## jo in <br> 6


北
"
cand


shan






بسم الهّ الر حمن الرحيم
كلمة التقديم
للأستاذ الدكتور نور الدين عتر
رئيس قسم علوم القرآن والسنة
في كلية الشريعة بجامعة دمشق
الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم من علوم الدين وعلوم الدنيا، وصلى الله وسلم على سيدنا عحمد وعلى آله وصحبه وتابيعهم حالم الملي لوان العلم والدعوة إلى الله على بصيرة وهدى من اللّ . أما بعد:
فلعل كثيراً من الإخوة القراء يتساءل أن أكتب تقديعاً أعرِّف فيه بكتاب
لأحد إخوتي الأشقاء، فهل أترك أو أمتنع من التعريف بكتاء ألتاب أنا أنا أعرف به وأدرى بؤلفه، وهل أمتنع من تعريف وتقديمٍ لا أجاوز فيه الحقيقة بقليل
ولا كثير.

كيف لا أقدم لكتاب أخي عحمد ماجد، وأنا هنا لا أعرّف بكتاب لأخي الشقيق بقرابة اللحم والدم، وإغا أعرف بكتاب لألأخي فيا الروح وتعاطف المشاعر الإسامية منذ نشأته.
 في جموعته، وأبى عليه طموحه إلا أن ينال معها الثانوية العامة فيا في الفرع

 الكليتين ويِمع بين الـُمْنَيِنـين

ثم قام بتدريس اللغة العربية في ثانويات حلب، ودرّسها أيضاً في معهد العلوم الشرعية (المعروف بالشعبانية) وعكف بدافي الأدبي، من قصص ومسرحيات وملاحم مطوّلة تحمل معاني الانسانية، ومشّاعر المجتمع الذي يعايشه.
ولا تولى الحطابة في جامع القصر كان قريباً من مستمعيه لأنه يكس

 الكتاب من تفصيل المسائل وفق الحاجة الواقعية المعاصرة، وأنت لا تلا تقرأ هنا أحكام فروع من واقع المجتمع القديم. بل تقرأ أحكام والما واقع المجتمع

 ما هو معلوم لك، ويُعْنَ بتفصيل ما تحتاج إليه.
ولمزيد شعور المؤلف بالمؤلية لم يقنع بدراسته الشرعية ولا بالعزو للمراجع المعتمدة في الفقه الحنفي، بل إنه راجع نفسه مرات ومرات استنفد بجال التثبيت والتحقق . وحرص على مزيد التوثق براجيعة عالمئلم

 بأنواع التوثيق في مادته العلمية وفتاواه التي خرج بها با المسائل الجمديدة . كذلك

 العلمية التي بدا فيها أثر توجه الأديب العلمي وهكذا تتآخى الثروة اللغوية مع المادة العلمية، لتكون قدوة للدارسين في أي اختصاص أن يتوجهوا به نحو المكمة المثلى للحياة، وذلك برن بربط
 الطريق مع الذين هم أحسن عملا، وأولئك هم أولو. الألباب.

## خطبة الكتاب

بسم الش الرمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتتنزل البركات، وتهتدي القلوب إلى الطاعات ’والقُرُبات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله، الذي أرسله الله نوراً وهدى للعالمين ففتّح الله به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً، فكان رحمة مهداة. أما بعد:

فقد كان من نعم الله سبحانه وتعالى عليً أن شرفني بطلب هذا العلم وتَّقجني بحبه وحب نشُره، وكان أن تنبهت لـاجّة الناس إلى كتاب مبسط في في الفقه الحنفي يجمع أصول المسائل وفروعها في تبويب سهـي في متناول العام والماص. أسس الكتاب

وفي سبيل وضع هذا الكتاب، رجعت إلى كل ما أمكنتي الاطالع عليه من كتب الفقه الحننفي من الشروح والمطولات والمتون والحواشي والمختصرات.

واعتمدت بصورة خاصة في كل بحث بحثته على دراسته دراسة وافية
في المطولات الثلاث الأمهات:

بدائع الصنائع : للإمام علاء الدين الكاساني، الملقب بلك العلماء.

شرح فتح القدير: للإمام كهال الدين عحمد بن عبد الواحد المعروف بـ (ابن الهام)" الذي نص عليه ابن عابدين أنه بلغ درجة الاجتهاد. حاشية رد المحتار : للإمام محمد أمين المعروف بـ (ابن عابدين) الذي

يعتبر عَلَم المحققين، ويعتبر كتابه كتاب الفتيا في الفقه الحنفي واستأنست أيضاً بما وضعه أساتذتنا من كتب حديثة في الفقه، ككتاب (الفقه الإسلامي) للأستاذ الدكتور إبراهيم سلقيني، وكتاب (الحجج والعمرة)") للأستاذ الدكتور نور الذين عتر وكتاب (الفقه الإسلامي") للأستاذ الدكتور وهبه الزحيلي، وقد أخذت عن هذه الكتب فوائد واضحة ولـن في التبويب

والتقسيم وحسن الترتيب.
عملي في الكتاب
ثم إني توخيت في عرض مضامين هذا الكتاب أموراً تجعله متميزاً في أسلوبه وطريقة معالجته للموضوعات، ومن ذلك أنني اعتمدت : اـ الأسلوب الواضح المشرق، والعبارة السهلة با لا يخفى على القارىء العادي، ولايمله الدارس المحتص. Y التمهيد لكل بحتث بمقدمة وجيزة تبين فضله وأهميته بما يَسُر القارىء ويشرح صدره، وقد أغفلت كثير من الكتب التعليمية القديمة الدارجة هذه الناحية فأصبحت بفعل الاختصار أقرب إلى القوانين الجافة . فجاء الكتاب بهذه المقدمات جامعاً للفقه والمعاني التعبدية بعيداً عن جفاف الْ

الصيغة القانونية في عرض الأحكام . س- إيراد دليل شرعي لأمهاتِ الأحكام (وفروعها غالباً) في كل باب ليكون نوراً للقارىء يستنير به ويكون ذلك أدعى إلى تنور قلبه، وثبات الـكم

في ذاكرته، والتوجه إلى العمل به . ₹- استيفاء كل بحث كتبته بجميع فروعه وجزئياته بحيث يمد القارىء فيه عامة أصول ومتفرقات البحث التي يحتاج إليها . 0- توثيق الأحكام التي أوردتها في الكتاب بعزوها إلى المصادر التي

استخرجتها منها. وعُنيت بهذا التوثيت بصورة خاصة في الفروع غير المنهورة والفروع الواردة في غير مظنتها من كتب الفقه لتسهيل مراجعتها أو التوسع فيها لمن أراد ذلك. وقد راعيت في ذلك حال الحكمم، فحا كان مشهوراً اكتفيت بشهرته عن عزوه، وما كان دون ذلك عزوته، وما كا كان غامضاً أو مظنة خلاف عزوته إلى موضعين أو أكثر زيادة في التحقيق والتوثيق .
7- بمع متعلقات البحث التي يذكرها المصنفون في أبواب أخرى وإيرادها مع البحث نفسه:
ففي بحث الصيام مثلاً: أضفت بحث كفارة الإفطار المتعمد، وهو في معظم الكتب في باب الكفارات. وبعد صلاة العيد: أضفت بحث الأضحية وهو في كتب الفقه مع

باب الذبائح .
وعقبت بحث الصلاة على الميت با يلزم عن الموت من التعزية
والعِدَّة والإحداد والوصية وزيارة القبور.
أضفت إلى الأبحاث مايناسبها ما يعتبره الفقهاء من أبحاث الأخلاق فلا والا ولا ولا
يوردونه في كتبهم:
فبعد بحت الغسل وموجباته: أضفت بحث الاغتسال للنظافة وآداب الحمام وأحكامه، وبعد بححث الصلاة : أضفت الخشوع والحضور في الصالة وكذا أرْدَفْتُ بحث الصوم وأحكامه بإيراد جملة من آداب الصائم وسبَقْته بأحاديث جليلة في فضل فضل الصوم ^- في بعض المسائل المختلف فيها بين الحنفية والشافعية بيّنت حكم الشافعية أيضاً لأغراض منها: أ ـ أن يراعي المسلم اختلاف المذاهب: ففي الصوم لا يكره التطيب عند الحنفية ويكره عند الشافعية لأنهم يعتبرون من الصوم أيضاً ترك الترفه المشْمومات.

ب ـ أن لا يعترض حنفي على شافعي في فعل يبيحه الشافعي ولا يراه الحنفي مستساغاً.
ج - ليكون أمام الحنفي إمكان تقليد الشُافعي في بعض الأمور التي
تعسر عليه لظروف خاصة.
 والشافعي وغيرهما، فالصلاة إذا أُديت بفروضها وسنارالونها هي الصلاة نفسها، ومثلها الوضوء وإغنا الملاف فيا في حكم العبادات هل هو سنة أو فرض، وأثره في صحة هذه العبادة.
 كلية الشريعة وأخص بعميق شكري وخالص امتناني أستاذنا الأول العلامة

 استمددنا منه وطالما تحركت عزائمنا با يوجهنا اليه من طلب العلم والتعمق فيه، مع التنبيه إلى حاجتنا اليوم إلى كتابات إسلامية ميسرة تسعف الناس وتسد حاجتهم الملحة الواضحة. وأتقدم كذلك بخالص شكري وعميق امتناني لأستاذنا الدكتور
 برعايتها وفضلهها فتكرما براجعة هذا الكتاب وأفاداني خلال طيبة وفوائد بليغة لولاها ما كان الكتاب بهذا القدر ولا كا كان بهذا الحا

والألق .
أسأل الله عز وجل أن يجعل الفائدة في هذا الكتاب لمن قرأه من المسلمين، وأن يتقبله مني ومن ساهم فيه، وأن يجعل هذا الجهجد اليسير نوراً

لنا يوم نلقاه إنه سميع بيب.
معمد ماجد عتر والحمد لله رب العالمين.

مقدمات أساسية
المقدمة الأولى
أهية العلم وأحكام التعلم:
الإسلام دين العلم والفهم، ومن مظامر عظمة دين الها اله تعالى أن أول
 خلق الإنسان من علق
 دين الها تعالى مبني أساساً على العلم والعقل والتفهم وليس فيه ما هو مؤسس على الومم والتخيل.

 ومن هنا كان قول الإمام السرخسي رهمه الهُ : إن أقوى الفرائض بعد

الإيمان بالله تعالى: طلب العلم").
والعلم بأنواءه دينياً أو دنيوياً له أحكام شرعية حسب أهميته وحسب
حال المكلف فيكون:
ا- فرض عين: ييب على كل مكلف التخلي به أو العمل على
(1) المبوط جا صץ .

تحصيله: كالعلم باله تعالى وصفاته وكالاته وأنه واحد أحد لا شريك لـ


 بهذه العبادات التي يارسها المسلم حال تكليفه بها. أما العلم بأساسيات المعاملات من حساب وبيع وشراء ورهن والمنا وزواج وغيره فلا يفترض تحصيلها إلا على من يكارسها وبالمقدار الذي يكتاج إليه. والقاعدة الفقهية في ذلك: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبه).「- ويكون فرض كفاية: إذا تعلمه البعض أجزأ عن الكل . كالعا كالعلم بتفصيلات الأحكام الفقهية، والتعمق في علم التوحيد والتفسير والحديث ونحوه من العلوم الدينية، وكذا التعمق في علوم الطب والمندية والمة والـداب ونحوها من العلوم المدنية بالقدر الكافي لسداد حاجات اليات المجتمع المتعددة. عللًاً بأن التبحر الزائد في بعض العلوم الدنيوية قد يكون المان فرضاً المأ اليضاً

 على المسلمين أن يتجبرد نفر منهم لتحصيله أو تحصيل ما يا يقابله، أو ياثلثه وإلا اعتبر المسلمون جميعاً مقصرين آثمين.
r- ويكون فضيلة: كالتعلم للثقافة العامة، والتعلم للتبحر في بعض العلوم ترفهأ أياً ما كانت هذه العلوم . وأعظم العلوم التي يتشرف الميلم


(1) ومن هنا بُعلم فساد زعم من زعم أنَ العلم حجاب يججب عن اله لعالى. نهذا زعم مبني

الملم بالعلم والتعلم. اللهم إلا إن كان يراد به العلم بالسفسطاتوالجدل والمغالطات=

## المقدمة الثانية

## تعدد العلوم الإسلامية

والعلوم الإسلامية كثيرة متعددة بتعلد موضوعاتها. فمنها
ا- علوم العقيدة:
ويسميها القدماء علم التوحيد وهو العلم الذي يتضمن المعرفة بالـئله
 من الأنبياء على سبيل الإجمال، كما يتضمن المعرفة بألساسيات المات العقيدة وأركا وأركان
 وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وتئمن بالقدر خيره وشرهـ متفق عليه.
r- علوم القرآن:

وهي العلوم التي تبحث في موضوعات عامة متعددة من القرآن كنزوله
 النزول وآيات الأحكام ونحو ذلك.
=


 تُصل له صفة التقوى أهلألا

 احيانأ على الإصول الثرعية لثلا يقع المـلم في الومم والنطا ــ ـا او بالتعلم: لان المسلم
 ويتحل بالأخلاق الفاضلة، ومذا بالتالِ يدنس الم تعلم هذه الأمر وسا يلزم ها.

## r- علوم الحديث:

وهي العلوم التي تتناول حديث رسول اللهُ


 والأحكام الوأردة فيه مؤيداً ذلك بآيات من كتاب الله تعالى أو أحاديث أخرى من حديث رسول اللهُ ع- علوم السيرة:

وبأصحابه من حوادث وواقعات وحروب وغزوات ونحو ذلك.
هـ علوم الفقه:
الفقه هو العلم بالأمور العملية التي يجب على المكلف التقيد بها أو
 يتناول في موضوعاته جميع مرافق الحمياة من المعاملات والنظام الاققتصادي والأسرة والحرب والصلح والمعاهدات ونحو ذلك.

المقدمة الثالثة

الفقه الإسلامي : حقيقته ومعناه
الفقه لغة: الفهم والعلم.
اصبطلاحأ: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها
التفصيلية
ـ والمقصود بالأحكام الشرعية العملية: ما يلزم المسلم تطبيقه عملياً في

حياته من أمور العبادات والمعاملات: أما الأمور الاعتقادية القلبية فموضوعها علم التوحيد. - والمقصود بالمكتسب: المستفاد - والمتحصل.

ـ والمعني بالأدلة التفصيلية: كتاب اله تعالى وسنة عن هذين الأصلين العظيمين من إجماع أو قياس ونحو ذلك ونا ما هو مو مفصل في كتب أصول الفقه الذي تعتبر قواعده وأسسه من أدق وأحكـم ما وصل إليه

الفكر البشري.
ومن هذا التعريف تعلم أن أحكام الفقه جميعاً مؤسسة ومستندة إلى أدلة بينة وأصول ثابتة، وأنه ليّس فيها بجال للقول عن هوى أِيا أو خيال. ومن هنا تعلم أيضاً جهل وغباء من ظنّ من الحمقى أو المشاغينين أن
 عنه - ولَّد ذلّك الحكم من وهمه.
فليس في الفقه حكم مها كان فرعياً أو جزئياً إلا وهو مستند إلى دليل مباثر منصوص عليه، أو غير مباشر يدرك بالتأمل أو عند الدراسة(1).
(1) أما تعدد الأدلة، أو اختلانها ضعفاً وقوة، وكذا اختلاف طريقة الاجتهاد، أو سبب الحكم
 الفقيه الفلاني أو الفلاني أتى بهذا الحكم من غير استناد إلى حكّم مشابه آخر أو علَّة شـرعية
واضحةة.

# الكتاب الأول 

الطهارات
الباب الأول
الطهارة المتيقية
النصل الأول
في الطهارة والنجاسة

أهمية الطهارة وفضلها وتعريفها:
من المعلوم أن الها خلق الإنسان وفضله وكرمه فجعل له العقل الواعي والبصيرة النافذة، ووهبه الذوق، وجعل فيه الميل إلى النظافة واليكه والعفة. ولقد كان من تكريم اللة تعالى للإنسان أن أمره بالطهارة وحثه عليها:

 ثم جعل تعالى الطهارة شرطاً للوقوف بين يديه، والتوجه إليه في
 الثوب، طاهر البدن، طاهر المكان، وذلك أنه خلون ولم مُكرم، ولا يلا يليق به أن يقف بين يدي خالقه وبه مثل هذا النعص.
الطهارة في اللغة: هي النظافة والنقاء عن الأدناس المادية، وقد تطلق على المعنويات، فيقال: فلان طاهر النفس : إذا كانت نفسه طيبة بعيدة عن

الغل والغش والحسد.
والطهارة في الشنريعة تطلق على أمرينع لا بد منهها لصححة الصلاة :
 القذرة التي اشتد استقذار الشارع المكيم لما حتى عدها نـجاسات تمنع

من صنحة الصالة.
ها با ب- الطهارة عن الأحداث: وتكون بالوضوء لمن أحدث حَدثاً أصغر وبالغُنْل لمن أحدث حَدثًا أكبر وكذا لمن طهرت من حيض أو نفاس .

 حين، ويتوضأ كل يوم عدداً من المرات، فتراه نظيف اليدين، متألق الوجه، المها
 عاشرهم وتخلق بأخلاقهم .
 أوروبا: أنه استأجر غرفة عند امرأة عجوز، وكانت العجوز تأنس به وتكثر الجلوس عنده، فقالت له ذات يوم : أنا أعلم أن زميلك الذي البارحة مسلم. قال: كيف عرفت؟ قالت: عندما خلع سروال بيجامته ليلبس ثياب الخروج لم تفح منه رائحة البول. * * *

الأعيان النجسة:

اعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة، وهذه قاعدة شرعية عامة وهامة فكل شيء لم يرد حكم شرعي بنجاسته فهو طاهر. وكل شـلم شـيء لا تعلم أنه أصابته نجاسة فهو على أصله طاهر، ولا عبرة للاحتمال أو التوهم ما لم يغلب على الظن.

والأعيان النجسة : هي مواد قذرة اشتد استقذار الشارع لما حتى عدَّها
نجاساتٍ يجب تحاشيها والبعلُ عن التلطخ بها. وهي :
 ما يتعلق به من لعاب وشعر وعرق وجلد ولـم وعظم نجس مثله
لا يطهره شيء.

Y- الميتة : وهي ميتة الحيوان البريّ سواء أكان مأكول اللحم كالغنم والبقر أم غير مأكوله كالذئب والثعلب.

والأصل في الميتة : ما مات حتف أنفه دون فعل فاعل ــ طبيعية،
أو لمرض.
ويلحق بالميتة في شرع الإسلام كل ما مات دون ذبح شرعي أو
صيد بيد غير مسلم أو كتابي من أصحاب الديانات السماوية ـ السام
وبناء عليه فإنه يأخذ حكم الميتة في نجاستها ما يلي :


 ما افترسته الضواري .

وإذا أدرك الإنسان أحد هذه الحيوانات المصابة حياً فذبحه اعتبر
ذبيحاً وجاز أكله.
ب ـ ما ذبحه ملحد لا يؤمن بالله تعالى، أو مشرك من المجوس أو عبدة
الأوثان أو الكواكب.
جـ ـ ما ذُبح تقرباً لغير الله تعالى : كا يفعل المجوس وغيرهم من تقدمة
القرابين ولو ذبحها عنهم جزار مبار مسلم. د ـ ما ذُبح بطريقة غير شرعية، بالحنق، ، أو الصعقة الكهربائية، أو

الضرب على الرأس بآلة ثاقبة .

 إلا مَا ذكيتُمْ . وما ذُبِّ على النُّعِبِ وأَنْْ تستقسموا بالأزلامر ذلكُمْ
(1) فِسْقُ

ويستنى من الميتة ولا يُعدّ نجساً
 ونحوها، فميتهها طاهرة وإن كانت لا تأكل("). وكار وكا ميتة

الحيوانات المائية التي لا تعيش إلا فيلا في الماء
ب - الصيد إذا مات مقتولا بيد مسلم أو كتابي بآلة جارحة كالرصاء والا والنبل والسكين ونحوه.
جـ ـ ميتة السمك والجراد، فإنها طاهرة، وتؤِكل عند من اعتاد أكلها،

والََبِدُ والطِحال)|(C) .

د ـ الأجزاء التي لا يسري فيها الدم من بَدَن الميتة، كالشعر، والصهوف
(1)



والقرن، والحافر. ويطهر جلد الميتة بالدباغة، سواء أكان من حيوان مأكول اللحم كالغنم والبقر أم غير مأكولة كَالفهد والذئب

والثعلب"


 أ ـ ماء الطهر الذي تراه المرأة، فهو طاهر الـور وا وسيأتي في البنود التالية . ب - خرء الطيور مأكولة اللحم التي تزرق (تخرأ) وهي طائرة فهو طاهر

عند المنفية.
ع- الدَّم : وهو دم الانسان ودم الحيوان غير المائي إذا انفصل عنه وكان
مسفوحاً أي سائلا ـ وبهذا يخرج ولا يعتبر نجساً:

- دم السمك بأنواعه: لأنه حيوان مائي ولا
- دم البق (البعوض) والقمل والبراغيث لأنه قليل لا يسيلهِ ـ الدٍ الباقي في عروق الحيوانات بعد ذبحها لأنه ليس مسفوحاً
(سائلً) .
- دم الإنسان إذا ظهر من الجرح وتكدس مكانه ولم يسل (7) فإذا سال عن

مكانه فهو نجس.
ويستنى من الدم : دم الكبد والطحال، للحديث السابق، وهو
قول النبي والطِحال هـ .
0ـ القيح والصديد: إذا خرج من البدن وسال عن مواضعه(r)
(Y) المني نجس ويطهر بالفرك كا

(६) الفتاوى المندية جا ص7
(
حاشية الطحطاوي ص " 1 - شرح فتح القدير جا صا

مععلوم، وهو نجس لأنه دم فسد حتى أنتن وتخن فيأخذ حكم الدم.
والصديد قِح نضج حتى رقَ فهو مثله(1).

7- القيء: إذا كان مقدار ما عِلأ الفم أو أكثّر. وما يكلأ الفم هو ما لا ينطبّ عليه الفم إلا بصعوبة وهو نجس سواء أكان من صغير أم كبير. أما


 عمل, الشيطانِ فاجتنبوه
^- لحوم الحيوانات غير بأكولة اللحم وألبانها، ولعابها، وعرقها، كالذئب
 وأما ألبانها ولعابها وعرقها فلأنه تابع للحمها ومشُتق منه فيأخذ حكمه.
ولا يُعْد نجساً ما يأتي:

ا- دم السمك بأنواعه لا علمت أن ميته طاهرة. وكذا دم البعوض والذباب والبراغيث ونحوها وإن كثر، لأن دم الواحدة منها قليل ليس فيه
قوة السيلان.
r- المصل الأبيض: وهو ما يكون تحت طبقة رقيقة من البللد، ومنه ماء
النفاطات والحروق والرضوض طاهر فقد ثبت طبياً أنه من ماء البدن(4)
ج =
تال الطحطاوي: وأن ما لا ينضض الوضوء كالقيء اللذي لم عكاً الفم، وما لم يسل من نحو الدم ظطاهر على الصحيح. صن".. .

كذا فِ شرح الفتح جا صابّ .


 والأذن، والغرب في العين: إذا كان لغير علة نهو طامر. وإن كان لعلة نهو نجّ إلذا إنا سال. تالوا: لأن العلة دليل علي أن مذا اللاء دم متغير، كا نا نص عليه في رد المحتار


وليس دماً متغيراً أو قيحاً رقيقاً كما كان مظنوناً في القديم. وخروجه من البدن لا ينقض الوضوء كا كا
 طاهرة، لأنه مكان طاهر(1). فلو حكُّت المرأة المكان فابتل ثويبا منه لم
ينجس .

