتاج إلى إثبات (1)
أدلة القول الثاني:
استدلوا بأن المهاجرين والأنصار قد توارثوا بينهم بالذي كان في الجاهلية فيقاس الحملاء عليهم
أدلة القول الثالث:
استدل بأن الأعاجم إن جاءوا مسلمين ولا ولاء لأحد عليهم قبلت دعواهم قياسا على الجاهليين الذين أسلموا وقياسا على قبول دعواهم في أنساكمـ وأما الذين تعرضوا للرق فلا يقبل قولمم إلا بيبنة لأنه قد ثبت عليهم الولاء فلا بد من بينة.

## بيان القول الراجح وسبب الترجيح :

 الجمهور ولأن دعوى الحميل تفتقر إلى بينة لأها تخالف الأصل لأها الأحوط لـفظ

الحقوق ، والله أعلم . وقد رجح ابن المنذر رحّهُّ هنا فقال" والحميل إذا قامت على نسبه بينة ورث وإن لم تقم بينة لم يرث"()
(1) فته أبو بكر الصايت 621.

(r) إلإقناع ، مصنف ابن أي شيبة 352/11.

## المطلب الرابع : عدم توريث الغرقى و المدمى بعضهم من بعض.

الآثار الواردة عن أبي بكر فوائهُ في المسألة .
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ئنا عمد بن إسحا
 زيد بن ثابت قال : أمرين أبو بكر رضي الله عنه حيث قتل أهل اليمامة أن يور رث الألحين ألمياء
من الأموات ولا يو رث بعضهم من بعض(1).

التعريف بالمصطلحات:
المراد .مصطلح الغرقى والمدمى.
المراد بم المتوارثون الذين التبس زمن موتّم حيث ماتو ا جميعا بسبب من أسباب الهالك الجماعي(r) وقيل هم كل من عمي موقمم بسبب حادث أتلفهم جميعا فلم يعلم أيهم مات أو لا

فقه الأثر:

- ترير عحل النزاع:

اتفق الفقهاء على أنه إذا علم المتقدم بيقين فهنا يرث المتقدم من المتأخر إذا تـققت شروط الإرث وانتفت الموانع ، واتنقوا على أنه إن علم موتم جميعا في آن واحد فإنه لا توارث بينهم (2) ، واختلفوا فيما إذا لم يعلم أيهم مات أولا على قولين هما:



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) التحقيقات المرضية } 239 . \\
& \text { ( ) الحلاصة في علم الفرئض } 516 .
\end{aligned}
$$

## 

القول الأول:
أفنم لا يتوارثون مطلقا

 أصحابه ${ }^{\text {(0) }}$

القول الثاين:
أن بعضهم يرث بعضا من تلاد المال لا من حديثه


> أدلدلة القول الأول:

 كان يوم قديد فلم يورث أحد من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه "(N).

الدليل الثاني:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الالثني 378/6. } \\
& \text { (Y) رد الثتار 509/5 ، شرح الكنز للزيلعي 241/6. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (345/7 (الإنصاف } \\
& \text { (7) (7) مصنف عبدالرز اق 295/10 ، الغغي 378/6 . } \\
& \text { 447/2 ( المقن ( } \\
& \text { ( ) ( السنن الككرى لليهتي 365/6. }
\end{aligned}
$$

## أقضية أي بكر الصديق ـ ـدراسة فقهية مقارنة - .

عن زيد بن ثابت نوأِّهُ قال : " كل قوم متو ارثين عمي موقم في هدم أو غرق فإفم لا


الدليل الثالث:
 يدري أيهما مات قبل ؛ قال : لا يورث الأموات بعضهم من بعض وير با الألحياء من من الأموات "(r) الدليل الرابع:
ما وري "أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها زيد بن عمر فالتقت الصائحتان في الطريق فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ولم ير ثها ، وأن أهل صفين المين لم يتوارثوا
وأن أهل الحرة ملم يتوارثوا "((").

الدليل الخنامس:
أن الإرث يبن على اليقين ، وشرطه هو حياة الوارث بعد المورث والشرط لا يثبت بالشك وإذا لم يعرف شرط الحياة لم يرث قياسا على الحمل إذا ولد ميتا (5). الدليل السادس:
أن توريث كل منهما من الآخر يقع به الخطأ يقينا ؛ لأنه لا يخلو من احتمالين إما إما أن يكون موگّما جميعا فتوريث من مات معه خطأ يقينا ، وإما أن يكون سبق أحدها الا فير الا السابق وهذا خطأ يقينا أيضا، وهو خنالف للإجماع والقول بعدم التوريث أقرب للإجماع.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سنن الدارمي ، كتاب الفرائض ، باب ميراث الغرقى ، رقم } 3044 \text { وقال الغقق حسين سليم أسد إسناده }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سنن الدار مي ، كتاب الفرائض ، باب ميراث الغرقى ، رقم } 3045 \text { وقال الخقق حسين سليم أسد إسناده }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ووا انقه الذهبي } 384 / 4 . \\
& \text { (8) 379/6 (8) المغي }
\end{aligned}
$$

#  

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
ما روى إياس أن النبي - ${ }^{\text {ب }}$
(r) ونوقش : بأن هـ

الدليل الثاي:
مارواه الشعبي قال " وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن
 ونوقش : بأن هناك رواية أخرى تعارض عن عمر بن الخطاب نْكُّهُ بعدم توريث الأموات
(8) بعضهم من بعض فيسقط الاحتجاج بأي منهما

الدليل الثالث:
ما رواه الشعبي أيضا " أن عمر وعليا نونِّهُ قضيا في القوم يموتون جميعا لا يدري أيهم يموت قبل ؛ أن بعضهم ير ث من بعض "(م) الدليل الرابع:
استصحاب الأصل فإن الأصل حياة كل منهما قبل الحادث وموته بعد صاحبه مشكوك فيه فالا يترك اليقين لأمر مشكوك فيه .

بيان القول الراجح وسبب الترجيح :
(1) السنن الككرى لليبهتي 22/6 ، وأخر جه سعيد بن منصور موقوفا فِ سنهـ 85/1 ، والدارقطني فِّ سنهـ
.74/4


(0) مصنف عبدالرزاق 294/10 .

أقضية أبي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارنة - -

والذي يترجح هو القول الأول بعدم تورث من عمي موڤم بعضم من بعض لما روي عن
 المناقشة ولورود المناقشة على بعض أدلة القول الثاني ، واللة أعلم .

## المطلب الخامس : عدم صحة هبة الوالد لولده حتى يموزها .

الآثار الواردة عن أبي بكر مكه, في المسألة:

ا. أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا سفيان عن عيينة عن الزهري عن عرورة عن عائشة قالت: لـا حضر أبا بكر نكونّه الوفاة جلس فتشهي أحب الناس غن إلي بعدي أنت وإن أعز الناس علي فقرا بعدي أنت وإبي كنت نحلتك جداد عشر ين وسقا من مالي فوددت واللّ أنك حز تله وأنخذته فإنما هو مال الوارث وهما أخواك وأختاك، قالت: قلت هذا أخواي فمن أختاي؟ قال: ذات
بطن ابنة خارجة فإني أظنها جارية. "(1).
r. عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : سألته عن الرجل يكون شر يكا لا لابنه مال فيقول أبوه لك مئة دينار من المال الذي بيين وبينك قال : قضى أبو بكر وعمر أنه لا يموز حتى يكوزه من المال و يعزله "(T).

## التعريف بالمصطلحات :

 تعريف المبة في اللغة:

-تعريف المبة في اصطلاح الفقهاء:





( ( ) تبيين المتائق 5 / 91 ، والشرح الصغير 4 / 160 ، وروضة الطالين 5 / 370 ، ومغني الغتاج 2 / 396

## فقه الأثر:

تخرير مل النزاع:
اتقق الفقهاء على أن من وهب عبدا بعينه أو دارا بعينها أو دابة بعينها وقبضها الموهوب له بأمر الواهب أن المبة صحيحة (1) ثم اختلفوا بعد ذلك في المبة يهبها الرجل ولي ويقبلها
 واختلف العلماء يف أصل المسألة - دون التفريع فيها- إلى قولين :

القول الأول :
أن القبض شرط لثبوت العقد وانتقال الملك في المبة على خلاف بينهم في اشتراط الإذن . بالقبض

وهو مذهب الحنفية() وهذا مذهب الشافعية(8) ، ورواية عند الخنابلة () .
القول الثاني :
أن العقد يثبت بمجرد المبة ، ولا تنتقر إلى قبض إجمالا على خلاف في تمام العقد . وهذا هو المشهور من مذهب المالكية() ، ويروى أنه القديم من قولي الشافعي(") ،
(1) الإفصاح لابن هبيرة 5/2 ، المبسوط 47/12 ، بدائع الصنائع 115/6 ، الفواكه الدواني 168/2 ،روضة

 الالصباح المنير (156 156)


(0) الغرر 1 / 374 ، والمتع مع الشرح الكسير والإنصاف 17 / 17 / 17 ـ



## 

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد(1) وهذا رأي الظاهر ية(؟) وجه الدلالة:
أن معناه عدم ثبوت الحكم وهو الملك ؛ إذ الجواز ثابت قبل القبض باتفاق (8). نوقش: بأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي . منكر لا أصل له () (7) الدليل الثاني:
 من مال بالغابة ... إلخ . وجه الدلالة: (1 (المنع مع الشرح الكيبر والإنصاف 17 / 14 ، والفرو ع 4 / 641 ، قواعد ابن رحب 1 / 353 ق 49 ، .355/1, . $127 / 9$ ( P (


$$
\text { (£) (المسبوط } 12 \text { / } 18 .
$$

(0) العيين (852.762 هـ)


 في شر م معاني الآثار وغيرها .

(1) البناية شرح الهداية 9 / 199 .

أن هذا الأثر نص في اشتراط القبض في صحة المبة (1) حيث إنه كان قد وهبها في صحته و لم تقبضها حتى مرض ، فدل على أنها ما زالت في ملكه لم تخر ج عنه فخشي أن يعطيها في مرض موته دون بقية الورثة . الدليل الثالث:
إجماع الصحابة على ذلك ، حيث روي عن أبي بكر نوْنٌ كما سبق في قصته مع عائشة
 وروي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعائشة ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك
 ونوقش : بأن الإجماع منقوض بما نقل عن غيرهم ، فقد روي عن ابن مسعود وعن علي

الهجرة وهو يكتج - دون غيره - بعمل أهلها (7).

ويماب : بأن ما ورد عن علي وابن مسعود خْئّهُ هو في الصدقة ، و الفرق بين الصدقة والمبة في هذا الحكم ظاهر ؛ لأن الصدقة يراد هِا ثواب الآخرة بالقصد الأول ، وما أخرجه الإنسان لله فهو لازم ، بخلاف المبة ، فإن القصد الأول فيها التمليك بغرض . التودد فاختلفا

الدليل الرابع:
أن المبة عقد تبرع ، والقبض شرط فيه لتوقف الملك عليه ؛ لأنه لو ملك الموهب له المبة بنغس العقد لثبت له ولاية المطالبة بالتسليم فيؤدي إلى إيهاب الضمان على المتبر ع() .

(Y) السنن الككرى اللبيهتي 6 / 170 ، وابن حزم


. 125 / 9 ( 9 ( 9 (

(V) بدائع الصنائع 6 / 120 ، وفتح القدير 9 / 21 (V)

## أقضية أي بكر الصديق ـ ـدراسة فقهية مقارنة - .

نوقش : بأن التبرع بالشيء قد يلزم منه التبرع بغيره إذا كان هذا الأخير ضروري
 (1) الوضوع

وأجيب : بأن هذا مغالطة ، فإن النذر واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ،
 التسليم ؛ لأن التسليم فرع عن عقد المق(؟).

أدلة القول الثاني : الدليل الأول:
 وجه الدلالة : أن الأمر بالوفاء بالعقود والمبة من العقود ، فيلز مه الوفاء بها ولا يتوقف الأمر على قبض ونوه .
مناقشة الاستدلال : يمكن أن يناقش من وجهين : أن الآية محمولة على العقود الملزمة كعقود المعاو خات ، و والمبة بر وتبرع فلا يلز من من أصله باتفاق ، فكذلك لا يلزم ما يترتب.

الديل الثاني:
حديث ابن عباس نوئّهُ قال : قال النبي قيئه ()

$$
\text { (乏) أخرجه البخاري ين كتاب الهبة وفضلها ، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها برقم } 2449 \text { ، وفي باب لا }
$$

$$
\text { الرجحو عٌ الصدقة والمبة برقم } 1622 \text {. }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) فتح القدير } 91 \text { / } 91 \text {. }
\end{aligned}
$$

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

ووجه الدلالة منه : أن الحديث دال على تريم الرجوع يف الهبة دون أن يشترط فيها قبضا ، فدل على أن القبض غير معتبر فيّ لزوم المبة وما كان كمعناها (1) ، ويناقش : بأن النبي الوارد في الحديث ، حيث إنه لا يصدق إلا على ما خر ج من يد الواهب ثم عاد فيه . الدليل الثالث:
أن المبة عقد من العقود فلم يفتقر انعقاده إلى قبض المعقود عليه كسائر العقود (r) ويناقش : بأن اللزوم .مجرد العقد يكون في المعاوضات أما في عقود التبرعات فعلى خحاف ذلك . الدليل الرابع:
أن المبة إزالة ملك بغير عوض أو هو عقد إرفاق وتبرع فلا يعتبر فيه القبض كالوقف ("). ونوقش : بأنه لا يصح القياس على الوقف ؛ لأن الوقف إخراج ملك إلى الله الها - تعالىفخالف التمليكات (8) . بيان القول الراجح وسبب الترجيح :
 القائلين به وسامتها من المناقشة وورود المناقشة على أدلة القول الثاني مع وجاهتها ، والله اعلم .

$$
\begin{aligned}
& \text { (118/9 الهلى } 9 \text { (1) } \\
& \text { 673/2 (r) الإشراف (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. 241/8 ( ) }
\end{aligned}
$$

# الفصل الثالث : أقضية أبي بكر الصديق صَّهُ في الجنايات والديات ، وفيه مبحثان : المبحث الأول : الجناية على النفس . 

 المبحث الثاني : الجناية على مادون النفس .
# المبحث الأول : الجناية على النفس وفيه أربعة مطالب : 

$$
\begin{aligned}
& \text { المطلب الأول : } \\
& \text { قتل الرجل بعبده } \\
& \text { المطلب الثاني: } \\
& \text { عدم القتل بالقسامة } \\
& \text { المطلب الثالث : } \\
& \text { استحلاف المُنكِرِ ثمسين يمينا } \\
& \text { الططلب الرابع : } \\
& \text { مقدار دية المسلم الحر }
\end{aligned}
$$

# الفصل الثالث : أقضية أبي بكر الصديق هِ في الجنايات 

 والديات ، وفيـه هبحثان : المبحث الأول : الجناية على النفس وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : قتل الر جل بعبده.الآثار الواردة عن أبي بكر كـه في المسأله:

 الر جل بعبده كانا يضر بانه مئة ويسجنانه سنة ويريمرانه سهمه مع المسلمين سنة إذا تانله عمدا " الال(1). التعريف بالمططلحات : تعريف الجناية في اللغة:
 أو القصاص في الدنيا والآخرة " ، وهي اسم لـا يُنيه المرء من شـر ، و وتطلق الجناية على
الفعل الخر (").


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

 الإنشاء بالقاهرة . ثم ولي القضاء في طرابلس ، وعاد إلى مصر فتوفي هِا ـ و وقال الصفدي : لا أعرف في كـي

الأدب شيئا إلا وقد اختصره ه .
 " ، و " غتصر تار يخ بغداد " .
[ شذرات الذهب 6 / 26 ، وفوات الوفيات 4 / 496 ، والأعلام 7 / 329 ] . 3 ـ


تعريف الجناية في اصطلاح الفقهاء:

 عرفها ابن قدامة() من الحنابلة: كل فعل عدوان على نفس أو مال(1).
(1) السر خسي ( -483 هـ )


 أمال大ما من حغظه .
من تصانيفه : (( المسوط ) ) في شر ح كتب ظاهر الرواية ؛ في النقه ؛ و (( الأصول ) ) في أصول النقه ، (( شر ح


$$
\text { [(ب) النوائد البهية ص } 158 \text { ؛ والبواهر المضية } 2 \text { / } 28 \text { ؛ والزر كلي } 6 \text { / 208] }
$$

(艹) النووي (631-676 هـ )









للموفق و نسخة من الغلى لابن حزم ) ) .


[ ذيل طبقات الهنابلة ص 133 - 146 ؛ والنر كلي 4 / 191 ؛ والبداية لابن كئير فُ حوادث سنة 620 هـ ]
(1) الشرح الكيرر 25/5.

اختلف الفقهاء في قتل الحر بالعبد على قولين هما : القول الأول:
أن السيد لا يقتل بعبده .
وهو المروي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن الز بير الا
(r) وعكرمة) (1) وعمر بن عبد العزيز (r) وهو قول جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة الحنفية والمالكية (8) ، وقول الشافعية () ${ }^{(1)}$ وعنابلة(1) القول الثاني: ويرى أن السيد يقتل بعبده

(1) عكرمة (105.25 هـ )



كثيرًا من فتاواه . ووثته آخرون .

$$
\text { [ التهنيب } 7 \text { / } 273.263 \text { ؛ والأعامم للز ركلي } 5 \text { / } 43 \text { ؛ والعارف } 5 \text { / } 201 \text { ] }
$$

$$
\text { (Y) العغي } 9 \text { / } 348 \text { ، تنيب سن أي داود 313/6. }
$$

(r) المسوط 129/26 ، اهداية 221/10 .
(ع) الفو اكه الدواني 212/2 ، بداية الختها 301/2 .
(0) المهذب 174/2 ، حلية العلماء 448/7 .
(1) المغي 349/9،كشاف القناع 524/5 .
(V) سفيان الثو ري (97-161 هـ )




$\qquad$

و سعيد بن المسيب و الشعبي والنخغي و قتادة(1) .

$$
\begin{array}{r}
\text { أدلة القول الأول: الأول: }
\end{array}
$$

قال تعالى وجه الدلالة:
أن الله سبحانه جعل القصاص فيها للمولى بقوله تعالى : ولهو وَوَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
 وبعد وفاته لأن العبد لا يملك شيئا ، وما يملكه فهو لمو لاه لا من جهة الميراث لكن من

جهة الملك فإذا كان السيد هو القاتل لم يثبت له القصاص على نفسه(گ)
الدليل الثاني:
. ${ }^{\circ}$ (o) وجه الدلالة:

أنه لا يبوز أن يكون هذا الخطاب للمولى إذا كان هو المعتدي بقتل عبده ، لأنه لا يبوز أن يستو يف القود من نفسه .

الدليل الثالث:
ما وري عن على بن أبي طالب نوْيُّه قال: (( أتي رسول الله . صلى اللّ عليه و سلم . برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله عِّإِّه ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين و لم . ${ }^{\text {يقده به () }}$

$$
=
$$

$$
166
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تنذيب سنن أبي داود 313/6 ، المغني 349/9 ، نيل الأوطار 158/7 ، سبل السام 377/3. } \\
& \text { (Y) سورة البقرة178. } \\
& \text {. } 33 \text { ( } 33 \text { ( } \\
& \text { ( ) ( أحكام القرآن 137/1. } \\
& \text { (0) سورة البقرة: } 19 \text { (0) } \\
& \text { (1) السنن الكبرى للبيهقي 36/8 ، وقريبا منه في سنن الدارقطي 144/3 وقال ابن حجر فيه عمر الأسلمي وهو }
\end{aligned}
$$

ووجه الدلالة:
أن الحديث دل بصر يح اللفظ أن السيد لا يقاد بعبده إن قتله متعمدا بل يعزر .
الدليل الرابع:
ما وروي عن عمر بن الخطاب نوْئهِ أنه قال للرجل الذي كان يضرب أمته بالنار لامّامه
 والده ) (لأقدقَا منك . . ." (1) وجه الدلالة:
 الرجل بعبده .
الدليل الخامس:
عن عبد الله بن عمرو نوْئهِ قال: " كان أبو بكر وعمر ـ رضي الله عنهما . لا يقتلان الرجل بعبده كانا يضر بانه مئة ويسجنانه سنة ويخرمانه سهمه مع المسلمين سنة إذا قتله

عمدا " (r).
وجه الدلالة :
أن الأثر صر يح في نفي قتل الرجل بعلبده.

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
منكر الحديث ، التلخيص الحبير53/4.

بل فيه عمر بن عيسى وهو منكر المديث.


$$
\text { الكبرى للبيهتي } 8 \text { / } 34 \text {. }
$$

قال تعالى: : بالْعَبْدِ وجه الدلالة: أن ظاهر الآية دل بعمومه على عدم التفريق بين الحر والعبد والسيد والمملوك فيقاد الرجل بعبده
ونوقش : بأن عموم الآية قد خصص بالسنة كما قرر عند علماء الأصول ("). الدليل الثاني:
 (8) () جدعناه

وجه الدلالة :
أن الحديث دل صر احة على أن الرجل يقاد بعبده إذا قتله (o).


الدليل الثالث:
أن المسلم يكافئ المسلم فكل منهما عرم الدم على التأنيد وفي قتله يجب القصاص (A) . ونوقش : بأن العبد مال السيد ولا يعاقب السيد إذا تلف ماله (9) .

$$
\text { (乏) سنن أبي داود كتاب الحمود ، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه رقم } 4517 \text { ، و جامع التر مذي كتاب }
$$

المدود ، باب ما جاء فِ الرجل يقتل بعبده رقم1414 ضعفه بعض أمل العلم، البدر المنير 371/8.

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) (9) سبل السادم 476/4 . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) (V) نيل الأوطار 159/7 ، سبل السا>م 477/4. } \\
& \text { ( ) ( ) بَموع فتاوى ابن تيمية 81/14. } \\
& \text { (9) ( المسوط 130/26. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة178. }
\end{aligned}
$$



بيان القول الراجح وسبب الترجيح : الذي يترجح هو القول الأول القائل بعدم إقادة الرجل بعبده لمو افقته للنصوص ولفهم الصحابة ولقوة أدلة القائلين به وسالامتها من المناقشة ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني ، واللة أعلم .

المطلب الثاين : عدم القتل بالقسامة.

الآثار الواردة عن أبي بكر دكه في المسألة:

بكر وعمر والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة " (1)

التعريف بالمصطلحات :
تعريف القسامة في اللغة:
تستعمل بمعن الوسامة وهي الخسن والجمال ، يقال فلان قسيم أي حسن وبميل وتستعمل أيضا بمعنى القسم وهو اليمين .
لكنها اشتهر ت بمعن الأيمان التي يقسمها الأولياء إذا عجزوا عن البينة في القتل(1) تعريف القسامة في اصطلاح الفقهاء: قال الحنفية : أيمان يقسم هـا أهل علة أو دار أو غير ذلك وجد فيها قتيل ولا يعلم من قتله يقول كل منهم والله ما قتلته ولا علمت له قاتلا (") وعرفها المالكية : حلف خمسين يمينا أو جز هها على إثبات الدم(8). وعرفها الشافعية : الأيمان في الدماء ${ }^{\circ}$ ()
وعرفها الحنابلة : الأيمان المكررة في دعوى القتل ('). وبالنظر للتعر يفات السابقة يمكن صياغة تعريف غتار يشتمل على ما تفرق في كل تعريف وهو أن القسامة : أيمان مكررة عند القاضي لنني التهمة أو إثباهًا في القتل.


 ( ) 273/6 ( ) مواهب البليلي
 (1) الفين 10 /2 ، الإنصاف 109/10 139

## أقضية أي بكر الصديق ـ ـدراسة فتهية مقارنة - .

فقه الأثر:
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على مشروعية القسامة وأفا تثبت هِا الدية في قتل الخطأ و شبه العمد(1) . واختلفوا إذا كان القتل عمدا هل توجب القسامة القود أم لا ؟ على قولين هما: القول الأول: أن القسامة توجب الدية لا القود .


 أن القسامة توجب القود في العمد. وهو مروي عن عبد الله بن الز بير نوْنِّهِ ومــروي عن الزهري وربيعة وأبي الزنــــــــــاد (7)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الاختيار لتعليل المختار للموصلي 53/5 ، بداية الختهه 320/2 ، الأم 90/6 ، المغي } 10 \text { / } 302 \text {. } \\
& \text { ( ) }
\end{aligned}
$$




> والور ع • .
[
(



$$
\text { (r)أبو الزناد ( } 65 \text { - 131هـ ) }
$$


 لهديث، قال مصعب الز يري : كان فقيه أهل المدينة . روى عن أنس وعائشة و وسيد بن المسيب وغيرهم . =

والليث بن سعد والأوزاعي واسحاق وأبي ثور وداود(1) وهو قول المالكية(\$) .على تفصيل في تعدد المتهمين ـ والشافعي في القديم () والحنابلة(5) "

> أدلدلة القول الأول:


$$
\begin{aligned}
& \text { يأذنوا بحرب من الله ورسوله () (0) } \\
& \text { ووجه الدلالة: }
\end{aligned}
$$

أن النبي

الدليل الثاني:
ما روي عن عبد الله بن عمر ثوْيّْ أنه سئل : ( أعلمت أن رسول اللّ أقاد بالقسامة ؟ قال . ${ }^{(v)}$ ( . . . لا :

وجه الدلالة:
أن الأثر ينفي أن يكون القتل بالقسامة من فعل النبي الدليل الثالث:
 التهنيب 5 / 203، والأعام 4 / 4 / 217 ] . . 210 / ( 10 ( العفين

23/10 ( .



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شر ح صحتح مسلم للنووي 153/11. } \\
& \text {. } 37 \text { / } 10 \text { ( } 10 \text { ( } 10 \text { ( }
\end{aligned}
$$



وجه الدلالة:
أن الأثر نص بصريح اللفظ أن الخلفاء لم يكون يأخذون بالقود في القسامة .
الدليل الرابع:
من المعقول أن الأيمان يثبت هـا استحقاق الأموال في الشرع ، كما تثبت هِا الدية في الخطأ وشبه العمد فيجب أن يقال هما في العمد .

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:

ما روي أن النبي وعبدالر حمن (( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم )) (ب) وجه الدلالة:
أنه جعل الأيمان سبيل لاستحقاق القود .


الدليل الثاي:

رجل منهم فيدفع برمته ) (\&).




(£) أخرجهه مسلم كتاب القسامة والارار بين والتصاص ، باب القّسامة رقم1669. 161.

وجه الدلالة:
 عنق القاتل ليقتصو ا منه .
ونوقش : بأن المراد أخذ من أدعي عليه وثبت بالقسامة ليدفع الدية (1).
الدليل الثالث:
 ووجه الدلالة:

أن الحديث نص صراحة على أخذ القود بالقسامة . ونوقش : بأنه حديث منقطع لا يصح الإحتجاج به (").

الدليل الرابع:
ما روي عن رجل من الأنصار (( أن النبي أقر القسامة على ما كانت عليه . . . وقضى


وجه الدلالة ::
أن النبي طِّ
ويناقش: بأن هذا في غير محل النزاع فهو دليل على مشروعية القسامة ومحل النزاع هو ثبوت القود والقصاص بالقسامة .

بيان القول الراجح وسبب الترجيح :
$\qquad$
( (1) فتح الباري 12 /237
(Y) سنن أبي داود ، كتاب الديات ، باب القسامة رقم 4524 ، السنن الكبرى للبيهتي 127/8 وقال الألباني

$$
\begin{aligned}
& \text { ضعيف معضل ، تعقيق سنن أبي داود 178/4 المنا } \\
& \text { ( }{ }^{(127 / 8) ~ ا ل س ن ن ~ ا ل ك ب ر ى ~ ل ل ب ي ه ت ي ~} \\
& \text { ( ) ( ) سبق تخريـه ص } 172
\end{aligned}
$$

والذي يترجح هو القول الأول وهو أن القسامة مشروعة لإثبات الدية دون القصاص لقوة أدلة القائلين هذا القول وسالامة مسلك الاستدلال عندهم وورود المناقشة على أدلة القول الثاين دون الإجابة عليها ، والله أعلم .

# المطلب الثالث : استحلاف المُنكِر خسين يمينا. 

الآثار الواردة عن أبي بكر ده في في المسألة:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال أخبرنا عن الضحاك بن عثمان عن نوفل بن مساحق العامري عن المهاجر بن أبي أمية قال :



اتفق الفقهاء على مشروعية القسامة كما تقدم (Y) ، إلا أنمم اختلفوا في حق من تتوجه
أيمان القسامة على قولين هما :
القول الأول:
تتوجه أيمان القسامة أو لا إلى المدعين وهم أولياء المقتول ، فيحلفوها ويكاكم لمم .موجبها ، فإن امتنعوا عنها وجهت إلى المدعي عليهـم فإن حلفوا أز الوا عن أنفسهم التهمة ويبرئون من دم القتيل.
(8) وهو قول ربيعة والليث بن سعد (٪) وهو قول جههور الفقهاء من المالكية والشافعية ${ }^{\text {(0) } ا ل ح ن ا ب ل ة ~(7) ~}$

القول الثاني:

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (1) الأم للشافعي } 76 / 7 \text { / } 7 \text { ، السنن الكبرى للبيهتي } 10 \text { / } 176 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) في ترير عحل النزاع يف المسألة السابقة. } \\
& \text {. المغين ( }{ }^{\text {( }} \text { ( } \\
& \text { ( ) ( ) القوانين الفقهية لابن جزي21 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (المقنع 349/3، المغني 21/10. }
\end{aligned}
$$

تتوجه أيمان القسامة إلى المدعى عليهم أولا فإن حلفوا لزمتهم الدية . وهو منقول عن الخسن البصري والشعبي والنخغي والثوري(1) وبه قال الحنفية ().

أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
ماروي في قصة مقتل عبدالله بن سهل (( . . . ن فقال النبي لحويصة وميصة وعبد الر ممن
 كيف نحلف ولم نشهد شيئا و لم نر ، قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ، فقالوا : كيف
وجه الدلألة: أكمان قوم كفار . . . ) ("ّ).

أن اليمين شرعت في جانب المدعين لأن جانبهم ترجح باللوث وهو الجانب الأقوى . الدليل الثاني:


ووجه الدلالة:
أن الحديث استثن القسامة في أنا لا تكون في حق المنكر بل هي في حق المدعي . الدليل الثالث
أن الإجماع انعقد من الصحابة نْيّْهُ والأئمة على أن المدعين يبدأون أولا في القسامة(ْ).
(1) بداية الغتهـهـ 323/2 ، المغني 21/10.
(r) المبسوط 106/26 ، تكملة فتح القدير 373/10 .





أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
ما روي أن نفرا من الأنصار انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيال وقالوا للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى البي فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال: (( الكبر الكبر فقال لمم تأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره
 وجه الدلالة:

أن النبي طلب البينة من المدعين على ما ادعوا فلما تعذرت البينة أخبرهم بأن لهم أيمان
. المدعى عليهم .
ونوقش : بأن الروايات الأخرى تؤيد أنه نكلوا أخبرهم بأن لمم أيمان المدعى عليهم ('). الدليل الثاني:
ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عُّهُ أنه قال (( البينة على المدعي
ورجه الديلالة: على المدعى عليه ) )

أن الحديث أفاد أن الأصل في الدعاوى أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
ونوقش : بأن هذا عام فيُ الدعوى والقسامة قد خصصت بدليل خاص (8).
(r) جامع (لترمذي ،كتاب الأحكام ، باب ما جاء في أن اليينة على المدعي واليمين على من أدعي عليه رقم

$$
1341 \text { ، وقال الترمذي في إسناده مقال ، وصححه الألباي ، غتقيق الترمذي3/626/3 . }
$$

( ) ) سبق فِ أدلة التول الأول.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه البخاري ،كتاب الديات ، باب القسامة ، رقم6502 . } \\
& \text { (Y) رابع أدلة التول الأول. }
\end{aligned}
$$

أقضية أبي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارنة - -

بيان القول الراجح وسبب الترجيح :
والذي يتر جح هو القول الأول القائل بتوجيه اليمين إلى المدعي فإن نكل توجهت للمدعى عليه وهذا ظاهر ما دلت عليه السنة والآثار المروية عن الصحابة ورجح كذلك لقو الموة أدلة القائلين به وسلامتها من المناقشة ولورود الاعتراض على أدلة القول الثاني ، واللة أعلم .

المطلب الرابع : مقدار دية المسلم الحر.

الآثار الواردة عن أبي بكر ده في في المسألة:
 أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : " قضى أبو بكر على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى

ثغانائة دينار ")
r. r. عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال " قضى أبو بكر مكان كل

بعير بقرتين "(؟)

التعريف بالمصطلحات :

- تعريف الدية في اللغة:

الدية هي واحد الديات وهي حق القتيل وما يؤخخ في مقابلة النفس فقط (").

- تعر يف الدية في اصطلاح الفقهاء:

عرفها الحنفية بأها : اسم للمال الذي هو بدل النفس (8). وقال المالكية هي : مقدار معلوم من المال على عاقلة القاتل في الخطأ وعليه في العمد بسبب قتل آدمي حر معصوم ولو بالنسبة لقاتله عوضا عن دمه(م) .
وقال الشافعية هي : المال الواجب بكناية على الحر في نفس أو فيما دوها (7).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) مصنف عبدالرز زاق } 9 \text { / } 294 \text { ، الأم } 6 \text { / } 115 \text { السنن الككرى للبيهتي } 8 \text { / } 77 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مغني الغتاج 53/4. }
\end{aligned}
$$

## 

وقال الحنابلة هي : المال المؤدى إلى بجين عليه أو وليه بسبب الجناية (1).
فقه الأثر: - ترير عل النزاع

اتفق الفقهاء على أن الأصل في الدية هو الإبل وأن دية الرجل الحر المسلم مائة ناقة(Y). لكنهم اختلفوا فيما عدا الإبل من الأنعام ويف قيمتها من النقود هل تؤخذ منها الدية أو لا

$$
\begin{array}{r}
\text { ؟ على ثلاثة أقوال هي : }
\end{array}
$$

أن الدية تقضى من الإبل أو من قيمتها من الذهب و الفضة .
 (0). الشافعي

القول الثاني:
أن الدية لا تقضى إلا من الإبل دون غيرها من الأموال بالغة ما بلغت قيمتها إلا أن يتر اضيا على غيرها فيجوز فما.



53/4 ، الفرو ع 16/6 ، شرح منتهى الإرادات 306/3 ، الإفصاح 200/2 ، المغين 481/9.
(ب) بدائع الصنائع 253/7 ، رد الغتار 573/5 .
(ع) حاشية العدوي 77/7 .
(0) روضة الطالبين 261/9 ، المهذب 196/2 .
(7) الأم 111/6 ، روضة الطالبين 160/9 ، المهذب 196/2 .
(V) الإفصاح 201/2 (V)
(^) الخلى 390/10 .
(9) المغين 481/9.

القول الثالث(1):
أن الدية تقضى من ستة أصول هي الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحلل. وهو قول أبي يوسف وعمد بن الحسن من الحنفية(؟) وهو قول عن الإمام أحمد في أحدى الروايتين عنه (").

أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
ما روي (( أن رجال من بني عدي قتل فجعل النبي ديته اثنى عشر ألفا )) (\&). وجه الدلالة :

أن الدراهم والدنانير أصل في الدية ، ولو لم تكن كذلك لما جعلها النبي . القتيل

الديل الثاني:
ما روي أنه (( كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ثانائة دينار أو ثانية آلاف درهم .$^{(0)}((.$.
ووجه الدلالة:
أنه جعل الدنانير والدراهم بدلا من الإبل ، فدل هذا على أهنا من أصول الدية.
(1) كان من منهجي في البحث تقدي القول الراجحح أولا ولكن تم تأخيره ثالثا لأن الأدلة اليت اعتمد عليها من قال هذا القول هي أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني وزيادة عليها ، فتجنبا للتكرار والاستطراد كان التان التأخير ،
واللّ الموفق .
(Y) بدائع الصنائع 253/7 .






الدليل الثالث: ما روي " عن أبي بكر أنه قضى على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثُانائة دينار " (1) .

الدليل الرابع: ما روي " أن عمر ونوّْه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية ، وعلى أهل الورق

 أصل في ذلك.

$$
\begin{gathered}
\text { أدلة القول الثانيل: الأول: }
\end{gathered}
$$



> . من الإبل )(\$)
> وجه الدلالة:

الدليل الثاني:
من المعقول أن الدية من الإبل بدل متلف ، حقا للآدمي فكان متعيناً كعوض الأموال

(ب) السنن الككرى للبيهتي 80/8 .
(Y) (Y) سنن أبي داود كتاب الديات ، باب دية المطأ شبه العمد رقم 4549 ، سنن النسائي كتاب الديات ، باب

كم دية شبه العمد رقم 6996، ، سنن الدار مي باب الدية في شبه العمد رقم 2383 ، وصحعه الألباني ،
إرواء الغليل 256/7 .
( ) الإنقاع 161/2 ، المغين 282/9.

## 

أدلة القول الثالث:
استدل القائلون هِا القول بكميع الأدلة السابقة اليت استدل هـا القائلون بالقول الأول
والثلثاني وأضافوا عليها ما يلي :

ماروي عن عمر بن الخطاب نؤْهُ أنه قال : " على أهل الورق من الدية عشرة آلاف

وجه الدلالة: الإبل وعلى أهل الغنم ألفا شاة وعلى أهل الحلل مئتا حلة " (1).

أن عمر بن الخطاب نوْئّه جعل الأصناف الستة أصولاً في الدية وقدر هلا بمقدار معلوم .
الديل الثاني:
ماروي عن علي نوْئه أنه قال: ( يف النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف ومن وجه الدلالة: الذه مثقال ومن الحلل مئتا حلة يمانية ) (r)

أن علي كؤِهُ جعل الحلل من أصول الديات .

بيان القول الراجح وسبب الترجيح :

 الأدلة أولى من إهمال بعضها ، والها أعلم .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الخراج لأي يوسف } 308 \text { ، نصب الراية للزيلعي 362/4. } \\
& \text { (Y) جواهر الأنهبار 272/6. }
\end{aligned}
$$

# أقضية أبي بكر الصديت - دراسة فقهية مقارنة - 

## المبحث الثاني :

## الجناية على مادون النفس ، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول :
ما كان في الإنسان منه عضو واحد .
المطلب الثاني :
ما كان في الإنسان منه عضوان
المطلب الثالث :
الشجاج وأرش الجائفة
المطلب الرابع :
الجراحات التي لا توجب عقلا ولا دية
المطلب الخامس :
عدم المؤاخذة بجناية البهيمة

$$
\begin{aligned}
& \text { المطلب الأول : ما كان في الإنسان منه عضو واحد ، } \\
& \text { وفيه أربعة فروع: } \\
& \text { الفرع الأول : دية اللسان } \\
& \text { الفرع الثاني : دية الأنف } \\
& \text { الفرع الثالث : دية الصلب } \\
& \text { الفرع الرابع : دية ذكر الرجل }
\end{aligned}
$$

## المطلب الأول : ما كان في الإنسان منه عضو واحد ، وفيه أربعة

# فروع: 

الفرع الأول : دية اللسان.

الآثار الواردة عن أي بكرئه في المسألة:
 أبو بكر الصديت يُ اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعى من أصله وإذا تطع اسِي اسلته فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية ". (1)

فقه الأثر:
اتفق الأئمة الأربعة على أن اللسان الصحيح إذا استؤصل بكامله أن فيه الدية الكاملة(ケ) .

واستدل الفتهاء على أن في اللسان الصحيح الدية كاملة بما يلي :
 (ث). اللسان الدية ) )

وجه الدلالة:
أن النبي عِّآّهُ وضع في قطع اللسان من أصله الدية كاملة وهو مؤيد بما أثر عن الخلفاء والصحابة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مصنف عبدالرزاق } 9 \text { / } 358 \text { ، الغلى لابن حزم } 10 \text { / } 843 \text { ، مصنف ابن أبي شيبة } 5 \text { / } 363 \text { ، السنن } \\
& \text { الكبرى للبيهقي } 8 \text { / } 89 \text {. } 89 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

## الفرع الثاين : دية الأنف

الآثار الواردة عن أبي بكر هِ في المسألة:

حدثنا أبو بكرقال حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم بن نافع عن علي بن ماجدة قال : "قاتلت غلاما فجدعت أنفه فأي بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يميد في قصاصا فجعل على عاقلي الدية " (1).

## فقه الأثر :

اتفق الفقهاء على وجوب الدية الكاملة في الأنف (ث).
واستدلوا على أن قطع الأنف يوجب كامل الدية عما يلي :
 الأنف إذا أوعب جدعة الدية كاملة مائة من الإبل )) ("). وجه الدلالة:

أن النبي

$$
\text { (1) مصنف ابن أبي شيبة } 5 \text { / } 405 .
$$


274/9 ، منار السبيل 345/2 ، كششاف القناع 34/6 ، المغني 599/9 ، الإفصاح 206/2 ، 3 ، مراتب
الإجماع 167 الملى 431/10،الإجماع لابن المنذر 118 . 18 .
(ץ) مصنف عبدالرزاق 338/9 ، السنن الكبرى 88/8 ـ ضعفه الألباي ، ضعيف الجامع الصغير رقم2333 .

## الفرع الثالث : دية الصُلْب.

> الآثار الواردة عن أبي بكر مكه في المسألة: عن عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن عكرمة " أن أبا بكر أو عمر قضى في


# فقه الأثر <br> - تحرير محل النزاع 

اتفق الفقهاء على أنه إذا ذهبت قوة جماع البحي عليه بكسر صُلبه أو ضربه فيه فإن الواجب فيه الدية الكاملة (r) واختلفوا فيمن كسر صُلبه ثم جبر و لم تتعطل منفعته بأن كان يولد له على أقوال: القول الأول: أن من كسر صُلبه فذهبت منفعة الجماع أو المشي أو احدودب صلبه ثم عادت له المنافع وين أحدها نقص ففي كل نقص حكومة لنقصها . على خلاف في مسألة أخرى في الدية هل هي لنفس الكسر أم للمنغعة؟.
 القول الثاني:
(1) مصنف عبد الرزاق 9 / 364 ، الملى 10 / 10 / 451.
(Y) الهداية 283/10 ، رد الغتار 579/6 ، الشرح الكبير للدردير 242/4 ، هاية الغتاج 341/7 3413 ، مغني الغتاج
74/4 ، شرح منتهى الإرادات 317/3 .

$$
\text { ( }{ }_{\text {( الهداية 283/10. }}
$$

(ع) حاشية الخرشي 36/8.
(0) الأم 81/6 ، المهنب 208/2 ، روضة الطالبين 302/9 ، غاية الغتاج 341/7 . 3 ،


إذا كسر الصلب عمدا ففيه القصاص ولا مفاداة فيه وأما الخطأ فلا شيء فيه.

> وهو قول الظاهرية (1).
الدلد أليل الأولاب القول الأول:

ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي
الدية )()

الدليل الثاني:
ما روي عن بحاهد (ّ) قال: في الصلب إذا ذهب ماؤه الدية كاملة ، وإن لم يذهب الماء

> فنصف الدية وقال : (( قضى بذلك رسول الله ))(\&)

الدليل الثالث:
ما روي عن الزهري قال : بلغنا عن النبي
.$^{(0)}(($
الدليل الرابع:
(1) الغلى 452/10.
(Y) السنن الكبرى 95/8 ، ضعفه الألباين ، ضعيف الجامع الصغير رقم2333 .104 (Y)

$$
\text { (r) بجاهد ( } 21 \text { - } 104 \text { هـ ) }
$$

هو بحاهد بن جبر ، أبو المحاج مولى قيس بن السائب المخزومي . شيخ المفسرين . أحـذ التفسير عن ابن عباس . قال : ( ( قرأت القر آن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت ) ) .

 [ كَنيب التهايب 10 / 44 ؛ والأعلام للزر كلي 6 / 161 / 161 ]
( ( ) مصنف عبدالر زاق 364/9 ، الخلى 451/10 .
(0) السنن الكبرى 95/8 .

## 

ما روي عن ابن شهاب أن سعيد بن مسيب أخبره (( أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب مائة من الإبل ) ) (1) ووجه الدلالة:
أن هذه الأحاديث دلت بمجموعها على أن في صلب الرجل الدية الكاملة إذا كسر وذهبت منفعته ، وأما إن ذهبت بعض المنافع أو نقصت ففيها الحكومة .

أدلة القول الثاني:
أنه لم يثبت عن النبي
 ونوقش: بأن نتيجة القياس على الأبدان تستوجب بطالان هذا القول ؛ فإن الصلب عظم كسائر عظام الجسم إذا جبرت فليس فيها شيء مقدر وأما الدية فهي للمنفعتها إذا ذهبت (r)

بيان القول الراجح وسبب الترجيح : والذي يترجح هو القول الأول ؛ لأنه الموافق للأحاديث والآثار الواردة ؛ ولسالمة أدلته من المناقشة ، ولعدم وجود أدلة معتبرة عند القول الثاني ، واللة أعلم .


#  

## الفرع الرابع : دية ذكر الرجل

الآثار الواردة عن أبي بكر با في المسألة:
 أبو بكر في ذكر الرجل بديته مائة من الإبل"|(1).

فقه الأثر:
اتفق الفقهاء على أن ذكر الرجل إذا قطع فقد وجب كامل الدية وإن قطع بعض ما يوجب الدية فالدية على مقدار ما قطع من الموجب .


واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن حزم الذي جاء فئَ قال : ( الذكر الدية ))
(1) مصنف عبدالرز زاق 9 / 972 ، ومصنف ابن أي شيبة 5 / 377 .

279/10 المداية ( 10

( ) المهنب 208/2.



# المطلب الثاني : 

ما كان في الإنسان منه عضوان ، وفيه أربعة فروع :

الفرع الأول : دية الحاجبين

الفرع الثاني : دية الأذنين

الفرع الثالث : دية الشفتين

الفرع الرابع : دية الثديين

```
أقـ\_
```


## المطلب الثاني: ما كان في الإنسان منه عضوان ، وفيه أربعة

فروع:
الفرع الأول : دية الحاجبين.

الآثار الواردة عن أبي بكر مكه في المسألة:
أخخرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال : "قضى أبو بكر في
الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره فقضى فيه موضحتين عشرا من الإبل " (1)

فقه الأثر
اختلف الفقهاء في مقدار الدية الواجبة في الحاجبين إذا أصيبا حتى زال شعر هما على قولين:
القول الأول:
أن الواجب في الحاجيين إذا أصيبا الحكومة (1)
وهو قول المالكية( () والشافعية(9) .
القول الثاني:
أن في الحاجبين إذا أصيبا حتى زال شعرهما كامل الدية.
وهو قول الحنفية() والحنابلة (1)





(1) كشاف التناع 37/6، شرح منتهى الإرادات 320/3.

أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
ما وري عن عمرو بن شعيب قال: " قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حت يذهب شعره فقضى فيه موضحتين عشرا من الإبل " (1). وجه الدلالة: أن قضاء أبو بكر الصديق فوْنٌ فين الحاجب بعشر من الإبل هو من باب الحكومة فدل على أفها الواجبة في الحاجبين . الدليل الثاني:
أن الشعر من البمملات لا من المنافع وإتلافه يستوجب الحكومة فيقاس على ذلك شعر الحاجيين في وجوب الحكومة. ونوقش: بأن إزالة الحاجب فيه إزالة لمنفعة حفظ اليّن من العرق والغبار وغير ذلك فتكون إز الة الحاجب إز الة لمنفعة تستوجب الدية . وأجيب: بأن الحاجب ليس من الأعضاء العاملة اليّ فيها المنافع فلا يقاس عليها.

أدلة القول الثاي: الدليل الأول: ما رواه البيهقي عن زيد بن ثابت نوْنٌ أنه قال: "في الشعر إذا لم ينبت الدية"(٪). وجه الدلالة:

أن الحاجبين من الشعور اليت لما منافع وجمال ، فذهاها ذهاب لمذه المنافع ، ولذلك يمب فيهما كامل الدية ، وذهاب أحدها ذهاب لبعض المنافع ؛ ولذلك يجب فيه نصف الدية.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نصنف عبدالرزاق } 9 \text { / } 321 \text { ، الخلى } 10 \text { / } 429 \text { ، مصنف ابن أبي شيبة } 5 \text { / } 375 \text { ، والسنن الكبرى } \\
& \text { - } 98 / 8 \text { للبيهتي } \\
& \text { (ب) السنن الكبرى 98/8. }
\end{aligned}
$$

ونوقش : بأن هذا الأتر منقطع (1)
الدليل الثاني:
ما روي عن سعيد بن المسيب والشعبي أنما قالا: "في الحاجبين الدية ويف أحدهما نصف الدية"(「)

وجه الدلالة:
هذا ظاهر المنقول عن السلف في وجوب كامل الدية في الحاجيين ونصفها في أحد الحاجبين.
ويناقش : بأنه معارض بما هو أعلى منه وهو الأثر المروي عن أبي بكر في الباب.
الدليل الثالث:
أن الحاجبين من الأجزاء المثناة في جسد الآدمي فيجب في ذهاجها كامل الدية وفي أحدها نصف الدية قياسا على باقي الأعضاء
ويناقش : بأن هذا القياس هو قياس مع الفارق فالأعضاء اليت بَب في ذهاهِا الدية ويف نصفها نصف الدية هي من أعضاء المنافع التي لما عمل ظاهر والحاجبين ليس فيهما ذلك. بيان القول الراجح وسبب الترجيح : والذي يترجح هو القول بوجوب الحكومة في الحاجبين إذا ذهبا وزال شعر هما بفعل الجالي ؛ لقوة أدلة هذا القول ولأنه قضاء الخلفاء ، كما أن أدلة القول الثاني وردت عليها المناقشات دون إجابة عليها .

| ( ) السنن الكبرى 98/8. |
| :---: |
|  |

## الفرع الثالين : دية الأذنين .

الآثار الواردة عن أبي بكر مكهُ في المسألة:

عبد الرز اق عن معمر عن أيوب عن عكرمة " أن أبا بكر منكأهُ قضى في الأذن بخمسة عشر
من الإبل وقال إنما هو شين لا يضر سمعا ولا ينقص قوة يغيبها الشعر والعمامة" (1)

فقه الأثر
اختلف الفقهاء في دية استئصال الأذنين بالقلع أو القطع ونوهما على قولين هما: القول الأول:
أن يف قطع الأذنين أو قلعهما ونحو ذلك وجوب الدية الكاملة وين قطع أحدهما نصف الدية ، هذا إن بقيت منغعة السمع أما إن ذهبت منفعة السمع مع القطع ونغوه فدية . أخرى للمنفعة وهو المروي عن عمر و علي وابن مسعود وزيد بن ثابت من الصحابة عطاء وبعاهد والحسن البصري وقتادة والثوري والأوزاعي والنخغي والشعبي وشريح

وهو القو رواية عند المالكية. (7).

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (1) مصنف عبدالرزاق } 9 \text { / } 9 \text { / } 10 \text {. } \\
& \text { (r) الهلى 448/10 ، الماليني 593/9. } \\
& \text { (r) (r) بائع الصنائع 311/7. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) كثشاف القناع 38/6 ، المغين 3163/2. } \\
& \text { (1) بداية اليتهـه 316/2. }
\end{aligned}
$$

أن الدية الكاملة لا جَب في قطع الأذنين إلا إذا ذهبت مع القطع أو القلع أو غوهما منفعة السمع كما بحب الحكومة في نفس القطع ، فإن لم تذهب منفعة السمع فيبقى في ذلك . الحكومة
وهو قول الإمام مالك في المشهور عنه(1).
أدلدلة القول الأول:

ما جاء في كتاب عمرو بن حزم أن البي الأذنين الدية )( )

الدليل الثاني:

$$
\begin{aligned}
& \text { وجه الدلالة: }
\end{aligned}
$$

أن الحديثين دلا على وجوب كامل الدية في الأذنين ، وعليه ففي أحدهما نصف الدية ، والنص مطلق يتتمل ذهاب السمع وعدمه ولا يو جد مقيد له فيبقى على إطاقه ، ولو كان ذلك شرطا للزم البيان في وقت الحاجة . الدليل الثالث: ما روي عن عمر بن الخطاب ونإِّهِ " أنه قضى في الأذن إذا استؤصلت بنصف الدية "(\&). الدليل الرابع:
ما روي عن علي بن أبي طالب نُنْهٌ أنه قال: " في الأذن النصف ، يعين نصف الدية "(م).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) بالدية الختهـ 316/2. }
\end{aligned}
$$

الدليل الخامس:
ما روي عن ابن مسعود ونيْهِ أنه قال: " في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية "(1). وجه الدلالة:

دلت هذه الآثار بمجموعها على أن هذا هو المعمول به عند الصحابة هِّهِّ ولم ينقل عنهم اشتر اط ذهاب السمع لوجوب الدية.

الدليل السادس:
قياس الأذين على الأنف ففي ذهاب الجميع ذهاب جمال ظاهر و إن لم يؤثر ذلك على نفس المنغعة.

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
ما روي أن أبا بكر ثنإْهُ قضى في الأذن بخمسة عشر من الإبل وقال إنا هو شين لا يضر سمعا ولا ينقص قوة يغيبها الشعر والعمامة (؟) وجه الدلالة:
أن أبا بكر نوئهِ أوجب الحكومة في قطع الأذن إذا لم تذهب المنفعة ، فأفاد عدم وجوب الدية إذا قطع الأذن و لم تذهب منفعة السمع . ونوقش: بأن الأثتر منقطع (") ، وعلى فرض ثبوته فهو خنالف لما هو فوقه من عمل النبي罒 الاستدلال بالأثر .

بيان القول الراجح وسبب الترجيح :

|  |
| :---: |
|  |
| كثشاف القنا ك18/6 |

أقضية أبي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارنة - -

والذي يترجح هو القول الموافق لقول الجمهور بأن الواجب في قطع الأذنين كامل الدية وين أحدها نصف الدية حت وإن لم تذهب المنععة لأنه الموافق للمرويات ولضعف أدلة القول الثاين وورود المناقشة عليه ، الله أعلم .

# أقضية أبي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارنة - 

الفرع الثالث : دية الشفتين.
الآثار الواردة عن أبي بكر كّه، في المسألة:

حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال : "قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل" (1)

فقه الأثر:
اتفق الفقهاء على وجوب كامل الدية في قطع الشفتين() .
الدليل الأول:

ما روي عن عمرو بن حزم أن النبي
الشفتين الدية ) (")
الدليل الثاني:
عن عمرو بن شعيب قال "قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل" (\&)
الدليل الثالث:
القياس على الأنف فإن كل منهما عضو فيه جمال ظاهر ومنغعة كاملة توجب كمال الدية
في اتالافها.




$$
\text { 446/10 ، مراتب الإجماع } 167 \text {. }
$$

(r) السنن الككرى 88/8 ، قال الزيلعي : غريب ، نصب الراية425/4.

الآثار الواردة عن أبي بكر هـ في المسألة:

حدثنا أبو بكرقال حدثنا عحمد بن بكر عن بن جريج قال قال عمرو بن شعيب " قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمه ثديها فإذا قطع من أصله فخمس عشرة من الإبل" (1)

فقه الأثر

- تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على وجوب كامل الدية في قطع ثديا المرأة من أصلهما سواء أكانت شابة أو عجوزا لما في ذلك من فوات منفعة مقصودة منه وهي إمساك اللبن ، وانعدام جمال مقصود ظاهر في صدرها ، وثبوت نصف الدية في أحدهما (r) ${ }^{\text {(r) }}$ (re اتفاقهم إلا أن المالكية قيدو ذلك بذهاب اللبن (). واختلفوا في ثدي الرجل هل يأخذ حكم ثدي المرأة فتجب فيه الدية الكاملة أم لا ؟ على قولين هما : القول الأول:

أن ثديا الرجل فيهما الدية الكاملة.
وهو محكي عن الشافعي(\&) وهو قول الحنابلة(®) .


 .47/6

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) حاشية الحرشي 37/8 ، ولعل ما ذهبوا إليه هو مل الأثر الوارد في قضاء أبي بكر الصديق في ثدي المرأة. } \\
& \text { ( ) (المهنب 209/2 ، مغني المتاج 66/4. } \\
& \text { (0) شرح منتهى الإرادات 314/3 ، كشاف القناع 47/6 ، المغي 624/9 }
\end{aligned}
$$

# أقضية أبي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارنة - 

القول الثاني:
أن الواجب في ثديي الرجل هو حكومة العدل


> أدلدلة القول الأول:
 وجه الدلالة:

أن ثديا الرجل من الأعضاء الزوجية في البدن فتجب فيها كامل الدية إذ لا يوجد استثناء
يخرجها عن مدلول الأثر (9).
ويناقش : بأن ذلك خاص فيما كان فيه منفعة مقصودة وليس ذلك في ثديي الرجل. وأجيب : بأن الدية تجب كاملة في الأعضاء اليت ذهبت منفتها بسبب خار ج عن سبب الدية فلا أثر إذا للمنفعة .

الدليل الثاين:
أن ما وجب فيه كامل الدية من المرأة وجب فيه كامل الدية من الرجل قياسا على سائر الأعضاء.
ويناقش : بأن القياس مع الفارق فثدي المرأة في منفعة مقصودة ، وفيه جمال أكمل من جمال ثدي الرجل .
$\qquad$
(1) الهداية 282/10

(Y) (Y) روضة الطالبين 285/9 ، فاية الغتاج 23/7/7،

(0) (325/9 المغين.
وأجيب : بأن الدية إنما هي في العضو وهو الثدي وأما المنفعة فأمر خارج عن موجب
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:

عن عمرو بن شعيب قال: " قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا
فجه الدلالة: عشرة من الإبل" (1).

أن أبا بكر كؤْهُ جعل في ثدي الرجل الحكومة فدل على عدم وجوب الدية فيها.


 جبب فيه الحكومة لنفس القطع ولا دية لأنه لا منغعة . الدليل الثاني:
أن ثدي الر جل أقل مرتبة من ثدي المرأة لعدم المنغعة ولأن في ثدي الرجل جلم جمال أقل من جمال ثدي المرأة ، فلزم التفريق بينهما في الحكم .
 والجممال وهو أبلغ في الإتلاف ، وعلى ذلك فلا يشالو يشترط التساوي في الر تبة والصحة والجمال من باب أولى .

$$
\text { (1) مصنف عبدالرزاق } 9 \text { / 364، مصنف ابن أبي شيبة } 5 \text { / } 383 \text {. }
$$

بيان القول الراجح وسبب الترجيح :
 الاستدلال وسلامته من المناقشة اليت لا جواب لما ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني ، والله اعلم .

## المطلب الثالث : الشجاج وأرش الجائفة

الآثار الواردة عن أبي بكر به في المسألة:

1. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجا

بن المسيب " أن قوما كانوا يرمون فرمى رجل منهم بسهم خطأ فأصاب بأ بطن

r. r. ما وري عن سعيد بن المسيب " أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذها فقضى أبو

بكر فيه بثلثي الدية ، وقال هما جائفتان " (r)

## التعريف بالمصطلحات :

- تعر يف الملائفة في اللغة:

أصلها من الجوف وجوف الإنسان بطنه والجوف باطن البطن وهو ما انطبقت عليه الكتفان والعضدان والأضلاع والصقلان وجمعها أجواف ، ، والجائفة الطعنة اليت تبلغ الجوف وطعنة جائفة تخالط الجوف وقيل هي اليت تنفذه (").

- تعريف الجائفة في اصطلاح الفقهاء :

الجائفة : هي الجراحة اليت تصل إلى تجويف البدن كالصدر والبطن والخاصرة والجنب سواء
أوقعت من الأمام أم من الجنب أم من الظهر (ء).

(r) مصنف ابن أيي شيبة 375/5 ، قال عنه الألباني ضعيف لأن فيه انتطاع ، إرواء الغيل 330/7.
(艹) لسان العر ب 34/9 مادة ( جوف) .
(צ) البحر الرائتٌ 382/8 ، الفواكه الدواي 208/2 ، المهذب 201/2 ، المني 647/9 .

#  

فقه الأثر

- تخرير مل النزاع:

اتفق الفقهاء على إطلاق لفظ الجائفة على جراح الجوف (") ، كما أفمّ اتفقوا على أن
الواجب في الجائفة هو ثلث الدية(؟).

واختلفوا في الجلائفة إذا نفذت من الجانب الأخر هل تكون جائفتين فيهما ثلثا الدية أم لا؟
القول الأول: ثلاثة أقوال هي:

الواجب في الجائفة إذا نفذت ثلثنا دية البين عليه.
 القول الثاني:
أن الواجب في الجائفة إذا نفذت أو لم تنفذ هو ثلث دية البحن عليه .
وهو محكي عن أبي حنيفة(ل) و بعض الشافعية (^). القول الثالث:
أن الواجب في الجائفة إذا نفذت هو ثلث الدية في الداخلة وحكومة عدل للخارجة. وهو منقول عن الشافعي وبعض أصحابه (9).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) البحر الرائق 282/8 ، البسوط 75/26 ، المدابة 286/10 ، بدالية الختهد 315/2 ، الفواكه الدواني }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. المراتع السابة } \\
& \text { (r) با (r) بائع الصنائع 319/7 ، المداية 2096/10. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شر شر منتهى الإرادات 325/3 ، كشاف التناع 54/6 ـ } 12 \text { (9) } \\
& \text { الآثار للشيباني (V) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) الأم 79/6 ، المهنب 201/2 ، مغين الغتاج 61/4. }
\end{aligned}
$$

أدلة القول الأول: الدليل الأول:
ما روى سعيد بن المسيب حِّهُّ " أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذها فقضى أبو بكر فيه بثلثي الدية ، قال هما جائتنتان " (1) ما روى عمرو بن شعيب عن عمر كوئهِ " أنه قضى في الجائفة إذا نفذت في الجوف بأرش

جائفتين "((). وجه الدلالة:

أن الآثار المروية عن الخلفاء الرشدين فوجب جعلها كحكمهم . الدليل الثالث:
أن الجائفة إذا نفذت فإفها تصيب وتدمي وتنفذ في موضعين فكانت كما لو نشأت من ضربتين إذا فلا فرق .

أدلة القول الثاني:
استدلوا بأن التقدير بثلثي الدية الذي يصح فيه الأثر فيما لو كانت الجائفتان تنفذ من
 من الداخل إلى الخارج فكانت مترتبة عليها فلا حكم فيه إذن . ويناقش : بأن هذا معارض لما ورد من الآثار عن الخلفاء الراشدين و بأن العبرة تكون بالإصابة الدامية والنافذة ولا فرق في هيئة نفاذها.

أدلة القول الثالث:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) هصن ابن أبي شيبة 375/5 ، قال عنه الألباي ضعيف لأن فيه انتطاع ، إرواء الغيل330/7. } \\
& \text { 650/9 ( ( ) الثغي () }
\end{aligned}
$$

استدلوا كذلك بأن التقدير بثلثي الدية الذي يصح فيه الأثر فيما لو كانت الجائفتان تنفذ
 الثانية من الداخل إلى الخار ج فلزم من ذلك اختلاف الحكّ الحم لاختالافهما في الميئة فيكون في الثانية الحكومة.
ويناقش: بأن هذا خخالف لما أثر عن الخلفاء الراشدين وبأن القدر الموجب لثلث الدية هو النفاذ في الجوف وهذا يصح في الأولى والثانية.

بيان القول الراجح وسبب الترجيح : الذي يترجح هو قول جههور الفقهاء بأن الواجب في الجائفة إذا نفذت من البدن ثلثنا الدية وهو المو اقق لقضاء الحلفاء الراشدين ، كما أن أدلة القول الثاني لم تسلم من المناقشة ، والله أعلم .

## المطلب الرابع : الجراحات التي لا توجب عقلا ولا دية.

الآثار الواردة عن أبي بكر ما في المسألة:

حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج قال ألخال ألربري بن أبي مليكة عن جده " أن إنسانا أتى أبا بكر ، عضه إنسان فنز ع يده منه فندرت ثنيته فقال أبو بكر نوانيٌ فقدت ثنية (1)

فقه الأثر:
اتفق الفتهاء على انه لا يقتص للصائل من المصول عليه لأن المصول عليه له أن يدافع عن نفسه ولو ترتب على ذلك جناية على جسد الصائل توجب قصاء الصا بشرط أن يكون ذلك على وجه لا يندفع الصائل إلا بكثله (r)

واستدلو اعلى ذلك .ما يلي: الدليل الأول:
 فكان من أوثق أعمالي في نفسي فكان لي أجير فقاتل إنسانا فغض أحدهـ انما إصبع صاحبه فانتز ع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى الني
 الدليل الثاني:

(Y) رد الغتار 545/5 ، تصصرة الـكام لابن فرحون 356/2 ، مغي الغتانج 196/4 ، شرح منتهى الإرادات
(() أخر جه البخاري كتاب الإجارة ، باب الأجير في الغزو ، رقم2265.

أقضية أبي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارنة - -

الآثار المروية عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب . القصاص الدليل الثالث:
أن الإجماع منقول في هذه المسألة ، فقد نقله ابن حجر بالإجماع بأن من شهر على آخر سلاحهه ليقتله فدفح عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه ، فكذا لا يضمن سنه بدفعه إياه عنها " (ك).

## المطلب الخامس : عدم المؤاخذة بجناية البهيمة

الآثار الواردة عن أبي بكر مكا في المسألة:
 على رجل فقتله فرفع إلى أبي بكر فأغرمه وقال بهيمة لا تعقل" (1).

فقه الأثر:

- تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن صاحب الحيوان إن تعمد الجناية فإنه يضمن(") ، واتفقوا على تضمينه إن تسبب في الجناية وإن لم يقصد الجناية ، واتفقوا على تضمين صاحب الدابة إن فرط في حظظها
واختلفو ا فيما إذا انعدم تحكم صاحب اليد بالحيوان ، فانفلت و ولم يعد فين طوع ع صاحب اليد ، فإنه لو أتلف شيئًا في مثل هذه الحالة هل يضمنه صاحبه أو لا؟ على قا قولين : 10
القول الأول:
سقوط الضمان عن صاحب البهيمة ، وإهدار الجناية أو الإتالاف .
وهو مذهب الجمهور من الحنفية(5) والمالكية() والحنابلة (1) .

القول الثاني :
(1) (1) مصنف عبدالرزاق 10 / 67 ، و مصنف ابن أبي شيبة 5 / 401 4 .

 ( ) ( ) با بائع الصنائع 273/7 .



#  

تضمين صاحب اليد .
(1) وهو قول الشافعية

أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
 وجه الدلالة:
أن هذا الحديث نص ظاهر في المسألة (غ) .
الدليل الثاني:
ما نقل عن مكاتب لبين أسد أنه أتى بنقدٍ - أي صغار الغنم - من السواد إلى الكوفة ، فلما انتهى إلى جسر الكوفة ، جاء مولى لبكر بن وائل ، فتخلل النقد على الجسر ، فنغرت منها نقده ، فقطرت الرجل - أي ألقته على أحد قطرية ، أي : شقيه في الفرات ،
 علي ، فأبوا ، فأتينا علي بن أبي طالب نونّهِ ، فقال فم : إن عرفتم النقدة بعينها فخخورها ، وهه الن الختلة:
(1) (1) مغني الغتا 205/4 ، الجموع شر ح المهنب 41/18.


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

(أن العاجز عن التصرف وجوده كعدمه ، وهو غير مسيّر لما ، فلا يضاف سيرها إليه(1) الدليل الرابع: أن الأصل في إتالف الحيوان وجنايته : أنه هدر إذا لم يكن بيد أحد وصاحب اليد هنا عاجزّ فو جوده كعدمه . الدليل الخامس:
أن القول بالتضمين معارض لقواعد الشريعة الكلية من عدم التكليف بما لا يطاق.

أدلة القول الثاني: الدليل الأول:
استدلوا بأنه مفرّط بترك ترويض دابته.
ويناقش: بأنه كمنوع لأنّ الدابة المروّضة قد تر كب رأسها كما كما هو معلوم . الدليل الثاني:
أن الحيوان في يده ، وعليه تعهده وحفظه ، فالجناية منه دليل تفر يطه( () .
 منه ، أو كما لو وطئت دون علمه . الدليل الثالث: أنه إذا كان مع الحيوان كان فعل الحيوان منسوبًا إليه() ، والحيوان كالآلة في يده() .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) بدائع الصنائع 273/7 ، كشاف القناع 126/4. } \\
& \text { (r) (r) مغني الغتاج (r) 204/4. } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( ) ( فتح الباري 269/12 . }
\end{aligned}
$$

ويناقش : بأن الفعل ينسب إليه إذا تسبب فيه . أو استطاع منعها منه وفرّط ، أما في هذه الحالة ، فإن نسبة الفعل إليه بعيدة .

بيان القول الراجح وسبب الترجيح : والذي يترجح هو القول بعدم ضمان صاحب البهيمة إذا انعدم تحكمه هِا لقوة ادلة القائلين هذا القول ولأن أدلة القول الثاني لم تسلم من المناقشة ، ويممل فعل أي بكر الصديق بتضمين صاحب الجمل على عل الإتفاق في حالة إذا ما فرط صا ماحب الدابة أو تسبب (و قصد الجناية والحمل على التفر يط أقرب ، والله أعلم.

والتعزيرات ، وفيه مبحثان :

> المطلب الأول : المد الزول : الحدود ، وفيه خمسة مطالب :

المطلب الثاني : حد اللواط
المطلب الثالث : حد القذف
المطلب الرابع : حد السرقة
المطلب الخامس : حد الردة

المبحث الثاني : التعزيرات ، وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : التعزير بالجلد والضرب

المطلب الثاني : التعزير بالنفي للمخنثين
المطلب الثالث : التعزير بتحريق متاع الغال

$$
\begin{aligned}
& \text { المطلب الأول : حد الزنا، وفيه فرعان : } \\
& \text { الفرع الأول : حد الزاني البكر } \\
& \text { الفرع الثاني : لا تُد المستكرهة على الزنا }
\end{aligned}
$$

المطلب الثاني : حد اللواط

الفصل الرابع : أتضية أبي بكر الصيق = في الحدود
والتعزيرات ، ونيه مبيثان :
المبحث الأول: المدود، ،رفيه تمسة مطالب:
المطلب الأول : حد الزنا، وفيه فرعان :
الفرع الأول : حد الزالين البكر.