ع- الطهر السليم الذي تراه المرأة طاهر، وخروجه منها لا ينضض الوضوءء"(1).
أما الطهر المتكدر بشيء من التقيحات نتيجة التهاب جهاز المرأة فهو نجس وينقض الوضوء.
هـ الأجزاء التي لا تحلها الحياة من سباع الطير والبهائم كالصقر والحدأة، والذئب والكلب والفهد! من ريشٍ أو ظفر أو شعر أو عظم أو ناب كله طاهر .
آ- رطوبة الولد عند خروجه من أمه وكذا السخلة، وكذا البيضة عند خروجها من الدجاجة كلها طاهرة مالم يُر عليها أثر النجاسة(1) وتغسل وتطهر جلود هذه البهائم بالدباغة.
V- الكححول (السبيرتو الأبيض) المستخدم في أغراض مشروعة ـ ـرغم استخراجه من الخمر طاهر، وذلك لعموم البلوى باستعماله، ولاعتباره بعد عمليات التصفية والتنقية مادة طبية مطهرة من الجراثيم، بذلك ولكاه أفتت لجنة الأزهر الشريف وعليه معظم العلماء. ^- الأعشاب السامة، وكذا الأعشاب المخدرة كالـشيش والألأفيون طاهرة،


 الدم. لأن ماء الريت والدمع والعرق من مهولات الدم إلى البدن أيضاً ولم يقل أحد بنجاسة ذلك.
. ( $\quad$ ( -1 (
(

## كيف تتنجس الأشياء:

أولا - تتنجس الأشياء المائعة بنزول نجاسه، أو شيء نجس فيها ثانيا ـ تتنجس الأشياء الجامدة بوقوع النجاسة المائعة عليها أو بانتقال

بلل الأشياء المتنجسة إليها.
وبناء عليه:


وتأسيساً لمذا الـكم وضع الفقهاء قاعدة عامة تقول: جافُ على جافٌ
طاهرُ بل خلاف.
وعليه: إذا مَسَّ الإنسان شيئًاً جافاً كبعر ونحوه لاتنجس يده، وكذا لاتنجس يد الأم أو غيرها بحمل ثياب الصان الصغار النجبينة اليابسة ولو أمسكتها من مل النجاسة
rالرطب لا ينعر لأنَّه ليس في الرطب بلل ينتقل إلى اليابس فينجسبه،

بأقدامِه الجافة إلا إذا ابتلً قدمه من ذلك.(")
 المنشفة في هذه الحال هي التي أخذت من اليد أو البدن.

> (
₹- من نام على فراش جاف نجس وتعرق بدنه حتى تبلل الفراش من عرقه


 البدن.
○ـ إذا سعطت الثياب الطاهرة المبللة فوق أرض يابِة عليها نجاسة مرئية، فإنها لا تنجس ولو تنَّدت الأرض من الثوب، إلاً إذا ظهر على الثوب أثر

النجاسة(1).
أما إذا كانت الأرض اليابسة متنجسة بنجاسة غير مرئية فلا ينجس الثوب أبداً، لأنَّ الأرض إذا جفًّت وزال عنها أثر النجاسة ـو ولو دون غسل - فقد طهرت(")، فإذا أصابها ألماء أو سقطت عليا المبللة لم ينجس الماء ولا الثوب، لأنها شيئانطاهران لاقيا أرضا ألا طاهرة. وسيأي في بحث تطهير الأرض.
ج- إذا نزلت نجاسة مائعة على مادة سميكة كالدبس والسمن المتجمد، ينجس السطح الذي لامسته النجاسة فقط ويطهر بكشطهر. وإذا سقطت فيه نجاسة متجمدة فينجس ماحولا فقط ويطهر بتقوير ماحول النجاسة وطرحه.

*     *         * 

(1) رد المحتار جا صغ
. حاشية الطحطاوي ( F ( $)$

## كيف تنتجس المياه :

الماء: إمًا جادٍ كمياه الأنهار والقنوات والسواقي والمداول. أو راكد، كمياه البرك والمستنعات ومات ومياه الأوعية والبراميل والخُزانات.

ظهر فيه أثر النجاسة من لون أوطعم أو رائحة. والماء الراكد إما قليل وإما


(الماء طهور لا ينجسه شيء، إلاَلا ما غَيْرِ لونه أو طعمه أو ريكها)|(1)




فال هو الماء الكثير والماء القليل:
اختلف الفقهاء رضي الش عنهم في حد الماء الكثير والقليل.
 قِلال هَجَر. وما كان دونه فهو قليل.
(1) حديث (الماء طهور) رواه أبو داود والترمذي وله شواهد والنسائي (Y) حديث (لا يولن أحدكم) البخاري ومسلم ولمسلم رواية (منه).

والقُلُتَان تساويان خمَ قُرَب، أي خمسماية رطل بالعراقي، أي ما يعادل (६•

بشنيء يسير.
وذهب الحنفية رضي الله تعالى عنهم إلب أن الماء الكثير، هو الماء الذي يحتل ساحة بحيث لو حركه آدمي من أحد أطرافه لم تسر الحربكة للطرف المرف الآخر، ويكون عمقه بحيث لو اغترف منه الإنسان بكفيه لم تنحسر أرضه

 كل منهها، أو مَا يقارب هذه المساحة في الأشكال الأخرى(r)

عللًا بأن :
اعتبار الماء بالكتلة أو الكمية غير مقبول عند الحنفية، لأن مدار الكثرة قائم عندهم كا يقول ابن الملمام (على تحكيم الرأي في عدم إم من جانب إلى البلانب الآخخ) (r) وهم إنا (إما قدروا ذلك بمبساحة عشر في عشر


أحكام متفرقة :
اـ اعتبار الماء كثيراً أو قليلًا اغا يكون عند حلول النجاسة فيه لا قبلها
ولا بعدها ${ }^{\circ}$.




المساحة بالمتر وإغا يقدرها في ذمنا



(६) والتدقيق الذي أجراه ابن عابدين عن كتلة هذه الماء، وكمية وذكرناه في الذيل السابت اغا كان على سبيل التقدير وليس الانـيناء
(0) ـد المحتار جا صع19 وشرح فتح القدير جا ص7ه .

- YV _

> وعليه:

إذا كان الماء كثيراً وحلت فيه نجاسة لم تظهر آثارها فيه فهو طاهر، فاذا نقص حتى أصبح قليلً ظل على طهارته .
 أصبح كثيراً لم يعدًّ طاهراً، لأنه ماء نجس حلًّ فيه ماء طاهر فتنجس به
「- موت ما ليس له دم سائل في الماء كالبق والذباب و الصرصور والعقرب
لا يفسد الماء ولا ينجسه(1).
r- موت ما يعيش في الماء كالسمك والضفدع والسرطان لا يفسد الماء أيضاً
ولا ينجسه(T).

عـ تطهر مياه الأحواض والبرك الصغيرة بالجريان، وذلك بأن يدخل فيها ماء جديد من جانب وخرج شيء من مائها القديم من جانب آخر أو يصب عليها ماء جديد حتى تطفح المياه وتسيل على جوانبها ولو كان
الـنارج منها قليلاً(r).

والقاعدة في ذلك أنَ الماء الجاري يُطهّر بعضه بعضاّ(\&) .

*     *         * 

أحكام المياه :

الماء هو هذا السائل الشُفاف المُروف، والماء القليل من حيث بقاؤه على طبيعته أو إصابتُهُ بشيء من العواء المُ المُرض ينقسم إلى خمسة أقسام : 1 - ماء طاهر مطهً
(r-1) شرح نحع القدير جا صov. .
(Y) رد المحتار جا صع\&


Y ـ
الجنابة .
r ـ ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره.
₹ - ماء طاهر في نفسه مشكوك طهوريته أي صلاحيته للتطهير.
0
أولا ـ ماء طاهر مطهر: وهو الماء العام المطلق سواء أكانٍ من نبغٍ أم
 الأرض من معادن وأملاح وكلس وكبر أِّريت، وكذا ما يتساقط فيه من أوراق

 فيه، ولا يضره كذلك وجود بعض الحيوانات فيه من السمك والسرطان والضفادع وغيرها، ولا ينجس بكوتها فيه ولو كان قليلاًا (1). ثانيا- ماء طاهر مطهر للنجاسات، غير أنه لا يصلح للوضوء أو

الغسل. . وهو أنواع: أ ـ الماء المستعمل : وهو الماء الذي سبق استعل|له في البدن على سبيل القربة والطاعة كالوضوء والغسل ولو كان وضوءاً على وضوء، فإذا شَّالمت المياه وجمع الانسانُ الماء المتقاطر من غُسله أو وُضوئه ، فإنّه لا يصلح وأِ أنْ يتوضاً او يغتسلَ منه مرة ثانية. ويُوز أن يستعمله في النظافة وتطهير النجاسة وغير ذلك. ب - ماء الازهار والثمار: كهاء الورد، وماء البطيخ، وعصير الفواكه ونحوها .
ج - الماء الذي غلبت أوصاف غيره عليه، كالماء الذي سلق به ألو فول، أو أو
 على لون الماء وظهرت فيه رائحة الخل وطعمه، أما الماء الذي يطيب باء
(1) رد المحتار جا ص1ه0

الزهر أو العطر أو يُلَوَنُ بنحو زعفران وعُصفر فهو ماء طيب لا يؤثر فيه ذلك شيئاً.
ثالثنا ـ ماء طاهر غير مطهر : فهو طاهر في نفسه لكنّه لا يصلح لـا للوضو
ولا لإزالة شيء من النجاسات، وهر الماء الماء الذي فارقته رقته وسيولته المعهودة بخالطته لشيء من البلمدات كالتراب والاسمنت والطحين ونحو ذلك
رابعا ـ ماء طاهر لكنه مشكوك في في طهوريته أي صلاحيتي الميته للوضوء

الحمار من الأسآر المشكوك بطهارتها ومثله البغل لأن أمه الأتان : أُنثى الحلمار.
 أَظهر فيه شيء من آثارها أَمْ لم يظهر .
والماء القليل إذا شرب منه آدمي أو حيوان يسمى المتبّي منه سؤراً،
وللسؤر أحكام هامة نبينها فيا يلي:

## الأستّار

السؤر: هوز الماء القليل الذي شرب منه آدمي أو غيره، وهو بحسب ما شرب منه أربعة أقسام:

 مأكول اللحم كالغنم والبقر والإبل والطيور غير البارحة.
أما البقرة البللالة، التي تأكل البلة فقط: فسؤرها مالجا مكروهوه.

من سباع البهائم كالفهد والذئب والثعلب والضبع
r- سؤر مكروه استعمله كراهة تنزيه: وهو سؤر الهرة الأهلية التي لمُ يُعلم
 تسرح بين الطاهر والنجس وسؤر سباع الطير كالصقر والمَدَأَةَ والغُراب ع- سؤر طاهر مشكوك في طهوريته: أي مشكوك في في صلاحيته للوضوء وإزالة النجاسة وهو سؤر الحمار، وذلك لتعارض ويلحق به سؤر البغل الذي أمه الأتان أنثى الحلمار.

## الآبار

البئر معروفة : وهي المفرة العميقة التي ينبع الماء من أسفلها أو ييتمع فيها ما يقدم من السيول والأمطار ونحو ذلك.
والآبار القدئة وكذا الآبار الحديثة المحفورة باليد لما في العمق أشبه بالبركة تختلف مساحته بين بئر وأخرى.
وأحكام الآبار كلها مبنية على اتباع الآثار الواردة عن النبئِّ الصحابة، ولا عمل للقياس أو الرأي فيها، وقبل أن ندرس مسائل الآبار نذكر بثلاثة أخحكام أساسية عامة سبق أن أوردناها في المياه مطلقاً. ا- لا يفسد الماء ولا ينجس بخرء
 ץ- لا يفسد الماء بوت ما يعيش فيه كالسرطان والضفلع وك وكلب الماء.

البئر الكبيرة والصفيرة:
البئر الكبيرة هي التي يكون سطح الماء فيها في حدود عشرة أذرع في
(1) رد المحتار جـا صYY Yال ابن عابدين: هوإن كانت المرة برأى منه في زمان يككن فيه غسل فمها بلعابها فهو طاهر غير مكروها ويكون ذلك بالِيتلاع اللعاب

عشرة أو ما يمادل هذه المساحة في الأشكال الأخرى. ولا عبرة للعمق أن يكون كثيراً أم قليلًا كها سبق أن أوضحنا في (الماء الكثير) فارجع إليه لتعرف

حلده.
حكم البئر الكبيرة كحكم الماء الكثير. لا ينجس إلا إذا وقعت فيه


طاهراً مطهراً.
البئر الصغيرة: هي ما كانت دون ذلك في المساحة ولا عبرة للعمق كما
سبق أن أوضحنا

أحكام البئر الكبيرة
البئر الكبيرة: حكمها حكم الماء الكثير: إذا وقعت فيه النجاسة
 من ذلك بقي على طهوريته، طاهراً مطهراً. فإن ظهر فيه أثر من آلثا منار

النجاسة لزم نزح الماء جميعاً مع مراعاة ما يلي :

「من مياهه السابقة. r- إن تعذر نزح الماء كله لكون البئر معيناً نابعة الماء ينزح قدر ما فيها وقت - ابتدلي النزح

أحكام البئر الصيفيرة
أ ـ يعتبر ماء البئر الصغيرة نجساً ويجب نزحه جميعاً في الحالات التالية:
1 ـ سقوط نجاسة فيه وإن قلت كقطرة بول أو شخر وغير ذلك.

Y - بوقوع ختزير فيها ولو كان حياً لأنه نجس العين (الذات) . ए ـ بموت كلب أو شاة أو آدمي فيها وما ماثل ذلك من الـك ع - بانتفاخ أو تفسخ حيوان فيها ولو صغيراً كفأر وأرنب ونحوه لأنه في

حال الانتفاخ أو التفسخ تنتشر النجاسة في بميع البئر. 0 - بوقوع شيء من سباع البهائم فيها، كالذئب والفهد ونحوه إذا وصل لعابها إلى الماء وإذا لم يصل - وهو نادر - لم ينجس . (يعتبر بدن سباع الوحش وكذا الكلب طاهراً ما لم يكن عليه نجاسة) . 7- بوقوع إنسان أو حيوان ولو مأكول اللحم إذا كان على بدنه نجاسة

وعلم بها
ب - يعتبر ماء البئر الصغير نجساً ويطهر بنزح بعضه في الحالات التالية:



الحيوانات بين الفأرة والهرة فحكمه حكم الفـر الفارة. Y- بموت دجاجة أو هرة ونحو ذلك في الحجم : وتطهر بنزح أربعين

 ץ- إذا مات في البئر فأرة وهرة: فحكمه حكم الهرة ويدخل الأقل في الأكثر ويبب قبل النزح إخراج الحيوان الميت من البئر.

أحكام النزح
1- يجب إخراج الحيوان الميت أو المادة النجسة من البئر قبل النزح إذا كانت المادة ما يبقى كلحم ميتة ونحوه. فإذا كان الواقع شيئاً متنجساً وليس عين النجاسة كخشبة نجسة أو خرقة ولم يككن إخراجها تركت. وإن كان عين النجاسة كحيوان أو لـم ميتة ترك البئر مدة يعلم فيها أن النجاسة قد استحالت حمأة وينزح بعدها وقِيل يترك ستة أشهر

Yـ المعتبر في الدلو عند وجوبِ نزِ علد مـد من الدلاء دلو البئر نفسها إلا إذا

 ضخخاً يعادل ثلاثة دلاء اعتبره بثلاثة دلاء ولم ضلم المخه بضخخة اعتبر المقدار أيضاً ．
ع－في المقدار الواجب يكفي ملء أكثر الدلو فلو كان مائلاً ويتساقط منه
بعض الماء أثناء السحب لم يضره ما دام يبقى فيه أكثره（r）． هـ إذا كان الواجب نزح البئر بميعاً فقد بينا أحكام ذلك في البئر الكبيرة

فارجع إليه．
〒－في النزح يطهر البئر وماؤه وحبله ودلوه ويد النازح تبعاً لطهارته．

米 米
(r - رد المحتار جا صYV.

## الفصل الثاني

## التطهير من النجاسات

التطهير فرض للبدن وثوب المصلي ومكان الصلاة، والتطهير لما سوى ذلك مندوب ومستحسن في الدين . والتطهير يِضل بطرق متعددة، من أهمها وأشهرها التطهير بالماء.

## التطهير بالماء:

تطهر النجاسة بالماء وبكل مائع سائل قالع للنجاسة كالخل، وماء الورد وماء الثار، ونحوه وييوز بالريق فلو لـس الصيان الصغير أصبعه المتنجس أو ثدي أمه ثلانًاً فقد طهر(1)، ويكون التطهير بالماء كا كا يلئي

 بسيط كالبدن واللحم المذبوح إذا تلطخ بالديا والدم السائل أو البعر r- بالغسل والعصر، أو الغسل وما يقوم مقام العصر: إذا كان الشيء كما
(1) رد المحتار جا ص9•r .

يتشرب النجاسة بكثرة كالقطن والصوف والثياب وأنواع الأقمشة.
والنجاسة نوعان: مرئية وغير مرئية.
فالنجاسة المرئية: هي ما كان عينها أو أثرها ظا ظاهراً على الشئئ
 النجاسة وآثارها ولو بغسلة واحدة على الصحيح" (1) فإنْ زالت عين النجاسة






 تلطخت ثيابها بالدم، (احِتّيه واقرضيه ثم اغسليه بالماء ولا يضرك أثرهه)(1)". ولا يلزم الغاسل عند تعسر زوال اللون استخدا
 إلى شيء من ذلك. أما النجاسة الغير المرئية: فهي النجاسة التي تصيب الثيء ولا تُرى آثارها بالعين كالحمر أو الماء المتنجس يصيب الثوب أو البدن. ويطهر الشيء المتنجس بنجاسة غير مرئية بغسله وعصره إذا كان ما يعصر حتى يغلب على ظنٍ الغاسل أنه طهر، سواء أكان ذلك برتين أم أكثر أو أقل .
(1) قال الكاساني في البدائع: وان كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه فطهارتها زوال عينها ولا عبرة فيه بالعدد لأن النجاسة في العين فإن زالت زالت وإن بقيت بقيت. بدائع

(Y) حديث (حتيه واقرصيه) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي


وقدَّروا ذلك للمونتّوس ولمن لا رأي له بثلاث غسلات وأفتوا به.

 العادات فإنَّ الغالب أنها لا تزول إلا بالثلات، ولألأن الثالات هو هو المدُّ الفاصل لإبالاء العذر كا في قصة العبد الصالح وموسى الا" وهي القصة المعروفة في سورة الكهف.
ومتى طهر الثوب بالغسل تطهر تبعاً له يد الغاسل وعروة الابريق ويد

 أو بغمسه وتحريكه في الماء الراكد الكثير، أو صُبَّ عليه الماء حتى جرى فيه عدة جريات فإنّه يطهر ولو بدون علا
وأما ما يتشرب بكثرة ولا يعصر، كالسجاد والـراد والحصير، فيطهر بتعميمه

 ويُصَبُ الماء فوق السجاد ويتظر حتى ينتهي التقاطر، يُكرَرُ ذلك ثلات مرات
(1) قول الكاسانِ: بدائع جا ص^^ ونظيره ما ورد في شرح الفتح صهعا جا ورد المحتار

جا ص1 (I) (r) رد المحتار جـا صY وص

طرق خاصة في التطهير

## التطهير بغير الماء:

كا تطهر الأشياء عن النجاسة بالماء فإنها تطهر عنها أحياناً بغير الماء كالمس والفرك والجففاف في حالات معينة سيأتي تفصيلها. والتطهير بغير الماء كالتطهير بالماء يزيل النجاسة نائياً، فا يطهر بالما بالمسح أو الفرك يبقى طاهراً وإنْ أهابه الماء بعلُ ولا ينجس الماء الماء كا لا لا ينجس أئِّ مائع يلاقيه(1). وتختلف طرق التطهير بغير الماء باختلاف طبيعة الأشياء المتنجسة. ونفصل ذلك با يلي:
1- المسح: ويه يطهر كل جسم صقيل كالزجاج والمرمر والمرايا والظفر والسكين ونحوها من الأواني والأدوات الصقيلة التي لا مسام لها (r). دليل ذلك أن الصحابة رضي الش عنهم كانوا يقاتلون الكفار وتللوث سيوفهم بالدماء فيمسحونها ويصلون بها بال
 يطهر إذا تقاطر الماء على بدنه، وكذا لو ين مسحه بيده بيده المبتلة إذا كان الماء
 ץ- الجفاف: وبه تطهر الأرض وكل ما اتصل بها اتصال قرار من شجر
(1) رد المحتار جا صع اب شرح فتح القدير جا صq٪ ا .
( -

وعشب وجدران وقرميد مبني ودهان، فهله الأشياء وما شابها تطهر بالجفاف إذا زالت عنها آثار النجاسة(1) فإن بقي شيء من آثارها إلا بالغسل . ومثلها أراضي البيوت والمساجد وساحاتها وباحاتها، وسوف نفصل القول في كيفية تطهيرها بعل . ع- الفرك: وبه يطهر المني الجاف عن الثوب والبدن، ولا يضر بقاء أثره لما روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (اكنت أفرك المني في ثوب رسول اللهُ ووإنا يطهر المني الجلاف بالفرك إذا كان صاحبه قد استنجى قبله من البول بالماء أما إذا استنجى بالورق ونحوه فلا يطهر إلا بغسله، لأنه

يكون متنجساً با حول المأخرج من البول(r).
 أكانت رطبة أم يابسة إذا زالت آثارها به. أما إذا كإنت النجاسة غيرَ ذات جِرَم فالا يطهر منها إلا بالغسل والِمفاف ثلاث مرات(\&). وواضتح أنَّ أحذيتنا ل $ل$ تطهر بالدلك هذه الأيام لأنها تتلطخ

وتتشرب من النجاسات المائعة من دورات المياه. 7- التكرار: تكرار المشي في الثوب الطويل يصيب الأرض النجسة والميان يُطْهِر الثوب، لأن الأرضى يُطهر بعضها بعضاً، وذلك لحديث ألم ألم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي : إني امرأة أطيل ذيلي أمشيي في المكان
 فيه أثر النجاسة فإن ظهرت احتاج إلى تطهير.
(1) رد المحتار جا ص•اب .
(Y) كنت أفرك المني : رواه الدار

(Y) رد المحتار جا ص•ا • .
 (0) حديث أم سلمة (يطهره ما بعده) رواه الترمذي .

V- التقوير من جوانب النجاسة: وبه يطهر الدبس والسمن المتجمدان
ونحوهما من المواد السميكة التي لا تنتشر فيها النجاسة من طرف لطـ لطرف ون


سَقَطْتْ في سَمْنٍ فقال : ألقوها وما حَوْلَا وكُلُوا سمنكُمى|"(1). ^ـ المواد التي لا تتحد مع الماء: كالزيت والسمن المائع ونحوه: تطهر بأن يُصبُ عليها الماء الساخن بمقدار يساوي مقدارها ويُرُّكُ حتى يخالطهِ الماء وتترك فيتسفَّل الماء ويعلو الزيت أو السمنُ فيُقْطَفُ إلى وعاء آخرك

يغسل بهذه الطريقة ثلاث مرات فيطهر. Qـ الدباغة تُطَهٍرُ جلد الميتة : سواء أكانَ من مأكولة اللحم كالغنم والبقر أم

غير مأكولة اللحم كالذئب والفهيد .
" • ـ تحول المادة النجسة إلى مادة أخرى؛ كالحمر إذا أصبحت خلا والروتِ
إذا أصبح رمادا والزيت إذا جُعل صابوناً.
 لو تحول القذر إلى رماد أو أحرق موضع الدم من رأس الشاة. 1Y ا النَذْف: وبه يطهر القطن إذا كانت نجاسته قليلة بحيث يذهب أثرها بالندف لا سييا وأن الماء يفسد القطن أ أ الحفر: وبه تطهر الأرض الترابية المتنجسة بنجاسة مرئية، فتحفر ويجُعل عاليها سافلها حتى زوال أثر النجاسة .

*     *         * 

كيف تطهر الأرض :
تطهر الأرض بالجفاف إذا زال عنها أثر النجاسة، وكذا يطهر بالجفاف كل ما يتصل بالأرض اتصال قرار كالجدران والقرميد المبني وحواجز الحديد،
(1) حلديث ألقوها وما حولا: رواه البخاري.