الآثار الواردة عن أبي بكر دِّهُ في المسألة:
ا . أخبرنا أبو أحمد المهرجانى أخبرنا أبو بكر : عحمد بن جعفر المز كى حدثنا محمد بن
إبر اهيم العبدى حدثنا ابن بكير حدثنا ماللك عن نافع عن صفية بنت أبى عبيد أذا
أخبرته : أن أبا بكر الصديق نخعِّنٌ أتى برجل وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعتر ف على نفسه أنه زنن و لم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد الحد تح نفى إلى

فدك ")
Y. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا إبر اهيم بن أبى طالب حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت عبيد الله عن نافع عن
 r. حـدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسححاق عن نافع

( ) مصنف عبدالرزاق 7 / 311 ، و مصنف ابن أبي شيبة 3 / 536 ، السنن الكبرى للبيهتي 8 / 223 .
(ץ) جامع الترمذي ، كتاب الخدود ، باب ما جاء في النفي رقم 1438 وقال الترمذي حديث غريب ، السنن الكبرى للنسائي 4 / 323 ، المستدرك 4 / 4 / 369 وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وو افقه الذهبي ، السنن الكبرى للبيهتي 8 / 223 ، وصحححه الألباني ، تحقيق الترمذي4/4 4 . . 542 / 5 ( 5 ( 5 (أبن

## أقضية أبي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارنة -

> التعريف بالمصطلحات : تعريف الزن في اللغة:

الزن بيمد ويقصر، فالقصر لأهل الحجاز، والمد لأهل بند ، ومثل المد قول العرب لا حضنها حضن، ولا الزناء زناء (1) والز نى معناه الضيق، ويقال: زنَّى عليه إذا ضيق، والزن الفجور، وقال في القاموس الخيط: زنم يز ني زنى، وزناء بمعنى

> - تعريف الزن في اصطلاح الفقهاء:

للفقهاء في تعريف الزن أقوال ختلفة نذكر منها: عُرف الزن بأنه: اسم للوطء في قبل المرأة الحية في حالة الاختيار، وفي دار العدل مُن التزم أحكام الإسلام العاري عن حقيقة الملك وعن شبهته وعن حق الملك وعن حقيقة النكاح، وعن شبهة الاشتباه يف الملك والنكاح (r) وعرفه بعضهم بأنه: إتيان الفاحشة في قبل أو دبر (\&). وعرفه بعضهم بأنه: الوطء الحرم شرعاً في غير ملك ولا شبهـة ملك، كان في قبل أو دبر، في ذكر أو أنثى (0) عرففبعضهم : بأنه وطء الر جل المرأة في القبل في غير الملك و شبهته(7) . والتعريف المختار هو : وطئ الرجل بحشفته أو قدرها فرج امر أة مشتهى طبعاً محرم شرعاً
من غير نكاح ولا شبهة.
(1) بمعع الأمثال لأبي الفضل النيسابوري الميدا ين .


( ) ( ) المبد ع ع

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) انظر أحكام القر آن لابن العربي 1325/3. } \\
& \text { (7) رد الغتار 4/4. }
\end{aligned}
$$

- تعريف البكر في اللغة:

البكر لما عدة معانٍ في اللغة منها: أن بكر كل شيء أوله، و كل فعلة فلة لم يتقدمها مثلها بكر، فأول ولد الر جل ذكراً أو أنثى يسمى بكر، والمرأة والناقة إذا ولدت بطناً وألماء واحداً تسمى بكر، و كذلك البقرة التي لم تحمل تسمى بكر، والر جل المخترع يسمى: مبتكر، لأنه جاء بشيء لم يسبقه إليه غيره من جنسه، و كلمة البكر : تطلق على الر جل والمرأة، فالر جل البكر الذي لم يقرب امر أة قط، والمرأة البكر هي العذراء اليت م يقرهـا رجل

المسلم البالغ العاقل الذي لم يطأ في نكاح صحيح رجال كان أو امر أة (').

اختلف الفتهاء في حد الزاين البكر على قولين هما :
القول الأول:
حد الزاين البكر هو جلد مئة وتغريب عام
 والحنابلة(1) والظاهر ية()

القول الثاني:
(1) لسان العر ب مادة ( بكر) 484/1 ، القاموس الغيط 372 باب الراء فصل الباء بكرة .



(0) (0) منهاج الطالبين 181/4.
(1) المغي 33/10 ، كشاف التناع 91/6.
. الهلى (v)

حد الزابي البكر هو الجلد فقط . وأما التغريب فتعزير .
وهو قول أبي حنيفة (1).

$$
\begin{array}{r}
\text { أدلة القول الأول: }
\end{array}
$$

عن أبي هريرة و زيد بن خالد في قصة العسيف وفيه أن رسول اللّ كِّهُّ قال: (( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلك جلد مائة
وتغريب عام )).

الدليل الثاني:
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قال: (( خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر وبالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي . ${ }^{(r)}$ ()

وجه الدلالة:
أن الأحاديث نصت صر احة على عقوبة الزالي البكر وأها جلد مائة وتغريب عام.
الدليل الثالث:
وجن ابن عمر : " أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب"(\&).

أن هذا الأثر يدل على قول و فعل الخلفاء الراشدين بأن الزاني البكر فيه جلد مائة وتغريب سنة واحدة.
(1) فتح القدير 241/5 ، بدائع الصنائع 39/7 .


$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) سبق تخريهه ص } 218 .
\end{aligned}
$$

## 

ويناقش: بأن الحد الواجب هو الجلد وما زاده الخلفاء من التغريب هو من قبيل التعزير.
وأجيب : بأن التغر يب أمر منصوص عليه في السنة ، ولو كان من التعزير لنقل عن
 . الحد

> أدلدلة القول الثاني:
 وجه الدلالة:
أن الآية ذكرت البلد عقوبة للز اين البكر و لم تذكر التغريب وهذا نص لا ينسخ بخبر . الواحد

الدليل الثاني:
عن أبي هر يرة أن رسول الله
 وجه الدلالة:
أن النبي ذكر الجلد و لم يذكر التغر يب فدل على عدم مشروعيته .

بيان القول الراجح وسبب الترجيح :
الذي يترجح هو قول جمهور الفقهاء بأن حد الزاين البكر هو جلد مائة وتغريب سنة واحدة ؛ لأنه الموافق لظاهر الأدلة والجامع بينها وهو الموافق لقول وعمل الخلفاء الراشدين. $\overline{2:(1)}$
(Y) أخرجه البخاري كتاب الييوع ،باب بيع العبد الزاني رقم 2153 ، و أخر جه مسلم كتاب الهدود ، باب
رجم اليهود أمل النمة في الزنه رقم1703 .

## الفرع الثالي : لا تُحدد المستكرهة على الزنا.

الآثار الواردة عن أبي بكر تانـ في المسألة:
 فذكر له أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على نفسها بكر الحد ونفاه سنة إلى فدك و ولم يضرجا ولم ينفها لأنه استكرهها ثم زوجها إياه أبو بكر وأدخله عليها "().

التعريف بالمصطلحات : - تعر يف الإكراه في اللغة:
 الشَّيء أكرَهُه كَرْهاً. والكُرْه الاسم. ويقال: بل الكُرْه: المشقّة، والكَرْه: أن تكلَّفُ الشيءُ
 حملته على أمر هو له كاره وجمع المكروه مكاره وامر أة مستكرهة غصبت نفسها فأكرهت على ذلك (r)

- تعريف الإكراه في اصطلاح الفتهاء:

هو همل الغير على ما لا يرضى من قول أو فعل بيث لا يختار مباشر ته لو خلى ونفسه(").

فقه الأثر:

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) لسان العرب مادة ( كره ) 534/13 ، معبم مقاييس اللغة 172/5 . } \\
& \text {. } 351 \text { ( الوجيز في أصول الفته (Y) }
\end{aligned}
$$

## 

اتنق على عدم وجوب الحد على المرأة المستكرهة على الزنا (1) وذكر بعضهم انه موطن
إجماع بين العلماء(r) .
الدليل الأول: : استدلى ذلك بما يلي :

 وجه الدلالة:

أن الأية دلت على تصور الإكراه في الزنا (8)، وعلى أن الزنا بسببه مغتفر والإثم على من
(أكره
الدليل الثاني:
عن ابن عباس أن النبي قال: (( إن اللّا عز وجل تحاوز لأمت عن الخطأ والنسيان وما
استكرهو اعليه ))(1).

وجه الدلالة:
أن الحديث بعمومه دل على عدم المؤاخذة في حال الإكراه .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) فتح القدير 273/5 ، حاشية الدسوقي 318/4 ، مغني الغتاج 145/4 ، كشاف القناع 197/6 . } \\
& \text {. 273/5 فتح القد (Y) } \\
& \text {. } 33 \text { : سورة النور ( } 3 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الدر المنثور } 6 \text { / } 6 \text { ( } 193 \text {. }
\end{aligned}
$$

(7) سنن ابن ماجه كتاب الطاق ، باب طلاق المكره والناسي رقم 2043 ، واللفظ له ، المستدر ك للحاكم وقال : صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي ، السنن الكبرى للبيهتي 356/7 ـ وصححه الألباين ، إرواء
الغليل 155/7 .

## المطلب الثاني : حد اللواط.

الآثار الواردة عن أبي بكر ما في المسألة:

أنخرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر : عمدد بن إبر اهيم الفارسى قالا حدثنا أبو عمرو بن مطر حدثنا إبر اهيم بن علي حدثنا ييىى بن بيیى أخبرنا عبد العزيز بن أبى حازم أخبر ألا داود بن بكر عن عمد بن المنكدر وصفوان بن سليم : " أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي
 ينكح كما تنكح المرأة وأن أبا بكر رضى الله عنه جمع الناس من أصحاب رسول الهُ ـله صلى الله عليه وسلم- فسألمم عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولا على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع اللّ هِ هِ ما ما قد علمتم نرى أن خرقه بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الها على أن يررقه بالنار فكتب أبو بكر رضى الله عنه إلى خالد بن الوليد يأمره أن يررقه بالنار "(1).

التعريف بالمصطلحات : - تعريف اللواط في اللغة: اللام والواو والطاء كلمةٌ تدل على اللُّصوق ، ولاط الرجل لواط الطا ولاوط أي عمل عمل قوم لوط

- تعريف في اصطلاح الفقهاء:

وهو إيلاج الحشفة أو قدرها في دبر ذكر ولو عبده (").

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) الفو اكه الدواني 458/1 ، الإقناع للشر بيني 524/2 ، الإقنا ع 181/2 . }
\end{aligned}
$$

- ترير عل النزاع:

أجمع أهل العلم على تحريم اللواط و أن الفاعل والمعتول به في اللواط يستحق ا العقاب (1)، واختلفوا في مقدار العقوبة اليت يستحقها من عمل عمل قوم لوط على أقوال هي :

القول الأول:
أنه يـب قتل من يعمل عمل قوم لوط مطلقًا (r)
 يف القدي" ()، وقول الإمام أحمد ورواية في المذهب (")، وهو اختيار شيخ الإسامام ابن
 القول الثاني:
أنَّ الواجب في من يعمل عمل قوم لوط أنْ يعامل معاملة الزاين سواء بسواء .

 القول الثالث:
(1) البالمع لأحكام القرآن للقرطي 243/7 ، المغي 155/10 .
 . 318/2 (8) (ع) الفواكه الدواني 210/2. (1) (139/7) الأما
(1) (1) الإنصاف مع الشرح الكيير ، 272/26 المغني 59/9 .

(^) الداء والدواء409 .
(9) أحكام القر آن 387/3.
(• () المبسوط 78/9 ، بدائع الصنائع 35/7 ، البناية شرح المداية 263/5.

أنَّ عليهما التززير حسب ما يراه ولي الأمر.
 القول الرابع:
يقتل المعول به ، وأما الفاعل فيعامل معاملة الزالين . وهو قول أبي جعفر عمد بن علي بن يو يوف من الشافيعية (").
أدلدلة القول الأول:


> فاقتلوا الفاعل و المفعول به " (گ)

الدليل الثاني:



وجه الدلالة :
أن نص الأحاديث ظاهر فُ قتل من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط ، وعدم تفريق الني الغصن وغير ه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المبسوط 78/9، ، بدائع الصنائع 35/7 ، البناية شرح الهداية 263/5 ، فتح القدير 263/5 . } \\
& \text {. 392/12 الغلى (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (₹) سنن أبي داود كتاب الحمود ، باب فيمن عمل عمل قوم لوط رقم } 4462 \text { ، سنن ابن ماجه ، كتاب الخدود }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الوجهه ، وصححه الألباين ، صحيح الجامع } 6589 \text { ، } 6 \text { ، } \\
& \text { (0) سنن ابن ماجه ، كتاب الحدود ، باب من عمل عمل قوم لوط رقم } 2562 \text { ، قال الألباين : حسن لغيره ، } \\
& \text { تعقيق سنن ابن ماجه 856/2 هـا }
\end{aligned}
$$

ويناقش: بأن الأحاديث المروية يـ هذا الباب ضعيفة لا يصح منها شيء .
 الدليل الخامس:


 قال : إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله هـا ما قد علمتم نـ ألم أن غرقه بالنار فاجتمع رأى أصحاب رسول الله ونكُّهُ إلى خالد بن الوليد يأمره أن يمرقه بالنار" وجه الدلالة:
أن الأتر دل على أن العقوبة التي عمل هـا الخليفة الراشد أبو بكر الصديق وهو رأي كبار الصحابة هي قتل من عمل عمل قوم لوط . ويناقش: بأن هذا الأثر ضعيف لا يصح
وأجيب : بأن هذا مروي عن عمر وهو ثابت عن عثمان وابن عباس (ث) . الدليل السادس:
أن إجماع الصحابة كما في الأثر السابق انعقد على قتل من عمل عمل قوم لوم لوط دو دون

الدليله السابع: قدامة () وابن تيمية(8) وابن القيم (o).
(1) قال ابن حشر : وهو ضعيف جلا ولو صح لكان قاطا للحتهة ، الدرايه فُ تخر يج أحاديث المدابة 103/2.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) مصنف ابن أبي شيبة 414/9 . } \\
& \text {. 350/12 ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الداء والدواء } 399 \text { ( } 3 \text {. }
\end{aligned}
$$

أن القتل هو العقاب الذي أنزله الله على قوم لوط حين وقعوا في هذه الفاحشة. ويناقش: : بأن القول بذلك يستلزم القول بأن القتل لا يصح إلا للكافر لأن قوم لوط كانوا كفارا كما أنه يستلزم قتل من أعان أو تسبب بدلالة أو قوادة لأن اللّا عاقب امر أة لوط بنغس العقاب و لم يقع منها هذا الفعل . وأجيب : بأن الله ذكر سبب العقاب وأنه فعل الفاحشة ، وأما امر أة لوط فإن الله أنزل عليها العقاب لرضاها ودلالتها ، ولا يلزم من تشابه العقوبة تشابه موجبها .

> أدلدلة القول الثاني:
 زانيان. " (1)

وجه العلالة:
 الخصن وغيره.
ونوقش : بأنه لا يلزم من تسميته زنا المشابة في الحكم والعقوبة لأن هذه التسمية وردت


 الدليل الثاني:



 فتطابق وصف الوطء في القبل والدبر بالفاحشة فتطابقا في الحكم. . ويناقش: لا يسلم بأن هذا اللفظ لم يرد إلا في اللواط والزنا بل قد سمى الله كل كبيرة فاحشة كقوله تعالى : فإنه كما في مناقشة الدليل السابق لا يلزم من تشابه الاسم تشابه العقوبة وعدم تشابه العقوبة مع اتفاق الوصف من باب أولى لأن الوصف أعم . الدليل الثالث:
أن عقوبة اللواط كان موجبها الوطء كالز نا ولما كان التفريق في العقوبة بين الزاين البكر والزاني الثيب من العدل لزم التفريق كذلك في اللواط .
ويناقش: : بأن الآثار الواردة عن الصحابة لم تفرق لأن الزنا وإن كان مرما فهو موافق للفطرة السليمة أما اللواط فهو مخالف للفطر السليمة فلزم تغليظ الحقوبة لاختلاف موجب كل عقوبة .

أدلة القول الثالث:
الدليل الأول:
قو قوله تعالى :
الدليل الثاني:

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) سورة العنكبوت } 28 \text {. } \\
& \text {. } 32 \text { ( } 32 \text { ( } 3 \text { ( } \\
& \text {. } 15 \text { ( } 15 \text { ( } 15 \text { ( } \\
& \text { ( ) } \\
& \text { (0) سوريتي الأنعام } 151 \text { ، و الإسراء } 33 \text {. }
\end{aligned}
$$


 - لِلْحَمَمَا

ورجه الدلالة:
أن هذه النصوص تدل على أن اللهُ ورسوله حَرَّمَا دم المسلم إلا بالحق ، و الحق لا يثبت إلا بالنصِّ أو الإجماع ، وليس في المسألة واحدٌ منهم| . ويناقش: بأن المقصود هو إذا كان المقتول لا يستحق القتل ثم إنه ورد يف السنة قتل غير
هذه الأصناف ؛ كالنارب ، ومن أتى ذات عرم ونوههما.

الدليل الثالث:
أنَّ عمل قوم لوط لم يصح في العقوبة عليه نصٌّ شرعي صحيح ليثبت عليه الحد ، وعند عدم الدليل نعود إلى القاعدة العامة في الباب ، وهي كون عقوبة هذه البريمة تعزيرية حسب ما يراه ولي الأمر مالي
ويناقش: : بورود حد القتل مطلقا وهو حد معلوم ورد في السنة وعضده فعل الصحابة

أدلة القول الرابع: يعكن أن يستدل لهذا القول : بأنَّ الفساد الذي يقع على المفعول ب ه ه إذا كان عن رضى
 وطئه قتله قتلًا لا ترجى الحياة معه ، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد ، ور.كا ينتفع به في
آخر د (r) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه البخاري كتاب التفسير ، باب " أن النفس بالنفس والعين بالعين ... " رقم6878 ـ } 6876 \text { و و أخرجه مسلم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الداء والدواء } 396 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

أقضية أبي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارنة - -

بيان القول الراجح وسبب الترجيح : والذي يترجح هو بأن حد من عمل عمل قوم لوط يقتل مطلقا لأنه الموافق للنصوص ولقول وفعل الخلفاء والصحابة كما أنه المناسب لشناعة هذه الفاحشة ولقوة ألما ألة القائلين هِا القول وسلامتها من المناقشة ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى ، واللّا اعلم .

# المطلب الثالث : حد القذف ، وفيه أربعة فروع: 

الفرع الأول :
حد قذف أبي الرجل وأمه وهما كافرين
الفرع الثاني :
حد القذف لمن انتى من أبيه .
الفرع الثالث :
عقوبة شاتم الرسول
الفرع الرابع :
عقوبة السباب والشتم
$\qquad$

المطلب الثالث : حد القذف ، وفيه أربعة فروع :

## الفرع الأول : حد قذف أبي الرجل وأمه وهما كافرين.

الآثار الواردة عن أبي بكر دكه في المسألة:

عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال " كان أبو بكر ومن بعده من الخلفاء يملدون من دعا أم رجل زانية وإن كانت يهودية أو نصرانية لحرمة المسلم حن عبدالعز يز على المدينة فلم يكن سمع في ذلك بشيء فاستشار في ذلك فقال له عبد الله اله بن عبيداللّ بن الخطاب لا نرى أن تحد مسلما في كافر فترك كا الحد بعد ذلك اليوم" (1)

## التعريف بالمصطلحات :

- تعريف القذف في اللغة:

من قذف يقذف وهو الرمي، والتقاذف:الترامي، ومنه قذف الشيء قذفاً أي : رمى به
 وهي القذيفة، والقذف بالحجارة: الرمي هِا، يقال:هم بين حاذف وقاذف، وحاذٍ وقاذٍ على الترخيم، فالماذف بالحصى ،والقاذف بالحجارة، وقذف المصنة أي رماها بالز نا،

$$
\begin{aligned}
& \text { فأصله الرمي ،ثم استعمل في الرمي بالزنا حت غلب عليه("). } \\
& \text { • تعريف القذف في اصطلاح الفقهاء: }
\end{aligned}
$$

فعرف الحنفية القذف بأنه: رمي خصوص وهو الرمي بالزنا ، أو نسبة من أحصن إلى الزنا صرياً أو دلالة.)




وعرفه المالكية بأنه: نسبة آدمي غيره حر اً عفيفاً مسلماً بالغاً، أو صغيراً يطيق الوطء، لزنا (1)
(r). ${ }^{\text {(r) }}$ و عرفه الحنابلة بأنه: الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهاهما و لم تكمل البينة ،أو هو الرمي (r). بالز

وعرف الظاهرية القذف الموجب للحد بأنه: هو الرمي بالزنا بين الرجال والنساء.(\&) ومن خلال النظر للتعريفات السابقة يمكن صياغة التعريف المختار للقذف وهو : " رمي
المسلم الحر العفيف بزنا أو لواط أو قطع نسب صراحة أو كناية ".

اتفق الفقهاء على أن التصريح بالقذف للمسلم يعد قذفا موجبا للحد (ْ () ، واختلفوا في وجوب اشتر اط كون المقذو فسلما لإقامة الحد أو لا ؟ على أقوال هي : القول الأول: يشترط لإقامة الحد أن يكون المقذوف مسلما ، ولا حد في قذف الكافر مطلقا . وهو قول جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة (1). القول الثاني:

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

$$
\begin{aligned}
& \text { 220/12 ( ) ألملى ( ) }
\end{aligned}
$$

(0) بلدائع الصنائع 42/7 ، فتح القدير 317/5 ، بداية الغتها 330/2 ، المهذب 273/2 ، فناية الغتاج 415/7 ،

(7) بدائع الصنائع 7/40 ، المداية 319/5 ، ، مواهب الجليل 298/6 ، حاشية قليوبي 31/4 ، المغين 202/10.

## 

لا يشترط الإسلام يف المقذوف مطلقا ، و لا يشترط إلا عفة الكافر لإقامة الحد على قاذفه.
وهو قول القول الثالث: حز م (1).

لا يشترط الإسلام يف المقذوف مطلقا ، و إما يشترط في الكافر العفة والنزاهة وأن يكون له ولد مسلم لإقامة الحد على قاذفه. وهو قول سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى (r) (T) .

أدلة القول الأول:
 وجه الدلالة:
أن الحديث نفى الإحصان عن المشرك والإحصان شرط في القذف إذا فلا حد.

أدلة القول الثاني:


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الغلى 274/11 (1) }
\end{aligned}
$$


 [ الأعلام للزر كلي ؛ التهنيب 93 / 301 ؛ الواين بالوفيات 3 / 3 / 221 ] . 202 / 10 ( 10 (


$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة النور } 4
\end{aligned}
$$

وجه الدلالة:
أن لفظ الخصنات لفظ عام يدخل فيه المسلمات والكتابيات كما قال تعالى :
 والإحصان سبب وجوب الحد ، وهو إذا توفر في الكتابية غير المسلمة كان قذفها موجب . للحد

أدلة القول الثالث:
الدليل الأول:
ما روي عن الزهري " أن أبا بكر ومن بعده من الخلفاء يجلدون من دعا أم رجل زانية
و وإن كانت يهودية أو نصرانية لحرمة المسلم . . . " (Y).

أن عمل الخلفاء هو إقامة الحد على من قدف الكافر العفيف الذي له ولد مسلم . الدليل الثاني:
أن العار يلحق بالولد المسلم من جراء القذف فيلزم إقامته لدفع العار عن الابن المسلم.

بيان القول الراجح وسبب الترجيح :
و الذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ في قذف الكافر التفصيل:
فإذا كان المقذو مشر كا فلا حد على من قذفه مطلقا لأن المشرك لا حرمة له ولقوله :
() ( ) ( من أشرك بالله فليس .محصن ( )

|  | (1) سورة المائدة 5. |
| :---: | :---: |
| 435/7 | (Y) (Y) مصنف عبد) |

(r) سنن الدارقطين 147/3 ، الكامل لابن عدي 472/2 قال في تلخيص الحبير " م ميرفعه غير اسحاق ويقال أنه
رجع عنه والصواب موقوف " 54/4 .

وأما إن كان المقذوف كتابيا ( يهوديا أو نصرانيا ) فيشترط لإقامة الحد على قاذفه ثلاثة
شروط:
ا. أن يكون هذا الكتابي عفيفا نزيها مشهورا بذلك .
وذلك لأن العفاف هو موجب الحد وقد اعتبر اللهُ عفاف أهل الكتاب كما قال:
. (1) ( ${ }^{\text {(1) }}$
Y. أن يتسبب قذفه في لحوق العار عمسلم ابنا كان أو زوجا أو أبا .

وذلك لأن العبرة في حد القدف هو صيانة عرض المسلم من لـوق العار به وهو
 r. r. أن يكون المطالب بإقامة الحد هو المسلم الذي لـقه العار . وذلك لأسباب :
الأول : يقاس الحد على القتل في قوله : ((لا يقتل مسلم بكافر )) ("). فلا يحد


الثاني : أن العار الذي يلحق بالمسلم هو موجب المد فهو حق له وليس للمقذوف. الثالث : أن هذا المسلم هو الأعرف بكال المقذوف لقر به منه فيعلم غالبا صدق القاذف أو كذبه . الرابع : أن المسلم هو الذي يقبل قوله كقر ينة في مدى لحوق العار به أو لا . وهجذا يكون الجمع بين الأدلة ، وهو الأحفظ لأعراض المسلمين من لـوق العار هم ، والله أعلم .
$\qquad$ (T) متفق عليه ، سبق تخريكه ص 83 .
 (£) (£) سورة النساء 141 .
$\qquad$

## الفرع الثالي : حد القذف لمن انتفى من أبيه.

الآثار الواردة عن أبي بكر تانـ في المسألة:

حدثنا أبو بكر قال حدثنا و كيع عن المسعودي عن القاسم " أن أبا بكر نوْنِّ أتي برجل انتفى من أبيه فقال أبو بكر ونائهُ "اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس"(1)

فقه الأثر:
اتفق الفقهاء أن قذف الابن أحد أبويه باللفظ الصريح أو بالتعر يض كالانتفاء من نسب والده فإنه يعد قاذفا يقام عليه حد القذف (؟).
والدليل الأول: على ذلك بما يلي:
 (r) وجه الدلالة:
أن الآية عامة لم تفرق بين الأقارب والغرباء فإذا تحقق القذف فقد وجب الحد(\&) . الدليل الثاني:



$$
\text { (1) مصنف ابن أبي شيبة } 6 \text { / } 5
$$

( ( ) المبسوط 123/9 ، كشاف القناع 105/6 ، بحموع فتاوى ابن تيمية 226/34 ، الخلى 282/11.

$$
\begin{aligned}
& \text {. 295/11 ( ) } \\
& \text { (0) سورة الإسراء } 23 \text {. } 11 \text {. }
\end{aligned}
$$



وجهه الدلالة:
أن حرمة الو الدين أعظم من حرمة غيرهما و حقهما أعظم والمعتدي على غيرهما بالقذف يحد فالمعتدي عليهما من باب أولى .

# الفرع الثالث : عقوبة شاتم الرسول 

الآثار الواردة عن أبي بكر تِّهِ يـي المسألة:

عن السري عن شعيب عن سيف عن موسى بن عقبة عن الضحاك بن خليفة قالي اليال " وقع إلى المهاجر امر أتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم رسول الله صلى الله عليه و سلم نقطع يدها ونزع ثنيتها فكتب إليه أبو بكر بلغين الذي سرت به في المرأة اليت تغنت وزمرت
 الأنبياء ليس يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب

غادر ". (1)

فقه الأثر:
اتفق العلماء على أن ساب الر سول مرتد وعقوبته القتل (r)
 "أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه و سلم القتل" ومن قاله مالك والليث وأحمد واسحاق وهو مذهب الشافعي هِّهُّ قال: "وحكي عن النعمان لا يقتل" يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي صلى الله عليه وسلم القتل كما أن الن

 يبب قتله إذا كان مسلما و كذلك قيده القاضي عياض (ث) فقال: "أبمعت الأمة على قتل ألى

هو عياض بن موسى بن عياض اليحصيي السبيّي ، أبيو الفضل . أصله من الأندلس ث انتقل آخر أجماده إلم مدينة =

متنقصه من المسلمين وسابه" و كذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره
 الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا ما أنزل اللهّ عز و وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل: "أنه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما أنزل الله" قال الخطابي(؟): "لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله" وقال عمد بن سحنون (ب): "أهمع العلماء

 حقوق المصطىى ) ) ؛ و ( ( إكمال المعلم فِ شر ح صحيح مسلم ) ) ؛ و ( ( كتاب الإعالام بهمود قواعد
الإسام م) ) .

وهو غير القاضي عياض بن عمد بن أبي الفضل ، أبي الفضل (؟ - 630 هـ ) من النقهاء الفضاء الأعالم كما

$$
\text { في شجرة النور ص } 179
$$



$$
\text { (1) إسحاق بن راهويه ( } 161 \text { - } 238 \text { هـ ) }
$$



والزهد ) ) استوطن نيسابور وتوفي هـا .


من تآليفه : ( ( معال السنن ) ) فِّ شرح أبي داود ؛ و ( ( غريب المديث ) ) ؛ و ( شر ح البخاري ) ) ؛ و ( ( (الغنية ) )

$$
\text { [ معحم المؤلنين } 1 \text { / } 166 \text { ؛ وطبقات الشافية } 2 \text { / } 218 \text { ] }
$$

(پ) ابن سحنون ( 202-256 هـ )


، ونقل إلى القيرو ان فافن فيها .

من تصانيفه : " آداب المعلمين " ، و " أجوبة عحمد بن سحنون " ، و " الرسالة السحنونية " ، و " الجامع" فِّ =

$$
\begin{aligned}
& \text { [ الأعلام للز ركلي ؛ ومنذيب التهنيب } 1 \text { / } 1 \text { / } 216 \text { ؛ والانتقاء ص 108 }
\end{aligned}
$$

أقضية أبي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارنة - -

على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب اللهّ له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر ". ".(1) اهـ

فنون العلم والنته .
[ رياض النفوس ص 504 ، والأعام 7 / 76 ] 3 ]
(1) الصارم المسلول على شاتم الرسول 3 / 2 . 26

## الفر ع الرابع : عقوبة السباب والشتم وهجاء المسلمين .

الآثار الواردة عن أبي بكر ئلـ في المسألة:

1. أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أنخرنا ابن جريج وابن أبى سبرة قالا : " تشاتم رجلان
عند أبل بكر فلم يقل فما شيئا وتشاتًا عند عمر فأدبهما "(1).
. . . . . .
.
 الإسالم فأدب وتقدمة دون المثلة وإن كانت ذمية فلعمري لما صفحت عنه من الشرك أعظم ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروها فاقبل الدعة
و إياك و المثلة في الناس فإفا مأتث ومنفرة إلا في قصاص" (r).
التعريف بالمصطلحات :
• تعريف السباب في اللغة:
السب هو الشتم وهو مصدر سبه يسبه سبا وسبابا ومنه قوله (( سباب المسلم فسوق
وقتاله كفر () (r)
• تعريف الهجاء في اللغة :

## 

هجاه يهجوه هجوا وهجاء وقَجاء مُدود ، أي : شتمه بالشعر وهو خلاف المدح (1) - تعريف السباب في اصطلاح الفقهاء:

كل ما فيه انتقاص هم كشتمهم أو اعابتهم أو الحاق النقص هـم أو التعرض همم أو التحقير من شأفْم أو لعنهم أو الدعاء عليهم أو تمني مضرة لهم أو نسب إليهم ما لا يليق هـم عن طريق الذم ${ }^{\text {(r) }}$
ويمكن صياغة تعريف مختصر للسباب والشتم بأنه " نسبة أمر مكروه للآدمي على وجه التنقص والمضارة ".

ويزاد عليه ضابط الشعر لكي يكون تعريفا للهجاء.

فقه الأثر:
اتفق الفقهاء على أن السب والشتم وهجاء الناس وتعييرهم .ما ليس فيهم أنه من الأسباب الموجبة للتعزير وذلك لأنه معصية لا حد فيها ولا كفارة (")

250/10 ، مغني الغتاج 191/4 ، المغني 247/10 ، شرح منتهى الإرادات 260/3 ، 26 ، الأحكار ، الأحكام السلطانية

$$
205 \text { ، السياسة الشرعية لابن تيمية } 119 \text { ، الطرق الحكمية لابن القيم146 . }
$$

المطلب الرابع : حد السرقة ، وفيه ستة فروع :

الفرع الأول :
نصاب السرقة
الفرع الثاني :
حد قطع يد السارق
الفرع الثالث :
قطع يد العبد إذا سرق
الفرع الرابع :
عدم قطع يد الغلام الذي لم يبلغ
الفرع الخامس :
عدم قطع يد الخنائن
الفرع السادس :
قطع رِجل المحدود إذا عاود السرقة

# المطلب الرابع : حد السرقة ، وفيه ستة فروع : الفرع الأول : نصاب السرقة. 

الآثار الواردة عن أبي بكر ده في المسألة:

1. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : عمد بن يعقوب ألمبر أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا ابن عيينة عن هميد الطويل قال : سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك كنُّهِ عن القطع فقال : حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقا في شيء ما يسوي ثلاثة دراهم وما يسر ين أنه لى بثلاثة دراهم
r. أخبرنا عحمد بن المثن عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا ونكْهُ يقول : سرق رجل بحنا على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم فقطع
( ${ }^{(Y) " ~}$

التعريف بالمصطلحات : - تعريف السرقة في اللغة: السرقة مصدر سرق يسرق سرقا وسرقة فهو سارق وهي سارقة والمتاع مسروق و سرق أصل يدل على على أحذ الشيء في ستر وخفية (؟) - تعريف السرقة في اصطلاح الفقهاء:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (147 / } 147 \text { ، مصنف عبدالرزاق } 3 \text { / } 3 \text { / } 8 \text { ، ومصنف ابن أبي شيية } 5 \text { / } 475 \text { ، والسنن الككرى } \\
& \text {. } 259 \text { / لبيهتي } 8 \text { / } 8 \text { / } 8 \\
& \text { (r) سنن النسائي كتاب قطع السارق ، باب القدر الذي إذا سرقه السارق تقطع يده رقم } 4913 \text { ، السنن الككرى }
\end{aligned}
$$

## أقضية أي بكر الصديق ـ ـدراسة فقهية مقارنة - .

تعددت تعريفات السرقة في اصطلاح الفقهاء مع تقارها مع المعن للغوي على النحو التالي:
عرفها الحنفية بأهنا : أخذا الشيء من الغير على وجه الخفية ابتداء وانتهاء بغير حق (1).
 وعرفها الشافعية بأها : أخذا المال من حرز مثله بشروط غخصو وعرفها الحنابلة بأها : أخذ مال محترم لغيره على وجه الإختفاء وإخراجه من مر حرز مثله ولا شبهة له (غ) ويعكن صياغة تعريف غتار من تعر يفات الأئمة وهو أن السرقة هي :" أخذ المكلف قدر النصاب من مال عترم لغيره من حرز مثله على وجه الخفية بالا شبهة" .

أبمع الفقهاء على أن من سرق النصاب قطعت يده (9) ، واتفق جمهور العلماء والمذاهب الأربعة على اشتراط النصاب في السارق لكي تقطع يده (7)، واختلفوا مقدار هذا النصاب على أقوال (r) أشهر ها ثالاثة أقوال هي :
(1) المسوط 133/9 ، المداية 118/2 ، البحر الرائتق 84/5.
(ب) بداية الختهد 334/1 ، مواهب الجليل 306/6 ، حاشية الخزشي 91/2 .
(r) هاية الغتاج 439/7 ، أسن الططالب 137/4 .

(0) بتوفر الشروط وانتفاء الموانع ، الاجماع لابن منذر 139 ، مراتب الإجماع 135 ، الإفصاح 250/2 ، فتح الباري 106/12 ـ


الفروع 126/6 ، كشاف القناع 130/6 .

 =

## 

القول الأول:
نصاب القطع يف السرقة ربع دينار فصاعدا وهو الأصل وغيره يقوم به من الورق وغيره. وهو المروي عن عمر وعثمان وعلي وهو قول عائشة وعمره وعمر بن عبدالعزيز والأوزاعي والليث وأبي ثور (1) وهو مذهب الشافعية (٪) القول الثاني:
أن نصاب القطع في السرقة هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم فهما أصلان وأما غيرهما فيقوم
بالدراهم ( ثلاثة دراهم ) .

وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وغيرهم وهو اختيار القاضي مذهب المالكية(غ) وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة(م) . القول الثالث:

أن نصاب القطع في السرقة هو عشرة دراهم أو دينار فصاعدا.
 الثوري (ل) وهو مذهب الحنفية (^)

107/12 ، الاستذكار 543/6 ، الإنصاف 489/26.



$$
.137 / 4
$$

(£) النخيرة 143/12 ، حاشية الدسوقي 333/4 ، حاشية المزشي 94/4 ، مواهب البليل 308/6 .
(o) الشرح الكيير 333/4 ،كثاف التناع 121/6 ، الإنصاف 262/10 .
(7) أحكام القران 416/2 ، مصنف ابن أي شيبة 474/9 .
(V) فتح الباري 106/12 .
(^) واشترط أكثر هم أن تكون مضروبة ، المسوط 137/9، الهداية 118/2 ، بدائع الصنائع 77/7 ، البحر
الرائتق 85/5 ، رد الغتار 83/4 .

أدلة القول الأول:
الدليل الأول:

. ${ }^{(1)}$ (
الدليل الثاني:
 قيل لعائشة وما ثن الجخن ؟ قالت : ربع دينار "(())

وجه الدلالة:
أن الأحاديث نصت على أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فصاعدا فدل على انه نصاب القطع في السرقة.

أدلة القول الثاني:
استدل القائلون هذا القول .ما سبق في أدلة القول الأول وزادوا عليها ما يخص قولمم : الدليل الأول:
 الدليل الثاين :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه البخاري ، كتاب الحمود باب قوله تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " رقم } 6789 \text { ، و }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) أخرجه النسائي كتاب قطع السارق ،باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد و عبداللّ بن أبي بكر رقم } 4935 \text { (Y } \\
& \text { ، ومنتقى الأخبار للمجد ابن تيمية 721/2 رقم } 4074 \text { ، وقال الألباين صحيح لغيره ، تعقيق سنن النسائي } \\
& \text {. 80/8 } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

عن أنس بن مالك قال " حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقا فن شىء ما يسوى ثلاثة
ورجه الدم ومالة: يسرن أنه لى بثالة دراهم "(1).

أنه في الحديث و الأثر جعل الدراهم أصل في نصاب السرقة فوجب العمل هـا .
أدلدلة القول الثالث:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده خْئهِ قال قال رسول اللّ

$$
\text { وجه الدلالة: عشم ) (ب) } \begin{array}{r}
\text { (1) }
\end{array}
$$

أفاد لفظ الحديث صراحة أن نصاب القطع في السرقة عشرة دراهم ولا قطع في أقل من ذلك .

ونوقش : بأن الحديث ضعيف(") ، وهو معارض لما هو أصح منه من الأخبار الصحيحة . الدليل الثاني:
 . دراهم ) (2)

وجه الدلالة:

$$
\text { (1)للأم } 6 \text { / } 147 \text { ، مصنف عبدالرز زاق } 3 \text { / } 3 \text { / } 236 \text { ، ومصنف ابن أي شيبة } 5 \text { / } 475 \text { ، والسنن الككرى }
$$


رواه اممد وفيه نصر بن باب ، ضعفه الجمهور 273/6 .
 الزوائد 273/6 .
( ( ) أخر جه الطبراني فئ الأوسط رقم 7138 ، والدارقطني في سنهه 193/3 ، السنن الكبرى للبيهتي 260/8 ، وقال : إنه منتطع .

## أقضية أبي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارنة - -

أفاد لفظ الحديث صر احة أن نصاب القطع يف السرقة عشرة دراهم ولا قطع في أقل من ذلك .
ونوقش: بأن الحديث ضعيف منقطع (1) ، وهو معارض لما هو أصح منه . الدليل الثالث: عن ابن عباس نؤِّهِ عن رسول اللة

صرح الحديث بأن القطع لا يكون إلا في ثن البن الذي هو عشرة دارهم . ويناقش: بأن شطر الحديث الأول (( لا يقطع السارق إلا في ثُن البحن )) لا أصل له. ولمعارضته لما هو أصح منه .

الدليل الرابع:
عن أيمن ابن أم أيمن أنه قال (( ما قطعت على عهد رسول اللّإلا في ثُن الجن و كان

ظاهر في أن القطع لا يكون إلا يف عشرة دراهم فأكثر . ونوقش : بأن الخبر معلول في الراوي بين الانقطاع أو الإرسال ألا الدليل الخنامس:
(1) عارضه الأحوذي 226/6 ، وقال عنه ابن حزم موضوع ، الملى 354/11 .



(r) أخر جه النسائي فِ سننه ، كتاب قطع السار ق ، باب القدر الناي إذا سرقه قطعت يده 82/8 وقال الألباني :

$$
\text { حايث منكر ، ضعيف سنن النسائي } 210 \text {. }
$$

(₹) نصب الراية 358/3 ، الحاوي الكيير 272/13 الثقات لابن حبان 47/4، أسد الغابة 188/1.

$$
\begin{aligned}
& \text {. يساوي يومئذ عشرة دارهم ) (") } \\
& \text { وجه الدلالة: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. }{ }^{(r)} \text { () () } \\
& \text { وجه الدلالة: }
\end{aligned}
$$

ما رواه عبدالرزاق وغيره عن عمر ثونّْه " أنه رفع إليه سارق قد سرق ثوبا فأمر عثمان أن
ويهو الدلالة: فقه بثمانية دراهم فلم يقطهه " (1).

 الدليل السادس:
أن الإجماع منعقد في أكثر ما قيل وهو عشرة دراهم وما دونه غتلف فيه فينبغي أن يكون هذا الإجماع حجة .
ويناقش: بأن مسألة الأخذ بأكثر ما قيل والاحتجاج بالإجماع فيها ليس عحل اتفاق بين العلماء فالا يكون إجماعا .

بيان القول الراجح وسبب الترجيح : والذي يتر جح هو القول الأول بأن نصاب السرقة هو الصو أصل في الذهب راب ربع دين دينار فصاعدا
 الاستدلال وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى تم أن في التحديد بالذهب ولما وحده مراعاة لمصالح العباد و إقامة الحدود ونزع الخلالاف ، والله ألعلم .

$$
\begin{aligned}
& \text { ، (1) مصنف عبدالرزاق 233/10 (1) }
\end{aligned}
$$

## الفرع الثالي : حد قطع يد السارق .

الآثار الواردة عن أبي بكر تـهِ في المسألة:

حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال " انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل"."(1)

فقه الأثر:
اتفق الفقهاء على وجوب قطع يد السارق في أول سرقة تثبت عليه ، إذا توافر فيه ويف المال المسروق شروط القطع في السرقة ، وأن أول ما يقطع منه يده اليمين (؟).
والدليل الأول: على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع : قال تعالى:
وَهَكِبُّهُ (").

أن القطع جاء بصيغة الأمر الجازم الدال على الوجوب . الدليل الثاني:
عن عائشة رضي الله عنها (( أن قر يشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا ومن
 رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أتشفع

$$
\text { (1)مصنف ابن أي شيبة } 5 \text { /489 . }
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { 34/2 ، المهنب 284/2 ، المغي 264/10 ، }
\end{aligned}
$$

في حد من حدود الله ثم قام فاختطب م قال إنا أهلك الذين قبلكم أهم كانوا إذا سرق فيهم الشر يف تر كوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقامو اعليه الحد وايم اللّ لو أن فاطمة بنت

> (1). () عمد سرقت لقطعت يدها وجه الدلالة:
 عليها فدل على أنه على غيرها من باب أولى . الدليل الثالث:

(1) أخرجه البخاري ،كتاب الهاود، باب كراهية الشثاعة في اللد إذا رفع إلى السلطان، رقم 3475 ، و
 (r) المني 264/10 ، الإنصاح 260/2

## 

## الفرع الثالث : قطع يد العبد إذا سرق.

الآثار الواردة عن أبي بكريّهِ في المسألة:
 أبي الزناد أنه أخبره أن عبد الله بن عامر أخبره " أن أبا بكر قطع يد عبد سرق"(').

فقه الأثر:

- ترير عل النزاع:

اختلف الفقهاء في اشتراط الحرية في السارق على قولين هما:

القول الأول:
لا يشترط في قطع يد السارق أن يكون السارق حرا .
وهو قول جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة (؟).

القول الثاني :
يشترط في قطع يد السارق أن يكون السارق حرا ، وعليه فال قطع يف السارق الرقيق. وهو مكي عن ابن عباس هيٌ

> أدليل الأولة الأول:


/274 ، كثاف القناع 141/6.
(r) بداية الغتهد 334/2 ، المغي 274/10 .

## 


. ${ }^{(1)}$ وجه الدلالة:
أن الآية دلت بعمومها على قطع يد السارق أيا كان فلا فرق بين الحر والعبد ، وهذا العموم يبقى على عمومه ولا يخصص إلا بنص مثله ولا يو جد فيبقى على عمومه . الدليل الثاني:
ما رواه ابن أبي شيبة " أن أبا بكر قطع يد عبد سرق"(؟).

الدليل الثالث:
ما رواه عبدالرزاق عن عمر بن الخطاب " أنه أتي برقيق لأحد الصحابة سرقوا ناقة لأحد الصحابة فانتحروها فأمر عمر بقطع أيديهم " ("). وجه الدلالة:
أن هذه الآثار تدل .مجموعها على أن الخلفاء لم يفرقوا يين الحر والعبد .

أدلة القول الثاني:
استدلوا بأن المعهود يف الحدود أن العبد على النصف من عقوبة الحر ومالا يمكن تنصيفه فيسقط قياسا على الرجم في زنا العبد .

ويناقش: من وجوه :
الأول: أن الزنا كان فيه التنصيف لأن له حدان " الرجم و الجلد " فإذا أمكن همل قولمم وفي هذه الحالة ، أما السرقة فليس لها إلا القطع .
الثاني: أن الضرورة في حفظ المال تدعو لإقامة الحد على العبد إذا سرق لأن غالب السرّاق من العبيد ومنهم على شاكلتهم .
$\qquad$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) مصنف عبدالرزاق 138/10 ، المغي 270/10 275/10 . }
\end{aligned}
$$



بيان القول الراجح وسبب الترجيح :
والذي يترجح هو القول بعدم اشتراط الحرية في السارق لقطع يده وذلك لقوة أدلة الجمهور ولأن هذا القياس معارض وردت عليه مناقشات وهو معارض لما هو أقوى منه في الدلالة من أدلة الجمهور، واللّ أعلم .

## الفرع الرابع : عدم قطع يد الغلام الذي لم يبلغ.

الآثار الواردة عن أبي بكر هـ في المسألة:

حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس " أن أبا بكر أتي بغلام قد سرق فلم يتبين احتلامه فشبره فنقص أنملة فتر كه فلم يقطعه"(1).

اتفق الفقهاء على أن من شروط القطع يف السرقة أن يكون السارق مكلفا وشرط التكليف يشتمل على شرطي البلوغ والعقل فلا حد على البنون ولا على الصغير لأفما

ليسا أهلا للعقوبة (r)

واستدلوا على ذلك .ما يلي:

وجه الدلالة: يتيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يمتلم )(").

أن الشار ع أسقط التكليف والمؤ اخذة عن هؤلاء ومنهم الصبي لأفم ليسوا عحلا للتكاليف الشرعية.

$$
\begin{aligned}
& \text { • (1) مصنف ابن أبي شيية } 5 \text { / } 5 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سنن أي داود 140/4 . }
\end{aligned}
$$

$\qquad$
أقضية أبي بكر الصديق ـ دراسة فقهية مقارنة -

## الفرع الخامس : عدم قطع يد الخائن.

الآثار الواردة عن أبي بكر بـه في المسألة:
عن موسى بن هارون الحمال عن زهير عن يزيد بن هارون عن أشعث بن سوار عن أبي الز بير عن جابر قال : أضاف رجل رجالا ، فأنزله على مشربة له ، فو جد عنده متاعا له (1) قد اختانه فأتى به أبا بكر فقال له : خل عنه فليس بسارق وإنما هي أمانة اختاهانى
والدليل الأول:


- (") (المختلس )

وجه الدلالة:
أن الحديث دل صر احة على عدم قطع يد الخائن .
الدليل الثاني:
أن المسلمون قد أجمعوا على أن الخنائن لا قطع عليه (\&)
(1) الأوسط لابن المنذر 10 (Y)
(Ү) فتح القدير 233/4 ، بداية الغتهد 337/2 ، المهذب 287/2 ، المغني 170/4 ، الملى 361/11 ، (Y) سنن ابن ماجه كتاب الحدود باب قطع الخائن والمنتهب والمختلس رقم 2591 ، سنن أبي داود كتاب الحمدود باب القطع في الملسة والخيانة رقم 4392، قال ابن ححر : وقد رواه ابن ماجه بإسناد صحيح التلخيص
الحبير 66/4 ـ وصححه الألباني ، تُقيق سنن ابن ماجه 864/2 .
(£) حكاه ابن حجر في فتح الباري 98/12 ، والخطابي في معالم السنن 223/6 .

## الفرع السادس : قطع رجل الخدود إذا عاود السرقة.

الآثار الواردة عن أبي بكرئهِ في المسألة:

أخبرنا أبو بكر بن الحارث أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا عممد بن إسماعيل الفارسى
 عائشة رضى الله عنها قالت :" كان رجل أسود يأتى أبا بكر ـ رضى اللّا عنه ـ فيدنيه ويقر ئه القر آن حتى بعث ساعيا أو قال سرية فقال : أرسلن معه ، قال : بل تمكث عنـ عندنا ، فأبى فأرسله معه واستوصى به خيرا فلم يغبر عنه إلا قليلا ، حتى جاء قد قـد قطعت يده فلما رآه أبو بكر ـ رضى الله عنه ـ فاضت عيناه فقال : ما شأنك؟ قال : ما زدت على أنه

 قال: ثم أدناه و م يمول منزلته التى كانت له منه ، فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر ـ رضى اللهُ عنه . صوته قال: يا لله لر جل قطع هذا قالت: فلم يغبر إلا قليلا حت فقد آل أبى بكر ـ رضى الله عنه ـ حليا هم ومتاعا فقال أبو بكر . رضى اللّ عنه ـ طُرق
 اللهم أظهر على من سرقهم أو نو هذا ، و كان معمر ر.ما قال : اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين قال فما انتصف النهار حت عثروا على المتاع عنده فقال له أبو بكر ـ رضى الله عنه . : ويلك إنك لقليل العلم بالهُ فأمر به فقطعت رجله"(1)

اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على أن الرجل اليسرى تكون عحلا للقطع من السارق

$$
\text { (1 (1) مصنف عبدالرزاق } 10 \text { / } 188 \text { ، السنن الككرى للبيهتي } 8 \text { / } 49 \text {. }
$$

## 

في سرقته الثانية(1) وحكى بعضهم الإجماع (1).
الدليل الأول:
 . ${ }^{\text {فاقطعوا رجله ( ) (") }}$

الدليل الثاني:
ما روي عن الخلفاء الراشدين " أفم كانوا يقطعون الرجل اليسرى للسارق في السرقة
الثانية "(8)
وجه الدلالة:
أن قول الرسول وعمل الخلفاء الر اشدين كان على قطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية

(1) الهداية 395/5 ، تيين المقائق 225/3 ، حاثية الدسوقي 332/4 ، المهنب 284/2 ، فاية الايتاج

$$
\begin{aligned}
& \text { 444/7 ، شر ح متنهى الإرادات 373/3 ، المغني 265/10 ، } 3 \text { ، } 3 \text { ، } \\
& \text { 395/5 (r) }
\end{aligned}
$$



. 266/10

المطلب الخنامس : حد الردة ، وفيه فرعان :
الفرع الأول : قتل المرتد
الفرع الثاني : قتل المرتدة
$\qquad$

## المطلد النامس : حد الردة 6 وفيه فرعان : الفرع الأول : قتل المرتد .

الآثار الواردة عن أبي بكر بكه في المسأله:

عن ابن أبي شيبة عن يعقوب بن محمد الزهري عن بييى بن ز كريا بن أبي زائدة عن بحاهد بن سعيد عن الشعبي قال : " ارتدت بنو عامر وقتلوا من كان فيهم من عمال رسول الله وحرقوهم بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يقتل بي عامر ويحرقهم بالنار "(1).

التعريف بالمصطلحات : - تعريف الردة في اللغة:

الردة بكسر الراء مصدر ردّ ، ومعناه: منعه وصرفه ، يقال: رده إليه أعاده ، ورده على عقبه دفعه. ورد عليه قوله: راجعه فيه ، وارتد: أي رجع ، يقال : ارتد على أثره ، وارتد إليه ، وارتد عن طريقه ، وارتد عن دينه، إذا كفر بعد إسلامه ، والردة: اسم من الارتداد وهي الرجوع عن الشيء إلى غيره() .

- تعريف الردة في اصطلاح الفقهاء:
(") عرفها الحنفية بأها: الرجوع عن دين الإسالم أو الإيمان وعرفها المالكية بأها: كفر مسلم متقرر إسالمه بالنطق بالثهادتين مختاراً، بصريح القول ، أو قول يقتضي الكفر أو فعل يستلزمه. (گ) أو هي: " كفر المسلم بصريح قولِ، أو لفظٍ

يقتضيه،أو فعل يتضمنه. ${ }^{\text {(o }}$
(1) المطالب العالية لابن أبي يعلى 2 / 113 ، التمهيد لابن عبد البر 5 / 314


$$
\begin{aligned}
& \text { (0) مواهب الجليل 279/6 . }
\end{aligned}
$$

## أقضية أي بكر الصديق ـ ـدراسة فقهية مقارنة - .

وعرفها الشافعية بأنا: قطع استمرار الإسلام بنية كفر، ودوامه بنية الكفر . (1) أو هي: (r) الرجو ع عن الإسلام إلى الكفر وعرفها الحنابلة بأهنا: الكفر بعد الإسالام نطقاً أو اعتقاداً، أو شكاً أو فعلاً ولو متميزاًا (r)
(أو هي الر جوع عن دين الإسلام إلى الكفر .
أما الظاهر ية: فلم يذكروا تعر يفاً للردة ، بل عرفوا المرتد بقولمم: كل من صح عنه أنه كان مسلماً متبرئا من كل دين - حاث دين الإسلام ـ ثم ثبت عنه أنه ارتد عن الإسامام ،

 المسلم،البالغ،العاقل الفطن اليقظ،،الذي تقرر إسلامه بنطق الشهادتين، والقيام بأوامر الإسلام و نواهيه شارحاً بذلك صدراً رجوعاً مطلقاً "(T).

فقه الأثر:
اتفق الفقهاء على أن عقوبة المرتد إذا كان ذكرا بالغا عاقلا غتارا في الردة هي القتل (").

واستدلوا على ذلك بما يلي :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) مغني الغتاج 427/5 ، روضة الطالبين 64/10 . } \\
& \text {. الخاوي الكبير 149/13 (Y) } \\
& \text { (Y) كشاف القناع 168/6 (Y) } \\
& \text {. 73/10 ( ) المغين ( ) } \\
& \text { (0) (108/12 الهلى (8) }
\end{aligned}
$$

 .119/14

223/2، كاية الختاج 399/7 ، شرح منتهى الإرادات 388/3 ، المغي 74/10 .

قال تعالى : : . يُسْلِمُونَ
وجه الدلالة :
أن الله جعل عقوبة المرتد هي القتل حين خيرهم يين العودة للإسلام أو القتال(r) الدليل الثاني: عن عبدالله قال : قال رسول الله ((لا يكل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وألين رسول الهُ إلا بإحدى ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق . للجماعة) (ل) وجه الدلالة: أن الحديث نص على إباحة دم من ترك دينه . الدليل الثالث: وجه ابلد عباس قال : : قال النبي (( من بدل دينه فاقتلوه )) (8) ظاهر في الحكم بقتل من بدل دينه .
 ( (₹) أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب لا يعذب بعذاب الشّ رقم:3017 .

## الفرع الثالي : قتل المرتدة.

الآثار الواردة عن أبي بكر
I. أخبرنا أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه أخبرنا أحمد بن بندة حدثنا

سعيد بن منصور حدثنا خالد بن يزيد بن أبى مالك الدمشقى حدثنى أبى : " أن أبا (1)"بكر الصديق رضى الله عنه قتل امرأة يقال لما أم قرفة فن الردة r. " روى بعضهم عن أبى بكر رضى الله عنه أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام"(r)

فقه الأثر:

- ترير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن المرتد عقوبته القتل كما سبق في الفرع السابق ، ولكن اختلفوا في
المرتدة هل تقتل مثلها مثل الرجل أم لا ؟ على قولين هما :

المرتدة تقتل مثلها مثل الرجل .
وهو مروي عن أبي بكر والحسن البصري والزهري والأوزاعي والليث بن سعد (پ) وهو
 القول الثاني:
المرتدة لا تقتل و إنما تجبس و.تحلد حتى ترجع إلى الإسلام .


(


(1) (19/10 المغني 74/10 شرح منتهى الإرادات 388/3.

الهلى 190/10.
$\qquad$

وهو مروي عن علي وابن عباس وهو قول الحنفية والثوري (1)

أدلة القول الأول:
 الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الز ان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق - للجماعة) ( ${ }^{(r)}$

وجه الدلالة:
أن التو كيد في سياق النفي من صيغ العموم فهذا العموم يدل فيه الذكور والإناث ولا تخصيص إلا .مخصص.

الدليل الثاني:
 وجه الدلالة:

عموم هذا الحديث يثبت دخول المرأة في نفس حكم الرجل . ونوقش : بأن ابن عباس راوي الحديث لم يعمل بروايته حيث لم يقتل المرتدة(گ) . وأجيب : بأنه متعقب بثبوت ذلك عن ابن عباس وانه يقول بقتل المرتدة (ه) الدليل الثالث:
عن جابر مْئنّه (( أن أمرأة يقال لما أم مروان ارتدت عن : الإسلام فأمر النبي أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت )(1).
(1) (108/10 ، تبمبين المقائق 284/3 ، المداية 71/6 .
(Y) متغق عليه ، سبق تخريهه ص 231 .
. أخرجه البخاري ، سبق تخريهه .ص 266 (Y)

(0) (1) نيل الأوطار 505/8 .
(1) (118/3 أخرجه الدارقطين ضعفه ابن حجر ، التلخيص الخبير 136/4.

# أقضية أي بكر الصديق ـ ـدراسة فتهية مقارنة - . 

وجه الدلالة:
أن هذا صريح في قتل المرتدة .
الدليل الرابع:
ما روي " أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قتل امرأة يقال ها أم قرفة فن الردة"(1). وجه الدلالة: ظاهر في أن فعل أبي بكر هو قتل المرتدة .

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
 وجه الدلالة:

أنه ظاهر في النهي عن قتل المرتدة (؟) ونوقش : بأن الحديث لا يصح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم . كما صرح بذلك الدارقطيز (₹)(0) الدليل الثاني:

$$
\text { (1) السنن الكبرى للبيهقي } 8 \text { / } 204 \text {. }
$$

(Y) سنن الدارقطن 118/3 قال في تنقيح التحقيق : هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ، 571/4.

$$
\begin{aligned}
& \text { (ع) الدارقطي ( } 306 \text { - } 385 \text { هـ ) }
\end{aligned}
$$

هو علي بن عمر بن أمحم بن مهاي ، أبو الحسن ، البغدادي الدار قطني ، نسبته إلى دار القطن عله بيغداد ـ إمام كبير وعحدث حافظ ، وفقيه ، ومقرئ . سمع الحديث من أبي القاسم البغوي وخلق كثير بيغداد والكوفة
 من تصانيفه الكثيرة : كتاب " السنن " ، و " العلل الواردة في الأحاديث النبوية " و " المتبى من السنن المأثورة " ، ، و " المختلف والمؤتلف " في أسماء الرجال .
[ شذرات الذهب 3 / 116 ، وتذكرة الحفاظ 3 / 186 ، ومعجم المؤلفين 7 / 157 ، والأعامام 5 / 130] .
(0) سنن الدارقطين 118/3 .

عن ابن عمر • رضي الله عنهما . أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم . : (( هغى عن قتل النساء . ${ }^{\text {(الصبيان ) (1) }}$ وجه الدلالة: أنه فنى عن قتل النساء عموما ومنهم الحر بية والمرتدة أخف . ونوقش : بأن المرأة إذا قاتلت قتلت أو كانت ذات رأي وتدبير في الحرب (٪) الدليل الثالث: عن معاذ . رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال له حين بعثه لليمن ( ) ( . . . و أيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها فإن أبت
وفاستتبها)(")

أنه أمر معاذ في المرتدة إذا لم تتب بالاستتابة دون القتل كما في الرجل فدل على أها لا
ويناقش: : بأنه معارض لما هو مثله وما هو أصح منه .

قياس المرتدة على الحربية فإهنا لا تقتل وإنما تسترق و كذلك المرتدة تحبس لأن الحبس مشرو ع في حق كل من رجع عما أقر به (ع) .

بيان القول الراجح وسبب الترجيح : والقول الذي يترجح هو القول بعدم التفريق بين الرجل والمرأة في الردة فكالهما يقتل ، لقوة أدلة القائلين هذا القول ولأنه الموافق للمرويات والآثار عن الخلفاء الراشدين

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه البخاري كتاب المهاد والسير ، باب قتل النساء في الحرب رقم3015 . } \\
& \text { (Y) شرح معاني الآثار 222/3. }
\end{aligned}
$$



والصحابة، ولضعف طرق استدلال القائلين بالتفريق بين الرجل والمرأة في حد الردة ، واللّ أعلم.

# المبحث الثاني : النعزيرات، وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول :
التعزير بالجلد والضرب في المعاصي التي دون الحدود.

المطلب الثاني :
التعزير بالنفي للمخنثين .

المطلب الثالث :
التعزير بتحريق متاع الغال .

# المبحث الثاني : التعزيرات ، وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول : التعزير بالجلد والضربـ دون الحدود <br> الآثار الواردة عن أبي بكركّه في المسألة: 

 "روي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أمرا من وجد مع امر أة أجنبية في فراش مائة جلدة "(1)التعريف بالمصطلحات :

- تعريف التعزير في اللغة:

العين والزاء والراء كلمتان: إحداهما التَّطظيم والنَّصر، والكلمة الأخرى جنسٌ من الضَّرب.فالأولى النَّصر والتوقير، والأصل الآخر التَّعزير، وهو الضرب دون دون الحدّ ، والعزر

(المعاودة وردعه عن المعصية .

- تعريف التعزير في اصطلاح الفقهاء:

هو: العقوبة المشروعة على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة (").

فقه الأثر:
اتفق الفقهاء على مشروعية التعزير بالجلد في المعاصي اليت تستوجب ذلك فيما يرى الإمام
( ( ) الطرق الحكمية لابن القيم 157 . 157 (Y)

(

أقضية أبي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارن - -

أنه زاجر ورادع

وا استدلوا على ذلك بما يلي:

 وجه الدلالة: أنه جعل للرجل تعزير زوجته يف الأمور اليت لا حد فيها ولا كفارة لإصلاحها فدل على مشروعيته الدليل الثاني:
 . حدود اللّ) () وجه الدلالة: دل مغهوم الحديث أنه يجوز جلد ما دون عشرة أسواط في غير الحدود (\&).
(1) البحر الرائق 52/5 ، فتح لاقدير 249/5 ، تبصرة الشكام 300/2 ، فاية الختأج 23/8 ، مغني الغتاج 193/2 ، المغي 348/10 ، شر ح منتهى الإرادات 361/3 ، الأمكام السلطانية للماور دي3204 ، السياسة الشرعية 121 ، الطرق المكمية 147 ـ 1034 ، . 34 ( 34 ( 3 سورة النساء

(\&) تبصرة المكام 293/2 .

#  

## المطلب الثاني : التعزير بالنفي للمخنثين.

الآثار الواردة عن أبي بكر

أنخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال أمر النبي صلى الله عليه و سلم برجل من المخنثين فأخر ج من المدينة وأمر أبو بكر بر جل منهم فأخر ج أيضا"(1)

فقه الأثر:
 الجان إلى اجتذاب غيره إليها ، أو استضر اره هـا (5).
الدليل الأول: : استدلى ذلك بما يلي :

 الدليل الثاني:

$$
\text { (1) مصنف عبدالرزاق } 11 \text { / } 243 \text {. }
$$





$$
\begin{aligned}
& \text { (o) أخرجه البخاري كتاب اللباس ، باب إخراج المتشبهين بالنساء من اليو ت رقم5886 . }
\end{aligned}
$$


 (( ما بال هذا ؟ )). فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء. فأمر به فنعي إلى النقيع فقالوا يا رسول اللة ألا نتتله فقال: (( إن هيت عن قتل المصلين )) (1). وجه الدلالة:
 الدليل الثالث: ما رواه عبدالرز اق " أن عمر بن الخطاب وْؤهُ غَرَّب المخْنيّين من المدينة "(؟). وجه الدلالة:
أن هذا الأتر والأتر المروي في الباب عن أبي بكر يدل على مشروعية نفي المخنيّن وتعز يرهم بذلك .

أي داود 282/4.
243/111 (Y) مصنف عبدالرز 282

## المطلب الثالث : التعزير بتحريق متاع الغال.

الآثار الواردة عن أبي بكر هِّه في المسألة:
 حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا زهير بن عمد عن عمرو بن شع شعيب عن أبيه عن جده . رضي الله عنه . : " أن رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ و أبا بكر و و عمر حرقو متاع الغال و منعوه سهمه و ضر بوه "(()

اتنق الغتهاء على أن الغال( (r) من الغنيمة قد ارتكب فعلاً حرماً يستحق به التعزير (").

> واستدلوا على ذلك بما يلي:
 متاعه واضر بوه )) (8)

كما استدلوا بحديث الباب .
(1) سنن أي داود ، كتاب الجهاد ، باب وِ عقوبة الغال رقم 2715 ، السنن الككرى للبيهي 9 ا 102 ، 102
ضعفه الألباي ، غتقيق سنن أي داود 69/3 .


$$
\text { اللفتين جماعة غيره . الططلع على أبو اب الفقه } 1 \text { / } 118 .
$$

(r) نقل الاتقاق فِ معالم السنن 39/4 ، حامع الأصول 723/2 .
( () سن أبي داود كتاب البهاد ، باب في عقوبة الغال رقم 2713 ، وقال الألباني ضعيف ، ضيف البامع رقم

الفصل الخنامس : أقضية أبي بكر الصديق الدعاوى ورفع المظالم ، وفيه مبحثان :

المبحث الأول :
القضاء باليمين مع الشاهد في الدعاوى

المبحث الثاني :
رفع المظالم ونوها ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول :
النظر في شكاوى الناس من العمال
المطلب الثاني :
إعطاء القود من عند نفس الإمام

# الفمل الخاهس : أتضيـة أبي بكر الصديق هـ في الدعاوى 

 ورفع المظالم ، وفيهـ هبحثان :
## المبحث الأول : القضاء باليمين مع الشاهد في الدعاوى.

الآثار الواردة عن أبي بكر عن أبي بكر بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر قال " حضرت أبا بكر وعمر وعثمان ـ رضي الله عنهم ـ يقضون باليمين مع الشاهد"(1).

التعريف بالمصطلحات :

- تعريف اليمين في اللغة:

من معاني اليمين يُ اللغة القوة والقدرة ، ثم أطلقت على الجارحة والحلف . وسمي الحلف بالله يميناً لأنه يُقوّي أحد طريف الخصومة)

- تعريف اليمين في اصطلاح الفقهاء:
تو كيد الشيء أو الحق أو الكلام إثباتاً أو نفياً بذكر اسم اللّ أو صفة من صفاته(").

فقه الأثر:

- ترير عحل النزاع:

اتنق الفقهاء على أن الحق يثبت بشهادة عدلين (8)، ولكن اختلف الفقهاء في القضاء باليمين مع الشاهد على قولين هما :

$$
\begin{aligned}
& \text { (ع) (ع) مراتب الإماع ع 34/1. }
\end{aligned}
$$

القول الأول: أنه يقضى باليمين مع الشاهد في الأموال وما يئول إليها دون غيرها . وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين وروي ذلك عن أبي بكر وعر وعمر

 إياس و عبد الله بن عتيبة وابن سيرين و أبي سلمة بن عبد الرحمن و يميى بن يعمر و ربيعه
 القول الثاني:
أنه لا يقضى باليمين مع الشاهد في شيء . وهو قول الزهري والثوري و الشعبي و النخعي و الأوزاعي و و ابن شبرمة (ْ) (آلا وهو مذهب الإمام أبو حنيفة وجمهور أهل العر اق (ل)

أدلة القول الأول: الدليل الأول:
(11/12 (1) المني



وسعيد وابن المبارك وآخرون .
[ تُنيب التهذيب 5 / 250 ، والعبر في نير من غبر 1 / 197 ، وتقريب التهذيب 1 / 422 ، والأنساب 8 /
(11/12 (1) المغي
(V) الدر المختار 704/4 ، ر2 الغتار 169/18، بجمع الأهنار 350/3 .