ومثلها الأشجار المزروعة والأعشُاب والنباتات إذا زال عنها أثر النجاسة(1). أما إذا ظهر أثر النجاسة:
ـ فتطهر الأرض الترابية بِصبِ الماء عليها حتى يزول أثر النجاسة لأنَّ الماء ينزل إلى الأسفل جارفاً معه النجاسة، فتطهر الأرض ولا يشترط ابلِفاف في هذه الحال. - وتطهر أيضأ بالمفر(1)، فإذا حفرت الأرض وقُلِب ترابُها عالياً سافلا حتى غاب أثر النجاسة فقد طهرت. أما أراضي البيوت :
ومثلها ساحات الدور وساحات المساجد فإنّا تطها تطهر بالجفاف إذا زالت
عنها آثار النجاسة.
ومتى طهرت بالجفاف فإنها تظل طاهرة ولو أهابها الماء، ولا يتنجس الماء الذي يستنقع فيها بعلُ، كا لا ينجس الغسيل الملول الذي يسقط عليها

وإذا كانت النجاسة على الأرض مرئية فإنها تطهر بعدة طرق: اـ تطهر بصب الماء عليها ثلاث مرات وتجفيفها كل مرة بـخرقة طاهرة، فإنْ ذهب أثر النجاسة عنها فقد طهرت، وإن لم يذهب يُخَرَر الصَّبُ

و والمست
Y- وتطهر إذا أصابها المطر ولو خفيفاً إذا جرى عليها وأزال آثار النجاسة.



الذي لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه.
ع- وإذا كانت النجاسة ضئيلة وصب عليها دَلْوَ أو دلوان وجرى الماء عليها
نفسه المحتار صا صا جا .

مقدار ذراع وأكثر فقد طهرت، والماء طاهر ما لم يتلون بها لأنه ماء
جارٍ ${ }^{\text {ج }}$
0ـ والغسل العادي الذي تجريه السيدات على أراضي البيوت يطهرها لأنَّ
الماء يجري عليها

*     *         * 

الفصل الثالث
الاستنجاء وآداب الملاء
للا كان التبول والتغوط مما يلازم الإنسان في حياته اليومية، كان من الضروري له أن يلاحظ نفسه ويتبع الآداب الشبرعية في الملاء والاستنجاء ليطهر عن بقايا هذه المواد ولا يتعرض للتلوث بها.

وهنا أربعة ألفاظ ترد في كتب الفقه نوضحها بـا يلي : ـ الاستنجاء: وهو إزالة النجو ـ القذر ونحوه ـ عن أحد السبيلين، بالماء أو غيره من القالعات.

ـ الاستججار: هو الاستنجاء بغير الماء كالحصى والحجارة ونحوها. ـ الاستبراء : هو طلب براءة المخرج عن النجاسة وبخاصة من أثر رشح البول. ـ الاستنزاه : هو الحرص على عدم تلوث الثوب أو البدن من البول أو رُشاشِه .

حكم الاستنجاء:
(1) جميع هذه الحالات ذكرها ابن عابدين في شرحه على الدر صبار صاس جا * وانظر بحث الاستنجاء في: رد المحتار جا صهـا فتح القدير جا ص^عا .
يكون الاستنجاء:

اـ فرضاً: إذا جاوزت النجاسة خرجها، وكاء وكان المتجاوز العالق بالبدن زائداً عن قدر الدرهم في النجاسة الجامدة وزائداً عن مْساحة مقعر الكف في المائعة .

Yزيادة في النجاسة الماملدة وقدر مقعر الكف دون زيادة في النجاسة المائعة، وهو أقصى حد معفو عنه كا سيمر معك.
ץ- ويكون سنة فيا دون ذلك من المقادير ولو كانت ضئيلة جداً. ويكون الاستنجاء بالماء والحجر ونحوه وبكل جامد طاهر قالع للنجاسة كالورق وقصاصات القهاش وعند الاستجلمار وهو التنظيف بغير الماء، يستجمر حتى يكصل النقاء. ويندب أن يكون بثلاثة أحجار أو أوراق ـ إلا إذا كانت الورقة كبيزة يسسح
 الورق فليس عليه أن يعيد ذلك بالماء عند تيسره لأنَّه قد طهر وانتهى . وإذا فعل ذلك فهو مكرمة له.

ومن استنجى بالحجر أو الورق ونحوه، ثم تعرقت مقعدته حتى ظهر
 كانوا في أسفارهم وغزواتهم يستنجون بالحجر ويركبون خيولمه ويتعرقون ولا يغسلون شيئاً من ذلك.
ومن جميل ما ورد من الآثار عن الاستنجاء ما رواه مسلم عن سلمان
 حتى يعلمكم الحِراءة؟ فقال: أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو
(1) رد المحتار جا صצזץ .

يستقبل القبلة ونى عن الروث والعظام وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.
وواضح أن المشركين إثا أرادوا المزء بسلمان رضي الله عنه فكان جوابه

 بأَيْانهم التي يأكلون بها، ولا يستقبلون بذلك الكعبة التي يعظمها الجميع ، أما هم - المثركين - فدحرومون من هذا الذوق والحمد لله.
ومن آداب الحلاء:

ا- أن لا يؤخر الخروج عند حاجته إليه لئلا يربك نفسه ويؤذي صحته لا سييا البول، لأن طول حصر حوه يؤ يؤدي إلى تضخم الأوعية التي يتجمع فيها وقد يصير مستقبلاً إلى ارتخاء العضلة القابضة فضلًا عن ألهِ أنه قد
يتقاطر على بدنه أو ثوبه.
r- اختيار المكان المناسب: والأمكنة المناسبة هي الأماكن المعدة في البيوت، ودورات المياه المنتشرة في الأسواق العامة.


 يا رسولَ الله؟ قال: الذي يتخلّى في طريق الناس أو في ظلهمه|"(1). واللاعن هو الفعل القبيح الذي يؤدي إلى لعن صاحبا


 بـ أنْ لا يدخل الخلاء ومعه مصحف أو شيء فيه اسم الله تعالى من قلادة

وحِلية ونحوها ما لم يكن مستوراً أو مُغلَّفاً. ع- ويندب له قبل الدخول إلى الخلاء أن يقول: اللهمم إني أعوذ بك من

الحُبُبْ والخَبائِث
هـ أن يدخل الخلاء برجله اليسرى ، تكريماً لليمنى أن يبدأ بها لمثل هذه
الأماكن
7ـ أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولو كان داخل البنيان لقوله عليه

غرِبُواه(1). .

ومن كان مهندس بيته غافلاً عن هذه الناحية، فإنَّه ينحرف ببدنه
عن القبلة.
 كان وحده ويوجه أولاده إلى ذلك لينشؤوا على حب التستر والعفاف. ^ـ عـ عدم التكلّم إلاّ لضرورة . Qـ أن يتخذ في تبوله أو تغوطه الوضع الذي يناسبه ويريحه ، فمن كانت ثيابه
 للسنة، ومن كان الأنسب له أن يتبول قاعداً فعله قاعداً . والقعود ـ عند

تيسره - أفضل . ون
وإذا انتهى المرء من تبوله وانقطع التقاطر، فيحسن به أن يسلت الأنبوب من تحت العضو من جهة الخصيتين إلى الأمام لتفريغه مما فيه، وبنتظر ريثّا ينتهي رشح البول، والناس خختلفون في هذا فمنهم من ينقطع بوله فوراً، ومنهم من لا ينتهي رشحه إلا بعد أن يسير خطوات أو يتنحنع أو يتنى، فيتبع كل واحد ما يناسبه ويلائم وضعه . وليحذر الوسوسة والتشدد ويعود نفسه على ذلك او
(1) حديث (لا تستقبلوا): متفق عليه.
-اـ أن يصب الماء بيده اليمنى ويستنجي باليسرى، وفي المديث (إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينها)|"(1) تكرئاً لليمين عن ذلك، ومن كان به وسوسة يتوهم بلل الاستنجاء بولاً يندبا لها له أن يرش على ثوبه شيئاً من الماء قطعاً للوسوسة وإخزاءً للشيطان الماء
 صحي بالباسور ونحوه ويعوّد نفسه على ذلكا YاY أن يخرج من المخلاء برجله اليمنى. Yا- في الاستنجاء بالماء تطهر اليد مع طهارة المحل المغسول، ويسن أن
 (الحمدلش الذي أذهب عني الأنى وعافاني). £ ا- ليس للاستنجاء بالحجر ونحوه كيفية غصوصة فكيفىا حصل الإنقاء حصل المطلوب(r).

## * * *

## الفصل الرابع

## المقدار المعفو عنه من النجاسات

من المعلوم أن الطهارة شرط في الدين لصحة الصحلاة، ومن المعلوم أيضاً أن رفع الحرج ودفع المشُقة من قواعد الدين الدين
قال اله تعالى:

وقال أيضاً: كأيريد الهَ بكم اليسر ولا يريد بكم العسرار).


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) حديث (إذا بال) رواه البخاري ونحوه عند مسلم. } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

الفقهاء رضي الله عنهم إلى القول بالعفو عن القليل من النجاسة؛ دون الكثبير فتصح به الصلاة. ولكنهم اختلفوا في تحديد القليل والكثير، فذهب الشافعية
 التحرز عنه. وذهب الحنفية إلى غير ذلك. وفي سبيل تحديد المقدار المعفو عنه من النجاسة قسم الحنفية رضي الله عنهم النجاسة إلى قسمين: غليظة، وخفيفة المِيفة فالنجاسة الغليظة أو المغلَّظة: هي الأعيان التي اتفق الفقهاء على القول

والنجـاسـة المفيفـة أو المخففـة : هـي الأعيـان التي حكـم المـذهـب

 وهو طائر ، وروث الحيل والبغال . . .
فهذه أعيان نجسة ولكن نجاستها دون النجاسة المغلظة وأخف .
وقالوا يُعفى من النجاسة المغلظة :


 وهو وزن نصف الليرة السورية تَاماً.
(1) قال في رد المحَتار: مبيناً سبب التقدير بالدزهم: قال في المنية: ولنا أن القليل عفوّ إجماعاً
 ذلك من الصالة - وقال متابعأ: والتقدير بالدرهم مروي عن عمر وعلي


 وفي رد المحتار: الدرهم المثقال عشرون قيراطأأ. وهو يعادل ما ذكرنا. قال ابن عابدين الما

 الإسنامي وأدلته.

Y- وعن مقدار مساحة مقعر الكَفتٍ في المتنجس بنجاسة مائعة من ثوب أو بدن كبقعة دم أو بول أو شخر أو أي مائع متنجس بنجاسة مغلظة.

ويعفى من النجاسة المخففة : 1- عن ما دون ربع طرف الثوب كالكم والذيل إذا كان المصاب ثوباُ(1). r- r- وعن ما دون ربع العضو المصاب إذا كان المصاب بدناً كاليد والرجل ولم والبطن والظهر. والمقصود بالعضو هنا : اليد كلها حتى الكتف، وليس اليس الكف أو.الأصبع، والرجل كلها ليس القدم والاصبع ، كا أوضح ذلك ابن عابدين في شرحه(r) والمتتبر في هذه المقادير وقتُ الإصابة كها قال
 الكف في المائعة ودون الدرهم في المتجمدة 6 ثم تمددت بحدها بالتعرق أو لإصابتها بشيء من الماء حتى أصبحت أوسع من مقعر الكف لم تمنع من صحة الصلاة، وكذا لو قطر على ثوبه بول فاحتل مساحة دون مقعر الكف أو استنجى بحجر أو ورق ثم تعرقت مقعدته حتى صبغت ثيابه وتمدد البول بالتعرق ونحوه حتى تجاوز المقدار المحفو عنه لم يمنع ذلك من

صححة الصالاة لأنها في الأصل مقادير معفو ونو عنها . ولا يُطلب من المكلف عند التلوث أن يَزين النجاسة أو يقيسَ معلّها
 ـ نصف الليرة ـ أو أوسَعُ من مقحر الكفت لزم إزالتها، وإذا ظنها دون ذلك صلى بها إن شاء أو تطهر عنها وهو السنة وإذا أصاب الثوب أو البدنَ أو الثوبَ والبدنَ معاً نجاساتُ ضئيلة متفرقة فإنّا ثُّمْع بالنظر والتقدير، فإن تجاوز بجموعها المقدار المعفو عنه للصلاة لم تصح الصالة بها، وإن نقص مجموعها عن ذلك صحت الصحلاة .
(1) رد المحتار جا صY (Y
 (Y) رد المحتار جا صرح

حكـم إزالة النجحاسة:
وحكم إزالة النجاسة للصالاة عموماً كها يلي : 1- إذا تجاوزت النجاسة المتجسدة ـ بظنه ـ وزن الدرهمه، والمائعة مقدار

مقعر الكفت كانت إزالتها فرضاً ولا تصح الصالاة بها. Y- Y- إذا كانت النجاسة المتجسدة قدر وزن الدرهـم دون زيادة، والمائعة قدر مقعر الكفت دون زيادة، كانت إزالتها واجباً، وتصح الصلاة ولما بلا مع

الكراهة التحريمية.
شَ- إذا كانت النجاسة دون هذه المقادير، صحت الصحلاة بها وإزالتها سنة. والمقادير المعفو عنها للصلاة، وإن كانت معفواً عنها نجسة، فهي تنجس ما تحل فيه من المياه والمائعات مهلا كانت قليلة . فلو طَرَحْتَ ثوباً فيه نقطة بول في قدر ماء تنجس الماء كله وأصبح الثوب نجساً با تشا تشرب من ماء

نجس
ويعفى في النجاسات عن الأمور التالية: 1- عن خزء الطيور مأكولة اللحم التي تزرق ـ تخرأ - وهي طائرة في المواء كالحمام والعصافير والطيور الزاجلة والبرية ، وخرؤها طاهر عند الـنفية كها

علمت في بحث النجاسات. Y- عن طين الشارع يصيب الثوب أو البدن، إلا إذا ظهر فيه أثر النجاسة

الموجودة في الطين.
世- ويعفى عن رشاش بول ورشاش ماء متنجس يصيب الثوب أو البدن إذا كان مثل رؤوس الإبر محل اللـرز أو مثل رؤوس الإبر محل إدخال المليط
 ع- ويعفى عن بتخارٍ تصاعَد من مادة نجسة، وكذا عن بـخار النجاسة إذا

أصاب الثوب أو البدن . هـ ويعفى عن بول الهرة الأهلية على الثياب والفرش ونحوها دفعاً للحرج

## الباب الثاني

## الطهارة الحكمية

الفصل الأول الوضوء
تعريف الوضوء:
الوضوء لغة: مستّت من الوضاءة، وهي المسن والتالتّ . وإغا سمي

 ذكرها ربنا سبحانه وتعالى فِي آية الوضوء.
والوضوء شرط لصحة الصلاة: قال تعال: قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامستحوا
 بالفتح على المرافق ليين أن الطلوب غسلها لا مسحها.
والوضوء يؤوي إلى الطهارة والظظافة والنقاء في الدنيا، لاوبايلى النور والتألت والبهاء في الآخرة. فني صصيح مسلم أن الصحابة فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الشا اله - أي يوم القيامة ـ فقال عليه الصلاة والسلام: מإنهم يأتون غُراً عجلين من الوضوء، وأنا
فرطهم على الحوض)|(1).

والوضوء عبادة أو وسيلة للعبادة في الدنيا، وسبب للمثوبة في الآخرة.
أوصاف الوضوء:

$$
\begin{aligned}
& \text { يكون الوضوء فرضاً - وواجبا - ومندوباً. } \\
& \text { أ ـ يكون الوضوء فرضاً لأمرين : }
\end{aligned}
$$


أم ناقصة كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة.
وذلك واضح من آية الوضوء ومن الأحاديث المتواترة عن رسول اللهِ لقوله عليه الصلاة والسلام : الا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث الِّ حتى يتوضأ)|
ويكون له فيه المثوبة ثانية.
الثاني: مسٌ المصحف أو القرآن، ولو آية على ورق أو جدار أو قلادة

والسلام: (الا يمس القرآن إلا طاهر)|(t).

أما القراءة غيباً أو من مصحف مفتوح دون مس فلا تحرم، وإذا كان المصحف محرزاً في غلاف مستقل عنه أو ملفوفاً بشيء فإنه لا يحرم ممله أو نقله أو مسه لغير المتوضىء.
(1) رواه مسلم. ومثله متفق عليه بين الشيُخين מأن أمتي يدعون يوم القيامة غرا عجلين
 الججهة والتحجيل: : بياض في الأطراف الأربعة. قوله هوأنا فرطهمهة: أي منتظرهم عنده عليه الصلاة والسلام. (Y) متفق عليه.
(६) رواه الدارتطني والنسائي ومالك وأبوداود والطباني.

هذا للبالغين أما الصغار دون سن البلوغ فلا بأس بدفع المصحف ألو

 يُوجَّهون إلى الطهارة كللما قاربوا البلوغ ليحفظوا ذلك ويألفوه.

ب - ويكون واجباً للطواف بالكعبة.
ج - ويكون مندوباً لواحد من الأمور التالية:
1- لمراعاة اختلاف المذاهب كوضوء الحنني من مس امرأة أجنبية مراعاة
للشافعي، ووضوء الشُافعي من خروج الدم وسيلانه مراعاة للحنفي . r- r- لمس الكتب الشرعية: من حديث وتفسير وفقه تكريماً لما وإجلالاً لموضوعاتها
بـ الوضوء لوقت كل صلاة، فلو صلى الظهر ثم أذن العصر وكان متوضئاً فيندب أن يتوضأ وضوءاً جديداً للعصر لقوله عليه الصلاة الصاة والسلام : (الولا أن أشق على أمتي لأمرتُهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء

بسواك) باك
عـ الوضوء بعد الغضب تهدئة للنفس وترطيباً للقلب وخزياً للشيطان. 0ـ الوضوء للنوم على طهارة لـديث البراء بن عازب : (إلذا أتيتَ مَضْجَعَك

7- بعد التورط ببعض المعاصي كالكذب والغيبة وغيرها. V- الوضوء على الوضوء، إذا أدى به عبادة لا تصح إلا به، أو تغيرٍ المجلس فهو نور على نور.
^ـ- بعد غسل الميت وحمله، تنشيطاً للنفس وغسلًا للقلب من المم والحزن . 9ـ الوضوء لبعض أعمال المج كالسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة،

وزيارة النبي

(Y) رواه أهمد.
( (「) رواه البخاري والترمذي وأمد.

## كيفية الوضوء:

للوضوء فرائض وسنن ومندوبات، وسوف نجمل هنا كيفية الوضوء بتمامها ثم نصصل القول بعد في فرائضه وسننه ومندوباته.

اذا أراد المرء الوضوء فإنه يشمر عن ساعديه وقدميه، ويقف أو يجلس أمام الصنبور متوجهاً إلى القبلة، أو مائلاً إليها إذا تيسر ناوياً الوضوء ألماء وان والنية هنا أن يعلم بينه وبين نفسه أنه يريد الوضوء كا اليأتي الئي في بحث النيا النية. 1- يبدأ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيمّ وينه وينت الصنهي ويغسل كفيه مع معصميه ثلاث مرات يدلكهه| ببعضهـا ويخلل بين أصابعهها أثناء ذلك، ثم يستاك منظفاً أسنانه بالسواك أو فرشاة الوان الأسنان
 Y- يلأ كفه اليمنى من الماء ويُعله في فمه ويخضه داخله

يطرحه. يفعل ذلك ثلاث ملاث مرات.
بـ يأخذ الماء بكفه اليمنى ويجعله عند أنفه ويستنشقه ساحباً إياه إلى الداخل، ، ويستنتر بأصابع يده اليسرى ليخرج ما ما قد يكور يكون فيه من الوسخ، يكرر ذلك ثلاث مرات.
 الوجه من أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا عرضاً. يكرر ذلك ثلاث مرات الـئه
هـ ثم يغسل يده اليمنى بإمرارها تحت الصنبور بدراً اً من أول كفه حتى يديرها على مرفقه مع إمرار كفه اليسرى على يلده لإشباع بَشَرَتِّه ولمساعدة المده الماء على الوصول إلى جميع الساعد والمرفق، يفعل ذلك ثلاث مرات مرات ويغسل اليسرى مثل ذلك.
وإن كان يأخذ الماء اغترافاً من وعاء فإنه يرفع كفه أو كفيه بالماء

ويسيله على ساعده ويعمم بيده اليسرى وصول الماء إلى جميع الساعد
والمرفق .
7- ثم يبلل يديه من جديد أو لا يبلهما ويضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه
 V- ثم يُسح أذنيه يبل يديه من جديد أو لا يبلها كلاهما فعله رسول الـا اللهِ ويسن أن يسح ظاهر أُنْيَنْه وباطنها . ^ـ ثم يسح رقبته بظهر أصابعه لبقاء البلل فيهها فيسحبهها من قفا عُنُقِه إلى الأمام دون أن يصل إلى الحلقوم . Q- ويقدم رجله اليمنى للغسل فيبدأ من أول أصابع قدمه ويخلل بينها
 ثلاث مرات، ويكفيه أن يخلل أصابع قدمه مرة واحدة، ويغسل رجله اليسرى مثل ذلك.
 قاعداً ويتجه إلى القبلة واقفاً أو قاعداً ويقول: (أشهد أن لا إله إلا إلا اله وأن حممداً رسول الله ، اللهم اجعلني من التوابين واجي واجعلني من المتطهرين)" . وهناك أدعية مأثورة يندب للمتوضىء الدعاء بها وسوف نوردها بعد. ويجب أن تلاحظ في كيفية الوضوء التي أوردناها أننا أجملنا الفرائض التي لا بد منها، مع السنن التي لا يضر تركها، مع المندوبات التي يحسن
 تتسرع بالحكم عليه بالفساد حتى تدرس فرائض الوضوء وتميز بينها وبين سننه ومندوباته .

حكاية عن آل البيت: من جميل ما ورد من أخبار آل البيت في النصح بإحسان الوضوء، أن سيدينا الحسن والحسين رضي الله عنها كانا في المسجد وهما صبيان فرأيا رجلًا

## كيفية الوضوء:

للوضوء فرائض وسنن ومندوبات، وسوف نجمل هنا كيفية الوضوء
بتمامها ثم نفصل القول بعد في فرائضه وسننه ومندوباته.
اذا أراد المرء الوضوء فإنه يشمر عن ساعديه وقدميه، ويقف أو يلس المس
 هنا أن يعلم بينه وبين نفسه أنه يريد الوضوء كا كا مسيأتي في بحث الئ النية. ا- يبدأ بقوله: بسم الله الرمن الرحيم، ويله ويفتح الصنبور فتحة مناسبة ويغسل كفيه مع معصميه ثلاث مرات يدلكهيا أصابعها أثناء ذلك، ثم يستاك منظفاً أسنانه بالسواك أو فرشاء الواة الأسنان

 يطرحه. يفعل ذلك ثلاث مرات
ץ- يأخذ الماء بكفه اليمنى وييعله عند أنفه ويستنشقه ساحباً إياه إلى الداخل، ويستنثر بأصابع يده اليسرى ليخرج ما ما قد يكون فيه من
الوسخ، يكرر ذلك ثلاث مرات.

ع- ثم يكمع كفيه وعِلؤها من الماء ويغسل بها وجهِه بحيث يعمم الماء جميع الوجه من أعلى البجهة إلى أسفل الذقن طولاً وما بين شحمتي الأذنين عرضاً. يكرر ذلك ثلاث مرات.
هـ ثم يغسل يده اليمنى بإمرارها تحت الصنبور بدراء إياً من أول كفه حتى
 الماء على الوصول إلى جميع الساعد والمرفق، يفعل ذلك ثلاث مرات مرات. ويغسل اليسرى مثل ذلك. وإن كان يأخذ الماء اغترافاً من وعاء فإنه يرفع كفه أو كفيه بالماء

ويسيله على ساعده ويعمم بيده اليسرى وصول الماء إلى بميع الساعد
والمرفق .
Y- ثم يبلل يديه من جليد أو لا يبلهجا ويضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه
 V- ثم يمسح أذنيه يبل يديه من جديد أو لا يبلهـا كلاهما فعله رسول اللهُ ويسن أن يمسح ظاهر أُُْنَيْه وباطنها . ^- ثم يسح رقبته بظهر أصابعه لبقاء البلل فيهه| فيسحبها من قفا عُنقِه إلى الأمام دون أن يصل إلى الحلقوم 9- ويقدم رجله اليمنى للغسل فيبدأ من أول أصابع قدمه ويخلل بينها بأصبعه ويتم الغسل إلى نهاية القدم مديراً الماء على الكعبين، يفعل ذلك الك ثلاث مرات، ويكفيه أن يخلل أصابع قدمه مرة واحلدة، ويغسل رجله

اليسرى مثل ذلك.
فإذا انتهى من وضوئه فإنه يملأ كفه من الماء ويشرب من فضله قائهاً أو قاعداً ويتجه إلى القبلة واقفاً أو قاعداً ويقول: („أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين") . وهناك أدعية مأثورة يندب للمتوضىء الدعاء بها وسوف نوردها بعد . ويجب أن تلاحظ في كيفية الوضوء التي أوردناها أننا أجملنا الفرائض التي لا بد منها، مع السنن التي لا يضر تركها، مع المندوبات التي يكسن الإتيان بها. فإذا رأيت إنساناً يتعجل في وضوئه أو يُحِّل بيعض أفعاله فلا تتسرع بالحكم عليه بالفساد حتى تدرس فرائض الوضوء وتيميز بينها وبين سننه ومندوباته .

حكاية عن آل البيت: من جميل ما ورد من أخبار آل البيت في النصح بإحسان الوضوء، أن سيدينا الحسن والحسين رضي الله عنها كانا في المسجد وهما صبيان فرأيا رجلًا

يتوضأ ويتحبط في وضوئه فأحبا أن يعلماه وكرها أن يخزياه بإظهار جهله،

 عنه فتوضأ على أحسن ما يكون الوضوء، ثم تقدم الحسين فتوضأ كوضوء


الذي لا يحسن الوضوء فهو أنا .
فرائض الوضوء:
الفرض: هو ما لا يتم العمل إلا به، وفرائض الوضوء عند الحنفية: هي الأفعال التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في آية الوضوء، وهي أقل ما يمكن

فعله ليعتبر المسلم متوضئاً، وهي : 1- غسل الوجه مرة واحدة، والوجه هو ما يواجه به الإنسان عادة . وحدوده : طولاًا : من مبدأ سطح الملبهة إلى أسفل الذقن . وعرضاً : ما بين شحمتي الأذنين. وغسل الوجه أو أي عضو آخر يعني إصابته بالماء حتى يتقاطر عنه ولو قطرات قليلة.


والمرفق هو المفصل الذي يكون في منتصف اليد مرة واحدة(1).
 وإذا غسل المتوضأ رأسه كان كافياً عن المسح ويكره تعمد ذلك. ولـ ولو مسـح رأسه ببلل باق في يده من غسل عضو آخر جاز (r) .
(1) وإغا كان المفروض مسح ربع الرأس عند الحنفية لأن الباء عندهم في قوله تعالى


 مسح جمبع الرأس باتفاق الأئمة.
(Y) شرح فتح القدير جا صبا ، رد المحتار جا ص99 .

عـ غسل القدمين مع الكعبين مرة واحدة. والكعبان: هما العظان الناتثان أعلى مفصل القدم.
وهذه الأفعال هي أقل ما يككن فعله - كا أسلفنا ـ ليعتبر الإنسان

 الأفعال كان وضوءه كانفيأ، وإلنا ذكرنا الغسل مران مرة وانيا واحدة لأنَّ ربنا تبارك



$$
\begin{aligned}
& \text { وقال: ((هذا وضوء من يُضاعفُ له الأجر مرتينه(1). } \\
& \text { ويشترط لصسة الوضوء: }
\end{aligned}
$$

ا- أن يعـم الغسل بجيع العضو المغسول، فيشمل ذلك بشرة الماجب والشارب الثفيفين وكذا اللحية الحفيفة، أما اللحية الكثيفة التي لا تُرى الـئى




 أظافرهن ويـسن أن يقتصرن في استعماله على أيام العادة الشهرية وأيام النفاس التي لا تطلب فيها الصلاة ولا الطهارة منهن. أما الديا الدومة من زيت أو دهن رقيق فلا تمنع صحة الوضوء.
 لأنُ خروج الدم أو الريح أثناء الوضوء يفسد ما ما أنجزه المتوضىء ألؤ من
 دائم فإنه يتوضأ ويصلي صلاة المعلور كا سنيين بعد.
(1) رواه الدارقطني كذا في شرح فتح التدير.

## سنن الوضوء:

يسن في الوضوء أشياء فعلها رسول اللّهِ

 ا- النية: وهي عزم القلب على إيكاد الفعل ويكفي فيها يلا أن يعلم الإنسان
 الفقهاء النطق بها إذا كانت تساعد المتوضىء على تذكير نفسه واستحضار
قلبه(1).
r- التسمية: وهي ذكر الها تعالى عند الوضوء. والتسمية سنة عامة عند كل
أمر ذي شأن لا سيلا في الطاعات كا ها هو معلوم.「ــ غسل اليدين إلى الرسغين أول الوضوء، والرسغ هو مفجل الكف، وإلثا يبدأ بكفيه أولاًا لأنها آلة الغسل والتطهِ التطهر.

 بين أصابعها إلا بالتخليل، كان التخليل فرضاً بالنسبة له. 0ـ الاستياك عند المضمضة،والمقصود به تنظيف الأسنان من ترسبات اللعاب وغيرها ويكون بالسواك أو بفرشاة الأسنان العادية بعججون أو
 لأمرتهم بالسواك مع كل وضوءي)(1) فإن لم يمد سواكاًا فبخرقة أو أو بالأصبع
 الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه (من سنن الدين عامة) فالحينرا فـيثا فعله المسلم أصاب السنة والأجر.
(1) وللنية بحث خاص تجده في باب الغسل. (Y) (Y) مراقي الفلاح

7- المضمضة ثلاثاً: وتكون بأن يأخذ الماء بكفه اليمنى ويجعله في فمه، ، ويخضه داخله ليعمم جوف الفم . ثم يقذفه خارجاً، يفعل ذلك ولك ثلاث مرات، ولا يبالغ في المضمضة إن كان صائماً لكلا يسبقه الماء إلى جوفه . V الاستنشاق: وفيه يأخذ الماء بكفه اليمنى ويجذبه بالنفس إلى داخل أنفه ويستنثر بيده اليسرى لإخراج ما قد يكون فيه من وسخ وأذى الياء قال عليه
الصلاة والسلام : (من توضأ فليستنثر|(1).
^ـ تخليل اللحية الكثة : والتخليل تفريق الشعر من جهة الأسفل إلى الأعلى بكف ماء من أسفلها ويكون بعد غسل الوجه المه ثلاثاًا 9ـ تثليث الغسل في الأعضاء المغسولة، وهي الوجه واليدان والقدمان، وقد وصد ورد ذلك في الأحاديث الكثيرة التي وصفت وضوءه عليه الصلاة والسلام .

- • ـ استيعاب الرأس بالمسح مرة واحدة كما فعلهُ
 في بعض الأحيان. وكيفيته المسح : أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويسحبها إلى الخلف على وجه يستوعب الرأس .
 وظاهرهما بالابهامين،و وإذا انعدم البلل في أصابعه فالأفضل أن يعيد

بلها
Y Y Y البدء باليمين عند غسل اليدين وكذلك القدمين وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذذا توضأتم فابدؤوا بيامنكمم)|(r) ، ولما ولما ورد في في
 وطُهورهِ وفي شأنه كله). .

(r) أخرجه الأربعة وصححه ابن خزية.

فالتْنُقُل : لبس النعل - والتَرَجُل : ترجيل الشعر أي تمشيطه -
والطُّهور: الوُضوء:
r|- مسح الرقبة: عند الحنفية بعضهم يعده سنة، بعغيهم يعده من المندوبات والمقصود بالرقبة : الرقبة من الخلف إلى الأمام دون الحلقوم؛ فإنه لا يسن مسح الحلقوم بل يكرهلأنه لم يرد فيه شيء، والأفضل أن

يكون مسح الرقبة بظاهر الكفين لبقاء البلل عليها . § 1- الموالاة: وهي التمام أفعال الوضوء متتابعة دون أن يفصل بينها بفترة تعتبر فاصلاً، والفترة التي تعتبر فاصلاً هي الفترة التي يجف معها العضيو المغسول قبل غسل العضو الذي يليه، فمن عرض له عارض يشغله أثناء الوضوء فالأفضل له أن يصرفه أو يؤجله لما بعد. ا 1 ـ الدلك: وهو إمرار اليد على العضو المغسول أثناء غسنله لضملان وصول الماء إلى جميعه .

منلوبات الوضهوء:
وهي أفعال فعلها رسول اللهُ
فقد أصاب الأجر ومن تركها فلا لوم عليه ولا عتاب. وهي : 1- الملوس على مكان مرتفع، أو أي مكان يمنع تطاير رذاذ الماء المتساقط عليه Y- استقبال القبلة إن تيسر لأنها أشرف المهجات والمتوضىء في حال طاعة لله س- تصفية القلب وعدم الاشتغال بشيء من الكالام العام لا سيلا وأنه يـجزه عن الدعاء.
عـ الجمع بين نية القلب ونطق اللسان لمن كان كثير الشرود. 0ـ تحريك الخاتم الواسع مبالغة في غسل ما تحته ، أما تحريك الخناتم الضيت فهو واجب كها مر.

ا- أن تكون المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والامتخاط باليسرى.


 التوابين واجعلني. من المتطهرين. فقد ثبت أن من فعل ذلك قيل له له :
(ادخل من أي أبواب الجنة شئت) .

4ـ أن يترك تجفبف أعضاء الوضوء إن لم يتأذ من برد ونحوه ولم يزعجه ذلك.
الأدعية في أثناء الوضوء:

هناك أدعية مأثورة وردت عن الصحابة والتابعين رضي الشّ عنهم"(1) يندب للمسلم أن يدعو بها أثناء الوضوء.

فيقول المتوضىء:
ا- يقول في نفسه أثناء المضمضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
r- عند الاستنشاق : اللهم أرحني ـ شمني ـ رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار
r- عند غسل الوجه: اللهم بِيضض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ع- عند غسل اليد اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حساباً يسيراً.
هـ عند غسل اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشالي ولا من وراء ظهري.

وقال الطحطاوي في شرحه: : وقد سئل شهاب الدين بن حجر التسقلاني عن الأحاديث



 علي متعمداً فليتبوأ مقعده من الناره حاشية الطحطاوي صهـه

7- عند مسح الرأس : اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. V́- عند مسح الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
^- عند مسح الرقبة: اللهم أعتق رقبتي من النار.
 - ا- وعند غسل القدم اليسرى: اللهم اجعل ذنبي مغفوراً وسعيي مشكوراً

وتجارتي لن تبور.
قال ابن عابدين : قال صاحب الهداية : ويسمي عند غسل كل عضو،
أو يدعو بالمأثور فيه، أو يذكر كلمة الشهادة، أو يصلي على النبي ولعل الأفضل أن يجمع بين التسمية والدعاء.

مكروهات الوضوء:
ويكره للمتوخىء عدة أشياء منها:
1- الإسراف في الماء ويشمل ذلك فتح الصنبور ليعطي ماء زائداً عن الحاجة
 الغسل على ثلاث غسلات لا سييا أنه تجاوز للسنة. وفي الحديث: أن رسول اللهُ عنه وهو يتوضأ ـ ويتوسع في صب الماء ـ فقال: ما ما هذا السرف الـو ـ أي سعد ـ: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم ولو كنت على نهر جار(r). فسيدنا سعد رضي الله عنه كان يظن أن التوسع في صب الماء عند الوضوء من وجوه البر والبذل فنبهه رسول الله إلى خطئه وإلى أن الوضوء

طاعة محددة وأن عليه أن يتعود النظام والاعتدال فيها .「- التقتير في استعمال الماء حتى يصير الغسل كالمسح، وإنا يتوخى المتوضىء
(Y) رواه ابن ماجه وغيره - وتام بقية اسم (سعد) من بدائع الصنائع جا صهب .

التوسط والاعتدال. وقد اتفق الفقهاء على أنه لا تقدير لكمية الماء في
الوضوء والغسل لأن طبائع الناس تختلف والتوسط المعقول هو المطلوب. r- المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم . ع- ويكره ضرب الوجه بالماء لأنه محل شرف الإنسان وكرامته. 0ـ ترك سنة من سنن الوضوء عامداً لغير عذر.

نواقض الوضوء:
هي الأمور التي إن وجد واحد منها فسد الوضوء وأصبح لاغياً. 1- خروج شيء من أحد السبيلين: سواء أكان معتاداً كبول وغائط وريح ومذي أو غير معتاد كدودة وحصاة سواء أكان ذلك قليلًا أم كثيراً. ويستنى من ذلك اكِ ريح القبل؛ وهي الريج التي تخرج من مهبل المرأة لأنها ريح طاهرة مرت على

مكان طاهر فلا تنقض الوضوء(1). Y- النوم من غير تمكن : والنوم بذاته ليس ناقضاً للوضوء، وإنما ينقض الوضوء النوم الذي تسترخي فيه المفاصل والعضلات ويكون مظنة لخروج الريح التي تنقض الوضوء. وبناء عليه فإنه : ــمن نعس نعاساً خفيفاً بحيث يسمع ما يدور حوله من كالام مهم لا ينتقض وضوؤه لأنه يكس بما يخرج منه. ـ من نام مكناً مقعدته من الأرض بحيث لا يخرج منها شيء لم يفسد وضوءه مهاط كان مستنداً(r) .
 بحيث لا يسمع ما يدور حوله فسد وضوؤه، لأن الغالب في هذه الأحوال

ما لا يخلو عنه النائم من حد
(1) رد المحتار جا صحبا . وفيه أيضأ: الريح التي تخرج من عضو الرجل لا تنقض لأنها ليست رياًأ وإغا هي اختاجلاج


وفي هذا يقول الرسولِّ فليتوضأ|(7) . شَّبَّ عليه السلام العينان بالرباط الذي يمنع حصول الحدث فإذا نامت العينان انفلت الرباطـ
ويقول عليه الصالة والسلام : מليس على من نام ساجداً وضوء
 على سجوده يعني أنه لايزال متح|سكاً فإذا اضطا اضطجع فَقَدَ تَاسكه وفقد

احساسه با يخرج منه .
世- حصول ما يستر العقل ويفقد التمييز: كالإغاء والتخدير والسكر والمنون، وهذه العوارض كالنوم ليست ناقضة بذاتها وإنما الناقض ما

يقع خالالما من الأحداث.
๕- خروج الدم أو القيح أو الصديد من البدن إذا جرى وسال من موضعه.
فالدم : معروف . والقيح : دم فسد حتى ابيض وثّخن . والصديد :
هو القيح إذا ازداد نضجاً حتى رق كالماء. ومن لف على جرحه ققاشاً فظهر الدم أو القيح عليه فإن كان بححث لولا القاث يسيل نقض

الوضوء وهو نجس وإلا لم ينقض وهو طاه
0ـ القيء: سواء أكان طعاماً أم ماء إذا كان بعقدار ما يِلأ الفم، ولو خرج
القيء متقطماً على دفعات قليلة متفرقة ينظر : فإن كان ما خرج منه بغثيان
واحد مقدار ما يلأ الفم نقض الوضوء، وإلا لم ينقض(r). 7- ظهور الدم في الفم إذا غلب على البصاق أو ساواه، أما إذا كان الدم

مغلوباً فلا ينقض الوضوء .
ويكون الدم غالباً. . إذا كان الريق شديد الحمرة .
 ويكون مغلوباً . . . إذا كان الريق أصفر فلا ينقض الوضوء .
. رد المحتار جا صاء

قاعدة: ما لا ينقض الوضوء بخروجه من البدن من نحو الدم والقيح والقيء القليل طاهر لذا قالوا: (ما لا يكون حدثاً لا يكون نجساً). . V- المباشرة الفاحشة: المباشرة الفاحشة تنقض الوضوء وتكون بالتقاء عضوي الذكر والأنتى دون إيلاج، فإذا حصل الإيلاج ولو دون إنزال فقد وجب الغسل . ^- قهقهة البالغ في صلاة عادية ذات ركوع وسجود، والقهتهة غير الضحك وغير التبسم. ـ فالتبسم هو ما يظهر على الوجه من بهجة، تفتر لما الشفاه أو

يتوسع الفم دون صوت. ـ والضحكك، هو ما يسمعه بنفسه وكذا من عن يمينه ويساره، وهو يفسد الصلاة ولا يفسد الوضوء.
 بيمينه ويساره(1) وهي تفسد الصلاة والوضوء معاً.

فمن ضحك قهقهة في صلاة عادية ـ ذات ركوع وسجود ـ فسدت صلاته ونقض وضوؤه عقوبة له وزجراً إذا كان بالفاً، فإذا كان دولان دون البلوغ تفسد صلاته فقط لأنه محل للتسامح وليس أهلاً للزجر. وإنا نص المنفية على صلاة ذات ركوع وسجود لاستناء سجدة التلاوة وسجدة الشكر وصلاة الجنازة، فمن كان يسجد للتلاوة وعرض

 وعدَّ منها القهقهة في الصلاه()|c)
(1) قال ابن عابدين: ومقتضى تعريف الضحك بانه ما كان مسموعأ له نقط أن القهقهة

 . يعاد الوضوء - رواه اليههي

أمور لا تنقض الوضوء:
1- ظهور دم لم يسل من موضعه: فإذا جرح البدن وظهر الدم وتكدس
 طاهر
وإذا غادر الدم مكانه وسال عنه فسد الوضوء، والدم في هذه الحال نجس لأنه دم سائل، ومثله القيح والصديد، لا يعتبر ناقضاً أو نجساً إلا إذا سال عن عله(1).




بعد قشرها.
r- خروج المصل الأبيض (ماء النفاطات) وهو الماء الأبيض الذي يكون تحت طبقة رقيقة من الجلد ولو كان كثيراً سائلاً لأنه ماء طاهر، وقد مرّ

تحقيق ذلك.
₹- خروج ريح من مهبل المرأة، لأنها ريح طاهرة مرت على مكان طاهر فلا
تنقض الوضوء(r).
هـ النوم قاعداً متمكناً ولو مستنداً، ولو تمايل في نومه أو خفق رأسه أو صدر منه شخير ما لم يضطجع، فإذا اضطجع أو زالت مقعدته عن الأرض

فسل وضوؤه .
T- مسٌُ الإنسان عضوه أو عضو غيره ولو بِاطِن كفه.
V- V مسُ, امرأة بالغة أجنبية عنه عمداً أو سهواً .
^- خروج دودة من جرح أو أذن أو أنف؛ فمن كان في أذنه أو أنفه مرض أو
جرح فظهرت له دودة بقي على وضوئه إن كان متوضئاً.
(1) شرح فتح القدير جا ص•r وغيره.

من عضو الرجل لا يفسد الوضوء لأنه اختلاج وليس ريأ.

أحكام عامة
ا- لا يلزم المتوضىء إعادة الغسل بقص أظافره أو حلق ذقنه أو كشط شيء


 المسح على اللاصق الجديد. وإذا طرح اللاصق نهائياً لم يلزمه غسل ما تحته.
r- ومن كان بأعضائه شقوق أو حبة أو جرح مكشوف يضره الغسل، يمسِح عليه فإن ضره المسح أيضاً تر كه وغسل ما آ حوله فإن ضر إنره ذلك سقط عنه


والجبائر
₹- ومن كان به سلس بول أو رعاف دائم أو نزف أو غيره من الأعذار المانعة
للوضوء فليرجع إلى بحث وضوء المعذور وصلاته.
الشك في الوضموء(r):
هناك قاعدة عامة تلزم كثيراً في الوضوء وغيره وهي : (اليقين لا يزول
بالشك)" وبناء عليه:
1- إذا كان متوضأ ثم شك. . هل أحدث بعد وضله وضوئه أم لا، وصوزنه أن

 شك، والشك لا يعوّل عليه.

(Y) رد المحتار جا ص100 - شرح فتح القدير جا صغץ- זץ .

- TV _

Y- إذا كان قد أحدث، ثم شك، هل توضأ بعد حدثه أم لا؟ وصورته أن
 الوضوء لأنًّ الحدث متيقن أما حصول الوضوء فهو بجرد شك ولا عبرة

له
ץ- إذا شك في أثناءوضوئه ـ أو بعده - في فعل انتهى منه وتابع إلى أفعال الوضوء الأخرى، فإنه يعيد ذلك الفعل إذا لم يكن من عادته أن يشك.
 بالماء، فإن كان هذا نادراً ما يحصل فإنه يعيد الغسل أِ أو المسح الذي
 كل فعل انتهى منه أنه أداءه على وجهه ولا عبرة لمذا الشك العار العارض .

توهم الحدث(r):
ويلحق بقاعدة (اليقين لا يزول بالشك) أيضاً توهم الحدث، يكر يكون المتوضىء مضطرب الأمعاء، فإذا قرقرت فقد يشكل عليه هل كان ذلك من أمعائة أم من ريح خرجت منه وقد يتحرك عرق عرق في شرج عرق تحرك أم ريح تسربت، فلا يكون عليه وضوء حتى يتأكد من حصول الم

 أو يجد رياًا). .(r) أي رائحة (مين
ومنه أيضاً ما ورد عن عبد الله بن زيد أله
 يجد ريحاً. (r) والمقصود: حتى يتأكد تماماً أنه أحدث.
(1) قال الكاساني في البدائع: لأنه ذلك وسوسة والسبيل في الوسوسة قطهها. بدائع الصنائع
جا صזץ .

(Y) حديث (إذا رد الخدا وجد): رواه مسلم.
(£) حديث (شكي الم النبي) رواه البخاري ومسلم وأبو داود.

## الفصل الثاني <br> الغسل

الغسل لغة: اسم للاغتسال من (غسل - يغسل) وهو اسالة الماء على الشيء ويلفظ بضم الغين (الغُسل) وبكسرها (الغِسل) وضم الغين هو الدارج بين الفقهاء.
وفي الشريعة: هو إفاضة الماء على البدن بحيكّ يستوعبه جميعه.

وواضح ما فيه من النظافة والصحة والطهر والنقاء وتجّد الحيوية
والنشاط، وهو أمر تعبدي فرضه ربنا تبارك وتعالى على الجنب والمائض

وغيرها، ولينال عليه الأجر والمثوبة في الآخرة.
موجبات الغسل:

موجبات الغسل هي الأمور التي إذا اتصف با الإنسان وجب عليه
 ا- الجِنابة: وتكون بالوطء أو الاحتلام، أو بخروج المني إلى ظاهر المِسد اذا



 تطهِّرْ . . . ( Y (

الحيضة فدعي الصلاة، وإن أدبرت فاغتسلي وصلّ")(1).
سـ النفاس : هو الدم الذي يأتي عقب الولادة وقد يكتد أربعين يوماً، وهو يوجب الغسل بالإجماع لأنه دم حيض متجمع، وهو أشد وطأة من النـ

الحيض .
๕- إسلام من لم يكن مسلماً، إذا حصل منه قبل إسلامه ما يوجب الغسل ولم
يكن قد اغتسل .
0- ويجب الغسل بالموت، فيجب على المسلمين رعاية الميت وتغسيله وهو فرض كفاية إذا فعله بعض المسلمين سقط عن الباقين.

الِّنابة :
يصبح الإنسان جنباً بأحد الأشياء التالية:
1- بالوطء، وهو الحماع، وتحصل الجنابة للرجل والمرأة بجرد التقاء الختانين

التقى الختانان وغابت الحَشَفَة وَجَبَ الغُسل أنزل أو لم وهذه ملاحظة جديرة بالانتباه فإن بعض العوام يظن أنه يبقى طاهراً ولو أدخل وأخرج ما لم ينزل، وهو خطأ واضح كـا علمت:

ـ فبمجرد التقاء الختانين دون حائل يفسد الوضوء. - وبغياب الحشفة يحصل الحدث الأكبر ـ الجِنابة ـ ويفسد الصوم

أيضاً إذا كان صائهاً.
Y- خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة. والمني غير المذي وغير الودي، وهو هذه المادة البيضاء اللزجة المعروفة التي تخرج متدفقة على دفعات ويحصل بخروجها ارتواء الشهوة، وتكون رائحته قبل الجفاف كرائحة العجين وبعده كرائحة البيض
(1) حديث إإذا أقبلت الحيضةه: : رواه البخاري وأصله متفق عليه.
(Y) حديث (إذا التقى الختانان): رواه مسلم وله شاهد عندهما:

المسلوق، أما مني المرأة فأصفر رقيق تعرفه النساء. فإذا خرج المني بتقبيل أو مسّ أو عبث أو نظر أو تفكر أو ثورة،

شهوة، فقد وَجب الغسل سواء أكان ما خرج كثيراً أم قليالا
أما إذا خرج عن العضو وقد انفصل عن مقره بغير شهوة لمرض أو أعياء أو سقوط فإنه ينقص الوضوء ولا يوجب الغسل(1) لانعدام معنى

الجنابة وهو وجود الشهوة.
سـ الاحتلام مع وجود البلل : فمن احتلم ثم استيقظ فوجد في ثوبه بللًا وجب عليه الغسل، وكذا يجب عليه الغسل إذا استيقظ فوجد في ثوبه منياً سواء أتذكر احتلاماً أم لا، تذكر شهوة أم لا .