## أقضية أي بكر الصديق ـ ـدراسة فقهية مقارنة - .

 ونوقش من وجوه
الأول : أن هذا الحديث منقطع ومر سل ، لأن عمرو بن دينار مل يلق ابن عباس (؟). وأجيب : بأن الحديث قد رواه الإمام مسلم وهو من كتب الصحاح التي اتفق العلماء على تلقي ما فيها بالقبول وهو مروي من طريقين ثابتين . الدليل الثاني:
 وهذا الحديث مروياً عن جمع من الصحابة . الدليل الثالث:
استدلوا بأن اليمين تشرع فيمن ظهر صدقه وقوي جانبه ولذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جانبه هِا ، وفي حق المنكر لقوة جنبته فلِن الأصل براءة ذمته ، والمدعي ه 1 هنا قد ظهر صدقه فوجب أن تشر ع اليمين في حقه ${ }^{\text {o }}$. الدليل الرابع:
أن القول نبضض قضاء من قضى بالشاهد واليمين يتضمن القول بنقض قضاء رسول الله



(1) أخرجه مسلم ، كتاب الأقضية ، باب القضاء يميمين وشاهد رقم1712 .
(Y) الدر المختار 100/6 .

$$
\text { (ب) الماوي الكبير } 17 \text { / } 137 \text {. }
$$


غريب ، وصحهه الألباني ، تيقيق جامع الترمذي 627/3 .

$$
\text { (o) الشرح الكيبر لابن قدامة } 12 \text { / } 94 .
$$

$$
\text { (7) سورة النساء } 65 \text {. }
$$

$$
\text { (V) الشرح الكيرير لابن قدامة } 12 \text { / } 95 .
$$

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:

 الدليل الثاني:
 وجه الدلالة:

أنه قبول الشاهد الواحد واليمين زيادة على النص ، والز يادة على النص نسخ ، وهو لا .
وناقشه صاحب الحاوي الكبير من وجوه هي فقال :
 ، وليس في هذه الآية رفع ما لزم دوامه ، فيكون نسخاً عندنا ، ولا فيهما ، إن صار ما .
 ، وهم قبلوا شهادة القابلة ، وحدها فلمّا لم تكن هذه الز يادة نسخا لم تكن اليمين مع الشاهد نسخاً

الثالث : أن ما في آية الشهادة عمول على حال التحمل ، واليمين مع الشاهد معتبرة في
 الدليل الثالث:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) (Y) سورة الطالاق } 2 . \\
& \text { (Y) الهاوي الكيير } 17 \text { / } 142 \text { ، الشرح الكيبر } 12 \text { / } 94 \text { ( } 92 .
\end{aligned}
$$

## أقضية أي بكر الصديق ـ ـدراسة فقهية مقارنة - .

عن ابن عباس نكإْهُ : أن النبي رجال وأموالمم ولكن اليمين على المدعى عليه )( (1) وجه الدلالة:
أن الحديث جعل جنس اليمين على المنكر . فإذا قبلت يمين من المدعي ، أو وجهت إليه ، الم

واليمين على المدعى عليه)) ( (1)

وجه الدلالة:
جعل الحديث جميع أفر اد البينة على المدعي ، وجميع أفراد اليمين على المنكر . وتضمن مع هذا قسمة وتوز يعا ،وهي تفيد الاختلاف وتناين اشتر اك الخصمين فيما وقعت فيه القسمة. الدليل الخنامس: (艹) ومن قوله لمدع ((شاهداك أو يمينه)) وجه الدلالة:

في الحديث خيّر المدعي بين أمرين لا ثالث لمما : إما بينة أو يكين المدعى عليه . والتخيير (8). يين أمرين معينين يمنع بتاوز هما والجمع بينهما لما لما ونوقش: بأن حديثهم ضعيف ، وليس هو للحصر ؛ بدليل أن اليمين تشرع ع في حق المودع إذا ادعى رد الوديعة وتلفها في حق الامناء ؛ لظهور جانبهم ، وفي حق الملاعن ويف

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخر جهه البخاري كتاب التنسير ، باب قوله تعالل "إن الذين يشترون بعهد الشّ و أمعافم كثنا قلياو " رقم }
\end{aligned}
$$

القسامة وتشر ع يف حق البائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة (1) ، كما أن التي جعلها النبي في جنبة المدعى عليه ، هي غير التي جعلناها في جنبة المدعي ، لاختلافهما من وجهين :
 والثاين : أن تلك للنفي ، وهذه للإثبات فلم يصح المنع . الدليل السادس: أن اليمين حجة لأحد المتنازعين ، فلم يجز أن تنقل إلى خصمه كالبينة . الدليل السابع:
أن نقصان العدد المشرو ع في البينة يمنع من الـكم هـا كاليمين مع المرأتين . ونوقش: بلبن المرأتين في الشهادة يضعفان عن حكم الرجل من وجهين : أحدهما : أفما
 والثاني : أن المر أتين لو انضاف إليهما مثلهما في الأموال فصرن أربعا ألما لم يجكم كـن ،

 الدليل الثامن: أنه لو كانت يمين المدعي مع شهادة الشاهد تقوم مقام شاهد ، لما قبلت فيه يمين عبد ولا
 ونوقش : بٔبنه ما تعلق باليمين ، لم تعتبر فيه الحرية والعدالة كما لم تعتبر في يمين المدعى عليه ، ولئن قامت مقام الشاهد في استيفاء الحصر ، فلا يعتبر فيهما ما يعتبر في الشهادة ، كالأيمان في القسامة ("). الدليل التاسع:

| (1) الشرح الكبير 12 / 12 / 17. |
| :---: |
|  |
| ( 143 ( 14 / 17 ( 17 ( |

أنه لو قامت يمينه مقام شاهد ، لما جعلت ثانياً بعد شهادة الشاهد ، لأن الشاهدين لا
 بعد الشاهد دليل على أهنا لا تقوم مقام شاهد .
 قبله ، و هذا خلاف حال الشاهدين؛ لأن كل واحد منهما مقو بصاحبه ولا يختص به(1).

> بيان القول الراجح وسبب الترجيح :

والذي يترجح هو القول بصحة القضاء باليمين مع الشاهد في الأموال ، لأنه منصوص الأحاديث الصحيحة وعمل الصحابة ، ولقوة أدلة القائلين هذا القول ولورود المناقشات على أدلة القول الثاني ، والله أعلم .

## المطلب الأول : النظر في شكاوى الناس من العمال.

الآثار الواردة عن أبي بكر مهـه في المسألة :
ا. الا روي عن أبي بكر أنه شُكي إليه بعض عماله فقال : " أأنا أقيد من وزعه الله " (1) rr. r. re محمد بن عبيد عن أبي أسامة عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم

 غرلته(") أحب إلي من أن أحملك عليه فقال : أنا والله أفرس منك ومن أيكا المغيرة : فما تمالكت حين سمعته أن آخذه بأذنيه ور كبت أنفه بر كبتي فكأن أنفه
 ومضى أبو بكر فلما رأى ما يصنعون بي قال : إن المغيرة رجل وازع ع(7) فلما سمعوا ذلك أرسلوين "(ل)،

فقه الأثر:
( اتفق الفقهاء على أن القصاص يمري بين الولاة والعمال وبين رعيتهم على السواء وعليه فيكون اتفاقهم على النظر في شكاوى عامة الناس من العمال والولاة لأنه لا يمكن

$$
\text { (1) غريب الحديث للهروي } 2 \text { / } 214 .
$$



(0) همع عزلاء وعزلاء اللزادة فمها الأسفل ، غريب الأتر لابن البوزي 93/2.



$$
\text { (V) غريب المديث لابن قتيبة } 1 \text { / } 245 \text {. }
$$

(^) الجامع لأحكام القرآن 634/1 ، الأم 41/6 روضة الطالين 129/9، المغين 355/9 .

## أقضية أبي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارنة - -

الاستيفاء والقصاص إلا بعد الترافع والقاعدة تنص على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو
واجب(1) .
واسلدليل الأولو اعلى ذلك بما يلي:



وجه الدلالة:
أن الله جعل الجروح قصاص وهذا حكم عام يدخل فيه الولاة والعمال والرعية .
الدليل الثاين :
روى عبد الرزاق عن عمر ثوْيُّه أنه قال (( قد رأيت رسول اللّ أعطى القود من نفسه . ${ }^{(r)}$ ( $($
وجه الدلالة:
أن الرسول ـ صلى اللهّ عليه وسلم ـ أقاد من نفسه وهو إمام المسلمين فمن دونه من باب أولى
الدليل الثالث:
الآثار المروية عن الحلفاء الراشدين في هذا الباب كثيرة منها ما ورد في آثار أبي بكر . الدليل الرابع: أن العلماء قد أجمعوا على أن القصاص يجري يين الولاة والعمال والرعية وقد نقله القرطبي
وابن قدامة (غ).

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( إرشاد الفحول 194/2. } \\
& \text { (Y) سورة المائدة } 25 \text { (Y) } \\
& \text { (r) (Y) مصنف عبدالرزاق 699/9 (Y) } \\
& \text { (๕) ( الجامع لأحكام القر آن 634/1 ، المغني 355/9 . }
\end{aligned}
$$

## المطلب الثاني : إعطاء القود من عند نفس الإمام.

الآثار الواردة عن أبي بكر به في المسألة :

 أقاد من نفسه وأن أبا بكر رضي الله عنه أقاد رجلا من نفسه وأن عمر أقاد سعدا من نفسه "(1) r. أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المز كي وأبو سعيد

 عمرو بن العاص " أن أبا بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ قام يوم جمعة فقال : إذا كان بالغداة فاحضروا صدقات الإبل تقسم ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن فقالت امرأة لزو جها خذ هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملا فأتى الرجل فوجد ألا وعمر رضي الله عنهما قد دخلوا إلى الإبل فدخل معهما فالتفت أبو بكر رضي
 قسم الإبل دعا بالر جل فأعطاه الخطام وقال استقد فقال له عمر والله لا لا يستقيد لا لا لا بتعلها سنة قال أبو بكر فمن لي من الله يوم القيامة فقال عمر رضي اللها عنه أرضه فأمر أبو بكر الصديق رضي اللهّ عنه غلامه أن يأتيه براحلته ورحلها وقطيفة


$$
\text { (1) مصنف عبد الرزاق } 9 \text { / 469 . }
$$


r. ح. حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ييى بن الحصين قال سمعت طارق بن شهاب يقول " لطم أبو بكر يوما رجالا لطمة فقيل ما رأينا كاليوم قط هنعة ولطمة فقال أبو بكر إن هذا أتاني يستحملين فحملته فإذا هو يبيعهم فحلفت أن لا أممله واللّ (ا) لا أحمله ثلاث مرات ثم قال له اقتص فعفا الر جل
ع. أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس حدثنا بر حدثنا عبد اللّ بن وهب أخبر فـ ابن أبى ذئب عن ابن شهاب : " أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن


فقه الأثر:
اتفق الفقهاء على أن القصاص يجري يين الولاة والعمال وبين رعيتهم على السواء (").
وقد قد سبق الاستدلال على ذلك بالكتاب والسنة وآثار الصحابة (\&).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) مصنف ابن أبي شيبة } 5 \text { / } 564 . \\
& \text {. } 50 / 8 \text { / ( } 8 \text { ( السنن الككرى للبيهتي } \\
& \text { (() (Y) البامع لأمكام القر آن 434/1 ، الأم 41/6 روضة الطالين 129/9، المغي 355/9 . } \\
& \text { ( ) الططب السابق }
\end{aligned}
$$

## الخاتهة

الحمد للّ الذي بنعمته تتم الصالحات ، وبغضله يصلح أمر الدنيا والآخرة ، له
استحقاق المنة على جميل عطائه ومز يد إنعامه ، لا خصي ثناء عليه ، له الحمد في الأولى والآخرة و إليه الاصير ، وصلى الله على نبينا محمد ، الذي بيّن وأرشد ، ودعا وجاهد ،
 وعلى آل محمد وبارك اللهُ على عمد وعلى آل محمد ، ورضي الله عن صحابته أهمع ، اللا حين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معلى ، ورحم اللّ أئمة الإسالام العدول ، ومن تبعهم على الحق إلى يوم الدين ، ثم أما بعد :

فهذه خاتمة بثي أخص فيها ربي بالشكر ، ثم من ساعد ووجه وأرشد ، ثم من
 يكتوى البحث على التمهيد وهو يموي مبحثان الأول عن القضاء وخلاصته أن تعريف القضاء يف اللغة يدل على الحكم والإلز ام والأمر ، وين الاصطلاح هو " إخبار القاضي عن
الحـمم الشرعي مع الإلزام به بقصد فض الخصومة " .

وأر كان القضاء ستة هي : القاضي ، والمقضي به ، والمقضي عليه ، والمقضي فيه ، والمقضي له ، والحكم .
وحكم القضاء فرض كفاية باتفاق الفقهاء ، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة
 وعلى درء المفاسد جفع الظلم وأهله ، وقطع التنازع يين الخلق .
والمبحث الثاني عن التعر يف بأبي بكر الصديق وخلاصته أن المنه ـ ـرضي الله عنه ـ هو عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو ويلتقي مع النبي بن كعب ، ويكنى بأبي بكر . والبكر هو الفتي من الإبل . ، ولقب بعدة ألقاب هي :

```
أقـ\
```

العتيق ، والصديق ، والصاحب ، والأتقى ، والأواه ، وقد ولد قبل عام الفيل بالاتفاق ، ونشأ نشأة طيبة في بيت عز كرامة من بيوت قريش . أما صفته فقد كان أبيضا نيفا حسن القامة ، أما أبوه فهو عثمان بن عنـ عامر بن عمرو عام الفتح، وأما أمه فهي أم الخير ، سلمى بنت صخر وقد وقد أسلمت مبكرا ، وله أربع
 وعبدالله ، وعمد ، وثلاث بنات هن : أسماء وعائشة وأم كلثوم ، ولا يوجد مثل بيت أبي بكر إمانا وإدراكا للصححبة . وقد كان في الجاهلية من وجهاء قريش و كانت إليه الأشناق ـ الديات والمغارم ـ تثيز بأمور منها : علمه في الأنساب ، وبحارته ، وإلف قومه له ، و بعده عن الرذيلة كشرب الخمر . وعبادة الأصنام
و كان أول من أسلم من الرجال و كان في إسلامه نفع عظيم للإسلام ، فقد همل هم

 وسلم ـ فأنفذ جيش أسامة ، وقاتل أهل الردة ، وفتح بلاد الشام ، وفتح بلاد العراق . وقد كان أحب الصحابة للنبي ـ صلى اللّا عليه وسلم ـ ، وهو أول من من يدخل الجن الجنة من هذه الأمة ، ويدعى من أبواهـا الثمانية ، أتقى الأمة وأكثرهم إيمانا ويقينا ، وهو أعلم الأمة وأزهدهم وأشجعهم ، لم يكن أحد بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا هو ـ رضي اللّ عنه . .

كان أثبت الصحابة في مصابكم بوفاة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبايعه المسلمون بالخلافة بعد وفاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم . وأهمعت الأمة على أنه أحق هذه الأمة بالحلافة بعد النبي . صلى الله عليه وسلم . ، و كانت خلافته امتدادا لعهد النبوة الكريمة ، ومر اعاة لمصالح الأمة ، مشاورة لكبار الصحابة . رضي الله عنهم . ، واستخلف بعلـ باه عمر
 كان يوم الاثنين ( ليلة الثلاثاء ) ين الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة للهجرة ، وقد توفي الصديق - رممه الله ورضي عنه - وهو ابن ثلاث وستين سنة، بممع 291

```
أق)
```

على ذلك في الروايات كلها، استوف سن رسول اللهّ ـ صلى اللّا عليه وسلم . ، وغسلته
 عليه وسلم. ، وقد جعل رأسه عند كتفي رسا رسول الله ، وصلى عليه خليفته عمر بن الخطاب ، ونزل قبره عمر وعثمان و طلحة وابنه عبد الر حمن ـ رضي الله عنهم جميعا . ،
 عنه فقد أتعب من بعده .

أما صلب البحث فقد حوى ثمس فصول ، الفصل الأول في قضاء أبي بكر الصديق في البيوع وخلاصة مسائلة ما يلي :
اتفق الفقهاء على أن الوديعة من القرب المندو بة ومن أعمال الخير وأن حغظها والعناية هِا سبب للحصول الثواب من الله ، و اتفق الفقهاء على أن الوديعة أمانة في يد المستودع ، و اتفق الفقهاء على تضمين المستود ع إذا فرط في حفظ الوديعة فتلفت .

و اختلفو ا يز الوديعة إذا تلفت من غير تفريط ولا إمهال من المستودع على قولين

القول الأول : أن المستودع لا ضمان عليه إذا تلفت الوديعة في يده من غير تفر يط ، وهو ما قضى به أبو بكر وهو القول الذي رجحه الباحث ، و القول الثالين : أن
 اتفق الفقهاء على أن الدائن إذا صدق المدين يف إعساره فيجب إنظاره إلى ميسره، و اتققوا على أن الدائن إذا أنكر إعسار المدين و كان المدين معلوم أو مضنون الملاء فيجب حبس المدين حتى يوفي بدينه أو يثبت إعساره بالبينة، واختلفوا فيمن كان ينكر الدائن إعساره وهو بكهول الحال، ومن كان الدائن جاهلا بإعساره هل
 هـا أم لا؟، ومن خلال النظر في مذاهب الفقهاء وأقوالمم يمكن تفصيل القول في حكم استحلاف المعسر وتقسيمه كالتالي:

تنقسم أحوال المدعي بسسب وجود البينة وعدمها إلى قسمين هما: القسم الأول :
أن يدعي المدين الإعسار ولا يعلك بينة على إعساره. فللدائن في هذا القسم حالتان هما:

الحالة الأولى :
أن يكون الدائن منكر الإعسار المدين فلهذه الحالة صورتان هي: الصورة الأولى :
أن يكون الدين بدل مال كالبيع والقرض وفيها اختلف الفقهاء على قولين هما: القول الأول: أن القول قول الدائن وله حبس المدين حتى يبرأ من الدين وهو القول الذي رجحه الباحث .

القول الثاني: أن القول قول المدين ويستحلف على إعساره فإن حلف خلي سبيله.
الصورة الثانية:
أن يكون الدين بدون مبادلة بمال ولهذه الصورة حالتان: (الحالة الأولى):
أن يلزمه هذا الدين باختياره وعبر عنه بعض الفقهاء بأنه ما لزم بعقد وهو كالما لمهر
والكفالة، فهذه الحالة اختلف فيها الفقهاءعلى قولين هما:
القول الأول: أن القول قول الدائن وله حبس المدين حتى يبرأ من الدين ، وهو القول الذي رجحه الباحث.

القول الثاني: أن القول قول المدين ويستحلف على إعساره فإن حلف خلي سبيله. (الحالة الثانية):

أن يلزمه هذا الدين بغير اختياره وعبر عنه بعض الفقهاء بأنه ما لزم بغير عقد وهو كالضمان في المتلف والإرش في الجنايات والنفقة، فهذا الحالة اختلف فيها الفقهاء على قولين هما:
القول الأول: أن القول قول المدين ويستحلف على إعساره فإن حلف خلي سبيله وهو القول الذي رجحه الباحث .

القول الثاني: أن القول قول الدائن وله حبس المدين إلى أن يبرأ من الدين.
الحالة الثانية:
أن يكون الدائن جاهلا بإعسار المدين.
 الدائن بالة وطلب تحليفه أنه لا يعلم عسره أو تلف ماله أجيب إلى ذلك، فإن حلف الدائن بأنه لا يعلم عسر المدين أو تلف ماله حبس المدين حتى
 مدعى الإعسار فإن حلف لم يَبس وإن نكل حبس بعد التحري . القسم الثاني:
أن يدعي المدين الإعسار و يعلك البينة على إعساره. اختلف الفقهاء في هذه المسألة هل على القاضي تحليف المدعي مع بينته أم لا يشر ع له ذلك؟ على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول: يشر ع للقاضي تحليفه مطلقا ، وهي المسماة بيمين الاستظهار أو الاستبراء ـ وهو ما رجحه الباحث مع زيادة قيد عدم القضاء بالنكول عن اليمين في حال امتناعه .
القول الثاني: لا يشر ع الحلف مع البينة ولو طلبها الدائن. القول الثالث: يمب تحليف مدعي الإعسار إذا طلب ذلك الدائن. أما الآثار الواردة عن أبي بكر الصديق في استحلاف المعسر وتخلية سبيله فهي تُمل على مسألة إذا لزم الدين بالا بدل وبلا عقد و كانت حالة المدين بهولة وهي اليت ترجح فيها أن القول قول المدين ويستحلف فإن حلف نحلي سبيله ولا يصح الاستدلال هـا في ترجيح مشروعية استحلاف المعسر مع البينة لعدم ورود ذلك في الأثر .

والفصل الثاني عن أقضية أبي بكر الصديق في أحكام الأسرة و ولاصة أحكامه مايلي : اتفق الفقهاء على أن الصداق مشروع في النكاح ، و اتفق الفتهاء على وجوب

كامل المهر للزوجة حيث يلزم به الزوج إذا دخل بزا بزوجته ، و اتفقو اعلى عدم ، استحقاق المرأة إلا لنصف المهر فيما إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول والملنلوة
 الخلوة استحقاق المرأة بلميع الصداق فتنـــزل الخلوة منــــــلة الدنخول في استحقاق المهر ، أم أهنا تنـــزل منـــــلة من طلقها زوجها قبل الدخول .
 طلقها وإن لم يطأ ، واختلف أصحاب هذا القول في ضابط الخلموة وهو القول الذي رجحهه الباحث بقيد أن يكون احتمال الوطء نمكنا في مثلها .
القول الثاين: أن المرأة لا تستحق كامل المهر بالخلوة الخردة عن الوطء إذا طلقها الزوج قبل الدخول ، وبعض القائلين هذا القول استثنوا الخلوة الطويلة ( مدة سنة ) واستثنوا إذا اختلف الزوجان في حدو
اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا طلق رجل امر أته ثلالا فبانت الزو جة بينونة كبرى



 كان التحليل في نيتها أو نية وليها أو نية زوجها الأول.فهذه عدة صور اختلف الفقهاء فيها ، وخلاصة القول فيها على النحو التالي : الصورة الأولى:
أن يشترط عليه في صلب العقد أن يطلقها بعد الدخول هـا ، واختلف العلماء في

$$
\begin{aligned}
& \text { هذه الصورة على ثلالة أقوال هي : } \\
& \text { القول الأول: النكاح عرم و والعقد باطل وتحرم على الأول. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القول الثالث: يصح العقد مطلقا إلا أنه لا يملها للأول . } \\
& \text { الصورة الثانية : }
\end{aligned}
$$

أن ينوي الزوج الثاني تحليلها للأول بقلبه دون ذكر ذلك في صلب العقد ودون علم الزوجة أو وليها أو كليهما ، ومثلها إذا كان بين الزيا الزو جليا الثاني و بين الزو الزية أو وليها
 القول الأول: النكاح حرم والعقد باطل ولا تحل للأول.

القول الثاني: العقد صحيح وتحل للأول
القول الثالث: العقد صحيح مع الكر اهة وتحل للأول .
الصورة الثالثة :
أن تكون نية التحليل من الزوجة أو من وليها أو من الزوج الأول ولا ينوي الزوج الثاني تحليل الزوجة لزوجها الأول فلا أثر لنية هؤلاء وإنا العبرة بنية الزوج
الصورة الر ابعة :

أن يشترط على الزوج الثاني التحليل دون كتابته في العقد ولكنه نوى في العقد غير ما شرطوا عليه ، واختلف العلماء في هذه الصورة على قولين هما :. القول الأول: العقد صحيح وتلّ الزوجة لزوجها الأول . القول الثاني: النكاح فاسد .
والذي رجحهه الباحث في جميع ما سبق هو أن نكاح التحليل حرم مطلقا والعقد باطل ، وذلك إذا شرط في العقد أو نواه الزو ج الثاني سواء أكان بتواطؤ وعلم من الزوجة أو من وليها أو من زوجها الأول أو لا ، وأما إذا نوى الزو نكاح الرغبة دون التحليل فنكاحه صحيح ولا يكون دلا عر
عليه دون كتابته في العقد أو لا .

اتفاق الفقهاء على وجوب نفقة الأب الختاج على ابنه إذا كان موسر ا . اتفق الفقهاء على أن الأنبياء لا يورثون . اتفق الفقهاء على أن الجد يمجب الأخوة لأم ، فلا يرثون مع ونـو وجوده شيئا واختلفوا في ميراث الأخوة الأشقاء أو لأب مع الجد على قولين هما: القول الأول: أن الجد كالأب يمجب الأخوة والأخوات فلا يرثو يلون معه شيئا. وهو القول الذي رجحه الباحث .

القول الثاني: أن الجد لا يمجب الأخوة والأخوات الأشقاء ولا الأخوة والأخوات
لأب ولكن يرثون معه على تفصيل غتتلف فيه بينهم.
اتفق الفقهاء على أن ميراث الجدة أم الأم السدس مع عدم الأم ، وأن للجدة أيضا ام الأب عند فقد الأب السدس وإن اجتمعتا كان السدس بينهما ـ والحلاف فيها شاذ

الرواية
اختلف الفقهاء في توريث الحميل إلى ثلاثة أقوال هي : القول الأول: أن الحميل لا يورث إلا بيينة وهو القول الذي رجحهه الباحث . القول الثاني: أن الحملاء يتوارثون بما يدعون من نسب. القول الثالث: أن الحملاء إن جاءوا مسلمين ولا ولاء لأحد عليهم بعتق فإن دعواهم في الولادة تقبل ، وإن كانوا مسبيين ورقوا واعتقوا وثبت عليهم الولاء ، فان دعواهم لا تقبل إلا ببينة تثبت ذلك قبل السبي.
اتفق الفقهاء على أنه إذا علم المتقدم بيقين فهنا يرث المتقدم من المتأخر إذا تُقتقت شروط الإرث وانتفت الموانع ، واتنقوا على أنه إن علم موقّم جميعا في آن واحد فإنه لا توارث بينهم ، واختلفوا فيما إذا لم يعلم أيهم مات أو لا على قولين هما: القول الأول: أنمم لا يتوارثون مطلقا وهو القول الذي رجحهه الباحث . القول الثاني: أن بعضهم يرث بعضا من تلاد المال لا من حديثه . اتفق الفقهاء على أن من وهب مالا بعينه وقبضه الموهوب له بأمر الواهب فالمبة
صحيحة . واختلفو| في المبة يقبلها الموهوب له هل تلزم .محرد المبة أم يشترط القبض والحيازة لتملكها ولزومها واختلف العلماء في أحل المسألة - دون التفريع فيها- إلى قولين :

القول الأول : أن القبض شرط لثبوت العقد وانتقال الملك يف المبة على خلاف بينهم فيّ اشتراط الإذن بالقبض . وهو القول الذي رجحهه الباحث . القول الثاين : أن العقد يثبت بمجرد المبة ، ولا تغتقر إلى قبض إجمالا على خلاف في تمام العقد .

```
أق)
```

والفصل الثالث عن أقضية أبي بكر الصديق في الجنايات والديات وخلاصة أحكامه ما
اختلف الفقهاء في قتل الحر بالعبد على قولين هما :

القول الأول:أن السيد لا يقتل بعبده .وهو القول الذي رجحه الباحث . القول الثاني: ويرى أن السيد يقتل بعبده .

اتفق الفقهاء على مشروعية القسامة وأذا تثبت هـا الدية في قتل الخطأ وشبه العمد .
واختلفوا إذا كان القتل عمدا هل توجب القسامة القود أم لا ؟ على قولين هما:
القول الأول:أن القسامة توجب الدية لا القود وهو القول الذي رجحهه الباحث. القول الثاني: أن القسامة توجب القود في العمد.

اتفق الفقهاء على مشروعية القسامة كما تقدم ، إلا أفم اختلفوا يف حق من تتوجه أيمان القسامة على قولين هما :

القول الأول:تتو جه أيمان القسامة أولا إلى المدعين وهم أولياء المقتول، فيحلفوها ويمكم هم .مو جبها ، فإن امتنعوا عنها وجهت إلى المدعي عليهـم فإن حلفوا أزالوا

عن انفسهم التهمة ويبرئون من دم القتيل. وهو القول الذي رجحهه الباحث . القول الثاين: تتو جه أيمان القسامة إلى المدعى عليهم أو لا فإن حلفوا لزمتهم الدية . اتفق الفقهاء على أن الأصل في الدية هو الإبل وأن دية الرجل الحر المسلم مائة ناقة .لكنهم اختلفوا فيما عدا الإبل من الأنعام ويف قيمتها من النقود هل تؤخذ منها الدية أو لا ؟ على ثلاثة أقوال هي :

القول الأول:أن الدية تقضى من الإبل أو من قيمتها من الذهب والفضة . القول الثاين:أن الدية لا تقضى إلا من الإبل دون غيرها من الأموال بالغة ما بلغت قيمتها إلا أن يتر اضيا على غيرها فيجوز لمما.

القول الثالث:أن الدية تقضى من ستة أصول هي الإبل والبقر والغنم والذهب و الفضة والحلل
والذي يظهر للباحث هو القول بأن الإبل أصل في الدية ويصح إخر اجها من البقر والغنم ومن قيمتها من الذهب والفضة واللّ أعلم .

```
أقـ\
```

اتفق الأئمة الأربعة على أن اللسان الصحيح إذا استؤصل بكامله أن فيه الدية
الكاملة .
اتنق الفقهاء على وجوب الدية الكاملة في الأنف .
اتقق الفقهاء على أنه إذا ذهبت قوة جماع البمني عليه بكسر صلبه أو ضر به فيه فإن الواجب فيه الدية الكاملة • واختلفوا فيمن كسر صلبه ثم جبر و لم تتعطل منفعته بأن كان يولد له على أقوال: القول الأول:أن من كسر صلبه فذهبت منفعة الجمماع أو المشي أو احدودب صلبه ثم عادت له المنافع ويف أحدها نقص فني كل نقص حكومة لنقصها ـ على خلاف في مسألة أخرى في الدية هل هي لنفس الكسر أم للمنفعة؟. وهو القول الذي رجحه الباحث .

القول الثاني:إذا كسر الصلب عمدا ففيه القصاص ولا مفاداة فيه وأما الخطأ فلا شيء فيه .

اتفق الفقهاء على أن ذكر الرجل إذا قطع فقد وجب كامل الدية وإن قطع بعض ما يوجب الدية فالدية على مقدار ما قطع من الموجب . اختلف الفقهاء يف مقدار الدية الواجبة في الحاجيين إذا أصيبا حت زال شعرهما على قولين: القول الأول:أن الواجب يف الحاجبين إذا أصيبا الحكومة ، وهو القول الذي رجحهد

القول الثاني:أن في الحاجيين إذا أصيبا حت زال شعرهما كامل الدية.
اختلف الفقهاء في دية استئصال الأذنين بالقلع أو القطع ونغو هما على قولين هما: القول الأول:أن في قطع الأذنين أو قلعهما ونو ذلك وجوب الدية الكاملة وفي قطع
 القطع ونوه فدية أخرى للمنفعة ، وهو القول الذي رجحه الباحث . القول الثاين:أن الدية الكاملة لا بحب في قطع الأذنين إلا إذا ذهبت مع القطع أو القلع أو نووهما منفعة السمع كما بُب الحكومة في نفس القطع ، فإن لم تذهب

```
أق)
```

منفعة السمع فيبقى في ذلك الحكومة . اتفق الفقهاء على وجوب كامل الدية في قطع الشفتين . اتفق الفقهاء على وجوب كامل الدية في قطع ثديا المرأة من أصلهما سواء أكانت شابة أو عجوزا الما في ذلك من فوات منفعة مقصودة منه وهي إمساك اللبن ، وانعدام جمال مقصود ظاهر في صدرها ، وثبوت نصف الدية في أحدهما ، ومع اتفاقهم إلا أن بعض الفقهاء قيدو ذلك بذهاب اللبن . واختلفوا في ثدي الرجل هل يأخذ حكم ثدي المرأة فتجب فيه الدية الكاملة أم لا ؟. على قولين هما : القول الأول : أن ثديا الرجل فيههما الدية الكاملة. وهو القول الذي رجحهه

القول الثاني: أن الواجب في ثديي الرجل هو حكومة العدل. اتفق الفقهاء على إطلاق لفظ الجائفة على جراح الجوف ، كما أفمم اتفقوا على أن الواجب في الجائفة هو ثلث الدية ـ واختلفوا في الجائفة إذا نفذت من الجانب الأخر هل تكون جائفتين فيهما ثلثا الدية أم لا؟ على ثلاثة أقوال هي: القول الأول:الواجب في الجائفة إذا نفذت ثلثنا دية البيني عليه وهو القول الذي رجحه الباحث .
القول الثاني:أن الواجب في الجائفة إذا نفذت أو لم تنفذ هو ثلث دية الجمن عليه . القول الثالث: أن الواجب في الجائفة إذا نفذت هو ثلث الدية في الداخلة وحكومة عدل للخارجة.

اتفق الفقهاء على انه لا يقتص للصائل من المصول عليه ، بشرط أن يكون ذلك على وجه لا يندفع الصائل إلا بكثله .
اتفق الفقهاء على أن صاحب الحيوان إن تعمد الجناية فإنه يضمن ، واتفقوا على تضمينه إن تسبب في الجناية وإن لم يقصد الجناية ، واتفقوا على تضمين صاحب الدابة إن فرط في حفظها .واختلفوا فيما إذا انعدم تحكم صاحب اليد بالحيوان ،
 يضمنه صاحبه أو لا؟ على قولين هما :

```
أقـ\_
```

$$
\begin{aligned}
& \text { القول الأول:سقوط الضمان عن صاحب البهيمة ، وإهدار الجناية أو الإتلاف ، } \\
& \text { وهو القول الذي رجحهه الباحث . } \\
& \text { القول الثاني : تضمين صاحب اليد . }
\end{aligned}
$$

والفصل الرابع عن أقضية أبي بكر الصديق في الحدود والتعزيرات وخلاصة أحكامه ما

اختلف الفقهاء في حد الزاني البكر على قولين هما : القول الأول:حد الزاين البكر هو جلد مئة وتغريب عام ، وهو القول الذي رجحه الباحث . القول الثاني: حد الزاني البكر هو البلد فقط . وأما التغريب فتعزير . اتفق على عدم وجوب الحد على المرأة المستكرهة على الزنا ، وذذر بعض الفقهاء أنه موطن إجماع بين العلماء .
أجمع أهل العلم على تريع اللواط وأن الفاعل والمفعول به فيُ اللواط يستحق العقاب ، واختلفوا في مقدار العقوبة اليت يستحقها من عمل عمل قوم لوط على أقوال هي: القول الأول : أنه يجب قتل من يعمل عمل قوم لوط مطلقًا ، وهو القو القول الذي رجحه الباحث .
القول الثاني :أنَّ الواجب في من يعمل عمل قوم لوط أنْ يعامل معاملة الزا اين سواء بسواء
القول الثالث:أنَّ عليهما التعزير حسب ما ير اه ولي الأمر. القول الرابع:يقتل المفعول به ، وأما الفاعل فيعامل معاملة الزالين . اتفق الفقهاء على أن التصريح بالقذف للمسلم يعد قذفا موجبا للحد ، واختلفوا في وجوب اشتراط كون المقذوف مسلما لإقامة الحد أو لا ؟ على أقوال هي : القول الأول:يشترط لإقامة الحد أن يكون المقذوف مسلما ، ولا حد في قذف الكافر مطلقا .