 نزول المني الذي هو ماء، يستوي في ذلك الرجال والنساء، وذلك لحديث أم سُليم رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول اللم الله إلن الله الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا هي احتلمت . قال : (انعم إذا رأت الماء)"(r)"
حالات خاصة في الجنابة توجب الفسل :
1- من تعجل بالغسل مكانه، فاغتسل قبل أن يبول أو يسير خطوات كثيرة، ثم خرج منه بقية المني لزمة إعادة الغسل، واذا كان ان قد بقية منيه فصلاته صحيحة، ، أما اذا كان قد نام أو تبول أو تجول ألو

قبل الغسل فلا إعادة عليه إذا خرج بقية منيه بعد الغسل(\&).
(1) رد المحتار جا ص109-•17 .
(Y) حديث מالماء من الماءه رواه مسلم، وقال ابن عباس رضي الله عنها. إثا الماء من الماء في

الاحتلام أخرجه الترمذي في كيلما كلاب الطهارة.
( ( ${ }^{(1)}$ حديث מنعم إذا رأت الماءه - متفق عليه.
(६) رد المحتار جا ص109-•17
r- إذا احتلم ولم يمد بلاًا فتوضاً وصلى ثم خرج منه المني، وجب عليه
الغسل وصالاته صحيحه، لأن الجنابة لا تتحقق بنزول المُني فقط وانا بخروجه من البدن أيضاًا
 صلبه غير أنه لم يرخرج من عضوه، فانه لا يعتبر في هذه الحال جنباً حيرا حتى يخرج منه المني ولو تأخر ساعات.
ع- إذا استيقظ الشُّاب من نومه فوجد في ثوبه بلاًا رقيقاً لم يدر أهو مني أم
 سبب للمذي فيحال عليه فان لم يكن منتشراً فهو مني وعليه الغسل .

اشياء لا توجب الفسل:
ا- خروج المني أو الودي إلى خارج البدَنّ:
 سيلاناً دون تدفق، وقد لا يشعر به صاحبه حتى يسس جلده

- والودي : ماء أبيض كدر تُخين يشبه في كثافته البلغم يخرج

إعياء أو برد وكلاهما نجسان ينقضان الوان الوضوء ولان r- الاحتلام بلا بلل: فمن احتلم ولم يمد بللا لم يمب عليه الغسل ولا تكرر عليه ذلك في الليلة الواحدة.
بـ المقنة الثرجية والتحاميل الطبية.
ع- ادخال اصبع أو شيء نحوه مهما كان في أحد السبلين.



الغسل ولو لم يتأكد من حقيقته.

فرائض الغسل:
فرائض الغسل عند المنفية أمران: اـ المضمضة والاستنشاق مرة. r- تعميم البدن بالماء الطهور مرة. ومن سها عن المضمضة والاستنشاق أثناء الغسل فأت بها بعده ولو عند الوضوء أو النظافة تَت طهارته. وعند الشافعية ـ رضي الله عنهم - فرض الغسل : تعميم البدن بالماء الطهور فقط. أما المضمضة والاستنشاق فها من سنز الغسل وعند الاغتسال يعمم المغتسل بدنه باللاء وينتبه لإيصاله إلى إبطيه وما


 بشرة لميته وشاربه وإن كان شعرهما كثيفاً. ولا يلزم المغتسل التأكد من وصول الماء إلى جميع بدنه. بل يكفيه أن يغلب على ظنه ذلك.
ولو انغمس المحدث في بركة أو نهر أو ماء كثير ولو ساهيأ بقصد

 الطاعة والبر ويحصل طمأنينة القلب وسكينة النفس.

مسألة النية عند الوضوء والفسل:
 ولا عبرة لعمل اللسان حتى لو أخطأ اللفظ لم يفسد العمل، فلو فلو شمر للوضو وقال نويت الصلاة مثلًا صح وضوؤه ولم يضره ذلك.

والنية بها المعنى شرط لصحة العبادات باتفاق الأئمة رضي الهُ عنهم، ولكن اختلف المنفية والشافعية رضي الله عنهم في الوضوء والغسل . هل تشترط النية فيها أم لا؟
ـ قال الشافعية: الوضوء والغسل عبادة كنسائر العبادات من صلاة وصيام وزكاة فلا يصحان إلا بالنية.
وعليه إذا سبح الجنب أو المحدث أو اغتسل أو غسل وانِ أعضاء الوضوء للنظافة والتبريد لا غير فانه لا يعتبر عندهم مغتسلًا ولا متوضئاً، لانه لم يقصد الوضوء أو الغسل.
ـ وقال الحنفية: الوضوء أو الغسل ليس عبادة في حد ذاته اته وانما هو الهو
 كذلك الغسل والوضوء من شروط الصلاة، وكا أنه لا تشترط النية النـي عند ازالة الة النجاسة أو ستر العورة ـ باتفاق الأئمة ـ كذلك لا تشترط النية عند الغسل النـل أو الوضوء.
وعليه: إذا سبح المنب أو المحدث أو اغتسل أو غسل أعضاء الوضوء للتسلية أو النظافة ولم يتبادر إلى ذهنه معنى الوضوء أو الو الغسل : صح منه وطهر ألمهر

 له الأجر فيه لأنه لم يقصد إليه فلا يكصل فيه معنى العبادة، وهو الاستجابة لأمره تعالى.

سنن الفسل:
ا- النية: وهي أن يعلم المرء بينه وبين نفسه أنه يغتسل الغسل المفروض أو يقصد إليه.
(1) شروط الصلاة: أي الأنعال التي يبب أن تتحقت قبل الصلاة. (r) بدائع الصنائع جا ص.

Yـ التسمية قبل البدء بالغسل، فإن كان مكشوف العورة فإنه يبسمل في قلبه ولا يتلفظ بها بلسانه مع انكشاف عورته أو عورة غيره . r- غسل اليدين إلى الرسغين تثبتاً من طهارتها ونظافتهال لأنها آلة الغسل . ع- إزالة النجاسة إذا كانت على بدنه من أثر مني أو بول أو غيره. هـ غـسل السوأتين وموضعهه| ليطمئن إلى وصول الماء إلى ما انضم من فخذيه . 7- أن يتوضأ وضوءاً كاملًا كوضوئه للصهاة فيثلث الغسل وُيّسّح الرأس ويغسل القدمين ويستحسن أن يؤخر غسل قدميه إن كان يقف في موضع

تتجمع فيه المياه.
يفيض الماء على بدنه ثلاث مرات بحيث يستوعب الجسد في كل مرة -V ويبدأ برأسه ثم بمكنبه الأيمن ثم الأيسر ويرر يده على ما استطاع من بدنه مع سريان الماء في المرة الأولى لتتشبع به البشرة ويسهل جريانه على

البدن في المرتين التاليتين.
ويراعي في غسله آداب الوضوء غير أنه لا يدعو ويتحاشى أن يستقبل
لقبلة أو يستدبرها لأنه غالباً ما يكون ادلا مكشوف العورة. وفي أيامنا الحالية كثيراً ما تختلط أعحال الغسل من الجنابة بأعحال الاغتسال للنظافة، فيدخل المغتسل الحمام وينظف رأسه وبدنه بالصابون وقد يحلق ذقنه وابطه فيحسن بالمفتسل في هذه الحال أن يبدأ بالغسل أو يختم حمامه به ليثبت له الأجر، علماً أن الاغتسال للنظافة والتجمل من سنن الإسلام، فمن أداه للنظافة على أنه من سنن الدين وهدي النبي ثبت له الأجر، ومن أداه ليكون بميلً أنيقاً دون الالتفات إلى أنه سنة في الدين ونـي وكهال من كالاته

فلا أجر له، وغسله صحيح إن كان جنباً ولو لم ينوه.
أحكام عامة في الاغتسال:
1- يشترط في الغسل كحا في الوضوء: عدم وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة كعجين أو دهان، وطلاء الأظافر المعروف للنساء يمنع صحة

الغسل كحا يمنع من صحة الوضوء.
في الوضوء عند غسل الوجه، يكفي - عن الفرض - غسل ظاهر
اللحية الكثة. أما في الغسل فلا بد من إيصال الماء إلى بشرة الوجه تحتها
Y- لا يفترض نقض المضفور من شعر المرأة إذا سرى الماء في أصوله، وذلك لـديث أم سلمة رضي الله عنها أها قالت: قلت
 على رأسك ثلاث حثَيَاتٍ ثم تفيضين عليك الماء فتطهُرين (1). . وواضح من الحديث أيضاً أنه لا يشترط دخول الما الماء ثنايا المضفور من الشعر، وإنا
 هذا بالنسبة للمرأة أما الرجل فيجب غسل ونج
الشُعر وذؤباته ليستا من لوازمه.
rـ يجوز أن يغتسل الرجل وامرأته أو يتوضآ من إناء واحد وذلك لـديث عائشة رضي الله عنها قالت: اركنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد
ونحن جنبان)(r).

عـ لا يضر وعاء الماء ما يتقاطر من جسد المفتسل فيه، فإذا تقاطر الماء من جسدك أو رأسك في حوض الحمام فلا بأس به، لأنه ماء مستعمل قليل حلً في ماء مطلق أكثر منه .
0ـ بدن الجنبب وكذا الحائض والنفساء طاهر ـ ليس نجساً ـ فلا تكره غخالطته


 لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أَغْتَسل . فقال رسول الهُ ((سبحان الله إن المؤمن لا ينجس)|(r).
(1) إغا يكفيك أن تحثي... (Y) حديث المؤمن لا ينجس متفت عليه واللفظ لمسلم. -V7_

7- ويندب للمرأة التي تغتسل من المخيض أن تطيب الأماكن التي كان

 من المحيض، فأمرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك ـ أي قطعة من مسك، أو قطنة عليها مسك ـ فتطهري بها. قالت : كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها، قالت كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الها
 وواضح من الحديث أن النبي
 V- وليس غلى الإنسان أن يستحي من كونه جنباً أو بحاجة الى غسل، فالاسلام يربي أبناءه على القوة والجرأة والوضوح فيا فعلى الأباء والأمهات
 الفرائض الدينية، ولئلا يسروا إلى رفاقهم في ذلك أششياء قد تؤدي إلى
 إذا شارف أو آنس منه البلوغ أن على الشاب أن يغتسل إذا وجد الماء
 للنظافة أو للطهارة عن البول الذي قد يتقاطر على بدن أو ثوب أمثاله .

الاستمناء وحكمه الشرعي

الاستمناء هو عبث الإنسان بحضوه حتى ينزل. وهو ظاهرة دنيئة تفاقمت بين الشباب مع تزايد التنظيم اللاإنساني الفاسد للحياة الحديثة وما صحبه من فشو التبرج والتكشف وانتشار مظاهر الدعارة ودواعيها في ميادين الحياة، وهو ظاهرة شاذة غير طبيعية وغير صحية
(1) حديث عائشة ... أخرجه البخاري ومسلم.

أيضاً، لما يؤدي إليه من خمول في الذهن واكتئاب في النفس وتهافت في القوى


الغريزة في مواضعها الطبيعية الشرعية. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريه قطعاً مهما كانت أسبابه وكيفياته

ودواعيه .
ـ وذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه يباح للشاب إذا اشتدت
دواعيه وخشي على نفسه الوقوع في الزنا وقد تيسرت أسبابه له.
 أنه: إذا اشتدت الحاجة بالشاب حتى شغلت فكره وقلبه فلا بأس له به وقالوا (ونرجو أن لا وبال عليه) أي إن كان فعل ذلك ليطرد هذا الوسواس عن فكره ويزيح هذا المم عن قلبه ويجب الاحتياط في هذا أما ما قد يقع فيه بعض الشباب من تعمد إثارة الشهوة بالعّ
(1). بالتأمل أو التذكر المتعمد فهو محرم بالإجماع
(1) وانظر بحث الاستمناء في الكتب التالية:
 أن رأى الحنفية والمنابلة ضعيف لا يعتد به. - رد المحتار ج


 الرهاوي في حاشية المنار: لا أصل لهـ ـ أما قوطم (ويروى أن من يفعل ذلك يأتي يوم التيامة ويده حبلى) فلم يسند إلى أحد.

الاغتسال للنظافة وأحكام عامة

قالة
 1- يكون فرضاً بقدار ما يِفظ على الإنسان صحته وسلامته ، فإنا


فساد جلدي عليه فقد أثم وإن لم لم يكن جن المنباً
 rذلك ما سبق أن بينياه في باب الغسل . وقلد جمعت في هذه الصفحات أحكاماً متناثرة تكثر الحاجة إليها ولم أرها بجموعة في بحث من قبل. أرض الحلام:
1- إذا كانت أرض الحلام جافة ولا يرى عليها أثر النجاسة فهي طاهرة، لأن الأرض ـ ان كانت متنجسة ـ تطهر بالجفاف إذا لم يظهر عليها أثر النجاسة.
r- إذا كانت الأرض مبتلة وعلم بنجاستها أو شك في طهارتها، فإنه يطرح عليها عدة قصعات من الماء حتى ييري عليها وينصرف إلى البالوعة فتطهر
(1) ححيث: إن الاسلام نظف فتنظفوا: رواه الخطبب وغيره. كا في كتاب (سيلنا كمد
 الكتاب المذكور صشr .

ץ- إذا بال الصغير - أو الكبير - في الحلحم فجرى ماء الاغتسال على بوله حتى
 على بدنه رذاذ ما يتساقط على الأرض من مان ماء ع- أرض الحام أثناء الإغتسال وبعده طاهرة لأن الماء يجري عليها، وما
 من الثياب أو داسها الإنسان بقدمه أو جلس عليها لم يضره ذلك(1).

1- حوض الحام اذا لم يعلم أنه نجس فهو طاهر(1). Y- إذا شك في طهارة الموض فانه يفتح الصنبور عليه حتى يطفح ويسيل
 - إذا كان المستحم في أعال اغتسال طويلة، وتنجس ماء الماء الحوض ولم
 ويد الصنبور(8) إذا كان يلامسها بيده المبتلة مَرة إثر مرة.

 لا يستقر وجه الماء بين الغرفة والغرفة ويسكن، فإن الموض لا ينجس أبداً
لأنه بمثابة ماء جار(0) .
 (Y) لأن الأصل في الأشياء الطهارة، وذكر في رد المحتار
(r) رد المحتار: مطلب: حوض الحلمام يطهر بمجرد اللمريان. ومطلب: إلحاق القصعة بالموض جا ص109
(£) فتاوى قاضيخان: هامس الفتاوى المندية جا صڭپا فتاوى قاضيخاذ. وقال: قال بعضهم: يطهر إذا خرج منه شيء مثل ما كان فيه مرة واحدة. لغلبة الماء البلاري عليه، والثلاث أحوط.
(0) رد المحتار جا ص•19 ، وأورده قاضيخان في فتاويه المصدر السابق ولم يشترط أن يكون الغرف متداركاً.

ـ حوض الحمام الذي يِلس فيه المغتسل (البانيو): إذا كان مليئاً بالماء وفتح الصنبور وفتحت الفوهة السفلى المخصصية لتفريغه فإنه لا يطهر بذلك، وإذا فتح عليه الصنبور حتى تزايد ماؤه وجرى من الفوهة العليا المخصصة لتصريف المياه الزائدة فإنه يطهر(1) لأن مظنة النجاسة في الماء ون على سطحه

وليس في أسفله.
ـ الماء الذي يتساقط من بدن المفتسل طاهر، فإذا وقع منه شيء في الحوض لم يؤثر عليه ولو كان يغتسل من جنابة، لأنه ماء مستعمل قليل حل في ماء مطلق أكثر منه(r).
(r):ستر العورة

لا عورة بين الانسان ونفسه ولا بين الرجل وزوجته . وإذا كان الرجل
أو المرأة في الحمام واحتاج أن يناوله ولده شيئاً من الثياب ونحوهنا ولا وليا وليستتر منه .
وفي الحديث الشريف: (إإًّ الله حيّي ستير يُبُ الستر، فإذا اغتسل
أحدكم فليستتر)|(\%)

- وعورة البالغ من البالغ : محا تحت السرة إلى الركبة.
 - وإذا دخلت المرأة الحلام مع أولادها: ـ فلا عورة للصغير جداً ولا الصغيرة ولا عورة منها حتى يتتا الرابعة.
 - ومن السابعة إلى العاشرة: عورته السوأتان وما حولمالما من الإليتين. - وما بعد الحاشرة تعتبر عورته كعورة البالغ. - وتستتر الأم من أبنائها حسب أعمارهم ونمر ونضجهم .米 $\quad$ 米
. $1 \wedge$ - 19 -
 (£) حديث: إن الله حي : رواه أبو الاود والنسائي


## الفصل الثالث

## المسع على الحفين والجوربين والمجائر

 المسح: هو إصابة الثيء باليد المبتلة بالماء.والحف: هو المذاء الذي يستر القدمين وله عنق يستر الككبين أيضاً .

غير أنه لا يغسل قدميه بل يُسح على خفيه، فيكون المون المسح على الـفين بديلاً عن غسل القدمين. هذا في الوضوء خاصة ، أما في الغسل فلا فلا بد من غن غسلهـا
 اللهُ (1). جنابة
 المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي

والأحاديث في المسح على الحفين كثيرة تكاد تبلغ مبلغ التواتر، حتى لقد قال المسن البصري رضي الله عنه: حدئني سبعون رجلاً من أصحاب

والمسح على المفين مشروع للرجال والنساء لسبب ولفير سببِ. وتبدو فوائد هذه الرخصة في الشتاء عندما يشتد البرد، كما تتجلى أيضاً لمن كان

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) حديث صفوان: رواه الترمذي: والنسائي وصححه الترمذي . } \\
& \text { (Y) حليث المغيرة: متفق عليه. }
\end{aligned}
$$

مضطراُ للبس الـف كالجنود ورجال الدرك وغيرهم عن يثقل عليهم خلع أحذيتهم عند كل وضوء.
يشترط لجواز المسح على المفين سبعة شروط هي :
 أتم وضوءة قبل أن يحدث صح منه ذلك(1). r- أن يكونا ساترين للكعبين من الجوانب، لأن الكعبين من أعضاء الوضوء، وإذا كانت عنق الحف عريضة يرى الكعبان من أعلاهِا لم يضرهما ذلك. rـ أن يكونا ثُخينين بحيث يككن متابعة المثي فيهها للأعمال المعتادة سواء أكانا مصنوعين من جلد أو من ققاش ६ـ أن يكونا مصنوعين بحيث يستمسكان على الرجلين من غير شد. ○ـ أن لا يكون في الحف الواحد منهرا خرق قدر ثالاثة أصابع من أصغر أصابع القدم وإذا كان الخرق موضع الأصابع اعتبرت أصابع القدم نفسها. وإذا كان في الحف الواحد خرووق متفرقة لا يساوي مُموعها ثلاثة أصابع من أصغر أصابع القدم صح الما لمسح عليه. T- أن لا يكون الحف في بعض أجزائه مصنوعاً من قاشا رقيق بحيث ماء المسح لما تحته من القدم.

كيفية المسح :
أقل ما يُزیء في المسح : مسح قلر ثلاث أهابع من أصغر أصابع اليد على وجه المف الواحدل والما والسنة فيه أن يضع المتوضىء يديه المبتلين

 وضع يديه المبتلتين على خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مرة واحدة،
(
(1). وكأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول اللهُ ولا يسن تكرار المسح كا لا يسن استيعاب الحف به كا هو واضح من

الحديث.
مدة المسح :
مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثالاثة أيام بلياليها، وذلك لأحاديث كثيرة منها حليث سيدنا علي كرم اللّ وجهه قال : جعل النبئِّ
 وتبدأ المدة من وقت الـدث لا من وقت لبس الحفـ، فلو توضأ قبل الفجر ولبس خغه ثم أحلث بعد طلوع الشمس، ظل يمسح حتى طلوع شمس اليوم التالي، وإذا سافر المقيم قبل انتهاء مدة مسحه فإنه يتم ملة المسافر. وإذا أقام المسافر فإنه يُتمُ مدة المقيم
وإذا كان متوضأ وتمت مدة المسح فإنه يغسل رجليه ويصلي وليس عليه
إعادة الوضوء، وكذا إذا نزع خفيب قبل انتهاء المدة(r).
نواقضِ المسع على الـفغين:
1- كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين فيحتاج إلى مسح عند كل
وضوء.
Y - نزع الخفين أو أحدها يبطل المسح، وكذلك يبطل المسح بخروج أكثر
القدم إلى ساق الحف فيلزم الغسل .
r- إذا ابتل أكثر أحد القدمين بالماء بطل مسحه ولزمه غسل القدمين من
جلديل
عـ انتهاء مدة المسح •
(1) حديث المغيرة: أصله عند البيهتي . نصب الراية جا ص•1^ .
(Y) حديث سيدنا علي: رواه مسلم.
(Y) شرح فتح القدير: جا ص٪ 1 • .

## المسع على الجوربين

المسح على الموربين مشروع كا هو المسح على المفين (1)وذلك للما روي عن المغيرة بن شعبة عن النبي ذلك عن عدد من الصحابة.

يشترط لصحة المسح على الجوربين أن يكونا ثخينين لا يشفان عها
 القدمين من غير شد وأن يلبسا على طهارة. ويشترط أن يكونا بحيث يُليك يكن متابعة المشي بها:
وبقية أحكام المسح على الجوربين كأحكام المسح على الحفين.
المسح على الجروح والعصائب والجبائر(r)

أ - من كان على بدنه جرح أو قرحة أو حبة ولزمه الوضوء أو الغسل. - فإن كان لا يضره الماء غسلها

- وإن ضرها الغسل مسح عليها بيده وغسل ما حولان. - وإن ضرها المسح تركه أيضاً. والضرر الذي يبيح ترك الغسل أو ترك الغسل والمسح هو الضرر
(1) شرح فتح القدير جا ص^•1 ـ رد المحتار جا ص
(Y) مذا باتفاق المذاهب الأربعة وعليه الجوارب المعتادة هذه الأيام لا تصلح للمسح عليها.

. YVAص

الذي يؤدي إلى فساد الجرح أو زيادة الألم، أو تأخر الشفاء.

 أو العازل في حكم كالغسل فلا تا تحته فإذا غيره لم يُ يُعِدِ المسح عليه ج - وإذا لف على يده أو أي جزء من بدنه ضماداً غطى أجزاء سليمة من جسمه:

- فإن كان لا يضره حل الضهاد، فكه وغسل ما حول الجرح أو الحبة.
 - وكذا يسسح فوق الضماد إذا كان حله أو ربطه يمتاج إلى طبيب أو لم

يكن لديه من يتقن ربطه ون الئ
 وقد يؤدي غسلها إلى ابتلال الضهاد وانتقال البلل إلى الجرح فإنه

لا يغسلها وكسح عليها مع الضهاد أيضاًا").
 بحيث لولا الضماد يسيل عن موضعه فسد وضوءه والدم ألو أو القيح في هذه الحلال نجس وإن كان بحيث لا يسيل لم يفسد الوضوء والدم والقيح طاهر .
 الضهاد أو العصابة مرة والأولى استيعابها بالمسح مراعاة لبقية المذاهوبا ولا يشترط أن يكون قد وضع الضهاد أو العازل على طهر أو وضوء لأنها حال عارضة للضرورة. وكذا يسح من كسر أحد أطرافه على المبيرة سواء أكانت من جبس أو غيره.

وينتض المسح على الجبيرة وعصابات الجراح بانتقاض الوضوء

 الغُسل أو الوضوء.
ومن شفي جرحه وبقيت قاشة أو دواء متجمد لاصقاً عليه يضره إزالته غسل فوقه ولم يضره ذلك.

التوسع في مشروعيته فليجع إلى نصب الراية وشرح فتح القدير.

*     *         * 

الفصل الرابع

التَّيُمُم لغةً: القصد.
وفي العرف الفقهي : هو مسح الوجه واليدين عن صعيد طيب بدلا عن الوضوء أو الغسل عند فقد الماء أو تعذر استعماله. والصعيد الطيب: هو وجه الأرض أو ماكان من جنسها: كالتراب والرمل والحجر والحصى.





والتيمم بدلا عن الغسل من اللِنابة؛ كالتيمم بدلا عن الوضوء لا يخالفه في صورته ولا يزيد عليه، وذلك لـديث علار بن ياسر رضي الله عنه

أنه قال:

كما تتمرَغُ الدابةُ")، ثم أتيت النبيُّ (إِّا يكفيك أن تقول(r) بيديك هكذا)" ثم ضَرَبَ الأرضَ بيديه ضَرْبَةً واحدةً

ثم مسحَ الشمالَ على اليمينِ وظاهِرَ كَفَّهِه ووجِهَهُهُ (r).
فعلار رضي الله تعالى عنه لم يكن يعرف الـلكم فقاس التيمم عن


التيمم واحد بلميع الأحداث .
وواضحُ من الحديث أَنً التيمم كان أول أمره بضربة واحدة ثم جعله
رسول اللهرَ
ولما كان التيمم بالصعيد بديلًا عن التطهير بالماء فإنَّه لا يُلجَأ إليه إلآّ في
حالات فَقْدِ الماء أو حالات تعذر استعماله لمرض ونحوه كحا نصت عليه الآية
وبينته الأحاديث ونفصّل ذلك بالـ
أ ـ يعدّ الإنسان فاقداً للماء في الحالات التالية:
1- أن لا يكون معه أو فيها حوله شيء من الماء، أو كان الماء يبعد عن مسافة
ميل(£) وهي تعادل 1^ミ^ متر، ويقدر المسافة بظنه . Y Y أن يكون قريباً من الماء ولكنه يخشى على نفسه أو ماله أو أهله عدوا أو لصاً أو حيواناً مُفترساً يتوقع وجوده .
(1) أي : وصليت.
(
(
(६) شرح فتح القدير جا صعی وجميع أحكام هذا البحث واردة في حاشية الطحطاوي وشرح فتح القدير، والبدائع، وغيرها، وليس في هذه الأحكام ما يستدعي الاحالة.
rـ أن يكون قريباً من الماء ولكنّه لا يستطيع الوصول إليه لحبسه أو لفقده
الآلة التي يستخرجه بها
ع- أَنْ يكون ما معه من ماء قليلًا وهو يخشى في سفره على نفسه أو غيره العطش أو أن يكونَ مَا معه يلزمه لطبخ ضروري أو لإزالة الة النجاسة لأن

إزالة النجاسة مُقَّدمة على الوضوء 0ـ أن يكون معه ماء لكنه لا يكفيه لوضوئه إنْ كان محدثاً حدثاً أصغر، أو لغسله إنْ كان محدثاً حدثاً أكبر.
ب - و يعدّ الإنسان عاجزاً عن استعمال الماء في الحالات التالية: 1- إذا كان مريضاً مرضاً يضره معه استعال الماء فيزيد في بلائه أو يؤخر شفاءه وكذا إذا كان مصاباً برض يضره مره معه التحرك للوضوء أو

الإغتسال .
Y- إذا كان صحيحاً لكنه يخاف المرض من برد قارس إذا لم يكن في البنيان،
 العاص في غزوة ذات السلاسل أنه قال: احتلمْت فـ في ليلةٍ باردة، فأشفقْتُ إن اغتسلتُ أن أهلكُ فتيّممتُ ثم صَليْتُ بأصحابي صلاة



 سـ إذا كان مريضاً يعجز عن الوضوء بنفسه وليس له من يوضئه فإنّه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. وسوف يرد في باب صلاة المريض أحوال المرضى

والمنقطعين وأحكام طهارتهم وصالاتهم ولا ؟ـ ضيقَ الوقت عن استع/ل الماء خشية فوت صلاة جنازة أو عيد فقط، لأنها صالان لا تقضيان ولا بديل عنها، ولا يتيمم من خاف خروج
(Y) حديث عمْرو بن العاص رواه أمد وأبو داود.

وقت الصالة المكتوبة أو صلاة الجممعة. لأنه يقضي الصالاة العادية
وصلاة الجمعة يصلي الظهر مكانها. فائدة : يباح للمريضى وكذا للمسافر الذي لأيجد الماء أن يعاثر زوجته، ولا يكره ذلك منه لأن التيمم شرع مطهراً له يقوم مقام الغسل .

أركان التيمم :
للتيمم ركنان فقط:
1 ـ مسح الوجه كله ـ كـا في الوضوء ـ مرة واحدة . وذلك لقوله

هذا
و -
ويشترط لصححة التيمم ما يلي :
1- وجود العذر المبيح للتيمم كما أسلفنا.
Y- Y النية : بأن يقصد المسلم التيمم ويهدف إليه، فلو أصاب التراب وجهه وبدنه عبثاً أو عن غير قصد التيمم لم يعدّ متيمر|ً("). ولم تشترط النية لصحة الْ

الوضوء لأن الماء مطهر أصلي عـي世
 المصحف ليس عبادة في نفسه - لم يصح أن يصلي به(T) وكذالو نوي التيمم لمجرد دخول المسجد ونحو ذلك مما لا يشترط له الطهارة فيكون

تيممه للا نواه فقط .
؟- أن يكون التيمـم بطاهر من جنس الأرض كالتراب والرمل والحـجر
والحصى والباطط ولو كان أمْلَس ناعحاً لا غبار ولا تراب عليه . 0ـ أن يكون بضربتين بباطِِ الكفين ولو على محلٍ واحد لقوله عليه الصالاة
(1) رد المحتار جا صY (Y)
(Y) شرح فتح القدير جا ص• 9 .

والسالام (التَيْمُم ضربتانْ ضَربَةِ للِوجْهِ، وضربَةُ للَيَدَيْنِ إلى المْرِفَيْنِ)|(r).
ولا يطلب في التيمم أن يَعلق بالكفين شيء من الغبار أو التراب
لأنً المطلوب هو المسح باليدين اللتين لامستا الترابِ وما في حكمه،
وليس المطلوب المسح بالتراب ذاته .
7- استيعاب الوجه واليدين بالمسح كا كا في الوضوء ويجب أن يمرك المخاتم ليمسح ما تحته ولو كان متسعاً لأن المسح لا يصل إلى ما تحت الحناتم .

كيفية التيمم :
لا بُدَّ في التيمه, من ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين. وكيفما استوعب المتيمم وجهه ويديه بالمسح صحّ ذلك منه وكفاه. ويَسنٌ في التيمم التسمية في أوله ثم يضرب كفيه على التراب أو الحجر

 وئس بها وجهه يبدأ من أعلى الجبهة حتى يستوعب الوجه كله إلى أسفل الذقن طولاً وما بين شحمتي الأذنين عرضا، ثم يضرب يلد يلميه مرة ثانية فيقبل
 وئسح بكفه اليمنى ظهر اليسرى وبميع ساعدها ومرفتها ويخلل بين أصابع يديه، ويسن له الدعاء كا هو في الوضنوء، كحا يسن له المحافظة على الترتيب فيمسح وجهه أولاًثم يده اليمنى ثم اليسرى وليس لمسح اليدين صورة مطلوبة .

أحكام التيمم :
ا- يندب للمصلي أن يؤخر التيمم إذا غلب على ظنه الوصول إلى الماء قبل فوات وقت الصلاة، ولا يؤخز إنْ كان مريضاً أو يائساً من بلوغ الماء .
(Y) حديث التيمم ضربتان رواه الدار تطني والحاكم، كا في نصب الراية جا ص•10 وله شواهد ومتابعات.
r- التيمُ يُسِقط المدث الأككبر والأصغر معا فلو كان مديداً وجنباً في آن
واحد كفاه تيمم واحد.

المبيح للتيمم كشفاه المريض ووصول فاقد الماء إلى الماء.
₹- ومن تيمم وصلى ثم وجد الماء لا يلزمه الوضوء وإعادة الصايلاة ولو كالي الوقت متسعا، وذلك للا ورد عن أبي سعيد اليُدري رضي رضي الله عنه ألنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهـا مالماء ماء فتيمّا صعيداً طيباً فصلًّلا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أَحدُهما الصلاة
 لللِي لم يُعِد الصِّاة: (أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك رَكَكَ الَأَجْرُ مَرتَّنْ)، (1).

*     *         * 

الفصل الحـامس

## الحيض والنفاس والاستحاضبة

بيان إجمالي:
يخرج من المرأة ثلاث دماء: حيض، ونفاس، واستحاضة. فالميض: دَمُ طبيعي مُمتطِع يخرج من رَّحِم البالغات في دورات شهرية منتظمة على مدى ثلاثة إلى عشرة أيام، يتناقص خلاملالما ثم ينمطع ويتوفف حتى حلول دورته الجديدة، وهو إيذان للفتاة بالبلوغ وبدء النضج والاستعداد للحمل والولادة.
(1) حديث خرج رجلان: رواه أبوداود والنسائي.

والنفاس : هو الدم الذي يخرج عقب الولادة، وقد يتد إلى أربعين يوماً وغالباً ما يأتي أول أمره غزيراً ثُم يَفِفُ ويصبح متقطعاً كدم الحيض حتى ترى المرأة نُقطاً أو تلويثاً إلى أن أن ينقَطع وينتهي فالحيض والنفاس كها هو واضح دَمان طبيعيان يخرجان عن صحةٍ

واستواء طبيعية.
وحكمهل شرعاً: أنها مانعان يمنعان عن الصوم والصالاة ونحوهما من
العبِادات ويِرّمانها كها سيمر معك.
أما الاستحاضهة: فهي دمُّ شاذُ غِرُ طبيعي من المرأة عن عِلًّة أو مرض أو فساد طبيعة، فهو يظهر أيام الطهر، وقد يأتي امتدادا لأيام اللـيض أو النفاس كکا سنيين بعد:
وحكمه: أَنَه كالحدث الأصغر يبِ غسل أثره والتوضؤ منه، وهو لا يُسقط الصلاة ولا يؤثر على صحة الصوم ولا يمنع شيئاً من العبادات.

الحيض:
الحيض لغة: السيلان: يقال حاضت الشجرة إذا سال صمغها،
وحاضت المرأة إذا سال الدم خارجاً من رحمها. وفي التعريف الفقهي : هو دمٌ ينفضه رحم المرأة البالغة التي لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سِنَّ اليأس(1). فالرحم : هو مكان تربية الجلنين، والبالغة هي الفتاة في التاسعة من عمرها فا فوق لاداء بها أي ليس بها مرض أو علّة تسبب خروج الدم . قولمم ولا حبل : أي ليست حاملكّ، لأن الحمل حالة ينسد بها فم الرحم فينحبس فيه اللدم ويبقى غذاء للجنين، وما قد تراه الحامل من دم فهو دم شاذ ويعتبر عند الحنفية دم استحاضة .
(1) مراقي الفلاح صا9 حاشية الطحطاوي ص9 1 .

لم تبلغ سِنَّ اليأس : لم تتجاوز الحامسة والخمسين، وسُمُي السٌِّ بعد

المرأة من الحمل والولادة.
والحيض يأتي في دوراتٍ شهرية منتظمة وقد يتقدم أو يتأخر عن موعده لاضطرابات بدنية، وتسميه النساء (العادة الشهرية) أو (الدورة

الشُهرية)، وقد يطلق عليه اختصاراً اسم: (العادة) أو (الدورة). ويأتي دم الحيضُ مَتَقِّعا وهذه طبيعته فقد تراه المرأة كل ساعة أو ساعتين، وقد تراه في اليوم مرة أو مرتين حسب شدت وته واحتدامه ، ويكون لونه
 أحمَ، وأحمَ مائلًا إلى الصُفْرةِ ولونِ التِّرابِ
وما تراه المرأة من صُفرة وكدرة أئناء الحيض فهو حيضى وحكمه حكم


أيام الحيضن - حيضاً)"(1).
ويمتــّ الحيض مع المرأة ستة أو سبعة أيامَ وقد يصل إلى عشرة وهي أقصى مدة له ومتى انقطع جاء بعده ماءُ أبيض رقيق أشبه بالمخاط يكون إيذانا

بانتهاء الحيض وحصول الطهر .
وللحيض ملة مقررة شرعاً، فأقله عند الحنفية ثلاثة أيامُبِلياليهنْ،



(1) حديث كنا نعد: رواه البخاري تعليقاً.

 (£) حديث لا يكون الحيض: المصدر السابق.

فإذا جاءها الدم وانقطع لأقل من ثلاثة أيام فهو دم استحاضة لا حيضرٍ ، وإذا جاءها لأكثر من عشرة أيام، فإِنها تَعْتِبُ ما بعد اليوم العاشِ استحاضة فتغتسل وتصلي وتصوم كا سنفصّل بعد:
 أيام عادتها يوماً أو يومين قبل أن ترى القَصَّة البيضاء فهي حائض لائ عليها ولا تصوم . الطهر :
ومتى جَفًّ الدَّم وانقطع وظهرت الخرقة التي توضع على المكان بيضاء فقد حصل الطهر وذلك لحديث البخاري (اوكُنًّ النساءُ يَبحثْن إلى على عائِشَّ بالكرسف ـ وهي اللخرقة التي توضع حكل الدم ـ فيه الصفرة فتقول لا تَعْجَلنّ
حتى تَرَين القصّة البيضاء||(1).


 بلاخلاف لأن الطهارة في بنات آدم كا يقول الكاساني() ـ ـأصل والحيض

فائدة: ماء الطهر الذي تراه المرأة طاهر وخروجه منها لا ينقض
الوضوء كها بينا في باب النجاسة.
أما الماء المتقيح الذي يخرج منها نتيجة التهاب في المهبل أو الرحم فهو نجس وهو كالقيح ينقض الوضوء.
(1) حديث وكن النساء: رواه البخاري تعليقأ والمقصود بالقصة البيضاء البياض الخالص


عند الطهر. كذا في المبسوط جr صوهr ور ورد المحتار.
(Y) بدائع الصنائع جا ص•ع .

## الصفرة والكدرة:

والصفرة والكدرة التي تراها المرأة أثناء الحيض حيض وحكمها حكم
 الحيض حيضاً)(T).
أما الصفرة والكدرة التي تُرى بعد الطهر فلا تؤثر على الطهر ولا تعتبر


الطهر شيئاً) (r).
الُمْتَدَأة وصاحبة العادة:
المبتدأة بالحيض : هي الفتاة فوق التاسعة يأتيها الحيض لأول مرة . 1- فإنْ جاءها الحيض لستة أيام ثم انقطع عنها وطهرت فإننا نقول إن عادتها

ستةُ أيام
فإنْ جاءها في الشهر التالي سبعة أو تسعة فإننا نقول: إنَّ عادتها قد تحولت فأصبحت سبعا أو تسعاً، فليس هناك عادة ثابتة في الحيض . ونحن عندما نطلق لفظ (العادة)، فإتنا نمني المدة التي استغرقها آخر
حيض لها طهرت منه.
r- وإنْ جاءها لأكثرُ من عشرة أيام، فإننا نعد الأيام العشرة الأولى (وهي أقصى مدة للحيض) حيضا . وما زاد عليها فهو استحاضة، فتغتسل بعد

اليوم العاشر وتصلي وتصوم ץ- وإنْ جاءَها لأكثر من عشرة أيام ولم ينقطع بأن كان يأتي يوماً ويغيب يوماً أو يومين ثم يعود إلى الظهور فيكون حيضها عشرة ألام

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) حديث كنا نعد الصفرة والكدرة: ذكره البخاري تعليقأ }
\end{aligned}
$$

وتكون في بقية أيام الشهر مستحاضة(1) تغسل عنها الدم وتصلي وتتصرف تصرف الطاهرات.
أما صاحبة العادة:
وهي التي سبق إن جاءها الميض وطهرت منه:




إلى الظهور لتحام عادتها.
r- وإنْ كانت عادتها لسبعة أيام ثم جاءها لتسعة أو عشرة، فإننا نتول إنَّ عادتها قد تحولت(آفأصبحت تسعة أو عشرة أيام لأنها لم تتجاوز الحد

الشرعي المقرر.
r- وإنْ جاءها زيادة على عادتها وزيادة على عشرة أيام بأن جاءها لثلاثة عشر



بيقينَ لَأنها زائدة عن المد الشرعي المقرر.

 بالاستحاضة، لأنَّ زيادة الدم عن الحد الشرعي الطبيعي، إينا إيذان بأن الزائد عن عادتها دم غير طبيعي أيضاً فيكون دَم استحاضة، ويكون عليها أن تقضي صلاة هذين اليومين.
(1) بدائع الصنائع جا ص11)


والنفاس ص^غ .

شرح فتح القدير ج1 صIrr .

لذا يحسن بالمرأة ـ التي تتكرر معها مثل هذه الزيادات ـ إذا جاءها الدم لتحام عادتها ولم ينقطع؛ أن تغتسل وتصلي وتصموم احتياطاً (أي ليس واجباً
 أن تترك الصالاة بالشك وتتعلق بذمتها وتحتاج بعد إلى قضائها. فإن استمر معها اللَّم حتى تجاوز الأيام العشرة تكون قد أدت ما عليها من صلوات وصيام. وإن انقطع عنها الدم لعشر أو أقل تكون قد كسبت مثوبة الصهلاة والصوم لأنها أدتها على ظن الطهارة، غير أنها يبب أن تعيد الصيام لأنه وقع منها في أيام غير مناسبة.

النفاس

النفاس لغة: مصدر من فعل نَفِسَت ـ أو ـ نُفِسَت المرأة إذا ولدت فهي تَفْساء. فالنفاس في الأصل هو الولادة، وفي العُرف هو الدَّم الذي يأتي بعد الولادة.
ويعرفه الفقهاء: بأنه الدَّم الخارج عقب الولادة ولو كان المولود سقطا
استبان بعض خَلقْهو(r).
 الحامل حالة الطلق إذا رأت الدم وتأخر وضعهها، فإنها تغسل عنها ونها الدم وتتوضأ وتصلي إن قدرت على ذلك، وإنْ لم تقدر فإنها في حكم المريض

(Y) السقط مو الجنين.يسقط من بطن أمه قبل تامه، فإن كان مستيين الخلق أو بعضه، كيد أو أو أو
 بعضه كان الدم بعده دم حيض إن توفرت فيه صفات دم الحيض وإلا نهو دم استحاضة. رد المحتار - جا صب• r.r

أكثر النفاس أربعون يوماً، ولا حدًّ لأقله لأنه قد ينقطع وينتهي بسرعة
وقد يتأخر .
ففي الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: اركانت النَفْساء تقعد على عهِد رسول اللهُ معها لأكثرَ من أربعين يوماً فإنها تغتسل وتصلي لتهام الأربعين وما زاد علا علي

الأربعين فهو استحاضة .
صاحبة العادة في النفاس :
العادة في النفاس كالعادة في الحيض تثبت برة واحدة، فمن كانت
 دم نفاس وعادتها قد تحولت فأصبحت أربعين يوماً فإن جاءها الأربعين بأن جاءها خمسة وأربعين فإننا نردها إلى عادتها ـ كا فا في حا

 على الأربعين، وصلوات الأيام الخمسة الزائدة عن عادتها السابقة أيضاً.

الاستحاضة

الاستحاضة لغة : استمرار السيلان. يُقال استحاضت المرأة إذا استمر
سيلان دمها.
وفي التعريف الفقهي : هو سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة من مرض أو فساد وأوقاته المعتادة: هي أوقات الحيض والنفاس المقرر أكثرها وأقلها والعادة فيها كما علمت. وقد أوضحنا في بحث الحيض أحكام الاستحاضة الناتجة عن استمرار
(1) حديث (كانت النفساء): رواه الترمذي وأبو داود وغيرها.
.دم الميض زيادة عن العادة والمد الشرعي المقرر، كا أوضحنا في الما بحث النفاس أحكام الإستحاضة النايجة عن استمرار دم النفاس زيادة عن العادي والحد المقرر. ويكن أن نجمل بحث الاستحاضة با با يلي: 1- إذا جاء الفتاة دون التاسعة دمّ ـ والتاسعة أدنى سِنَّ للحيض - فهو دم استحاضة لا حيض r- إذا جاء المرأة الدّم وانتطع عنها لأقلَّ من ثلاث أيام ـ والثلاثة أقل مقدار محدد للحيض - فهو دم استحاضة
 الحيض ـ كان جميعه حيضاً، وإنْ تجاوز عادتها وتما وتجاوز الأيام العشرة الما فـا
 كانت عادتها ثُانية أيام وجاءها أثنا عشر يوماً فالألأيام الأربعة الزائدة عن الوا عادتها جميعاً استحاضة ع- إذا انقطع دم الحائض وجاءها الطهر فأقا فأقل الطهر خمسة عشر يوماً فإذا رأت خلال هذه الأيام دماً فهو استحاضة المار المار ○ـ الصفرة والكدرة التي تراها المرأة أيام الحيض حيض اليا ، وأما والكدرة التي تراها أيام الطهر فلا تعتبر شيئاً.

 الأربعين فهو استحاضة . V النفساء التي سبق أنْ وَلدتِ، إذا جاءها الدّم زيادة عن عادتها السابقة ولم
 وزيادة على الأربعين ففا زاد على عادتها وما زاد اديا على الأربعين أيضاً بميعه
 ثلاثة وأربعين مثلاً، فالأيام الثنانية الزائدة عن عادتا وانها أيام استحاضة الما ودم الاستحاضة كا أسلفنا أول البحث كالمدث الأصغر، ينغض
 فإنًّا تتوضأ وتصلي صلاة المعذور كا سيمر في الأبحاث القادمة. ما يرمرم بالـيض والنغاس : يكرم على الحائض والنفساء مايلي : اليلم
 أم نافلة، تامة كالصلوات العادية أم ناقصة كسجدة التلاوة وصلاة الجنازة وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمةَ بنت أبي حبيشَ (رفإذا أَقَبَت الحيضَةُ فاتركي الصَّاة. . . . . 1 (1) .
وتَسفط الصلاة عن الحائض والنفساء فترة حيضها أو نفاسها ولا يجب





 وإغا اختلف حكم الصوم عن حكم الصالاة، لأن الصالاة تتكر ر همس

 لا تحرم المرأة من تمام بره ومتوبته فتقضي ما فاتها فاتها منه.


ولا البُنُب شيئًاً مِنَ القُرَّن(ا)،
(1) حديث إذا أقبلت الحيضة: رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
. حديث كنا نحيض : رواه البخاري (Y)
(
(६) حديث لا تقرأ الحائض : رواه الترمذي وأبو داود.

والمُحرَّم هو القراءة بقصد التلاوةَ أما إذا كان بقصد الذكر أو الدع الدعاء،
 مؤمناً) فلا يَرْرُم، وكذا إذا كانت لتصحيح خطأ وقع فيه قارىء، فلا با بأس بنطق الكلمة والكلمتين.
وإذا أرادت المرأة أن تُعلُم ولدها فلا بأس بأن تلقنه ذلك كلمة كلمة
 اللسان وظهور الصوت، أما لو قرأت أو قرأ الجنب بقلبه أو بعينيه ولو من
 أو تفكر فيه. .. وفي هذا فسحة للحائض . ولا يَرْرُم طبعاً قراءءة الكتب الشرعية من فقه وسيرة وحديث، وإِئ إِيا كانت تقرأ التفسير أو الفقه بصوت مرتفع فإنها تتحاثى قراء قراءة الآيات نفسها وتر عليها بعينيها وتتجنب مسّ موضعها.
§ - ويرَرم مسّ المصحفض بجميع أجزائه ولو جلده أو موضع البياض منه، إلا إذا كان المصحف محرزاً في غلاف مستقل عنه غير ملصق به أو خخروز معه

وكذا يررم مسّ شيء من القرآن ولو على لوحة أو آنية أو حلية كقلادة
 فإن كانت المساحة التي تحتلها الآيات أكبر؛ أخذ الكتاب المباب حكم المصحف فلا ييوز مسّه أو همله لغير الطاهر.

وإن كانت المساحة التي يكتلها التفسير أكبر؛ أخذ الكتاب حكم التفسير فيمكن للمحدث أو الجنب أو المائض مسّه ومثله، غير ألهنه
 الفقه والمديث وغيرها من الكتب والصحف. وذلك لا لقوله تعالى (لا يسسه إلا

0 ـ ـ دخول المسجد إلا لضروروة وذلك لقوله عليه الصالاة والسلام :

7 ـ الطواف بالكعبة: وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة وقد

حتى تَطْهُري)(13).

ولأن الطّواف بالبيت يقتضي أيضاً دخولَ المسجد الحرام وهذا غُرُرم كما
علمت.
V
 لأنه دم حيض متجمع ومن فعل ذلك فقد أثم وتلزمه التوبة، قالوا ويندب لـ لـ معها أن يتصدق بدينار أو نصف دينار.