القول الثاني:لا يشترط الإسلام في المقذوف مطلقا ، و لا يشترط إلا عفة الكافر 301

القول الثالث:لا يشترط الإسلام يف المقذوف مطلقا ، و إنما يشترط في الكافر العفة والزَاهة وأن يكون له ولد مسلم لإقامة الحد على قاذفه.
والذي يظهر لدى الباحث في قذف الكافر التفصيل: فإذا كان المقذوف مشر كا فلا حد على من قذفه مطلقا وأما إن كان المقذوف كتابيا ( يهوديا أو نصرانيا ) فيشترط لإقامة الحد على قاذفه ثلاثة شروط: ا. أن يكون هذا الكتابي عفيفا نزيها مشهورا بذلك . r. r. أن يتسبب قذفه في لحوق العار بسسلم ابنا كان أو زو جا أو أبا . أبا . r r. أن يكون المطالب بإقامة الحد هو المسلم الذي لـقه العار الـد
اتفق الفقهاء أن قذف الابن أحد أبويه باللفظ الصريح أو بالتعر يض كالانتفاء من نسب والده فإنه يعد قاذفا يقام عليه حد القذف . اتفق العلماء على أن ساب الر سول مرتد ويقتل . اتفق الفقهاء على أن السب والشتم والهجاء الناس وتعيير هم . عا ليس فيهم أنه من الأسباب الموجبة للتعزير وذلك لأنه معصية لا حد فيها ولا كفارة .
أبمع الفقهاء على أن من سرق النصاب قطعت يده ، واتفق بجهور العلماء والمذاهب الأربعة على اشتر اط النصاب في السارق لكي تقطع يده ، واختلفوا مقدار هذا النصاب على أقوال أشهرها ثلاثة أقوال هي : القول الأول:نصاب القطع في السرقة ربع دينار فصاعدا وهو الأصل وغيره يقوم به من الورق وغيره، وهو القول الذي رجحه الباحث .
القول الثاني:أن نصاب القطع في السرقة هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم فهما أصلان
وأما غيرهما فيقوم بالدراهم ( ثلاخة دراهم ) .

القول الثالث:أن نصاب القطع في السرقة هو عشرة دراهم أو دينار فصاعدا. اتفق الفقهاء على وجوب قطع يد السارق في أول سرقة تثبت عليه ، إذا توافر فيه والمال المسروق شروط القطع يـ السرقة ، وأن أول ما يقطع منه يده اليما اليمين . اختلف الفقهاء في اشتراط الحرية في السارق على قولين هما:

القول الأول:لا يشترط في قطع يد السارق أن يكون السارق حرا . القول الثاين :يشترط في قطع يد السارق أن يكون السارق حرا ، وعليه فلا قطع في السارق الرقيق.
اتقق الفقهاء على أن من شروط القطع في السرقة أن يكون السارق مكلفا وشرط التكليف يشتمل على شرطي البلوغ والعقل فلا حد على البنون ولا ولا على الصغير لأهام ليسا أهلا للعقوبة .
اتفق الفقهاء على أن الخيانة لا قطع فيها .
 السارق في سرقته الثانية ، وحكى بعضهم الإجماع ع الإلم - اتفق الفقهاء على أن عقوبة المرتد إذا كان ذكرا بالغا عاقلا غتارا في الردة هي القتل. اتفق الفقهاء على أن المرتد عقو بته القتل كما سبق في الفرع السابق ، ولكن اختلفوا في المرتدة هل تقتل مثلها مثل الرجل أم لا ؟ على قولين هما : القول الأول: المرتدة تقتل مثلها مثل الرجل ، و وهو القول الذي لا
 اتفق الفقهاء على مشروعية التعزير بالجلد في المعاصي اليت تستوجب ذلك فيما فيما يرى
الإمام أنه زاجر ورادع .

أبمع الفقهاء على مشروعية نفي المخنينين تعزيرا ،و بالأخص فيز حال تعدي أفعال الجالي إلى اجتذاب غيره إليها ، أو استضر اره هِا .

- اتفق الفقهاء على أن الغال من الغنيمة قد ارتكب فعلا كرما يستحق به التعزير .

والفصل الخامس عن أقضية أبي بكر الصديق في الدعاوى ورفع المظا مو وخلاصة أحكامه ما يلي :
اتفق الفقهاء على أن الحق يثبت بشهادة عدلين ، ولكن اختلف الفقهاء في القضاء
باليمين مع الشاهد على قولين هما :

القول الأول: أنه يقضى باليمين مع الشاهد في الأموال وما يئول إليها دون غيرها ، وهو القول الذي رجحه الباحث .
القول الثاي: أنه لا يقضى باليمين مع الشاهد النـي في شيء .
اتفق الفقهاء على أن القصاص ي大ري بين الولاة والعمال وبين رعيتهم على السواء ، وعليه فيكون اتفاقهم على النظر في شكاوى عامة الناس من العمال والولاة لأنه لا .يككن الاستيفاء والقصاص إلا بعد الترافع .

هذه خلاصة البحث ، ونسأل الله لنا وبلميع المسلمين القبول والتوفيق والسداد . وصلى الله وسلم على نبينا عممد وآله وصحبه وسلم .

كتب البحث:
أنس بن عايض بن علي هبه

## تـوبمهة خلاصـة الـبحث

## Conclusion

Thank God that His grace is good works, and thanks to serve this world and the Hereafter, his entitlement to gratitude on a beautiful tender and more Ianaamh, do not count praise him, his praise in the first and the Hereafter, and the determination, and blessings of Allaah be upon our Prophet Muhammad, between the rational and called and labored, so we left like the white nights path that is clear no one deviates from it but he is doomed, bless Muhammad and Muhammad and God bless Muhammad and the family of Muhammad, may Allah be pleased for his companions at large, when abetted help him, and follow the light which revealed to him, and God bless the imams of Islam give up, and followed the right to the Day of Judgement, then or later:

Conclusion This research specifically thank the Lord, and then helped the face and rationally, and then briefed and invited us to the back of the unseen, which summarize the content of this research say using God. The search for the boot contains the first two issues of the judiciary and concluded that the definition of the judiciary in the language indicated on the government and binding and is, in the terminology is "telling the judge to rule the legal obligation with a view to resolution by litigation."

And the elimination of six pillars are: judge, res judicata, and res judicata it, and the res judicata, and has res judicata, and governance.
The court ruling is a communal obligation agreement scholars, as the parent in its legitimacy, the Qur'aan and Sunnah and scholarly consensus, which is based on outstanding work to bring the rights and interests of the delivery of supporting people to ward off evil and injustice and to pay his family, and conflicts between the parts of creation.
The second definition of Abu Bakr and concluded that the name may Allah be pleased with him, Abdullah bin Othman bin Amer bin Amr and meet with the Prophet> the proportions in the seriously sixth time bin heel, nicknamed Abu Bakr al-Bakr is a young camels, and the title of several titles are: the old, friend and sidekick, and "O, and Alooah, was born a year ago, the elephant agreement, and grew up in a good house in the dignity of the Almighty from the houses of Quraish. As described it was a white thin good stature, but his father is Othman bin Amer bin Amr safest year of the Conquest, and his mother are, or good, peaceful muslim rock has been converted to Islam early, with four women are: dead, mother of Roman, and the names, Habiba, gave birth to him three males are: Abdul Rahman, Abdullah, Mohammed, and three daughters: the names and Aisha and Umm Kulthum, and there is like a house of Abu Bakr faith and recognition of the company.
It was in ignorance of the notables of the Quraish and the mechanism of blood-money Alohnaq Amoarm discriminate among other things: knowledge of genealogy, and trade, and a thousand his people, and
distance from the vice like drinking wine and worshiping idols.
It was the first to acknowledge the men and was in his conversion to Islam great benefit of Islam, have they carried the call early, and fought and defended, and honored God in good company of the Prophet peace be upon him in his residence and left him, and spent money in the name of God, was still in the battle after the Prophet peace be upon him Vonfz Osama Army, and fought the people of apostasy, and the opening of the Levant, and the conquest of Iraq.
It was like the companions of the Prophet peace be upon him, which is the first to enter Paradise from this nation, called the doors of the Eight, fearing nation and the most faith and certainty, and He knows best the nation and Ozhdhm and encourage them, no one after the Messenger of Allah peace be upon him but He may Allah be pleased with him.
Was proved companions in grief the death of the Prophet peace be upon him and was confirmed Muslims of succession after the death of the Prophet peace be upon him ummah is unanimously agreed that more deserving of this nation of succession after the Prophet, peace be upon him, was his successor an extension of the time of the Prophet dignity, and mind to the interests of the nation, a consultation to senior companions may Allah be pleased with them, and the Normans after the Omar bin Khattab, and entrusted to him in his life, died after an illness lasted for fifteen days, until he was on Monday night (Tuesday) at the twenty-second Jamada three sessions of the Migration He died a friend - may God have mercy on him and be pleased with him - the son of a sixty-three years, the compound that in the
novels as a whole, satisfies the age of the Messenger of Allah peace be upon him, and awash Wife girl names Umays, and had been recommended, and was buried by the Messenger of Allah peace be upon him, has made of his head, shoulders Messenger of God, and prayed for his successor, Umar ibn al-Khattab, and got his grave, Omar and Uthman and Talha and his son, Abdul Rahman, God bless them all, and paste the grave, the grave of the Messenger of Allah peace be upon him, have mercy God, Abu Bakr and may have tired of him afterwards.

The thrust of the research Hoy five chapters, the first chapter in the district of Abu Bakr in the buying and selling and accountability summary as follows:

- unanimously agreed that the proximity of the

Depository and delegate the work is good and to preserve and take care of a reason to get reward from Allah, and unanimously agreed that the secretariat of the deposit in the hands of the warehouse, and unanimously agreed to include in the warehouse if the Party turned from the conservation deposit.
And differed in the deposit if the draw is not negligence or negligence of the depot there are two views are:
The first view: that the warehouse is no guarantee if it draws the depositary in the hand of non-negligence, which is spent by Abu Bakr, a more correct to say that the researcher, and the second view: that the warehouse by the security deposit if damaged in the hand of nonnegligence.

- unanimously agreed that the creditor if the truth of the debtor in insolvency should be his attention to soft, and agreed that the creditor if he denies that the insolvency
of the debtor and the debtor is known or Mdhanon publicly and methodically must be imprisoned debtor to carry out one's religion or prove insolvency by the evidence, and disagreed who was denied a creditor insolvent is unknown case, the creditor is unaware of Biasarh you say to the debtor with administer the oath or not?, also differed in the debtor's oath with the evidence you claim or not?, and by considering the doctrines of the jurists and their statements can be tailor made to say in the governance of Adjurnment insolvent and apportioned as follows:
Divided according to the conditions of plaintiff and whether or not there is evidence into two parts:
Section I:
Claim to the debtor's insolvency does not have evidence of insolvency.
Creditor in this section two cases are:
First case:
A creditor to be denied to the debtor's insolvency situation is for these two forms are:
The first image:
That the debt instead of money such as selling, loan and where the scholars differed on the two views are:
I say: To say the words of the debtor's creditor with imprisonment of up to recover from religion is more correct to say the researcher.
Second opinion: To say that the words of the debtor and the insolvency of the Adjures the NATO acetic him.
The second picture:
To be religion without swapping money and this picture of two things:
(Case I):
That he has chosen this religion and expressed by some
scholars that the necessary contract and Hokalmhr and foster care, this is the situation concerning which the scholars on the two views are:
I say: To say that because the creditor has the debtor's custody until he recovers from religion, which is the view favored by the researcher.
Second opinion: To say that the words of the debtor and the insolvency of the Adjures the NATO acetic him. (Case II):
That he does this religion without choice, expressed by some scholars that there is no necessary without a contract such as a guarantee in the destructive and Alirc a felony, alimony, this is the situation concerning which the scholars on the two views are:
I say: To say that the words of the debtor and the insolvency of the Adjures the NATO acetic him which is the view favored by the researcher.
Second opinion: To say that because the creditor has the imprisonment of the debtor to recover from the debt. Second case:

A creditor to be ignorant of the insolvency of the debtor.
In this case, unanimously agreed in the sentence that the debtor claims to have knowledge creditor status and asked to administer the oath he did not know ten or damage to his property was granted, the creditor that NATO does not know hardship of the debtor or the debtor's sequestration damage to his property until he recovers from religion or prove insolvency, the tire creditor this right, the defendant responded to the insolvency, the alliance has not locked up even after the tire locked investigation.
Section II:

Claim that the debtor's insolvency and have the evidence to insolvency.
The scholars differed on this issue to the judge's oath is the plaintiff against the demonstrated or not prescribed for him? There are three points are:
I say: It is prescribed for a judge to administer the oath at all, a so-called oath invoked or relieving himself.
Which is favored by a researcher with the increase being Balinkol not been eliminated from the right in case of omission.
Second opinion: do not initiate alliance with the evidence if requested by the creditor.
The third view is: You must take an insolvency attorney if requested by the creditor.
The implications of the Abu Bakr Siddiq's Adjurnment insolvent and release him they bear on the issue if necessary debt without pay and without a decade and was a case of the debtor's an unknown as will be saying the words of the debtor and Adjures the Treaty of acetic him is not correct inference in the likelihood of the legality of Adjurnment insolvent with the evidence for the absence of in effect.
And the second chapter of the districts of Abu Bakr in the provisions of the family and a summary of its provisions the following:

- unanimously agreed that the dowry of the draft in the marriage, and The scholars agreed that there should be full dowry to the wife is required by their husbands if the income of his wife, and agreed to non-entitlement to women is only half of the dowry if the husband divorced his wife before entering and being alone, they differed as if he were alone with a couple Without going Do I need to be alone with this women's entitlement to all the
dowry alone inflict status to engage in due dowry, or whether they descend from the status of her husband divorced her before entering.
I say: that a woman deserves all alone with her dowry, if the husband divorced her and then contract with her that did not set foot, and disagreed that the owners say the officer alone which is the view favored by the researcher to register the possibility of intercourse to be possible in the ideals.
The second view: that women do not deserve the full dowry Balakhlup naked intercourse, if he divorced her husband before entering, and some proponents say alone long been excluded (one year) and excluded if different in a couple intimacy.
- unanimously agreed that if a husband divorced man with his wife three times Fbant wife divorced from her husband is not permissible for him until she has married another husband a valid marriage without the requirement analysis and without intention, but devoid intention of the second pair to catch the absolute and the desire to marry and have intercourse with her in it, then divorce her and expire promised, meanwhile, the first pair then to marry. In a thrice-divorced, married her second husband to solve the first clause in the contract or not, the analysis was intention or the intention or the intention of her guardian, her first husband. These several pictures where scholars disagree, and the sum in the following manner:
The first image:
Require that in the core contract to divorce her after entry, and the scholars differed in this picture are three points are:
I say: marriage is haraam and the contract is invalid and


## 

denied on the first.
The second view: marriage harm and the contract is valid and the condition is invalid and solve the first.
The third view: the contract is valid at all but it does not solve the first.
The second picture:
Intended the second pair analysis of the first in his heart without saying so at the heart of the contract and without the knowledge of the wife or her guardian, or both, and the same if the second husband and the wife or her guardian complicity. This picture of the scholars differed on three statements are:
I say: marriage is haraam and the contract is null and not permissible for the first.
Second opinion: the contract properly and replace the first,
The third view: the contract properly with and dislike and replace the first.
The third picture:
Be the intention of the analysis of the wife or her guardian or the first pair does not intend to analyze the wife's second husband for her first husband has no effect to the intention of these, what counts is the intention of the husband.
The fourth image:
Require that a second pair analysis without writing in the contract, but he intends to in the contract is not what it slashed, and the scholars differed in this picture there are two views are:.
I say: the contract properly and resolved the wife for her first husband.
The second view: marriage is corrupt.
The view favored by the researcher in all of the above is
that the marriage of analysis is absolutely haraam and the contract is invalid, if a clause in the contract or the nucleus of the second pair, whether the connivance and consent of the wife or her guardian or her first husband or not, but if he intends to pair with the contract to marry the desire without Analysis Venkaha correctly is not a mahram, and whether it required analysis without writing in the contract or not.

- Agreement among the scholars that there must be needy at the expense of the father if his son was well off.
- unanimously agreed that the prophets do not Iorton.
- unanimously agreed that seriously obscure the brothers mother, do not inherit anything with his presence, and they differed in the legacy of the brothers or father and grandfather with the two views are: The first view: that the father seriously obscure the brothers and sisters do not inherit anything with him. Which is the view favored by the researcher.
The second view: that seriously does not obscure the brothers and sisters and brothers and sisters will inherit the father, but with a breakdown of the different among them.
- unanimously agreed that the legacy of his mother or grandmother sixth with no mother, and that the grandmother is also the mother of the father when the father was one-sixth, although he had met one-sixth between them. , And the controversy gay novel.
- scholars differed in the inheritance Ahumail to three points are:
I say: that Ahumail not yield unless he has proof which is the view favored by the researcher.
The second view: that Alhmlae including hereditary claim of proportion.

The third view: that Alhmlae The Muslims came in and loyalty to one of them Batq the birth to accept their case, although they Msbeyen and promoted and Atqgua and proven loyalty to them, the plea will not be accepted unless he has proof to prove it before the captivity.

- unanimously agreed that if science advanced with certainty here inherits Almottagm of late it has ascertained the conditions of inheritance and eliminated barriers, and agreed that if he knows death all at the same time it does not inherit them, and they differed as to whether he did not know which one died first on the two views are:
I say: they do not inherit at all which is the view favored by the researcher.
The second view: that some of them will inherit some of the money does not Tlad of his speech.
- unanimously agreed to give our money and given possession of the donee donor ordered Valhbp incorrect.
They differed in the gift accepted by the donee is required once the gift or require the arrest and possession of and owned both necessary and scholars differed as to the origin of matter - without the subsidiarity - to the two views:
I say: that the arrest requirement to prove the contract and the transfer of King in the gift to the contrary, including the requirement of authorization of arrest.
Which is the view favored by the researcher.
The second view: that the contract Once you prove the gift, does not capture the overall lack of difference in sharp contract.
Chapter III on the districts of Abu Bakr in the crimes and Blood Money and a summary of its provisions as follows:
- scholars differed in the killing of a free slave there are two views are:
The first view: that Mr. does not kill his servant. Which is the view favored by the researcher.
Second opinion: the view that Mr. kills his servant.
- unanimously agreed on the legality of Qasamah and it proved by the fetus in the accidental killing and manslaughter. They differed whether the killing was intentional you had to Qasamah Alcod or not? There are two views are:
The first view: that parents are not requiring Qasamah Alcod which is the view favored by the researcher.
The second view: that had to Qasamah Alcod in cold blood.
- unanimously agreed on the legality of Qasamah also provided, but they differed in the right heading Iman Qasamah there are two views are:
The first view: Iman Qasamah go first to the plaintiffs who are parents of the deceased, Faihlfonha and be awarded to them under it, the declined by sent to the defendants themselves had sworn they removed the charge and a vindication of the blood of the dead. Which is the view favored by the researcher.
Second opinion: Iman Qasamah go to the defendants First of all, sworn to Zmthm compensation.
- unanimously agreed that the parental origin of the camel is a free man and a friendly Muslim hundred camels. But differed with the exception of camels, cattle and value of money is blood money taken from them or not? There are three points are:
I say: that his parents spent a camel or of the value of gold and silver.
The second view: that parents are not spent only camels

```
أقا
```

without other funds are worth only what the Itrazia on other permissible for them.
The third view: that his parents spent six assets are camels, cattle, sheep, gold, silver and Blazers.
It seems the researcher is to say that the camel origin in the parental and right out of the cow and sheep and value of gold and silver, and Allah knows best.

- agreed that the four Imams tongue right if eradicated as a whole to the parental full.
- unanimously agreed to accept money in full in the nose.
- unanimously agreed that if the power went intercourse with the victim's broken crucified or beaten by the duty which the parental full. They differed with those who break the crucifixion, and Jabr was no disruption to its own benefit that was born to him on the statement: I say: that I went to break the solid benefit intercourse or walking or camber crucifixion and then returned to him the lack of benefit in every one of them the lack of the Government of lack of it. Unlike the question of the other parental Is it the same fraction or for the benefit?. Which is the view favored by the researcher.
The second view is: If you intentionally break the steel is subject to retribution or the Mvadap The error is not everything in it.
- unanimously agreed that if the man must have cut a full parental Cutting down some of what requires parental Valdp on how much pieces of the offerer.
- scholars differed in the amount of parental due process in the wounded until the eyebrows if their hair is still there are two views:
I say: What is required if the eyebrows were wounded in the government, which is the view favored by the
researcher.
The second view: that in the eyebrows were wounded even if their hair is still full compensation.
- scholars differed in the eradication of friendly ears Bakula, amputation and the like on the two views are: I say: to cut off the ears or Qalama and so must be complete and parental cut one half of the parental, this remained the benefit of hearing that I go the benefit of hearing with pieces like a ransom of other utility, which is the view favored by the researcher.
The second view: that parental full is not obligatory in the amputation of ears, unless I went with the cutting or removing or so the benefit of hearing the government must also be in the same pieces, did not go the benefit of hearing aids remains the Government.
- unanimously agreed on the necessity of full compensation, in cutting lips.
- unanimously agreed on the necessity of full parental cutting Tdia women's origins, whether young or old, because of the loss of the benefit of landing than it is constipation, milk, and the lack of beauty meant apparent in the chest, and evidence of a half compensation, in one of them, with their agreement, some scholars Gedo that have spoken of milk. They differed in the breast man you take the rule of a woman's breasts Vtjb the parental full or not?. There are two views are:
I say: that the two men Tdia parental full. Which is the view favored by the researcher.
The second view: that the man should be in the mammal is a government of justice.
- unanimously agreed to launch the word Gaivp bore the wounds, and they agreed that the duty Gaivp one
third of blood money. They differed in Gaivp if implemented from the other side would you be Jaiftin two thirds of parents or not? There are three points are: I say: What if implemented in Gaivp friendly two-thirds of the victim which is the view favored by the researcher.
The second view: that the duty in Gaivp if implemented or not implemented is a friendly third victim. The third view: that the duty to Gaivp if implemented is one third of blood money in Dakhla and the Government amended the outside.
- unanimously agreed that he did not take revenge for the factions of the serums, provided that it be done in order not to ward off the attacker but in kind.
- unanimously agreed that the owner of the animal that deliberately crime it guarantees, and agreed to include that caused the crime that did not mean a crime, and agreed to include the owner of an animal that Party to save it. They differed as to whether the disappearance of control the hand Humane Society Fanflt no longer compliant with the hand, it is destroyed if something in such a case you guaranteed by the owner or not? There are two views are:
The first view: the fall of security for the owner of the beast, and the wastage of crime or damage, which is the view favored by the researcher.
The second view is: Include the owner of the hand. The fourth chapter on the districts of Abu Bakr in Punishment and Judicial Sentences and the summary of its provisions as follows:
- scholars differed in their pristine adulterer there are two views are:
I say: end adulterer is virgin skin hundred and
banishment for one year, which is the view favored by the researcher.
Second opinion: Min adulterer is virgin skin only. The alienation Vtazir.
- agreed that there should be limited to women Almstlp for adultery, and some scholars that the home is a consensus among scientists.
- scholars are unanimously agreed on the prohibition of sodomy and the perpetrator and the object of the homosexuality deserves punishment, and they differed in the amount of punishment is due the action of the sodomites, the words are:
I say: it must be killed from working at all the people of Loot, which is the view favored by the researcher. The second view: that the duty of acting for the people of Loot to be treated equally adulterer.
The third view: that they must ta'zeer by what he sees as a guardian.
Fourth say: kill the object, and either the offender shall receive treatment adulterer.
- unanimously agreed that permission for the Muslim defamation Defamation is positive for reducing, and differed in the requirement that the projectile should be granted to establish a limit or not? On the statement are:
I say: In order for a projectile point that is a Muslim, not an end in the throw of the infidel at all.
The second view is: Islam does not require the projectile at all, and does not require only chastity infidel to establish the limit on the launcher.
The third view is: Islam does not require the projectile at all, and it requires the infidel chastity and integrity, and have a born Muslim to establish a limit on the
launcher.
It seems to have thrown a researcher at the infidel detail: If the projectile does not shirk a limit on at him at all But if the projectile in writing (a Jew or a Christian) Vistrt to establish a limit on the launcher three conditions:

1. That this will be written so chaste and fair famous.
2. Cause thrown in shame joins the son who was a Muslim or a husband or a father.
3. Be demands for a reduction is a Muslim who suffered the shame.

- unanimously agreed that the son threw a parent verbally explicit, or runs down Calantvae of ratios and his father, it is held by the howitzer bordered on libel.
- scholars are agreed that SAP Messenger apostate and killed.
- unanimously agreed that cursing and swearing and spelling Taierhm people and things that are not that reasons to ta'zeer because it is sin that does not end where no expiation.
- unanimously that the scholars who stole the imposter broke his hand, and agreed the majority of scholars and schools of the four required quorum at the thief to cut off his hand, and the amount of such quorum disagreed on the statement of the most famous three words are: I say: quorum parts in the robbery, a quarter of a dinar on, the parent and the other by the paper and others, which is the view favored by the researcher.
The second view is: enough to get the pieces in theft is a quarter of a dinar, or three dirhams understanding of Aslan and the other who shall dirhams (three dirhams). The third view: that the quorum of pieces in the robbery is ten dirhams or dinars onwards.
- unanimously agreed on the necessity of severing the hands of thieves in the first theft prove it, if the availability of the stolen money and cutting conditions in the robbery, and first cut off his right hand.
- scholars differed in the requirement of freedom in the thief on the two views are:
I say: Do not require cutting a thief's hand to be the thief free.
Second opinion: In order to cut the hands of thieves to be the thief free, and it is not a break in the thief slave.
- unanimously agreed that the conditions of the pieces in the theft to the thief be costly and condition of reference include a police officer puberty and there is no limit on the mind and on the micro crazy Lanham unworthy of punishment.
- unanimously agreed that treason does not cut it.
- unanimously agreed in the four schools that the man left a store to be cut from the thief in stealing second, and told some consensus.
- unanimously agreed that the punishment of the apostate if a male adult of sound mind in a chosen apostasy is death.
- unanimously agreed that the apostate is punishable by death as stated in the previous section, but they differed in the feedback you kill like men or not? There are two views are:
I say: kill the apostate, like men, which is the view favored by the researcher.
Second opinion: do not kill the apostate, but trapping and flogged until return to Islam.
- unanimously agreed on the legality of discretionary skin on the sins that require that a valuable finds that Imam injunction and a deterrent.
- scholars unanimously denied the legitimacy of discretionary disciplinary bisexual, especially if the perpetrator acts of infringement to attract others to it, or by Astdhararh.
- unanimously agreed that the Gauls of Booty has committed an act forbidden by the discretionary deserves.
Chapter V for the districts of Abu Bakr in the proceedings and to file grievances and a summary of its provisions as follows:
- unanimously agreed that the right to prove a certificate of good character, but scholars differed in the elimination of a witness under oath with the two views are:
I say: it is spending with the witness under oath in the funds and claimed to no other, which is the view favored by the researcher.
Second opinion: it does not require a witness in his right hand with anything.
- unanimously agreed that the punishment takes place between governors and between workers and their congregations alike, and it Vicu agree to consider public complaints of workers, governors can not be interpolation impunity and only after litigation.
This is a summary search, and we ask God and all the Muslims acceptance and success.
Blessings and peace upon our Prophet Muhammad and his family and peace.

Books Search:.
Anas Ben Ayed Bin Ali Hebah
Anass.h@hotmail.com

الفهارس

- فهرس الآيـــات القرآنية
- فهرس الأحاديث النبوية

- فهـــــــرس الأعـــــلام

- فهرس الأمكنة والبلدان
- فهرس المصادر والمراجع
-فهـــــــرس المحتويات


## 


44، 27،

222
學
119
237

84،82

19
多㿥
75

125،121،120

19

121


120، 119، 116
 281
 166
 234
鱼 266
 32

$$
\begin{aligned}
& \text { 128،82 }
\end{aligned}
$$


112

143
الِ
121
锶
122
 282

## 



$$
76
$$



$$
26
$$

 $239 ، 236$
 257 254
 274
 230

238
 112، 109، 108
 19
 110

74
 327

## 

58،27
 72

51
 239

44
 287
 51

112،110

121

230
 230
 230
 224

## 

128
 238
 229
为 230

呂 65،51

44
166
锅
138
و⿻冖⿰亻⿱丶⿻工二又
159
$166 ، ~$为 18



19

139،138

## 

24 أبشر، فأنت عتيق الله من النار . أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم . 173...........................................
 25 اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان .
42
أخر ج مَنْ عندك



إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي؛ فإنها أعظم المصائب ................ 64
إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله له ملكين يسددانه ويوفقانه .................... 20 إله
262............................... إذا سرق فاقطعوا يده ثم إن عاد فاقطعوا رجله

 ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل ............... 183

$$
125
$$

إلا نكاح رغبة

البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ............................... 178 ، 283
البينة على من ادعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة . 177......................
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر .................................

213............................................................. العجماء جبار

سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش .................. 49 . 283......................................................... شاهداك أو يمينه 84 ............................................ على اليد ما أخذت حت تؤديه غزوت مع البي ـ صلى الله عليه وسلم. جيش العسرة............................ 32 ................................ فأمر ها النبي أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها فإن دماءكم وأمو الكم وأعر اضكم بينكم حرام ما ..................................... فإن دماءكم وأمو الكم وأعراضكم حر ام عليكم كحرمة يومكم هذا.............. 83 .
 فعن معادن العرب تسألوين قالوا نعم قال فخيار كم في الجاهلية خيار كم يـ الإسامام38 فقال النبي خويصة وعيصة وعبد الر ممن بن سهل أتحلفون ثمسين يمينا ................. 19 ................................................................ 63 ............................................................. في الصلب مائة من الإبل 191 ، 190........................................... قد رأيت رسول اللأ أعطى القود من نفسه . 287.................................... قضى رسول الله باليمين مع الشاهد الواحد ...................................... كانت قيمة الدية على عهد رسول اللّ ثانائة دينار أو ثانية آلاف درهم ....... 182 63 لا إله إلا الله ... إن للموت سكرات
 42 ........................................ لا تعجل، لعل اللّ يجعل لك صاحبًا 269........................................................ لا تقتل المرأة إذا ارتدت لا تقطع اليد إلا في دينار أو في عشرة دراهم .ل......................................... لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا .................................... لا تقطع يد السارق فيما دون ثن الجن

137 لا نورث ما تر كنا صدقة

26 لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم و يتصدق ويخاف ألا يقبل منه لا يمبلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ............................. لا يیل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأين رسول الله إلا بإحدى ثلاث231، 266، 268 لا يز ال هذا الدين ظاهرًا على كل من ناوأه حتى يقوم الدين وأهله ظاهرون...... 55 238..................................................... لا يقتل مسلم بكافر الا لا يقطع الحائن ولا المنتهب ولا المختلس .......................................


 لعن النبي المخنين من الرجال والمتر جالات من النساء وقال أخرجوهم ............ 275
 لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالمم.......................... 63 ........................................... ليس على أبيك كرب بعد اليوم
 ما بال أقوام يلعبون بحدود اللّ ويستهز عون بآياته ؛ طلقتك راجعتك. ..............
 61 ............................................................. مروا أبا بكر فليصل
 من بدل دينه فاقتلوه . ................................................. 266 . 268

 من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمنعول به. 227.................
 و و أيما امر أة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها فإن أبت فاستتبها . .270 . والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك........... 221 334

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  | ووني الذكر الدية 92.................................................... |
|  | ورف الشفتين الدية ................................................... |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 31................................. |
|  |  |
|  | 53.............................................. |
|  |  |

# فهـهـ الآثار <br> العدد (76 ) أثر 

286. أأنا أقيد من وزعه الله أبا بكر الصديق رضى اللّ عنه قتل امر أة يقال لما أم قرفة فـ الردة ........267، 269 أبا بكر أو عمر قضى في الصلب إذا لم يولد له بالدية فإن ولد له فنصف الدية...189 أتى بر جل وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه أنه. ................. 218 ارتدت بنو عامر وقتلوا من كان فيهم من عمال رسول الله وحرقوهم بالنار .....264 اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس .................................................. أما بعد فإنه بلغني أنك قطعت يد امر أة في أن تغنت هـجاء المسلمين ونزعت ثنيتها 244 أما بعد يا بنية فإن أحب الناس غنى إلي بعدي أنت وإن أعز الناس علي فقرا......155 أن أبا بكر أتي بغلام قد سرق فلم يتبين احتلامه . . 259 ................................ أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب كانا يستحلفان المعسر باللّ .................. 89
 79 أن أبا بكر كان لا يضمن الوديعة ................................................ أن أبا بكر نفى رجلا وامرأة حولا .............................................. أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أمرا من وجد مع امر ألا ألجنبية في فراش ........ أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى ملم يكونوا يقتلون بالقسامة ...................... أن أبا بكر ومن بعده من الخلفاء يملدون من دعا أم رجل زانية أن ابعث إلي بقيس بن مكشوح في وثناق فأحلفه خمسين يمينا عند منبر النبي ....... 176 أن إنسانا أتى أبا بكر وعضه إنسان فنزع يده منه فندرت ثنيته . . . . 210 ................ أن رجالا رمى رجالا بسهم فأنفذها فقضى أبو بكر فيه بثلثي الدية.........208،206 أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقاد من نغسه ..................................