وذهب الإمام أمد بن حنبل والإمام عمد من تالّميذ أبي حنيفة إلى أنه لا يَرُر إلا الجملمعاع".
 (r) حديث لائن القرآن: رواه الدارتطني والنسائي ومالك في الموطأ مرسلا، وعلى تريم

(r) حديث لا أحل المجلد: رواه البخاري في تاريخه وكذا أبو داود وابن ماجه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الآية: فاعتلّلوا النساء: البقرة: }
\end{aligned}
$$

(v) واحتبا با ورد أن اليهود في المدينة كانوا إذا حاضت المأة لم يؤاكلوها فسأل الصحابة =

أحكام أخرى تتعلق بالحيض والنفاس

1- إذا جاء الفتاة المبتدأة الحيض فإنها تصبح به بالغة مكلفة بالأحكام الشرعية على سبيل الوجوب ما لم تكن قد بلغت من قبل بالسن أو
بالاحتالم .

「- إذا طهرت الحائض أو النفساء وجب عليهه الغسل لاستباحة الصلاة واستباحة ما كان محرماً عليها من تلاوة القرآن ودخول المسجد الماء وغير

ذلك.
ومتى طهرت المرأة أو عرفت بالطهر فقد وجب عليها صلاةُ الوقت
 تكبيرة الدخول في الصلاة ـ وكذا تسخين الماء في الشتاء فإن كان الوقت المتبقي أضيقَ من ذلك لم تجب عليها صليا صلاته ولا تُطالب بقضائها .
 حتى ما بعد الغروب والإفطار صح صومها كا يصا يصح صيام الجنب وتأثم لتفويت الصلوات.
६- إذا انقطع عنها الدم لأقل من عادتها، بأن كانت عادتها سبعة فطهرت
 حتى تمام عادتها خشية أن يكون ما رأته ليس طهراً حقيقياً فيعود الدم إلى الظهور .
= النبي
 الإمام أبو حنيفة والثـافعي إلى أن حديث حزام الحديث وبين المراد منه.

> ْــ أذا طهرت الحائض أو النفساء فهل تَيِلُ معاشرتها الزوجية قبل الغسل

ذهب الائمة الثلاثة الشافعي وأمد ومالك ـ رضي الله عنهم - إلى أنه لا يِلُ معاشرتها حتى تغتسل وأطلقوا الحكم دون تفصيل. أما الحنفية فقد
فَصَلوا فقالوا: (1)

 أكثر من ذلك فيكون الطُهر متحقعاً قطعاً.
ب - إذا انقطع عنها الدم لتحام عادتها أو لأكثر من عانـ عادتها بأن كانت عادتها ستة فانتطع عنها لسبعة، فإنها لا تحلّ معاشرتها إلا بأجد
أم أمرين: تغتسل.
r ـ أن تفوتها صلاة بعد الطهر فتتعلق بذمتها()، لأنَّ الصالاة لا تتعلق إلا بذمة الطاهرات فتصنح طاهرة حكماً وإن أثمت بتفويت الصلاة.
 تنتهي عادتها لأن عود الدم غالب ولكنها تصوم وتصلي احتياطاً.
(1) شرح فتح القدير جا ص^ll ـ رسالة الميض والنفاس ص7^ .
(Y) رد المحتار جا صعY .

## الكتاب الثاني

الصهاة
الباب الأول: الأحكام العامة للصلاة

الفصل الأول: مقدمات وأحكام أساسية عامة:
الصلاة في اللغة: الدعاء. قال تصالى وَوضَلً عليهم إنَّ هـلَاتكَ
سَكَنُ همرَا . أَي: ادع لمم.

والصالة من العبد: التعبد والتختع والدعاء. ومن الملائكة: الاستغفار. ومن اللّ تعالى: الرمهة والمفغرة ورفع الدرجات والصلاة في العرف الشرعي: عبادة معينة تتألف من أقوال وأفعال

غضووصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالسلام

 صِلةُ بين العبد والرّب ولأنها توصل العبد إلى رضوان إلهِ الهُ تعالى. والصصلاة ركن أساسي في الدين، وفي بميع الشرائع التي أنزلما ربنا



 في فرضيتها وأهميتها وكيفيتها وفضائلها ما لا يكصى من الأحاديث.

على من تجب الصهالة:
الصلاة فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ .
 محمد رسول الله . أما الملحد أو المشرك أو المرتد فلا تفرض عليه ولا يطالب . با ولو في دولة إسلامية لأنه دون مستوى الأهلية لشيء من المالما
والعاقل : هو كل من منحه الله هبة العقل فهو يميز الخبيث من الطيب والصحيح من السقيم وإن كان أرعن طائشاً في بعض تصرفاته. والبالغ: هو الفتى الذي تجاوز سن الصبا بالاحتلام، والفتاة اذا
 والفتاة يصبحان بالفين مكلفين بالأحكام الشرعية على سبيل الوجوب باتمام

 قال : ارُفِعَ القَلَمُ عن ثَلائةَ : عنِ الصبي, حتى يبلغ، وعنِ النائمر حتى حتى يستِقظ، وعن المجنون حتى يفيق)|(1).

صهاة الصهغار :
الصغير في سِن التمييز السابعة وما فوق تُقبل منه الصلاة ويُكرمُ ملا لما



(1) في التعريفات للجرجاني: السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية باحد عشر يومأ وجزءأ من أحد وعشرين جزءأ من اليوم. (Y) حليث رنع القلم: رواه البخاري والترمذي وأبو داود .

عليها وهُمْ أبناءُ عشرٍ، وفَرقوا بينهم في المضاجع"|(1) فيُعلَّم الوالد ولده الصاهِ وهو ابن سبع سنين ويأمره بها لا على سبيل المواظبة بل بين الفينة والفينة حسب وعيه ونشاطه، فإذا بلغ العاشرة فإنَّه يزيد من تحهلده بها ليشبَ متشَ متشرباً
 ضرباً خفيفاً غير مبرح بيده ـلا بعصا - وإغا يضربه إذا نفعه الضرب ولا يزيد على ثلاث ضربات(r)، ويتعهده بين الفترة والفترة بالتحبيب والتنشيط أو التوبيخ والملامٍ حسب وعيه ونضجهه ، ولا يتشَذَد عليه في المواظبة
 عليه.

حكم الصهلاة:
1 - حكمها في الآخرة: أن تبرأ ذمة مؤديها من المطالبة بها، ويثاب عليهـا
أكرم الثواب، وانا يعظم ثوابه عليها على قدر حضوره فيها. Y - وحُكم تاركها أنه يطالب بها في الآخرة ويعذب عليها، أما حكمه في الدنيا، فعند الشافعية والمالكية رضي الله عنهم : أن تارك الصالها علا علا عمداً يُستتاب فإن تاب تُرِك، وإن لم يتب فإنه يُقتل حَداً لا كفراً، أي لا يعتبر كافراً، فيُصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وعند الحنفية أنه يسجن

حتى يتوب فإن لم يتب بقي في سجنه حتى يموت. أماعند اللحنابلة : فانه إن لم يتب ويصلي قتل ولم يصل عليه ولا يكفن ولا يغسل لعموم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي منها عوَفان تابوا
 فمن تركها فقد كفر) كل هذه الأقوال فيمن تركها كساًّ وتقصيراً مع الاعتقاد
(1 أخرجه أبو داود كذا في جامع الاصول جه صاین وفي حديث آخر للترمذي : علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشّر . في المصدر نفسه. رد المحتار جا ص

بفرضيتها وأهميتها، اما من تركها استخفافاً أو إنكاراً فهو كافر مرتد عند جميع الأئمة رضي اللش عنهم. أهمية الصلاة ومكانتها وأثرها:
 بعض الآيات والأحاديث التي تغني عن كثير من الصفحات عند النظر والتأمل .
الأمر بالصلاة وأثرها ونضلها في آيات من كتاب الش:
قال تبارك وتعالى:




 .ذلِكَ ذكرى للذاكِرين الِّانِ

 .


 . للتَقوى


 -1.9 -
.
 صلواتِهِم يَافظون . أولئك هُمُ الوارثونَّ . الذين يرثونون الفردوس هم فيها

خالدون
أهمية الصلاة وأثرها وفضلها:
مقتطفات من حديث الرسولئِ
قال
(إنَّ أَوَلْ ما افَترَض الَّلُُ على الناس, مِن أَمِر دينِهُم الصَّالاةَ، وآخْرُ ما يبقى
الصلاة(1)
(إإنَّ أَوَلَ ما يُحَاسَبُ بِهِ العْبُد يومَ القيامة مِن عَمَلِهِ صَلاتُهُ، فإِنَّ صَلَحَتْ فَقَدْ








 الصلواتُ المُمسُ يُحو الله بِهِّ المَّطاياها
(1) أورده المنذري في التزغيب وقال: رواه أبو يعل. (Y) رواه التمذي والنـائي
(r) رواه البخاري ومسلم وغيرهما .

(0) أورده المنذري في التزغيب وفال: رواه الزار والطبراني في الكبير واسناده حسن. (1) متفق عليه.

قولهِّ
 وفي رواية إذا اجتُنْبَتِ الكَبائِر)|"(1).
(اعليك بِكَثْة السجودِ فإنَّكَ لا تسجدُ لله سَجْدَةً إلاًَ رَفَفَكَ الهُ بها دَرْجَةً وحَطًّ بها عَنْكَ خطيئةً) (1) .

 ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد (الحمدُُ لله رَبٍ العالمين) قال اللهُ تعالى : حَمِدَني عبدي

 قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال: (إهدنا الصرّاط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولا الضالين). قال تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ماسأل(ا). ((من حافَظَ على الصَالاةِ كانت له نوراً وبُرهاناً ونجاةً يومَ القيامة)|(0).

وفي الحديث القدسي:
(اوما تقرَب إليًّ عبدي بشيءٍ أَحَبَّ إلي مَا أْفْتَخَتُهُ عليه ولا يَزالُ عبدي يتقَّبِ إليً بالنوافل, حتى أُحَبه||(1).
(1) رواه مسلم والتزمذي. (Y) رواه مسلم.
. رواه البخاري (Y) (६) رواه أهمد.
(0) أخرجه البخاري . (1) رواه البخاري.

## الفصل الثاني

## أوقات الصلاة

قال تعالى: طوَّإنَّ الصَّالةَ كانَتْ على المُؤمنينَ كِتاباً موقوتاًا .
 والمغرب، والعشاء وقد جعل تبارك وتعالى لمذه الصلوات ألوات أوقاتاً غضصوصة
 الصبح مثلًا تبدأ من طلوع الفجر حتى بزوغ الشمس . فمن أداها في أي فترة من هذه الفترات كانت في وقتها.
ومواقيت الصلاة تابتة عن رسول اللّك


 وأوقات الصلوات المفروضة محدودة وفق ظواهر طبر الويعية يومية متكررة. 1- فوقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي عند بزوغ الشُمس .
والفجر هو ظهور ضوء الشمس في الأفق قبل أن يمس الأرض، ويبدأ أول أمره بأن يظهر عمود من النور في الأفق ثم يغتفي وتعقبه الظلمة، وهي وهو ما يسمونه الفجر الكاذب ثم يظهر الفجر المقيقي وفيه يظهر النور منتشراً في عرض الأفق، وهو الفجر الصادق أول وقت صلاة الصبح وهو أولُ الوقبِ لإمساك الصائم أيضاً، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق هنا حتى بزوغ أَيّْ جزء من الشمس، فإذا ظهر شيء منها فقد خرج الوقت. (1) حديث: أن جبريل أَّ الني: رواه الإمام أهد والترمذي والنسائي وتال البخاري: هو الصح شيء في الموإيت كا في شرح نيل الأوطار جا صباب . - ا1ヶ-

Y- ووقتُ صلاة الظُهر يبدأ من زوال قزص الشمس عن خَبد السماء حتى
 انحراف الشُمس في البلاد غير الاستوائية. فالشمس تتوسط قُبُةَ السم|ء عند الظهِيرة فإذا مالت إلى الغرب فقد بدأ وقت الظهر، ويستمر حتى يصـر ظل الشيء بثّل طوله(1) فيصـر ظل الـو


الظل كذلك فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر
 فإذا غربت فقد بدأ وقت المغرب. والعصر هي الصالاة الوسطى الواردة


بين صالاتين في النهار وصالاتين في الليل(). §ـ ووقت المغرب: من غروب الشمس حتى غياب الشفقِ الأحم، وهو أثر ضوء الشُمس المتبقي في السماء بعد غروبها، فإذا غاب الشفق الأحمر فقد

خرج وقت المغرب. هـ ووقت العشاء من غروب الشفق الأحمر حتى طلوع الفجر الصادق أول

النهار التالي
أوقات تكره فيها الصحلاة:
هناك أوقات تكره فيها الصلاة كراهة تحريم، وأوقات تكره فيها كراهة
تنزيه .
ومعنى كراهة التحريم هنا: أن الصلاة لا تقبل ولا يثاب فاعلها ويعتبر
مسيئآ غالبآ وسيأتي تفصيل ذلك .
ومعنى كراهة التنزيه هنا : أن الصالاة تَصِحٌّ ويثاب فاعلها ولكن يُنقص
(1) وعند الإمام: حتى يصير ظل الثيء مثليه. والمذهب ما ذكرنا وعليه العمل والإنتاء.

رد المحتار جا ص1 (Y)

من ثوابه لأنه أداها في وقت مكروه. آ- أوقات كراهة التحريم: أوقات كراهة التحريم ثلاثة وهي :

 r- عند الاستواء وهو انتصاب الشّمس في قَّةَ السلماء في منتصف النهار إلى أن تزول عنها فيدخل وقت الظهر .
r- عند اصفرار الشمس بحيث تقدر العينُ على مواجهتها حتى تغيب. حكم الصلاة في هذه الأوقات(1):
ا- لا يصح في هذه الأوقات قضاء شيء من الفوائت ولا يقبل. ولا يؤدي فيها ما سبق أن وجب في الذمة من صلاة منذورة أو سجدة تلاوة
ولا يزیء.

وإذا أخر صلاة عصر يومه إلى وقت الاصفرار فانه يؤديها فيه



 وتابعها سقط عنه لزوم الإعادة ويكون آلثاً الثاً.
r- إذا وجبت سجدة تلاوة على قارىء يقرأ في أحد هـا هذه الأوقات فلا بألا أن يؤديها فيه واذا حضرت جنا ونازة في أحد هذه الأوقات لا بأس أن أن يصلي عليها فيه أيضاً، لأنها وجبت في وقت ناقص فأمكن أن تؤدى في وقت ناقص
(1) رد المحتار جا صYV .
الأوقات أخرت الصات الجنازة قبلٍ ثم أيضاً إلى حين الصاتلاة عليها حتى دخل أحد هذه

وإنا كرهت الصالاة في هذه الأوقات لحديث عقبة بن عامر الجهني
 أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَف الشمس للغروب حتى تغرب"(1). والمراد بقوله أن (نقبر موتانا) صلاة الجنازة لأنها كانت تؤدى في المصلى

 يكره

ب - أوقات كراهة التنزيه:
يكره تنزيهاً التنفل في ثلاثة أوقات:
1- أن يتنفل المصلي بعد طلوع الفجر بأكثر من سنة الفجر (الصبح) .
Y- بعد أداء فرض الحر حتى تغرب الشمس.
ץ
أحب.
لا بأس بقضاء الفوائت في هذه الأوقات.
والنافلة في هذه الأوقات صدحيحة ويثاب عليها ولكن ينقص من متوبتها أنها أديت في وقت مكروه.
ج- = ويكره التنفل في الحالات التالية:
ا- عند خروج الإمام لخطبة الجمعة لئلا يُفَّوت الإنصات على نفسه، والانصات ألزم .
(1) حديث (بلاث ساعات): رواه البماعة إلا البخاري.
( الطحطاوي، وشرح فتح القدير جا

Y- ويكره التنفل عند إقامة الصالة المفروضة إذا لم يكن قد أداها فلو دخل المسجد والصلاة تقام لم يباشر السنة القبلية ولا يصلي تحية المسجد ولا ركعتي سنة الوضوء بل يدخل في الفرض مع الإمام مباشرة لقولهوَ (إذا أُقيمت الصلاةُ فلا صَلاةً إلا المكتوبة)، . ويستثنى من ذلك سنة الصبح فيؤديها قبل الفرض إذا غلب على ظنه أنه يلحق الإمام في الفريضة، فإن خشتي فوتها مع الإمام ترك السنة ودخل مع الإمام . ץ- ويكره التنفل قبل صلاة العيد ويكره بعدها في المسجد، أما في البيت فلا يكره وذلك لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : (اكان النبي

قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين|"(1).
وعند الشافعي رحمه الله يكره التنفل في المسجد بعد صالة العيد للإمام فقط أما المقتدي فلا كراهة عليه. وقد شرع الله تعالى لوقت كل صلاة شعيرة تعلن عنه للناس، تلك هي الأذان ندرسه فييا يأتي.

*     *         * 

الفصرل الثالث

اللأذان واللأكامةٌ

الأذان لغة: الإعلام
وفي الشريعة: إعلام بدخول وقت الصالاة بألفاظ غخصوصة. شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة، وكان المسلمون قبله يتنادون للصلاة بقولمم (الصالُة جامعة) فلم| تزايد المسلمون وعسر عليهـم معرفة (1) حديث لا يصلي قبل العيد: رواه ابن ماجه بإسناد حسن وله شواهد أوردها الكـال في . شرح الفتح
 رأوها أعلم بعضهم بعضاً، فلم يعجبه ذلك، وذكر أله له البوق فلم يعجبه وقال: هو من أمر اليهود.
وذكر الناقوس فلم يعجبه أيضاً وقال : هو من أمر النصارى وانصرف
المسلمون مهتمين لفمٌ النبي
وبينه الصحابي عبد الله بن زيد نائم، إذ طاف به طائف فرأى في ني نومه
 به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك. تقول: (االله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر أشهد أن لا اله الا الله ـ أشهد أن لا اله اله الا اله أشهد أن محمد رسول الله ـ أشهد أن عحمداً رسول الله حيّ على الصلاة - حيّ على الصلاة
حي" على الفلاح - حي على الفلاح الله أكبر - الله أكبر لا اله الا اللهّه

ثم تأخر عنه قليلًا والتفت إليه وقال: وإذا أردت أن تقيم الصلاة تقول: وكرر عليه نفس ألفاظ الأذان وزاد عليه (قد قامت الصلاة) مرتين بعد قوله (حيّ على الفلاح) . فلل أصبح عبد الله عَجًّلَ الى رسول اللهُ
 صوتاً وأعذب نداء، فقام بلال يؤذن با يلقيه عليه عبد الله . فسمع عمر بن
 بالحق لقد رأيتُ مثل ما أرى ـ أي نفس الرؤيا ـ فَسُرً النبي عليه السلام ، وحد الله تعالى(1) وقد سمعنا من بعض أهل العلم أن الله تعالى سّق (1) حديث الأذان: رواه الترمذي وأبو داود وغرمها.

عبد اله بن زيد الانصاري على عمر بن الحطاب، ليكون ذلك للأنصار تكرمة رضي الله عنهم أجمعين.
وللأذان فضائل عظيمة ومعان جّةّ، فهو تنزيه للخالق عزّ وجّ وجلّ

 المؤذن أنه (الا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر، ولا ولا جن ولا إلا ولس رإلا شهد له(1)" ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه)|(1). أحكام الأذان والاقامة :
الأذان والإقامة سُنتان مؤكدتان للرجال فقط(r)، وهما سنتان للفرائض فقط الصلوات الخمس، وصلاة الجممعة، ولا يسنان لغيرهما من عيد أو جنازة أو خسوف أو نفل، ويقال في صلاة العيد والجنازة والكسوف: الصلاة جامعة. - إذا أذن في البلد أو القرية وأقيم كان ذلك كافياً عن سنة الأذان والإقامة
 مندوباً وفضيلة يثابون عليها(8ان الم ـ في المدن الكبرى : الحي الذي لا يؤذن فيه ـ ومثله القرية ـ ولا يصله ألا وان من الأحياء المجاورة يسن لكل من أراد الفريضة فيه أن يؤذن ويقيم للججاعة .
ويكره الأذان لغير الجماعة الأولى. - من كان عليه فائتة يريد قضاءها: يسن أن يؤذن لما ويقيم، فإن تعددت
(1) حديث: لايسمع صوته: رواه ابن خزيمة في صحيحه. (Y) حديث: يستغفر له: رواه الإمام أهمد. (r) هذا للعامة: أما بالنسبة لأهالي البلد فهو سنة مؤكدة أقرب إلى الواجب فيأئمون بتركه

(६) رد المحتار جا صو90

الفوائت يسن أن يؤذن للأولى فقط ويقيم لكل فائته . ولو أذن وأقام لكل
فائتة كان مندوبا(1).
ـ من كان يقضي فوائته في المسجد فلا يؤذن لها ولا يقيم لأن تأخير الصالاة معصية فلا يجاهر، ولا يصليها بحيث ينكشف أمره للناس(r) - إذا فسدت الصالاة وأريد إعادتها لم يؤذن لها ولم يقم .
 الفجر (الصلاة خير من النوم) مرتين بعد قوله (حي على الفلاح) . ويترسل في الأذان فيفصل بين كل عبارتين من عباراته بسكته . أما في الإقامة فلا يفصل بسكتة بين العبارتين. ولا يشترط لصحة الأذان الطهارة عن الحدث وغيره، لأنه دعوة إلى الصالاة وليس صلاة، غير أنه يكره الأذان من الجنب، لأنه يدعو الناس إلما ولى ولى الصلاة وهو غير متهيء لما، ويصح أذان الصبي المميز من السابعة وما فوق .

إجابة المؤذن:

 يكون في الخلاء أو مكشوف العورة. ولا يُكره الكالام في أثناء الأذان إذا الما ملم كِنعه من الإجابة(1).

فيجيب السامع المؤذن بثّل ما يقول. فإذا بلغ قوله : (احي على الصلاة الا ـ حي على الفلاح ـ أجابه على كل منهـا بقوله (لا حول ولا قوة إلا إلا بالله) وإلذا قال عند أذان الفجر ـ الصلاة خير من النوم ـ أجابه بقوله (صدقت وبررت)، وإذا قال في الإقامة ـ قد قامت الصلاة ـ دعا بقوله ـ أقامها اله وأدامها ـ لئلا يميب على الأمر بأمر مثله وعلى الإخبار بإخبار مثله.
(Y -


ومن فاته شيء من ألفاظ الأذان تدارك ما فاته وييب الأذان كله
مرتباً، ومن سمع مؤذناً بعد مؤذن فإنه يكيب الأول فقط. ويُسنُ للمؤذن والسامع بعد الأذان والاقامة أن يصلي على النبي
ويدعو بدعاء الوسيلة المعروف:
 وابعَثْهُ مقاماً حمموداً الذي وعدته إنَّك لا يُخلف الميعاد).






 ((وأرجو أن أكون أنا هو)، من باب الترجي والتأدب مع الخالق عزّ وجلّ . * * *

## الفصل الرابع

## كيفية الصهلاة

تنقسم الأفعال والأقوال في الصلاة: إلى فرائض لا بد منها، وواجبات ييب سجود السهو بترك شيء منها، وسنن يُسن للمصلي الاتيان باليا ويكره تركها، ومندوبات يستحسن أن يتقيد بها ولا يعاب إن تقاعس عنا عنها. وسوف نورد فيا يلي أعمال الصالاة كاملة ثم نبين بعد ما فيها من فرائض وواجبات وسنن ومندوبات. (Y) حديث (إذا سمعتم المؤذن ): رواه مسلم.