213 إن عرفتم النقدة بعينها فخذذو ها ، وأن اختلطت عليكم فشرواها ان فحلا عدا على رجل فقتله فرفع إلى أبي بكر فأغرمه وقال كهيمة لا تعقل .....212 أن قوما كانوا يرمون فرمى رجل منهم بسهم خطأ فأصاب بطن رجل ............ 206
 254........................................ انتهى في قطع السارق إلى اليد والر جا

 أنه ركب فر سا يشوره فقام إليه فتى من الأنصار فقال له احملين عليه................ 286 أنه قال للرجل الذي كان يضرب أمته بالنار لامامه إياه بالفاحشة.................. 167
 إنه قد نزل بي ما قد ترون ولا أظني إلا ميتًا لما بي، وقد أطلق الهُ أيمانكم من بيعتي. 71 الْا أنه قضى على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل.......183 أنه قضى في الأذن إذا استؤصلت بنصف الدية...................................... 198 أنه قضى في الجائفة إذا نفذت في الجوف بأرش جائفتين ..............................
 أفم كانوا يقطعون الرجل اليسرى للسارق في السرقة الثانية ........................ 65 بأبي أنت وأمي، واللّ لا يميع الله عليك موتينين. جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيفا له افتض أخته استكر هـها على نـلى نفسها ... 223
 جاءت جدات إلى أبي بكر فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب ................... 145

 260................................... . على أهل الورق من الدية عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار .....184 فأين بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يمد في قصاصا فجعل على عاقليت الدية ......... 188 337

فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية ، وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم173 199 في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية . .
 195..................................................
 قضاء الخلفاء الراشدين أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب........... 101 الار 110 قضى أبو بكر الصديق في اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعى من أصله ............... 187 قضى أبو بكر على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل ...180 قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره فقضى فيه موضحتين ....194 201................................ قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل الـو 202................ قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل قضى أبو بكر في ذكر الرجل بديته مائة من الإبل...................................... 192 180......................................... قضى أبو بكر مكان كل بعير بقر تين قضى أبو بكر وعمر أنه لا يكوز حتى يموزه من المال ويعزله له . 155................... قضى في الأذن بخمسة عشر من الإبل وقال إما هو شين لا يضر سمعا .....197، 199 قضيا في القوم يموتون بميعا لا يدري أيهم يموت قبل ؛ أن بعضهم ير بر من من بعض 153 كان أبو بكر وعمر لا يقتالان الرجل بعبده كانا يضر بانه مئة ويسجنانها ...163، 167
 كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القر آن حتى بعث ساعيا . 261............ كل زو جين ففيها الدية ......................................................... كل قوم متوارثين عمي موگّم في هدم أو غرق فإفم لا يتوارثون يرثهم الأحياء...152 87 ...................................................... كيف ذهبت من بين مالك
 لا تتم نلة حتى يموزها المنحول................................................. 158
لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة " ........................................ 123

أقضية أبي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارنة - -
289............... لطم أبو بكر يوما رجلا لطمة فقيل ما رأينا كاليوم قط هنعة ولطم ألما
 لا أسري بالنبي إلى المسجد الأقصى، أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس..... 26 لما قبض رسول اللا ارتدت العرب قاطبة واشرأب النفاق............................ ما مات رسول اللّ، وإنا واعده ربه كما واعد موسى .............................. وقع إلى المهاجر امر أتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم رسول الله فقطع يدها ........ 241

## فهـو الأعلأم <br> العدد (162 ) علم

| (بر اهيم النخعي 227، 249، 81، 117، 129، 131، 148، 166، 171، 177، 197، |
| :---: |
|  |
| ابن أبي ليلى . |
| 37 ............................................................. |
| ابن الدغنة . . 4 . 42 41،................................................ |
| 165............................................................ |
|  |
|  |
| ابن المنذر . . |
|  |
| ابن تيمية . |
| ابن حجر . |
|  |
|  |
| ابن سيرين . 125 .105..................................................... |
| 280.............................................................. |
| ابن عباس. 27، 57، 82، 157، 105، 111، 112، 115، 117، 125، 129، |
| 140 |
| 256، 266، 268، 269، 275، 283 281 |

228،164 قدامة48، 45ابن كثير .
، 203 ، 199، 158، ابن مسعود
163 ..... ابن منظور .
140 أبو الدرداء.
280، 256، 171 أوبو الزن ناد
46 أو أيوب الأنصاري
64 أبو بكر بن العربي
59 أبو بكر بن عياش
( ورد ـ رضي الله عنه ـ في غالب صفحات البحث ) ..... أوبكر
83 ..... أبو بكرة.
140 ..... أبو بن كعب
، 106 ..... ابو ثور
267 أبو حازم الحافظ
، 118، ..... أبو حنيفة
61 ،59 أو سعيد الخندري
40 أبو سلمة بن عبد الأسد
280 أبو سلمة بن عبد الر حمن
66،59، 53، 40 ..... أبو عبيدة بن الجراح
72، 57، 31 أبو قحافة
229، 140، 121، 20 ..... أبو موسى الأشعري
أنو هريرة . 47، 51، 82، 86، 141، 213، 221، 222، 229، 262، 280،281
226، 182، 142، 118 ..... أبو يوسف
، 18. أمد بن حنبل
226 241، 280 ، 241
40الأرقم ابن أبي الأرقم
48 ..... أسامة بن زيد
267، 242، 241، 172، 141 إسحاق بن راهويه.
, 292 ، 76، 75 ، 33 ، أسماء بنت عميس
71
أسيد بن حضير
62الأعمش ..
31 ..... أم الخير
40 ، 32 ..... أم رومان
58 ..... أم عبيس.
152. أم كلثوم بنت علي
25، 11 ..... أنس بن مالك
، 104، ..... الأوزاعي
280،153 ..... إياس
57،42 ..... البخاري.
保 61 ، بلال بن رباح
195،20 ..... البيهتي
25 الترمذي
104 ..... الثوري
141 ..... جابر بن زيد
140 جابر بن عبد الله
32 جعفر بن أبي طالب
32 الحارث بن سخبرة .
34 ، 32 ..... حبيبة بنت خار جة.
342
45حبيش بن خالد الخز اعيالحسن البصري .54، 82، 117، 129، 131، 142، 165، 171، 177، 182،197، 226، 267، 277، 280، 288
171 الحسن بن صالح.52.خالد بن الوليد.
242 ..... الخطابي
269 ..... الدارقطني
181، 172، 165، 141، 139 ..... داود الظاهري.
، 280 ، 176 ، 171 ، 89 ..... ربيعة
122،115 ..... رفاعة القرظي
3 33 ..... الز بير بن العوام
181،118 ..... زفر
، 139 ..... زكريا
58 ..... زنيرة
104 ..... الز هري
، 103، ..... زيد بن ثابت.
221 ..... زيد بن خالد.
152 ..... زيد بن عمر
164 ..... السرخسي
53 ،40 ..... سعد بن أبي وقاص
66،65 سعد بن عبادة.
104 ..... سعيد بن المسيب .
، 71 ، 68 ..... سعيد بن زيد
249،165 ..... سفيان الثوري.
343
48 سلمة بن الأكوع ع...
سلمى بنت صخر .. 31
139،104 ..... سليمان.
168،84 ..... سمرة
الشافعي ... 104، 105، 106، 108، 148، 156، 171، 172، 181، 202،
207، 226، 241، 280
280، 197، 148، 141، 205 ..... شر يح
. 62 .
85الشو كاني
146،141،106 ..... طاووس
34 طلحة بن عبيد الله
250
43 ،40 عامر بن فهيرة.عبادة بن الصامت ......................................................... 140 ع 221 ع
134. ..... العباس
. 71 ، 59 ، 54 عبد الر ممن بن عوف .
45 ،43 عبد الله بن أريقط
171،34،33 عبد الله بن الز بير
280 عبد الله بن عتيبةعبد الله بن عمرو .................................................... 47 عور 167، 288
251، 122، 113، 105، 20 ..... عبد الله بن مسعود
32 عبدالله بن أي بكر
344
173،172. عبداللّ بن سهلعتّآب بن أسيد..................................................................
31 عثمان بن عامر بن عمرو .
77 ، 7253، 279، 280، 289، 290، 292
40
عثمان بن مظعون
3. العر باض بن سارية.
47 عروة بن الز بير .
131 ..... عصمة بن مالك
، 104 ..... عطاء.
47 عقبة بن أبي معيط
165. ..... عكرمة
علي بن أبي طالب ...3، 4، 11، 17، 20، 33، 43، 50، 53، 53، 54، 56، 64،75، 81،2288، 268، 277
عمر بن الخطاب2، 20، 25، 48، 51، 75، 72، 75، 53، 56، 59، 59، 60، 64، 65، 65،67234275، 279، 280، 287، 282 ، 289، 289
187
$\qquad$256،249، 152، 148عمر بن عبدالعزيز .
140 ..... عمر ان بن حصين .
، 19 عمرو بن العاص
، 190 ..... عمرو بن حزم
281 عمرو بن دينار
عمرو بن شعيب ... 163، 178، 180، 187، 192، 194، 195، 201، 202، 204، 206، 208، 251، 277، 283
53 عياض بن غنم
157 ..... العييم
63 ..... فاطمة
109 ..... الفرَّاء
16 القاضي ابن سهل.
288، 249، 241 ..... القاضي
، 117، ..... قتادة
31 قتيلة بنت عبد العزى بن أسعد
287،64 القر طبي
117 ..... الليث
مالك بن أنس..... 18، 31، 81، 158، 181، 198، 218، 241، 267، 280
197 ..... بعاهد
58 ..... عممد بن أبي عمر العدني
119 ..... عمد بن الحسن
56 عمد بن الحنفيةعحمد بن سحنون
227 عممد بن علي بن يوسف
145. عمد بن مسلمة الأنصاري
24 مرة بن كعب
181،141 ..... المزين
346
، 24 معاذ بن جبل
171 ..... معاوية.
145 المغيرة بن شعبة
241 ..... النعمان
141 نعيم ابن حماد
164. ..... النووي
58 هشام بن عروة139............................................................... .280ييى بن يعمر
210 يعلى بن أمية .
143 يو سف بن يعقوب

## 

الخنفية / 13، 16، 80، 81، 89، 91، 92، 93، 94، 95، 97، 107، 104،
 165، 212، 220، 226، 234، 248، 249، 264، 268 المالكية / 13، 17، 80، 89، 91، 96، 202، 102، 106، 107، 108، 109، 109 ، 115 197، 202، 220، 235، 248، 249، 264، 267 الشافعية / 13، 80، 81، 90، 91، 91، 93، 94، 95، 96، 97، 107، 102، 106،
 165

207
الحنابلة / 13، 17، 80، 81، 91، 90، 93، 94، 95، 96، 97، 97، 102، 104، 105 165

220، 226، 235، 248، 249، 265، 267
الظاهر ية / ................... 106، 108، 157، 190، 220، 227، 235، 265 138. الشيعة / ..

## فهرس الأهكنـة والبلدان <br> العدد ( 44 ) مكان وبلد

52 ..... الأبلة
20 ..... البصرة
49 البلقاء
50،49 ..... الجرف
52 الجز يرة العر بية. ..
41،32 ..... الحبشة.
213، 53 ..... الحجاز
33 الحدييية.
، 152 ، 151، 46 ..... الحرة
43 ..... الحزورة.
53 ..... الهيرة
65، 62، 32 ..... السنح
36 ..... الشام.
33 ..... الطائف
، 292 ، 281 ، 53 ..... العر اق
53 ..... القادسية
213،20 ..... الكوفة.
53 ..... المدائن
المدينة المنورة . 4، 32، 33، 42، 43، 45، 46، 48، 49، 50، 57، 60، 69، 272، 75، 137، 140، 234، 275، 276

## أقضية أبي بكر الصديق ـ ـدراسة فقهية مقارنة - -

26 المسجد الأقصى
53 ..... الالصيخ
53 ..... النباج
52 ..... المند.
55 ..... اليرموك
151، 150، 52 ..... اليمامة
20 ..... اليمن
60،57، 53، 48 ..... بدر
41 برك الغماد.
36 ..... بُصرى
2649،48تبوك
60،48 ..... جبل أحد
44 ،42 ..... جبل ثور
60 ..... حنين
178،137. ..... خيبر
32 ..... دار الأرقم
45 ،43 ..... غار ثور
53 ..... فارس
، 137 ..... فـك
49 ..... فلسطين
151،45 ..... قديد
32 ..... مؤتة
33 ..... مصر
20 ..... مكة
350
$\qquad$


## فهرس المـادر والمراجع

1. أباطيل ييب أن تمحى من التاريخ، د: إبراهيم علي شعوط، المكتب الإسلامي.
r. أبو بكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة، عممد بن عبد الرحمن بن عحمد بن قاسم، دار القاسم، الطبعة الأولى: 1417 هـ - 1996م.
 بيروت: 1403 هـ - 1983م.
६. أبو بكر الصديق، علي طنطاوي، دار المنارة، جدة - السعودية: 1406 هـ 1986م
O. أبو بكر الصديق، عممد مال اللّ، مكتبة ابن تيمية: 1410 هـ - 1989م . . 7. الإجماع: للإمام عمد بن إبر اهيم بن المنذر (ت 318 هـ) اعتين به: عحمد حسام بيضون. الناشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان. الطبعة الأولى 1414 هـ 1993 م.

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ترتيب الأمير علاء الدين ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1407 هـ - 1987م.
. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: للإمام العامة الحافظ تقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد (ت 702 هـ) الناشر : دار الكتب العلمية -بيروتلبنان.
9. الأحكام السلطانية ، تأليف لقاضي أبو يعلى ، عحمد بن الحسين بن محمد بن
 الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت ، لبنا ن ، الطبعة : الثانية ، 1421 هـ 2000

- . الأحكام السلطانية في الولايات الدينية: تأليف أبي الحسن علي بن عمد الماوردي (ت 450 هـ) خر ج أحاديثه وعلق عليه: خالد السبع. الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان.
الـ الحكام القر آن: تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت 370 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى (1415 هـ) 1994 م.
Y I T أحكام القر آن: لأبي بكر عمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت 543 هـ راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: عمد عبد القادر عطا. الناشر : دار

$$
\text { الكتب العلمية، بيروت - لبنان. طبعة } 1416 \text { هـ-1996م. }
$$



-بيروت- لبنان الطبعة الأولى 1410هـ - 1990م.
\& ا. الإحكام في أصول الأحكام: تأليف/ العلامة علي بن محمد الآمدي. تعليق:
الشيخ عبد الرزاق عفيفي. الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية 1402 هـ الاني

 الأخبار للعلامة زين الدين أبى الفضل عبد الر حيم بن الحسين العر اقى ، دار الريان الان للتراث ، الطبعة الأولى 1407هـ - 1978م م الوا

 خرّج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغي ، الميلـي الناشر :المكتبة التجارية الكبرى، بشار ع عمد علي بمصر لصاحبها: مصطفى عممد .الاختيار لتعليل المختار: تأليف/ عبد اللهّ بن عمود الموصلي الحنفي. الناشر: دار
المعرفة- بيروت- لبنان.
^1. الاختيارات الفقهية اختارها علي بن عمد بن عباس البعلي ، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراين أبو العباس ، سنة الولادة 661/ سنة الوفاة 728 ، الناشر مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض
19. ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، تأليف عمد بن على المى الماض

الشو كاين ، تُقيق أحمد عناية ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى ، 2002م.


$$
\text { الإسا(مي، بيروت-دمشق، الطبعة الثانية، } 1405 \text { هـ. }
$$


والمنسو خ، للإمام هبة الله ابن سلامة. الناشر: دار المعرفة - بيروت- لبنان.
 : دار الكتب العلمية - بيروت ، الطبعة الأولى ، 1421 - 2000 ، تحقيق : سا لم عمد عطا ، عممد علي معوض
KT. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر ابن عبد البر، دار الكتاب العربي،

> بيروت.

أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الخسن علي بن عمد الجزري، دار إحياء

$$
\text { التراث العربي، الطبعة الأولى: } 1417 \text { هـ - 1996م. }
$$

ب. أسن المطالب في شرح روض الطالب : المؤلف : شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت -
الطبعة : الأولى ، تَقيق : د ـ عمد عمد تامر
 حسن الكشناوي ، الناشر دار الكتب العلمية للنشر ، لبنان ، 1995م مالمالـر
 السيوطي (ت 911 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان: الطبعة

$$
\text { الأولى } 1403 \text { هـ - } 1983 \text { م. }
$$

 السيوطي (ت 911 هـ) تحقيق: عمد المعتصم باللّا البغدادي الناشر: دار الـار الكتب

$$
\text { العربي، بيروت لبنان الطبعة الأولى } 1407 \text { هـ - 1987م. }
$$

T9. الأشباه والنظائر: لغمد بن عمر بن مكي المعروف بابن الو كيل (ت 716 هـ) تحقيق: د/ أهمد حمد العنقري. الناشر: مكتبة الرشد - الر ياض. الطبعة الثانية 1418 هـ-1997 م.
r. r. علي بن نصر البغدادي المالكي ت 422هـ ، تعقيق مشهور حسن سلمان ، طبعة دار ابن حزم ، الرياض ، 1420هـ ـ

- أشا أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة، رفيق العظم، دار الرائد العربي الران الـرا
بيروت - لبنان.

ت (ت الإصابة في تمييز الصحابة: للإمام الحافظ أهمد بن علي بن حجر العسقلاليا 852 هـ) تُقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي عحمد معوض. الناشر : دار

الكتب العلمية - بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1415 هـ ت 1995 م.
זr. أصحاب الرسول، عمود المصري، مكتبة أبي حذيفة السلفي 1420 هـ 1999م
 هr. إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية (ت 751 هـ) تعقيق: عصام الدين الصباطي الناشر: دار الحديث - القاهرة الطبعة الأولى 1414 هـ - 1993

צ7. الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين: لخير الدين الزر كلي. الناشر: دار العلم للملايين - بيروت- لبنان الطبعة الثانية عشر 1997 م.

الإِفصاح عن معاني الصحاح، لأبي المظفر ييى بن هبيرة. نشر المؤ سسة السعيدية بالر ياض.
^^. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : عحمد الشربيني الخطيب ، تُقيق مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر ، الناشر دار الفكر ، سنة النشر 1415 ،
بيروت
 عبد الله بن عبد العزيز الجبرين. الناشر: مكتبة الرشد- الر ياض. الطبعة الثالثة 1418 هـ.

- . بيروت- لبنان.
اء. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:
تأليف شيخ الإسالم العلامة علاء الدين أبي الحسن المرداوي (ت 885 هـ)

لبنان. الطبعة الثانية.
KY . الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر عمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري تحقيق: د/ أبو حماد صغير أحمد حنيف. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع- الر ياض. الطبعة الأولى 1413 هـ - 1993 مـ ألماد
r٪. اللياب في شرح الكتاب: تأليف/ الشيخ عبد الغين الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي. اعتني به/ عمد كحيي الدين عبد الحميد. الناشر: مكتبة الرياض الحديثة.
 الطوري القادري المنفي. ضبطه وخر ج آياته وأحاديثه/ الشيخ ز كر يا يا عميرات. الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1418 هـ - 1997

0؟. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: تأليف/ الإمام علاء الدين أبي بكر الكاساين
الخنفي ت (587 هـ) تحقيق: عمد عدنان درويش. الناشر : دار إحياء التراث

$$
\text { العربي- بيروت- لبنان. الطعة الأولى } 1417 \text { هـ - 1997م. }
$$

بداية الجتهد وناية المقتصد: تأليف الإمام أبي الوليد عممد بن أحمد بن رشد
 1988 م
\& \& . البداية والنهاية: للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير (ت 774 هـ) اعتين

- بذه الطبعة: عبد الرممن اللاذقي، وعمد بيضون. الناشر: دار المعرفة- بيروت

لبنان. الطبعة الثانية 1417 هـ 1997 م.
.\&人 البدر المنير يف تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير : المؤلف : ابن
الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن ألمادي أمد الشافعي المصري (المتوفن :
 الناشر : دار المجرة للنشر والتوزيع - الرياض-السعودية السية ، الطبعة : الاولى ، 1425هـ 2004م
9 \&. بلغة السالك لأقرب المسالك على مذهب الإمام مالك: تأليف الشيخ أحمد بن

الدردير. الناشر: دار المعرفة-بيروت- لبنان. طبعة 1409 هـ - 1988 المرام.

- 0. 

هـ) اعتنى به: عمدد حامد الفقي. الناشر: مكتبة السوادي- جدة. الطبعة الأولى
1413 هـ 1993 م.

- 1 البناية في شرح الهداية: لأبي عمد عمود بن أحمد العيين. الناشر: دار الفكر -بيروت- لبنان. الطبعة الثانية 1411 هـ - 1990 م.

 الحسين آيت سعيد ، الناشر : دار طيبة - الرياض ، الطبعة : الأولى ، 1418هـ ، 1997م
ror البيان في مذهب الإمام الشافعي ، تأليف أبي الحسين بييى بن أبي الخير بن سالم


 العلمية- بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416ه - 1995 م. 00. تاريخ الإسلام للذهبي، عهد الخلفاء الراشدين، دار الكتاب العربي، 1407 هـ.
. 07 . التاريخ الإسلامي، الخلفاء الراشدون، عمود شاكر، المكتب الإسامي، 1411

تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر الطبري، دار الفكر، بيروت، 1407 هـ - ov
1987م
人 هـ تاريخ الثقات: للإمام الحافظ أهمد بن عبد الله العجلي ت (261) بترتيب: الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي ت (807) هـ وتضمينات الحافظ ابن حجر العسقالين اعتن به: د/ عبد المعطي قلعجي. ه9. تاريخ الخلفاء، للإمام جالال الدين السيوطي، عُني بتحقيقه إبر اهيم صالح، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى 1417 هـ- 1997م.
 الطبعة الأولى: 1418هـ، جامعة أم القرى، معهد البحو العا العلمية وإحياء التر اثر. آ. تاريخ الطبري: لأبي جعفر عمد بن جرير الطبري (ت310 هـ) تحقيق: عممد
أبو الفضل إبر اهيم. الناشر: دار المعارف. الطبعة الرابعة.


$$
\text { الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، } 1415 \text { هـ - 1995م. }
$$

ケ7. منشورات دار الفكر الجزء الاول حققه فهيم عحمد شلتوت
 الناشر : دار القلم ، مؤ سسة الر سالة - دمشق ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1397 ، تُقيق : د. أكرم ضياء العمري . التمر ،
07. التبصرة ، أبي الفر ج عبد الرحمن بن الجوزي ، سنة الولادة 510هـ/ سنة الوفاة
 الكتاب اللبناين ، سنة النشر 1390هـ - 1970م ، مصر - لبنان

 بيروت لبنان. الطبعة الأولى. 1416 هـ 1995 م.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للعلامة فخر الدين عثمان الزيلعي الحنفي. الناشر: دار الكتاب الإسلامي. الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى ببولاق مصر العمية 1314 هـ.

1^. تُفة الأحوذي: للإمام أبي العلا عمد عبد الرحمن المبار كفوري (ت1353 هـ بشرح جامع الترمذي، ومعه شفاء الغلل في شرح كتاب العلل، والشمائل الخمدية والخصائص المصطفوية للترمذي. اعتنى به: صديق محمد جميل العطار.

الناشر: دار الفكر - بيروت- لبنان. طبعة 1415 هـ - 1995 م.
79. تُفة الفتهاء: لعلاء الدين السمرقندي (ت539 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت- لبنان. الطبعة الثانية 1414 هـ - 1994 م.
ت تعفة الختاج بشرح المنهاج، شهاب الدين أحم بن عمد بن حجر الميتمي، (ت V. 974)، دار إحياء التراث العربي.
(VI
دار الكتب العلمية للنشر ، 2003م .
التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية: تأليف / صالح بن فوزان الفوزان. .VT
الناشر مكتبة المعارف - الرياض.الطبعة الثالثة 1407 هـ- 1987 م.
VT التذكرة في الفقه الشافعي: تأليف/ الإمام أبي حفص سراج الدين عمر بن علي الشافعي المعروف بابن الملقن (ت 804 هـ) تخقيق: د/ ياسين الخطيب. الناشر:

$$
\text { دار المنارة- جدة. الطبعة الأولى } 1410 \text { هـ - 1990م. }
$$

.V६
السلمي، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولم، 1418 هـ - 1997م
.Vo الترغيب والترهيب من الحديث الشر يف: لإمامام زكي الدين عبد العظيم المنذري (ت 656 هـ) اعتنى به: مصطفى عمارة. الناشر: دار الر يان للتر اث ودار الحديث - القاهرة طبعة 1407 هـ - 1987م.
.V7 التعر يفات: للجر جاين علي بن عمد بن علي (ت 816 هـ) تُقيق: إبر اهيم الإبياري الناشر: دار الريان للتراث.

تعليقات ابن التر كماني بحاشية السنن الكبرى للبيهتي. تعقيق: محمد عبد القادر .VV عطا. الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1414 هـ 1994 م.
.VA
 بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1408 هـ 1987م.
تفسير القر آن العظيم: للإمام الحافظ عماد الدين، أبو الفداء إسماعيل بن كثير
(ت 774 هـ) الناشر: دار عالم الكتب- الرياض. الطبعة الحنامسة 1416 هـ -
1996 مـ
 852 هـ) الناشر: دار المعرفة- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1406 هـ - 1986
(N1. التلقين في الفقه المالكي: للقاضي أبو عمد عبد الوهاب البغدادي المالكي تعقيق: عمد ثالث سعيد الغاي. الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة.
التمهيد لا في الموطأ من المعاين والأسانيد: تأليف الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر. حققه وعلق عليه: الأستاذ/ مصطفى بن أحمد العلوي. والأستاذ/ عمد عبد الكبير. الناشر: مكتبة الأوس- المدينة المنورة.
 الوفاة 748هـ ، تُقيق مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب ، الناشر دار الوطن ،
. سنة النشر 1421هـ 2000م ، الر ياض


$$
676 \text { هـ) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان. }
$$

 852 هـ) الناشر: دار الفكر .الطبعة الأولى 1404 هـ- 1984 م.
17. كَذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، (ت 370)، تُقيق: عممد

عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الأولى، 2001م.
تَذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت،
1407
ه人. التهذيب في فقه الإمام الشافعي تأليف: الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود بن عمد البغوي (436-510ه . ، تحقيق: عادل أهمد عبدالموجود، علي عمد

معوض الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلميه، 1997 م
. توضيح الأحكام من بلوغ المرام: تأليف/ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. الناشر :
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة- مكة المكرمة. الطبعة الثانية 1414 هـ -
1994
-9. تيسير الكريع الرحمن في تفسير كلام المنان: تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن
ناصر السعدي (ت1376 هـ) الناشر: دار المدني- جدة. طبعة 1408 هـ -
1988 م.
ا91 الثقات ، المؤلف : عحمد بن حبان بن أممد أبو حاتم التميمي البسيت ، الناشر :
دار الفكر ، الطبعة الأولى ، 1395-1975 ، تعقيق : السيد شرف الدين أحمد
جr. جامع البيان في تأويل القرآن : لأبي جعغر عمد بن جرير الطبري (ت 310) هـ الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1412 هـ -1992م. 9ヶ. الجامع الصحيح سنن الترمذي ، المؤلف : عممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ، الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت ، تانقيق : أمحد محمد شاكر وآخرون ، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها
9६. الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمّ

بن أبي بكر السيوطي (ت 911 هـ) الناشر: دار الفكر - بيروت- لبنان. الطبعة
الأولى 1401 هـ - 1981 م.
 هـ) مع شر حه النافع الكبير: للعلامة أبي الحسنات عبد الحي اللكنوي (ت1304 هـ) الناشر : عالم الكتب- بيروت لبنان. الطبعة الأولى 1406-1986 م. 360
97. الجامع لأحكام القر آن: لأبي عبد الله عمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ)

تحقيق: عبد الرزاق المهدي. الناشر: دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى 1418 هـ . 1997 الجرح والتعديل: لإمام عبد الرحمن بن المنذر الرازي (ت 327 هـ) الناشر : دار الفكر الطبعة الأولى 1372 هـ - 1953م.



> 1394هـ .
99. جواهر الإكليل شرح ختصر العلامة خليل ، تأليف ، صالح الأزهري ، تُقيق : عحمد عبدالعزيز الخالدي ، سنة النشر 1997 الطبعة الأولى ، الناشر :دار الكتب
 775 هـ) تُقيق: د/ عبد الفتاح محمد الحلو . الناشر: مؤ سسة الر سالة. الطبعة الثانية 1413 هـ- 1993 م.
1.1. حاشية الخرشي: لإمامام محمد بن عبد الله الخرشي المالكي (ت 1101 هـ) على غتصر سيدي خليل: للإمام خليل بن إسحاق المالكي ت (767 هـ) ويف المامش حاشية العدوي على الخرشي. اعتن به: ز كريا عميرات. الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان.الطبعة الأولى 1417 هـ - 1997 م. . . Y Y الدسوقي وهامشه تقريرات العلامة الحقق: عمد عليش. الناشر: دار الفكر العـر بيروت- لبنان.
r.I. r العاصمي النجدي الحنبلي (ت 1392 هـ).
६.1. ـ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق بهامش تبيين الحقائق للز يلعي. الناشر: دار الكتاب الإسلامي. توزيع مكتبة الرشد- الر ياض. الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببو لاق- مصر. سنة 1313 هـ

ه ـ ا. حاشية الشيخ ابراهيم البيجوري ، تأليف إبراهيم بن عمد ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، 2008 م
7. 1. حاشية العدوى: للشيخ علي بن أمد العدوي، على الحرشي هامش حاشية الحرشي. الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1417 هـ 1997
-1.V النعمان
^• ا. حاشيتا قليوبي وعميره : لشهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي (ت1069 هـ) وشهاب الدين أحمد عميرة (ت 957 هـ) على كنز الر اغبين: للإمام جلال الدين عمد الخلى ت (864هـ) شر حمنهاج الطالبين: للإمام ييىى بن شرف النوري اعتنز به: عبد اللطيف عبد الر ممن. الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1417 هـ - 1997 م.
9.1. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - رضي اللها عـنه - وهو شر ح غتصر المزني: تصنيف أبي الحسن علي بن ممد حبيب الماوردي تحقيق وتعليق: علي عمد معوض، وعادل أمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. الطبعة الأولى: 1414 هـ 1994 م.
 111. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ، المؤلف : أبو نعيم أحمد بن عبد الـد الهُ الألصبهاني ، الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت ، الطبعة الرابعة ، 1405 ألراء
 أحمد الشاشي القفال. تحقيق: د/ ياسين أحمد إبر اهيم. الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة- عمان- الأردن الطبعة الأولى 1988 م.

 11 1 ـ. الحراج، لأبي يوسف، منشورات مكتبة الر ياض الحديثة، بدون تاريخ طبع.
117. 11 خطب أبي بكر الصديق، د. عمدد أممد عاشور، جمال عبد المنعم الكومي، دار

دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، الطبعة الأولى، 1416هـ - 1995م.
 بن أمهد النشيري ، الناشر :بُمع الفقه الإسالامي بكدة .
119. الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الإمام السيوطي، الناشر عحمد أمين دمج، بيروت -
IT.
المعاصر، الطبعة الأولى، 1419هـ - 1999م.
 أهمد بن حجر العسقالين ، المقق : السيد عبد اللهّ هاشم اليماني المدني ، الناشر :
دار المعرفة - بيروت .

MYY الذ الذخيرة: لشهاب الدين بن أحمد بن إدريس القر افيّ (ت 684 هـ) تُقيق الدكتور / عمد حجي. الناشر: دار الإسلام- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1994 هـ.
 عبد الله نذير أحمد. الناشر: دار البشائر الإسامامية - بيروت- لبنان. الطبعة الأولى

$$
1407 \text { هـ - 1987م. }
$$

 780 هـ) حققه. علي الشربي، وقاسم النوري. الناشر : مؤ سسة الر سالة- النا بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1414 هـ - 1994 م.
TY0. رد الغتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لغمد أمين الشهير بابن عابدين، مع تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف. تُقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي

## أقضية أي بكر الصديق ـ ـدراسة فقهية مقارنة－．

معوض، الناشر：دار الكتب العلمية－بيروت－لبنان．الطبعة الأولى 1415 هـ－
1994
ITY．الروض المربع شرح زاد المستقنع：تأليف／منصور بن يونس البهوتي، ومعه حاشية نفيسة للشيخ／عممد ابن صالح العثيمين، وتعليقات مفيدة من منسخة العلامة الشيخ／عبد الرحمن بن ناصر السعدي．خر ج أحاديثه：عبد القدوس

عمد．الناشر：دار المؤيد－الرياض．الطبعة الأولى 1417－1996 م．
．ITV الروض الندي ، تأليف ：أحمد بن عبداله بن ألمد البعلي ، تعقيق نور الدين

人1 1．．روضة الطالبين وعمدة المفتين：للإمام كيي الدين بن شرف النووي．الناشر： المكتب الإسلامي．الطبعة الثالثة 1412 هـ 1991 م．

9「1． －「「． بالخب الطبري．الناشر：دار الندوة الجديدة－بيروت－لبنان．الطبعة الأولى 1408 هـ 1988م．

اT ا．زبدة الأحكام：لعمر بن إسحاق الهندي．الناشر：مكتبة نزار مصطفى الباز－ مكة مكرمة الطبعة الأولى 1417 هـ－ 1996 م．
Y Y ا．سبل السا＞شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام：للشيخ الإمام عممد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاين（ت1182 هـ）اعتين به：فواز أمهد، وإبر اهيم
الجمل．الناشر：دار الكتاب العربي－بيروت－لبنان．الطبعة التاسعة 1417 هـ－

$$
1997 \text { م. }
$$

ץr ا．سلسة الأحاديث الصحيحة عمد ناصر الدين الألباني（ت 1420 هـ）الناشر： مكتبة المعارف－الر ياض．طبعة 1415 － 1995 م．
\＆\＆ا．سنن ابن ماجه بشرح الإمام أبي الحسن السندي（ت 1138 هـ）وباشيته تعليقات مصباح الز جاجة يف زوائد ابن ماجة：للإمام البوصيري（ت840 هـ）

```
أقـ\
```

حققه: الشيخ مأمون شيخا الناشر: دار المعرفة- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى

$$
1416 \text { هـ } 1996 \text { م. }
$$

هr ا. سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث (ت 275هـ) تحقيق: عمد كيي الدين عبد الحميد. الناشر: المكتبة العصرية- بيروت- لبنان.
ฯ ٪ ا. سنن الدارقطي: تأليف/ الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت 385 هـ) اعتنى به: بحدي بن منصور الشورى. الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان.

$$
\text { الطبعة الأولى } 1417 \text { هـ } 1996 \text { م. }
$$


الفكر - بيروت- لبنان.
^٪ ا. السنن الكبرى: للإمام أبي بكر أممد بن الحسين البيهتي (ت 458 هـ) تُقيق: عحمد عبد القادر عطا. ومعه تعليقات ابن التر كماني. الناشر: دار الكتب العلمية-

$$
\text { بيروت- لبنان. الطبعة الأولى } 1414 \text { هـ -1994 م. }
$$

9 9 ا. سنن النسائي لإِمام الحافظ أبو عبد الرحمن أممد بن شعيب النسائي (ت 303 هـ) بشرح الحافظ جالال الدين السيوطي (ت 911 هـ) مع حاشية الإمام السندي
(ت 1138 هـ) حقعه: مكتب التراث الإسلامي. الناشر : دار المعرفة- بيروت-
لبنان. الطبعة الثالثة1414 هـ - 1994 م.

- \& ا. سنن سعيد بن منصور: لإِمام سعيد بن منصور بن شعبة الخر ساين المكي (ت الما

227 هـ) تُقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: دار الكتب العلمية -
بيروت- لبنان.

ا؟ ا. السياسة الشرعية بين الراعي والرعية: تأليف/ شيخ الإسلام تقي الدين أممد بن تيمية (ت 728 هـ) من منشورات الرئاسة العامة لميئة الأمر بالمعروف والنهي عن 19 رئ المنكر . الطبعة الأولى 1412 هـ 1992 م.


$$
\begin{aligned}
& \text { ت } \\
& 748 \text { هـ) الناشر: مؤ سسة الرسالة- بيروت- لبنان. تعقيق: د/ بشار عواد } \\
& \text { معروف. الطبعة الأولى } 1417 \text { هـ -1996 م. }
\end{aligned}
$$

 ٪ミ ا. السيرة النبوية دروس وعبر، د. مصطفى السباعي، المكتب الإسا(مي، بيروت، لبنان، الطبعة التاسعة، 1406هـ - 1986م
7 § ا. السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، د. علي عمد الصاليابي، دار التوزيع والنشر الإسلامية، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2001م.
ا. I \&V
1412هـ، مر كز الملك فيصل للبحوث الإسلامية، الرياض.

دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1398هـ.
 1996
-10 السيرة النبوية: لابن هشام. الناشر: المكتبة العلمية- بيروت - لبنان.
 شا شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، تأليف : ابن العماد عبد الحي بن أحمد

ror ا. شرح الز رقاين على موطأ الإمام مالك: تأليف/ عمد بن عبد الباقي الز الز رقاني الالصري الأزهري المالكي (ت 1122 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت-

لبنان. الطبعة الأولى 1411 هـ 1990م.
〔0٪. شرح الشفاء للقاضي عياض ، المؤلف على القاري ، الخقق عبدالله عحمد الخليلي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1421هـ .
100. الشرح الصغير: لأمدل بن محمد الدردير مع شر حه (بلغة السالك): للإمام
 1988م.
107. شرح العناية على المداية هامش فتح القدير لابن الممام: للإمام كمال الدين

$$
\text { محمد بن عمود البابر يّ (ت } 786 \text { هـ) الناشر: إحياء التراث العربي بيروت- }
$$

لبنان.
. الشرح الكبير: تأليف الشيخ شمس الدين أبي الفر ج عبد الرحمن بن عممد بن
أحمد بن قدامة المقدسي. الناشر: دار الفكر.
101. الشرح الكبير: لأبي البر كات سيدي أممد الدردير، مع حاشية الميار الدسوقي. الناشر: دار الفكر توزيع المكتبة التجارية -مكة المكرمة.

النجار (ت 972 هـ) تُقيق: د/ محمد الز حيلي، ود / نزيه هماد

$$
\text { العبيكان الر ياض. الطبعة } 1413 \text { هـ - } 1993 \text { م. }
$$

- 7 ا. الشرح الممتع على زاد المستقنع: شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح الثيمين.

الناشر : مؤ سسة آسام للنشر -الر ياض.الطبعة الر ابعة 1416 هـ - 1995 م.
171. شرح روض الطالب من أسنى المطالب، أبو ييی، زكريا بن محمد بن زكريا

الأنصاري، (ت 926)، المكتبة الإسلامية لصاحبها الحج رياض الشيخ.
ITY 1 Y شرح سنن أبي داود: للحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية، هامش هون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب عمد شمس الحق العظيم آبادي. الناين الناشر

دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1417 هـ - 1997م. ז7 ا. شرح صحيح مسلم: لإمام ييىى بن شرف النووي (ت 676 هـ) الناشر : دار
القلم- بيروت- لبنان.
 سنة الوفاة 681هـ ، الناشر دار الفكر ، بيروت
 تحقيق عبدالرزاق غالب المهدي ، الطبعة الأولى ، الناشر : دار الكتب العلمية ،

## أقضية أبي بكر الصديق ـ ـدراسة فقهية مقارنه - -

I 17 . شرح معاني الآثار، أحمد بن ممد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، (ت 321 ؟)، تحيق: عحمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1399 هـ.
I IV V ا شرح منتهى الإرادات المسمى (دقائق أولى النهى لشرح ح المنتهى) تأليف/ الشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت 1051 هـ) الناشر: عالم الكتب- بيروت- لبنان.

الطبعة الأولى 1414 هـ 1993 م.
171. الشيخان.. أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب برواية البلاذري في أنساب الأشر اف، تُقيق د. إحسان صدقي العمد، المؤتُن للنشر، السعودية.
199. الصارم المسلوك على شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم -: تأليف/ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 728 هـ) تخقيق: خالد عبد اللطيف السبع. الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1416 هـ - 1996م.
(ت) .IV. 311 هـ) حققه: د/ عممد مصطفى الأعظمي. الناشر: دار الثقة- مكة المكرمة.

الطبعة الثانية.
(ت . IVI 256)، اعتنى به: أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، الرياض، الطبعة

$$
\text { الأولى، سنة: } 1419 .
$$

. . IVY أشرف عليه: زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان. الطبعة الثالثة 1408 هـ - 1988 م.
1998 . . V Vr
.IV\& عفان، السعودية، الطبعة الأولى، 1416هـ - 1995م.
(ت) IV0 261)، اعتنى به: أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، الرياض، الطبعة الأولى، سنة: 1419.

- IV7. الصديق أول الخلفاء، عبد الرحمن الشرقاوي، دار الكتاب العربي، 1410هـ 1990م.
صفة الصفوة ، المؤلف : عبد الرحمن بن علي بن عحمد أبو الفر ج ، الناشر : دار . IVV المعرفة - بيروت ، الطبعة الثانية ، 1399 - 1979 ، تحيق : عممود فاخوري
- د.عمد رواس قلعه جي

IVA ا. الطبعة : الطبعة الأولى عام 1366هـ=1947م
ط. . . V9
بيروت- لبنان.
-1 . 643 هـ) هذبه ورتبه واستدرك عليه: الإمام محيي الدين أبو زكريا النووي.
حققه: كييي الدين علي بنيب. الناشر: دار البشائر الإسلامية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1413 هـ- 1992 م.
111. الطبقات الكبرى في البدر يين من المهاجرين والأنصار: لابن سعد. الناشر: دار الفكر - بيروت- لبنان. طبعة 1405 هـ - 1985م الما
 أبو عبد الله ، الناشر : مطبعة المدني - القاهرة ، تُقيق : د. د. عمد جميل غالمي
 بن عمد النسفي (ت 537 هـ) اعتني به: الشيخ خالد الد عبد الر الرممن. الناشر : دار النفائس- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1416 هـ - 1995 م.

هـا الدين عبد الر ممن بن إبراهيم المقدسي (ت624 هـ) الناشر: دار الفكر -
بيروت- لبنان.
011. عصر الخلافة الراشدة، د. أكرم ضياء العمري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.
1^7. عصر الخلفاء الراشدين، دكتورة فتحية عبد الفتاح النبراوي، الدار المار السعودية. .1NV بن علي عائض حسن الشيخ ، الناشر : مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العر بية
السعودية ، الطبعة : الثالثة، 1421هـ/2000م
 بن عبد الله بن محمد المعافري المالكي ، الناشر : دار الجيل - بيروت ، الطبعة الثانية ، 1407، تحقيق : د. محمد جميل غازي
1199. عون المعبود شرح سنن أبي داود: للعلامة أبي الطيب عمد شمس الحم الحق العظيم آبادي. مع شرح الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية. الناشر: دار الكتب
العلمية- بيروت- لبنان.

- 9 . عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: تأليف أبي الفتح عمد بن محمد


دار ابن كثير - دمشق- سور يا الطبعة الأولى 1413 هـ - 1992 م.
191. غريب الحديث ، المؤلف : القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد الطار ، الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت ، الطبعة الأولى ، 1396 ، تُقيق : د. عمدل عبد المعيد

خان
 الناشر : مطبعة العاني - بغداد ، الطبعة الأولى ، 1397 ، تُقيق : د. عبد اللهُ

$$
\begin{aligned}
& \text { الجبوري } \\
& \text { r } 1 \text {. الفتاوى الفقهية الكبرى، شهاب الدين أحمد بن عمد بن حجر الهيتمي، (ت } \\
& \text { 974)، المكتبة الإسلامية. } \\
& \text { § } 1 \text { ـ. الفتاوى الكبرى لشيخ الإسالم ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد } \\
& \text { الحليم بن تيمية الحراين،(ت 728)، تقديم: حسين محمد غخلوف، دار المعرفة، }
\end{aligned}
$$

190. الفتاوى المندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، الشيخ نظام الدين

البلخي، (ت1036)، وجماعة من علماء المند، دار النشر: دار الفكر، 1411هـ هـ
197. فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام الحافظ أممد بن علي بن حمر الماع العسقلاذي (ت 852 هـ) تُقيق وترقيم: الشيخ عبد العز يز بن باز ، وعحمد فؤ اد اد
عبد الباقي. الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الثانية1418 هـ

- 1997 م

I 9 V . فتح القدير : للشيخ الإمام كمال الدين عممد بن عبد الواحد ابن الممام. الناشز
دار إحياء التر اث العربي- بيروت- لبنان.
191. فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير: تأليف عمد بن علي الشو كاني ت(1250 هـ) الناشز : دار الفكر - بيروت- لبنان. طبعة 1403 هـ 1983
199. الفرائض: د/ عبد الكريع بن محمد اللاحم. الناشر: مكتبة المعارف- الرياض.

$$
\text { الطبعة الأولى } 1406 \text { هـ- } 1986 \text { م. }
$$

. . .
 العلمية ، سنة النشر 1418، بيروت
T.1. ف. فضائل الصحابة لأبي عبد الله أحمد بن عممد بن حنبل، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الثانية، 1420هـ - 1999م.
الف الفقه الإسلامي وأدلته: د/ وهبة الز حيلي. الناشر: دار الفكر - دمشق- سوريا.

$$
\text { الطبعة الثالثة } 1409 \text { هـ } 1989 \text { م. }
$$

 الدمياطي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 2003 م .
 مطبعة مصطفى الحلبي. الطبعة الثانية 1367 هـ.
 بن غنيم بن سالم بن مهنا الأزهري المالكي (ت1126 هـ ) اعتين بـي به الشي الشيخ عبد

```
أقضية)
```

الوارث محمد. الناشر دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1418
هـ - 1997 م.
r. Y. T القاموس الخيط: تأليف/ العا(مة اللغوي بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز

آبادي (ت 817 هـ) الناشر : مؤ سسة الر سالة- بيروت- لبنان. الطبعة السادسة 1419 هـ 1998 م.



المعارف بيروت - لبنان
r.9. ج. قواعد الأحكام في مصالح الأيام: للإمام أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت 660 هـ) الناشر: دار المعرفة- بيروت- لبنان.
-.
الناشر: دار الجيل- بيروت- لبنان. الطبعة الثانية 1408 هـ - 1988 م.
TII. القوانين الفقهية: لغمد بن أحمد بن جزي (ت 741 هـ) الناشر: دار الفكر- هـر
بيروت- لبنان.
. MIT الكافي في فقه الإمام أممد بن حنبل: تأليف شيخ الإسلام أبي عمد موفق الدين
 يو سف. الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى ألمد الباز، مكة المكرمة.
 (ت 463) تُقيق: د/ عمد عمدد الموريتاني. الناشر: مكتبة الر ياض الحديثة-

$$
\text { الر ياض. الطبعة الثالثة } 1406 \text { هـ - } 1986 \text { م. }
$$

\& \& \&. الكامل في التاريخ، أبو الخسن علي بن أبي المكارم الشيبانين المعروف بابن الأثير، تحقيق علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1408هـ - 1989م.

## أقضية أي بكر الصديق ـ ـدراسة فتهية مقارنة - .

Yا. Yا الكامل في ضعفاء الرجال ، المؤلف : عبدالله بن عدي بن عبداللها بن محمد أبو


Y 17 . كتاب الفرو ع، شمس الدين محمد بن مفلح (ت 763)، ومعه تصحيح الفرو ع ع
للمر داوي (ت 885)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد الخسن التر كي، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 1424.
كتاب المغازي: لابن أبي شيبة أبي بكر عبد اللهّ بن عمد (ت 235 هـ) حققه: . TVV د/ عبد العزيز ابن إبراهيم العمري. الناشر: دار اشبيليا - الرياض. الطبعة الأولى

1420 هـ 1999 م.
كششاف القناع عن متن الإقناع: للشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي تحقيق عمد أمين الضناوي. الناشر: عالم الكتب - بيروت- لبنان. الطبعة الأولى

$$
1417 \text { هـ } 1997 \text { م. }
$$

ك199. كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيروالي ، تأليف : العالامة علي بن خلف المنويف المالكي المصري ، وها وامش حاشي أشية العدوي



الهندي ، الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت1989 م




 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
KY KY. لسان العرب: للإمام أبي الفضل جمال الدين عمد ابن منظور. الناشر: دار صادر - بيروت- لبنان.

Y \& \& . لسان الميز ان: للإمام الحافظ أهمد بن علي بن حجر العسقلالي (ت 852 هـ)

$$
\text { الناشر: دار الفكر - بيروت- لبنان. الطبعة الأولى } 1407 \text { هـ - 1987م. }
$$

TYO. لطائف المعارف، تأليف زين الدين ابن رجب الحنبلي ، دار الفاروق للنشر
والتوزيع ، مصر ، 2007م .
 النشر : مطبعة حكومة الكويت - الكويت - 1985 ، الطبعة : الثانية ، تعقيق
: عبد الستار أمد فراج .
 الحنبلي (ت 884 هـ) الناشر: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر . بيروت- لبنان.

$$
\text { الطبعة الأولى } 1402 \text { هـ - } 1982 .
$$

MYA. المبسوط: لشمس الدين السرخسي. الناشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان طبعة

$$
1409 \text { هـ - } 1989 \text { م. }
$$

MY9. بجمع الأمثال ، المؤلف : أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري ، الناشر

. Tr.
 وأحاديثه خليل عمران المنصور ، الناشر دار الكتب العلمية ، سنة النشر 1419هـ

- 1998م ، لبنان/ بيروت
 807 هـ) بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر. الناين 1 الناشر : دار الكتب

$$
\text { العلمية- بيروت- لبنان. طبعة } 1408 \text { هـ - } 1988 \text { م. }
$$

ץrr. الجمموع شرح المهذب للشير ازي: لإِمام أبي زكريا عحي الدين بن شرف

النووي. حققه وأكمله: عممد بنيب المطيعي. الناشر: دار إحياء التراث العربيا لـرا זケז. بجموعة الفتاوى، تقي الدين أحمد بن تيمية الحراين، دار الوفاء، مكتبة العبيكان،

$$
\text { الطبعة الأولى، } 1418 \text { هـ - 1997م. }
$$

\& \& \& . الغرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد: تأليف الشيخ بحد الدين أبي البر كات (ت 652 هـ) ومعه النكت والفوائد السنية: تأليف شنس الدين بن مفلح الحنبلي

## أقضية أي بكر الصديق ـ ـدراسة فقهية مقارنة - .

(ت 763 هـ) الناشر: مكتبة المعارف- الرياض. الطبعة الثانية1404ه-
1984
O~ז. الخلى بالآثار: لإِمام ابليليل الحدث الفقيه الأصولي أبو عمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي تحقيق: الدكتور / عبد الغفار سليمان البندري.الناشر :
دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان.

צ Y . الخيط في اللغة: تأليف/ إسماعيل بن عباد (ت385 هـ) تحقيق/ الشيخ محمد
حسن آل ياسين. الناشر: عالم الكتب- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1414 هـ -1994م.
.TVV مؤسسة الر سالة، بيروت-لبنان، الطبعة الحادية عشر، 1426 ^KM. المدونة الكبرى: لإمام دار المجرة الإمام مالك بن أنس، رواية الإمام سحنون بن سعيد الناشر: دار صادر. طبعت .كطبعة السعادة بيوار معافظة مصر سنi

جrq. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: للحافظ أبي عمد علي
 الناشر: دار زاهد القدسي زاهد القدسي- القاهرة. الطبعة الثالثة.

- \& . . المراسيل: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275 هـ) تحقيق:

الشيخ عبد العزيز السيروان. الناشر: دار القلم. الطبعة الأولى 1406 هـ.
 سنة النشر 1408هـ 1988م ، الهند
KYY المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: للقاضي أبي يعلي. تحقيق: دا عبد الكريع محمد اللاحم الناشر: مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الأولى 1405 هـ - 1985م.

## أقضية أي بكر الصديق ـ ـدراسة فتهية مقارنة - .

 النيسابوري مع تضمينات الإمام الذهبي في التلخيص والميز ان والعر اقي في أماليه والمناوي في فيض القدير .
 1997م



 البحوث والدراسات العر بية والإسامامية بدار هجر

والنشر ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : 1419 هـ - 1999 م
. Y\&V وأكمله همزة أحمد الزين، الناشر: دار الحديث- القاهرة. الطبعة الأولى1416هـ
. 1995 -
.Y\&入 . مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: للإمام الحافظ أبي حاتم عحمد بن حبان البستي (ت 354 هـ) تحقيق: مروزق علي إبر اهيم. الناشر: مؤ سسة الكتاء الثاء الثقافية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1408 هـ - 1987 م.
Y\&9. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للر افتي: تأليف العلامة أحمد بن محمد بن
علي المقري الفيومي (ت 770 هـ) الناشر: دار الفكر . 134
.ro. المصنف في الأحاديث والآثار: للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت 235
هـ) اعتني به/ سعيد عحمد اللحام. الناشر: دار الفكر - بيروت- لبنان. الطبعة
1414 هـ-1994م.
ان Y. المصنف: للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ) تحقيق: عبد الرحمن الأعظمي: من منشورات البحلس العلمي.
(ت مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى، مصطفى السيوطي الرحيبانب، ror 1243 هـ)، المكتب الإسلامي.

$$
\begin{aligned}
& \text { ror المطلع على أبواب المقنع: تأليف أبي عبد الله شمس الدين عممد بن أبي الفتح } \\
& \text { البعلي (ت } 709 \text { هـ) ومعه معجم ألفاظ الفقه الخنبلي. اعتنى به: عممد }
\end{aligned}
$$



الخطابي (ت 388 هـ) اعتنى به: عبد السلام عبد الشافي. الناشر: دار الكتب
العلمية- بيروت- لبنان. طبعة 1416 هـ - 1996م.
 الحرمين - القاهرة ، 1415 ، تحقيق : طارق بن عوض الله بن عمد ،عبد الخد الخسن
بن إبر اهيم الحسيين
ro7. معجم البلدان: للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي (ت626هـ) تحقيق فر يد الجندي. الناشر : دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. . المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراين، 260 هـ - 360 هـ، دار مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانية 1406هـ - 1985م.
YON. المعجم الوسيط: أخر ج هذه الطبعة: د/ إبراهيم أنيس، ود/ عبد الحليم منتصر، وعطية الصواللمي، وعمد خلف أحمد. الطبعة الثانية.
YOq. معجم مقاييس اللغة:لأبي الحسن أحمد بن فارس (ت 395 هـ) تحقيق: عبد السالام هارون. الناشر: دار الجليل- بيروت-لبنان.
-Y . أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار (ت 972 هـ) تخقيق: د/ عبد الملك بن دهيش.

الناشر: دار خضر - بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1416 هـ- 1995 م.
TII. المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس: تأليف القاضي عبد
الوهاب البغدادي (ت 422 هـ) تحقيق: هميش عبد الحق. الناشر : مكتبة نزار
مصطفى الباز، مكة المكرمة.

 القاهرة ، الطبعة الثانية 1393هـ / 1973م

KTM. مغ M


الكتب العلمية-بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1415 هـ - 1994 م.



الحلو. الناشر: هجر للطباعة والنشر - القاهرة. الطبعة الثانية 1412 هـ -
 والفوائد لعصام القلعجي. الناشر : مكتبة المعارف- الر ياض. الطبعة الثانية 1405

$$
\text { هـ - } 1985 \text { م. }
$$

Y77. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، المؤلف : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن


تحقيق أبو اسحاق الحويني ، دار الكتاب العربي ، 1408هـ ـ الماري
 . المكتبة العصرية ، الدار النموذجية ، الطبعة الأولى ، 2001م
979. المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، الإمام الباجي (ت494)، دار الكتاب العربي،

بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 1331هـ.
.rV.
عليش، (ت (ت1299)، دار الفكر، بيروت، 1409هـ.
 . TVY
المعرفة ، بيروت
(المهذب فـ فقه الإمام الشافعى : لأبى إسحاق الشيرازی إبر اهيم بن على المتوف سنة 476هـ ، تُقيق وتعليق الدكتور محمد الز حيلى ، دار القلم - دمشق .

ت الموافقات في أصول الشر يعة: لأبي إسحاق إبر اهيم بن موسى الشاطبي .YV\& 790 هـ) شر حه وخرج أحاديثه: الشيخ عبد الله دراز . الناشر: دار الكتب
العلمية -بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1411ه - 1991م.
 ابن حجر العسقالين ، دار الكتب العلمية ، 2007 م .

 المواق (ت 897 هـ) اعتنى به: الشيخ ز كريا عميرات. الناشر: دار الكتب

$$
\text { العلمية-بيروت-لبنان.الطبعة الأولى } 1416 \text { هـ- } 1995 \text { م. }
$$

 rVA
الثانية، 1415هـ - 1994م.
rV9 موسوعة فقه أبي بكر الصديق، د. عحمد رواس قلعجي، دار النفائس، الطبعة
الثانية، 1415هـ - 1994م.
.「A. عبد الباقي ، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان الطبعة الرابعة

$$
1406 \text { هـ - } 1986 \text { م. }
$$

نسب قريش، أبو عبد اللهّ مصعب بن عبد اللهّ بن الصعب الز بيري، دار المعارف، القاهرة.
.YNY

الطبعة الأولى سنة 1357هـ - 1938م ، مطبعة دار المأمون بشبرا - القاهرة .
 النويري ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1424 هـ 2004 م ، الطبعة : الأولى

ها ناية السول شرح منهاج الوصول ، تأليف: الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي ، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان ، الطبعة الأولى 1420هـ1999م
 تنمس الدين بن أبي العباس الرملي الشهير بالشافعي الصغير (ت 1004 هـ) ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي (ت 1087 هـ) و وحاشية

أممد بن عبد الرزاق الرشيدي (ت1096 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية-
بيروت- لبنان. طبعة 1414 هـ - 1993 م.
 الأثير الجزري (ت 606 هـ) اعتنى به: أبو عبد الرحمن صلاح بن عويضة. الناشر:

دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 1418 هـ - 1997 م.
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: للشيخ محمد بن . YAV علي الشو كاني (ت 1250 هـ) الناشر : دار الحديث- القاهرة. طبعت بالمطبعة

$$
\text { الأميرية سنة } 1297 \text { هـ. }
$$

YAA المجرة في القرآن الكريع، أحزمي سامعون جزولي، مكتبة الرشد، الرياض، 1417هـ
. YA99 الهداية، شرح بداية المبتدي، تأليف: أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداين المرغيناني، (ت 593 )، دار النشر: المكتبة الإسلامية .
-Tq. الوجيز في أصول الفقه تأليف : عبدالكريع زيدان ، مؤسسة الر سالة ، الطبعة الثانية 2002م.
T91. الوسيط يف المذهب: تصنيف الشيخ الإمام حجة الإسلام عحمد بن عمد بن عحمد الغز الي ت (505 هـ ) حققه وعلق عليه: أحمد عممود إبر اهيم. وعمد محمد تامر. الناشر: دار السلام- القاهرة الطبعة الأولى 1417 هـ - 1997م.
 بكر بن خلكان، (ت 681)، تُقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، الطبعة
الأولى، 1994م.

## فهـرس المتـويـات



24 ................. المبحث الثاين : ترجمة أبو بكر الصديق

24 الفر ع الأول : الممه ونسبه و كنيته ولقبه
24 |سمه:

24 كنيته:

24 ألقابه:
29 الفر ع الثاين : مولده وصفته.
29 مولده :

|  | 29 |
| :---: | :---: |
|  | 29 ........................................................ |
|  | الفرع الثالث : أسرته وحياته في الجاهلية. . . . . .......................... |
|  | أسرته: |
|  | الوالد 31 ....................................................... |
|  |  |
|  | الزوجات: . 31 ............................................... |
|  | الأبناء: . 33 ................................................... |
|  | البنات : 33 ................................................. |
|  | حياته |
|  | المطلب الثاني : إساهامه وسرته ، وفيه أربعة فرو ع : 3 و |
|  | 39 الفرع الأول : إسالمه |
|  |  |
|  |  |
|  | 41 الفر 4 الثالث : ها |
|  | 41 العزم على الهجرة إلى الحبشة : |
|  | 42 الهجرة إلى المدينة : .......................................... |
|  | 47 ............................................ |
|  | 49 إنفاذ جيش أسامة : ......................................... |
|  | 50 ................................................ |
|  | 52 فتو حات العراق : ........................................... |
|  |  |
|  | المطلب الثالث : 56 ............................................ . |
|  | المطلب الرابع : 61 حلافته . .......................................... |
|  | مرض الني 61 ..................................... |
|  | 382 |

65 اجتماع السقيفة :
68 صحة خلافته نوزئه
69 القضاء في عهد أبي بكر ": .
71 
71

$\qquad$
استخلافه لعمر من بعده خؤيّه :73
$\qquad$
79 الفصل الأول : أقضية أبي بكر الصديق نوكْهُ في البيوع ، وفيه مبحثان :
79 المبحث الأول : عدم الضمان في الوديعة :
79 الآثار الواردة عن أبي بكر خكإِّه في المسألة: .
79 التعر يف بالمصطلحات :
81 فقه الأثر : ..
87بيان القول الراجح وسبب الترجيح
89 المبحث الثاني : استحالف المعسر والحبس في الدين
89 الآثار الواردة عن أبي بكر نوأئّه في المسألة .
89 التعريف بالمصطلحات :
90 فقه الأثر
91 ..... ****القسم الأول:
91 ..... **الحالة الأولى:
91 ..... الصورة الأولى:
93 بيان القول الراجح و وبب الترجيح93الصورة الثانية:(الحالة الأولى): .
383

| بيان القول الراجح وسبب الترجيح : 94 ................................ |  |
| :---: | :---: |
| 94. | 4 .................................................. . |
| 96 | بيان القول الراجح وسبب التر جيح : ................................. |
| 96 | 6 ......................................................... |
| 96 | 6 .............................................. . . . . |
|  | بيان القول الراجح وسبب الترجيح : .............................. |
| الفصل الثاني : أقضية أبي بكر الصديق كه山 في أحكام الأسرة ، وفيه ثالثة مباحث : . |  |
|  | 01................................. |
|  | 01.................................. الأول : |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 15.............................. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | الصورة الأولى: 16............................................. |
|  |  |
|  | الصورة الثالثة: . 3 الصورة |
|  |  |
|  |  |
|  | 84 |

133 المبحث الثاني : إرضاء الوالدين فيما يمب على الأولاد من حقوق نوهما
134 الآثار الواردة عن أي بكر ـ نوْهُ في المسألة.
134 التعريف بالمصطلحات :
135. ..... فقه الأثر: :
137 المبحث الثالث : الموار يث والوصايا ، وفيه ثمسة مطالب :...
137 المطلب الأول : الأنبياء لا يورثون.
137 الآثار الواردة عن أبي بكرنكآهُ في المسألة.
137 التعر يف بالمصطلحات
138 ..... فقه الأثر :
140. المطلب الثاين : أصحاب الفروض والعصبات ، وفيه فرعان :
140. الفرع الأول: جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب
140. الآثار الواردة عن أبي بكر ونوّهُ في المسألة .
140 ..... فقه الأثر :
144. بيان القول الراجح وسبب الترجيح
145 الفرع الثاين : التشر يك يين الجدتين أم الأم وأم الأب
145. الآثار الواردة عن أبي بكر نْوْهُ في المسألة.145فقه الأثر :
147 المطلب الثالث : عدم توريث الحميل
147 ..... الآثار الواردة عن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ في المسألة.
385
147 التعريف بالمصطلحات
147 ..... فقه الأثر
149 بيان القول الراجح وسبب الترجيح
150 المطلب الرابع : عدم توريث الغرقى و المدمى بعضهم من بعض.
150 التعريف بالمصطلحات:
150 ..... فقه الأثر
153 بيان القول الراجح وسبب الترجيح
155 المطلب الخامس : عدم صحة هبة الو الد لولده حتى يموزها .
155 الآثار الواردة عن أبي بكر156فقه الأثر
160 بيان القول الراجح وسبب الترجيحالفصل الثالث : أقضية أبي بكر الصديق
163 المبحث الأول : الجناية على النفس وفيه أربعة مطالب
163 الآثار الواردة عن أبي بكر مثه في المسألة
163 التعريف بالمصطلحات
165 ..... فقه الأثر
169 بيان القول الراجح وسبب الترجيح
170. المطلب الثاين : عدم القتل بالقسامة.
170 الآثار الواردة عن أبي بكر مطهُ في المسألة:
170 التعر يف بالمصطلحات
171 ..... فقه الأثر
174 بيان القول الراجح وسبب الترجيح
176 المطلب الثالث : استحلاف المُنكِر ثنسين يمينا. .
176 الآثار الواردة عن أبي بكر هوه في المسألة: .
176. ..... فقه الأثر: ..
179 بيان القول الراجح وسبب الترجيح
180 المطلب الرابع : مقدار دية المسلم الحر
180 الآثار الواردة عن أي بكر مه في المسألة: ..
180 التعر يف بالمصطلحات : .. 181............................................................. . فته الأثر ا
184 بيان القول الراجح وسبب الترجيح
لمبحث الثاني : الجناية على ما دون النفس وفيه ثمسة مطالب :
المطلب الأول : ما كان في الإنسان منه عضو واحد ، وفيه أربعة فرو ع : ....187
187 الفرع الأول : دية اللسان. .
187 الآثار الواردة عن أبي بكر مطه في المسألة: .187

# أقضية أبي بكر الصديق - دراسة فقهية مقارنة - 

188 ..... فقه الأثر : ..
189.
الفرع الثالث : دية الصُلْبِ
189 الآثار الواردة عن أبي بكر هُه في المسألة: ..189فقه الأثر
191 بيان القول الراجح وسبب الترجيح
192 الفرع الرابع : دية ذكر الرجل
192 الآثار الواردة عن أبي بكر هله في المسألة: .
192فقه الأتر: .
194

$\qquad$
المطلب الثان: ما كان يف الإنسان منه عضوان ، وفيه أربعة فروع :
194.

$\qquad$ الفر ع الأول : دية الحاجبين.
194الآثار الواردة عن أبي بكر ها في المسألة: .
194فقه الأثر
196. بيان القول الراجح وسبب الترجيح
197 الفرع الثاني : دية الأذنين . .
197 الآثار الواردة عن أبي بكر علهَ في المسألة: .
197 ..... فقه الأتر
200 بيان القول الر اجح وسبب التر جيح
201 الفرع الثالث : دية الشفتين.الآثار الواردة عن أبي بكر201فقه الأثر : .
388
202. الفرع الرابع : دية الثديين.
202. الآثار الواردة عن أبي بكر كه في المسألة:
202. فقه الأثر بيان القول الراجح وسبب التر جيح : ......................................

206
المطلب الثالث : الشجاج و أرش الجائفة
206. الآثار الواردة عن أبي بكر علهُ في المسألة:
206. التعر يف بالمصطلحات : 207.............................................................. . فقه
209. بيان القول الراجح وسبب الترجيح : .

الالطلب الرابع : الجر احات الي لا توجب عقلا ولا دية. .........................
210. الآثار الواردة عن أبي بكر كّه في المسألة:
210. فقه الأتر: .

المطلب الخامس : عدم المؤاخذة بيناية البهيمة . 212 ......................................


215.................................. : بيان القول الراجح وسبب التر جيح

الفصل الرابع : أقضية أبي بكر الصديق طـ في الحدود والتعزيرات ، وفيه مبحثان :..218 المبحث الأول : الحدود ، وفيه غمسة مطالب : 218.................................... المطلب الأول : حد الزنا ، وفيه فرعان : ..........................................
218. الفر ع الأول : حد الزاين البكر....
218. الآثار الواردة عن أبي بكر 219 التعر يف بالصططلحات : ................................................ 220 فقه الأثر: . بيان القول الراجح وسبب التر جيح : 222...................................

223. التعريف بالمصطلحات
$\qquad$
225. المطلب الثاني : حد اللواط الآثار الواردة عن أبي بكر
225. التعر يف بالصططلحات : .............................................. 226 فقه الأثر: .. 232. بيان القول الراجح وسبب الترجيح
المطلب الثالث : حد القذف ، وفيه أربعة فروع :

الآثار الواردة عن أبي بكر الها في المسألة: .....................................

235............................................................ . فقه الأثر
بيان القول الراجح وسبب الترجيح : 237...................................
240.
الفرع الثاني : حد القذف لمن انتفى من أبيه. ..
390
240. الآثار الواردة عن أبي بكر مطه في المسألة: .
240. ..... فقه الأثر: ..
242.  الآثار الواردة عن أبي بكر 242. فقه الأثر: .
245. الفرع الرابع : عقوبة السباب والشتم وهجاء المسلمين .
245. الآثار الواردة عن أبي بكر هِ في المسألة:
245. ............................................. : التعر يف بالمصطلحات
246. ..... فقه الأتر: .
248. المطلب الرابع : حد السرقة ، وفيه ستة فروع :الفرع الأول : نصاب السرقة. . 248...........................................
248. الآثار الواردة عن أبي بكر عهُ في المسألة: .
248. التعر يف بالمصطلحات :
249. فقه الأثر:
254. بيان القول الراجح وسبب الترجيح
255. ..... الفرع الثاين : حد قطع يد السارق
255. الآثار الواردة عن أبي بكر هـه في المسألة: ..
255
.. ..... فقه الأثر :
257 الفرع الثالث : قطع يد العبد إذا سرق. .
257 الآثار الواردة عن أبي بكر هُ فـه في المسألة:
257 ..... فقه الأتر:
259. بيان القول الراجح وسبب الترجيح
260 الفرع الرابع : عدم قطع يد الغلام الذي لم يبلغ. الآثار الواردة عن أبي بكر
260. فقه الأثر: ..
261 الفر ع الخامس : عدم قطع يد المائن.
261 الآثار الواردة عن أبي بكر هِ هِ في المسألة: .261فقه الأثر :
262 الفرع السادس : قطع رِجل الحدود إذا عاود السرقة.الآثار الواردة عن أبي بكر262.فقه الأثر: ..
265. المطلب الخامس : حد الردة ، وفيه فرعان :
265. الفر ع الأول : قتل المرتد
265. الآثار الواردة عن أبي بكر ملهِ في المسألة: .
265. التعريف بالمصطلحات : .
266. ..... فقه الأثر :
268. الفرع الثاين : قتل المرتدة.الآثار الواردة عن أبي بكر268.فقه الأثر: .
271 بيان القول الراجح وسبب الترجيح392
274 المبحث الثاني : التعز يرات ، وفيه ثلالثة مطالب :المطلب الأول : التعزير بالجلد والضرب في المعاصي اليت دون الحدود . .......... 274الآثار الواردة عن أبي بكر
274. ..... فقه الأثر:
276. المطلب الثاني : التعزير بالنفي للمخنثينالآثار الواردة عن أبي بكر
276. ..... فقه الأثر:
278. المطلب الثالث : التعزير بتحريق متاع الغال.
278. الآثار الواردة عن أبي بكر مكه في المسألة:
278. فقه الأثر: .
الفصل الخامس : أقضية أبي بكر الصديق طّه في الدعاوى ورفع المظالم ، وفيه مبحثان :
280.
280. المبحث الأول : القضاء باليمين مع الشاهد في الدعاوى.
280. الآثار الواردة عن أبي بكر عله في المسألة: .
280 التعريف بالمصطلحات :
280 ..... فقه الأثر:
286.

بيان القول الر اجح وسبب الترجيح :
287 ..... المطلب الأول : النظر في شكاوى الناس من العمال.
287 الآثار الواردة عن أبي بكر فُه في المسألة : .
393
287
290. المطلب الثاني : إعطاء القود من عند نغس الإمام....
290. الآثار الواردة عن أبي بكر مشه في المسألة : .. ..... 291
فقه الأثر: .
292. ..... الخاتّة.
307 ..... ترجمة خلاصة البحث
326 ..... الفهارس
327. فهرس الآيات القر آنية
327. فهرس الآيات القر آنية
333. فهرس الأحاديث النبوية
338. فهرس الآثار342................................................................. فهرس الأعامار
351 فهرس الأمكنة والبلدان.
353. فهرس المصادر والمراجع
383. فهرس الغتويات