يقف المصلي متجهاً بصدره إلى القبلة مستبراً بفضل الله تعالى ناوياً
الصلكة.
والنية أن يعلم بينه وبين نفسه أي صلاة يصلي. ولا يشترط النطق بها
ولا يسن .
واذا كان المصلي كثير الشرود وكان النطق بالنية يساعده على استحضار قلبه فيستحسن له أن ينطق بها، ويكره أن يرفع صوته عندها لـيلا يشوش على غيره من المصلين.
ثم يرفع يديه موجهاً كفيه إلى القبلة، ناشراً أصابعه يرفعهال حتى يـاذي بإبهامه شحمتي أذنيه دون أن يلمسهه| ثم ينزلها بهلوء قائلًا : الله أكبر. ويضع يديه تحت سرته بشيء يسير. يضع اليمنى فوت اليسرى، يملق بخنصر اليمنى وابهامها على رسن اليسرى كأنه ماسك بكاء باء ويستقر واقفاً بشكل مريح ويُسن أن يباعد بين قدميه قدر أربع أصابع ليكون أمكن له في قيامه. ثم يقرأ دعاء الافتتاح واختار الحنفية دعاء الثناء، ونصه كحا ورد عن رسول اللهُ ولا إلهَ غَيْرَك)(1) أو دعاء التوجه.
ثم يتعوذ ويسمل سراً، ولا يتعوذ إلا في الركعة الأولى فقط. ويقرأ
 ومَّ بها صوته. لأن أكثر الفاتحة دعاء مناسب أن يقول بعدها (آمين) أي استجب يا رب. ويقرأ بعدها سورة قصيرة أو ما تيسر من الآيات . يقرأ بحيث يسمع نفسه ولو أقل سلاع، لأن القراءة دون أدنى صوت لا تسمى قراءة فلا تصح الصالاة.


 عن رسول الشّ

فاذا انتهى من القراءة فإنه يكبر متجهاً إلى الركوع . ويسن في الركوع:


 ربي العظيم) ثلاث مرات.

 الحمد). ولا يخطف الوقوف خطفاً. بل ينتظر حتى تطمئن مفاصله قائاً ثم يكبر نازلًا للسجود.
وفي السجود ينزل على ركبتيه ثم كفيه ثم وجهه، ويككن جبهته وأنفه
من الأرض، ويُسن في السجود أن ييعل كفيه على مستوى وجهه ولا يلا يلصقها به، ولا يُفرج بين أصابعها وينصب قدميه واقفتين موجهاً أصابعهـا
 عن جنبيه، إلا أن يكون في زحام فلا يؤذي من حوله من المصلين. ويقول في سجوده (سبحان ربي الأعل) ثلاث مرات
 السجدتين يُسن أن يملس منترشاً، فيقعد على باطن قديمه اليسرى وينصب اليمنى قائمة موجهاً أصابعها إلى القبلة.
ويضع كفيه على فخذيه بحيث تكون أطراف أصابعها مع الركبا فإذا جلس بعقدار ما تطمئن مفاصله فإنه يكبر متجهاً إلى السجدة الثانية، فيؤديها كالسجدة الأولى تمامًاً
إذا أتم المصلي السجدة الثانية : فإنه يكبر قائماً إلى الرٍكعة الثانية فيرفع رأسه أولاً ثمٍ يديه ثمَ ركبتيه ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه حتى يستوي قائمً.

واذا كان ضعيفاً أو مريضاً فانه يعتمد على الأرض ليسهل عليه القيام .
 لا يقرأ دعاء الثناء لأنه لا يكون إلا في الركعة الأولى عند افتتاح الصالاة . متى أنهى المصلي الركعة الثانية ورفع من سجدتها الثانية فإنه يكلس


 أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)(1). ويسن للمصيل عند النطق بالشهادتين أن يطوى أصابع يُناه ويركر السبابة فيرفعها عند النفي (لا) وينزلما عند الاثبات (إلا الهّ).


 عممد وعلى آل عمدد كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك هميد بيد).
وقد استساغ كثير من العلماء والفقهاء أن يضيف القارىء لفظ السيادة

 فإذا انتهى من الصلوات الإبراهيمية فإنه يدعو إذا أحب لنفيا
 ورد من القرآن أو السنة أو ما يشبه ذلك من المعاني . ثم يسلم فيلتفت بوجهه
(1) حديث التشهد: متفق عليه.
(Y) حديث الصلوات الابراهيمية: رواه الإمام مسلم.
(Y) ونفصل القول في ذلك في.باب سنن الصاة.

إلى اليمين التفاتًا واضحاً قائلً (السلام عليكم ورحة الله) ويلتفت إلى اليسار مردداً نفس السلام. يسلم بذلك على الملائكة والحفظة ومن حوله من المصلين إذا كان في جماعة. ويكون قد أتم الصلاة. وإذا كان يؤدي صلاة ثلاثية أو رباعية، فإنه يقوم بعد التشهد لإتمام

الصلاة. ـ فاذا كان يصلي فريضة: كالمغرب والعشُاء، فإنه يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط.
ـ واذا كان يصلي سنة أو وتراً: وجب عليه أن يقرأ الفاتحة وسورة في جميع الركعات الباقية، لأن السنة والنفل تعتبر كل ركعتين فيهها صلاة مستقلة، فيقرأ في الركعتين الاخيرتين كا قرأ في الركعتين الآوليتين : الفاتحة
 ويراعي قراءة السورة ايضاً في صلواته القادمة. فإذا أتم المصلي ركعات صلاته فإنه يقعد القعود الأخير ويقرأ التشهد والصلوات الإبراهيمية كما سبق وأسلفنا ويسلم خاتماً الصالاة. وهنا أحكام أساسية متعلقة بالمقتدي في الصلاة وصلاة الوتر وكذا صلاة المرأة فأقرأها جيداً.

أحكام أساسية:

- إذا كان يصلي مقتدياً فلا قراءة عليه ما دام مع إمامه، لأن قراءة الإمام قراءة للمقتدي فلا ينازعه فيها. فإذا كان مسبوقاً وقام ليقضي ما فاته من الركعات لزمته القراءة. - إذا كانت الصلاة سزية وخشتي المصلي شرود ذمنه فلا بأس أن يقرأ الفاتحة أو وغيرها، يقرأها في قلبه أو يديرها الما في ذهي - إذا كان يصلي إماماً: وجب عليه المجهر في القراءة الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ولا يكهر بالتعوذ أو البسملة.
- إذا كان يصلي في جماعة وقال الإمام عند الرفع من الركوع (سمع الله لمن

هم) اكتفى المقتدي بقوله (ربنا لك الحمد).

- في وتر العشاء: يقرأ المصلي في الركعة الثالثة الفاتحة وسورة. ويكبر بعدهما للقنوت رافعاً يديه حذاء شحمتي أذنيه كـا عند تكبيرة الـنـي الإحرام ويعقدهما كا كانتا أثناء القيام ويقرأ دعاء القناء واء إنوت (اللهم إنا نستعينك ونستهديك . . ) أو غيره أو يدعو با يشاء إذ كان لا يُ يفظه، ويصلي على النبيَّ

المرأة في الصلاة:
المرأة في الصلاة كالرجل لكنها تخالفه في أمور من الميآت وهي : 1- المرأة في تكبيرة الإحرام لا ترفع يديها حذاء أذنيها كالرجل، بل بل ترفعهنا

حذاء منكبيها وتضم أصابعها إلى بعض r- المرأة في القيام : تضع يديها على صدرها تضع اليمنى على اليسرى وضعاً

دون قبض أو تحليق .
rـ المرأة في السجود لا تجافي كالرجل بل تنخفض في سجرود إلى بدنها وتلصق بطنها بفخذيها لأنه أستر لما وفي الركوع لا تلا تسوي ظهرها مستقيلاً . . عـ المرأة في الجلوس لا تنصب قدمها كالرجل بل تتورك فتجلس على مقعدتها وتخرج قدميها من الملانب الأيمن. وجميع هذه الأمور من (المندوباب فلو خالفت في شيء منها فلا بأس عليها

*     *         * 


## الفصل الخامس

## شروط الصالاة وأركانها وواجباتها

أحكام أفعال الصلاة:
تنقسم الأقوال والأفعال في الصالاة إلى:
1- فروض لا بدمنها: فلو ترك المصلي أحدها بغير عذر فسدت صلاته وعليه إعادتها
r- واجبات: يجب الإتيان بها، فان ترك المصلي احدها أو بغضها سهواً لزمه سجود سهو بلمبر هذا النقص فيها
ז- سنن: يسن للمصلي الإتيان بها ويثاب عليها ويكره تركها عمداً. ع- مندوبات وآداب يستحب من المصلي التقيد با ولا ولا يعاب على تركها هـ وهناك أمور يجب على المصلي تحقيقها قبل الدخخول في الصالاة. مثل
 الصلاة ولا تدخل في تركيبتها فقد سميت: شروط الصالة الصاة

وسوف نفصل الككلام عن بجموع ذلك فيا سيأتي.

المبحث الأول: شروط الصهلاة

شروط الصلاة أو شرائط الصالة: هي الأمور التي ييب أن يمققها اللصلي قبل شروعه في الصاٍاة، فاذا أخلا أصل بواحد منها بغير عذر لم تنعقد صلاته أصلاً فلا يعدّ داخلاً فيها .

$$
\begin{aligned}
& \text { وشرائط الصلاة ست وهي : } \\
& \text { 1- الطهارة عن الحدث. } \\
& \text { r ـ الطهارة عن الخبث. } \\
& \text { 「 } \\
& \text { ع - استقبال القبلة. } \\
& \text { ه ـ د دخول الوقت بالنسبة للصلاة المفروضة. } \\
& \text { 1 } 7 \text { النية. }
\end{aligned}
$$

الشرط الاول الطهارة عن الحلدث:
وتكون بالوضوء لن أحدث حدئاً أصغر، وبالغئ الغسل لمن كان جنباً ولمن طهرت عن حيض، أو نفاس، وذلك لعموم الآيات والأحاديث التي ذكرناها
في باب الوضوء والغسل .

ومن شك في وضوئه ألغى الشك وبنى على اليقين كحا أوردنا في بحث
(الشك في الوضوء)(1).

الشرط الثاني الطهارة عن المبث:
وتعني الطهارة عن الأنجاس تصيب الثوب أو البدن أو المكان إذا تجاوزت المقدار المعفو عنه، والمقدار المعفو عنه سبق أن بيناه في بحث الطّ الطهارة فارجع إليه(1).
والطهارة. شرط لصحة الصلاة بالاجماع لقوله تعالى:

وقوله : جوّاوعَهِدْنا إلى إبرَاهيمَ وإسماعِيْل أَنْ طَهِرا بيتيَ للطائفينَ


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

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

الاستنزاه من البول وغسل الثياب من الدم، والأمر بتطهير المساجد وأماكن
الصلاة.
وإنا اشترطت الطهارة في الصلاة لأنها ـ كا يقول الطحطاوي ـ مناجاة مع الرب عز وجل فيجب أن يكون العبد على أحسن أحوالهو الهوكذا في طها وهارته وطهأرة ما يتصل به من الثوب والمكان، وعُفي عن تلك ون المُ المقادير دفعاً للحرج وتيسيراً من الشارع المكيم وازالتها على ضآلتها كا علا علمت سنة ولما

وهنا تفريعات لا بد منها:
1- المقصود بطهارة المكان طهارة ما يسسه المصلي ببدنه في قيامه وقعوده أو سجوده فلو وجدت نجاسة تحت صدره لا يمسها ببدنه حال سجوده لم

تننع من صحة الصلاة(1).
r- r- من كان ثوبه واسعاًفوقع على مكان نجس أثناء قعوده أو سجوده لم يضره ذلك، لأن المعتبر في المكان، المكان الذي يقع عليه البدن بالذات


 ع- ومن بَسُط على مكان النجاسة ثوباً لا يشف عـا تحّ تحته فصلى عليه، صحت صلاته.
هـ الأرض الجلافة طاهرة إطلاقاً إلا إذا ظهر عليها أثر النجاسة. ד- المسافر الذي لا يجد ما يزيل به النجانسة أو لا يقدر على إزالتها التها إلا بكشف عورته أمام الناس يصلي معها ولا إعادة عليه(r)، وهذا نادر في أيامنا هذه.
V
يزيلها ولو خرج الوقت.

(r) النتاوى المندية جا صه^ه
^ـ المريض العاجز، والذي يضره استعمال الماء، وصاحب العذر كمن به سلس بول أو نزف دائم يصلي مع النجاسة ولا إعادة عليه كما سنوضح في صلاة المريض، وصالماة المعذور. 9- من رأى على ثوبه بعد الصلاة نجاسة لا يدري متى أصابته ،سيأتي في

مفسدات الصلاة.
الشرط الثالث ستر العورة:
العورة في اللغة: النقص. وفي الشُريعة ما يجب ستره، ويَرْم النظر
إليه
وإغنا كان ستر العورة شرطاً لقوله تعالى : لوّا يا بني آدم خذوا زينتكم
عند كل مسجد عوه(") وأقل الزينة ما يواري العورة من الثياب.


ولإجماع الصحابة والأئمة من بعدهم على ذلك. ولأن ستر العورة حال القيام بين يدي الله تعالى من باب التعظيم ـ وهو

كا يقول الكاساني ـ فرض عقلاٍ وشرعاًr .
وعورة الرجل: ما تحت سرته إلى الركبة.
وذلك لقولهُ رُّ
(8) العورة)

فالسرة نفسها ليست عورة، والركبة من العورة(0).
(1) الآية يا بني آدم.
(Y) حلديث لا يقبل اللة: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم


(0) رد المحتار جا صع •ع وعند الشافعية: الركبة ليست من العورة لأن ما بعد (المى) عندهم

امتداده ولم عليه أدلة. وكلا المعنيين يُقصد في لغة العرب.

وعورة المرأة في الصالاة جميع بدنا ما عدا الوجه والكفين والقدمين.
وهنا أحكام يجب الإنتباه إليها:
1- المطلوب عند ستر العورة سترها من جوانبها فلا يضره إمكان رؤيتها من
أسفل أو من فتحة القميص من أعلى . Y- يجب أن يكون الثوب الساتر سميكاً يستر لون البشرة(1) ويسن أن لا يصف حجم العورة وشكلها. فإذا كان الثوب شفافاً بحيث يميز من خلاله لون البشرة بياضها أو سلماها أو محرتها لم تصح به الصالهاة لأنه
 العورة وشكلها دون أن يلتصق بها فالصهلاة فيه مكروهة . شـ إذا انكشف شيء من الحورة أثناء الصالهة . سئتي تفصيله في مفسدات

الصالة .
₹- ومن كان حجوساً أو محتساً، ولم يجد إلا ثوباً نجساً صلى به، وإن كان لا يكفي لستر العورة كلها ستر السوأتين، فإن لم يجد ثوباً صلى عرياناً قاعداً يومىء للركوع والسجود ولا إعادة عليه.

الشُرط الرابع استقبال القبلة:
استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وذلك لقوله تعالى : وَهِّوَلِّ
 ومن كان في المسجد الحرام وجب عليه أن يستقبل الكعبة بالذات، لأن الكعبة هي القبلة في الأصل وإنا نص ربنا تبارك وتعالى على المسجد الحرام لاشتهله على الكعبة.
ومن كان بعيداً عن الكعبة غير شاهد لها يكفيه إصابة جهتها لقولهُ ((اما بين المشرق والمغرب قبلة)|"(r) (1) رد المحتار جا ص9•ع 9 (Y)

(Y) حديث ما بين المشرق: رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.

هنا أحكام عامة:
ا- من كان مسافراً وضاعت عليه الجههات فلم يدر جهة القبلة وجب أن

 التي يختارها فإن تبين له خطؤه صحت صحلاته أيضاًا . وذلك لما روي : أنَّ جماعة من الصحابة اشتبهت عليهم الكعبة في
 أصبحوا وجدوا الحطوط إلى غير الكعبة، فأخبروا بذلك رسول اللّك

وإن أدرك أو ظن خطأه وهو في الصلاة استدار إلى الجهة الصححيحة ولم يقطع صلاته، وذلك للا رُوي أن أهالي قباء للا بلغهم نسخ الكعبة الكمبة وهم في الصالة ـ يصلون إلى بيت القدس ـ استداروا إليها ـ أي إلى الكع الكا فاستحسن الرسول فعلهم ولم يأمرهم بالإعادة . Y إلى الجههة التي هو فيها(r). r- ومن كان مكلفاً بحراسة بقعة يششى ظهور عدو منها صلى إلى الجههة التي يكرسها ويخاف منها وكذا من كان مسافراً ويخشى ظهور عدو أو حيوان

ضار)

(Y) حديث أن جماعة: رواه الدار قطني والبيهتي، ونصه عند الحاكم (قد أجزأت صاتككم) كا في نصب الراية جا صع ص•
( ) تفصيل حال المريض في (صلاة المريض ).

الشرط المامس دخول الوقت للمكتوبة:
يشترط لصحة أداء الفرض دخول وقته، كا في في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب وذلك لقوله تعالى: موقوتاً
فلو صلى الفريضة قبل دخول. وقتها ـ وإن كان يظن دخوله ـ انقلبت نفلاً ولم تجزئه وبقيت الفريضة في ذلدمنه. ومن أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر أثمّ ولزمه قضاؤها باتفاق الأئمة

الأربعة.
الشرط السادس النية
النية لغة: هي القصد، وشرعاً: هي عقد القلب على إيجاد الفعل . والنية شرط لصحة الصلاة كما أنها شرط للعباذات جميعاً وذلك

 ليس عبادة في ذاته وإثا وسيلة للعبادة؛ فمن أداه مع النية: أي قاصداً إياه ثبت له الأجر ومن أداه سابحاً أو متبرداً صح منه ولم يؤجر عليه لأنه لم يقصـد إليه قصداً.
والأصل في النية أن يعلم الإنسان بينه وبين نفسه أنه يصلي، أو ماذا يصلي. فهي عمل قلبي لا يطلب التلفظ به، فإن نطق به ليستحنر
 أوضح الكمال في الفتح لم يُنقل عن رسول اللشَ أو التابعين(1).
(1) شُرح فتح القدير جا ص111 .

وما يفعله بحض العوام من الجهر بالنية وتكرارها ورفع الصوت بها خطأ. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يزجر من يفعله لما فيه من التشكك

والتشويش على المصلين.
ويشترط في النية للفرض والواجب:
1- أن يعين في ذهنه الفرض أو الواجب الذي يريده، فيكون في ذهنه أنه يصلي فرض الظهر أو العصر أوالوتر، لأن الفروض كثيرة ولا يقع فرضى عن فرضى، ولا يشترط أن يحدد عدد ركعات الصالاة أو شيئاً من فروضهرا

أو واجباتها لأن الفروض ولا والواجبات محددة أصلًا .
إذا كان يصلي سنة أو تطوعاً فيكفيه مطلق قصد الصلاة، وإن لم
يكدد في ذهنه أنها سنة الظهر أو العصر أو أنه يصلي سنة أو نفلاً . Y ـ أن يكون تعيين الفرض أو الواجب الذي يريده قبل التحريمة أو أثناءها، فإذا قام للصالة بمطلق قصد الصاله دون تعيين ثم خطر له بعد التكبيرة أن يِععلها فريضة الظهر أو العصر، أو قضاء عن الوقت الفلاني، وقعت صالاته نفلًا ولم تقع عن الفرض أو الواجب الذر الذي عناه بعد التكبير، ومن كبر ساهياً عن نية الفرض أعاد التكبير فصح منه . ولا يشترط أن تكون النية قبل التحريمة مباشرة، فلو نوى صلاة المغرب فقام وتوضأ ولبس ثوبه وكبّ للعالاة دون أن يحضره أنها صالاة المفرب صحت صلاته وكانت نيته كافية إذا لم ينصرف عنها إلى أفعال أخرى منافية لمتطلبات للصالة . فإن اشتغل بشيء مناف من أكل أو شرب أو كلام خارجي ونحوه لزمه استحضار النية من جديد.

أحكام تتعلق بالنية:
1- النية عمل القلب ولا عبرة لنطق اللسان وإن خالف القلب، فلو قصد

الصنائع جا صو الـ

فرض الظهر فأخطأ وقال : نويت العصر، أو قال نويت الوضوء. صحت صلاته لأن كالامه نطق وليس نية
 ذلك فلو نوى الصبح أربع ركعات صحت نيته ولغا تحا تحديده فيصلي

 فرض العصر وبحد التكبير تبادر إلى ذهنه أن يُعله سنة، لم يقع سنة وأجزأه عن الفرضر ع- من نوى الفرض ثمّ ظنَّ أنه في السنة، وأتمها على هذا الأساس ثم تذكر فصلاته هي الفرض ولا إعادة عليه. of يظن أنه لا يزال في وقته ثم تبين له خروجه صححت صالاته، وكذا لو الو توهم دخول وقت الحصر فنوى الظهر قضاء صحًّ أيضاً لأنه أتى بأصل النية وهو ظهر هذا اليوم فلا يضره الوصف الزائد بأنه أداء أو قضاءاء" الْ
 عصراً أو مغرباً ويبب أن يعين أول فرض في في ذمته أو آخر فير فرضه فير فينوي أول ظهر باق في ذمته أو آخر عصر فاته V
 أجرهما بإذن اله وكذا لو بجع سنة الفجر أو الظهر مع تحية المسجد وسنة

الوضوء وقعت عن الجميم.
^- ييب على الإمام أن ينوي النساء في صلاته ليصح اقتداؤهن به، ولا يمب
ذلك لاقتداء الرجاله(9).

(Y) نفسه ص• ع و وفال: الأصح اشتراط التعيين أي أول ظهر أو آخر ظهر وسيأيت تدقيق ذلك

في (تضاء الفوائت).
(r) كا سنبين في (صلاة البِاعة).

المبحث الثاني: أركان الصـلاة

أركان الصاة، هي الأفعال الأساسية التي لا بد منها لصحة الصـلا
وهي داخلة في الصلاة، فلو ترك المصلي شيئاً منها من غير عذر فسدت صلان الانـا
ولم تعتبر. وهي :
1
Y - Y القيام في الصلوات المفروضة والواجبة.

ع ـ الركوع.

0 - إلسجود مرتين في كل ركهة.
7 ـ القعود الأخير مقدار التشهجد.
الركن الأول التحريمة:
ولا يكون دخول الصاة إلا بها، وإتّا سُميت تحريةُ لأنها يُحرِّر على
المصلي بعدها الاشتغال بغير أمورها حتى ينهيها، ويتحلل منها بالتسليما ولا ولا قالن

التسليم)|(7)
ويشترط لصبحة التشريمة ما يلي:
1ـ أن تكون بالذكر الحالص الله تعالى: كقوله: الله أكبر، الله أرحمه، الله رممن، لاإله إلا الله . فلو أخطأ فافتتح الصلاة بالتسمية أو بقوله مشفولاً
(1) التحربة عند المنفية من شروط الصلاة، وهي شرط في معنى الركن. ولا ولا كانت ـ لشدة

(r) حديث مفتاح الصلاة: رواه الحمسة إلا النسائي .

عند ذنوبه：استغفر الله．لم يصح دخوله في الصلاة، لأن التسمية للاستعانة والاستغفار دعاء، وفيهمـــا طلب فلا تكونان ذـراً اً

خالصاً．
وكون التحرية بلفظ（（الله أكبر））بالذات واجب كها سيمر． Y－أن يتلفظ بها جميعاً وهو قائم، فلو سارع ليدرك الإمام في الركوع ونطت بشيء من حروفها وهو راكع بحيث تصل يداه إلى ركبتيه لم تصح منه ولم تنعقد صالته． ومن لـت بالإمام وهو راكع كفته تكبيرة الإخرام عن تكبيرة الركوع إن لم يكبر له ．
r－أن يتلفظ بها بحيث يسمع نفسه، ولو خفيت عن سمعه بعضى اللمروف لم يضره ذلك، وإن كابِ يصلي مع وجود ضجيج أو أصوات مرتفعة لم يطلب منه أن يرفع صوته زيادة عن الحد الطبيحي ليسمع نفسه ． ومن كان أخرس أو مريضاً لا ينطق حرَّك لسانه بها أو اكتفى بنية الصالة ويسقط عنه التكبير．

الركن الثاني القيام في الصلوات المفروضة والواجبة．
وذلك لقوله تصالى ：و⿳⺈⿴囗十一 وقوموا له قانتينج（1）أي في الصالهاة ولمواظبته عليه الصالة والسالام على القيام في الفرض وتوجيهه أصحابه إلى ذلك في حال الصححة والقدرة．
 （اصَلٍ قائِيا، فإِنْ لم تستَطِعْ فقاعِدا، فإِنْ لمْ تَستِعِ فَعَلَ جَنْب）｜（1）

أحكام متفرقة：
1－الأصل في القيام الوقوف التام الذي يكون فيه يدن الإنسان منتصباً
 （Y）حديث صل قائمأ：رواه أحمد والبخاري والأربعة．

بشكل طبيعي معتدل، ويجزىء في الصالاة كل قيام يسمى قياماً عادة. Y- من كان أحلب مقوّس الظهر لِكَبِ سنه أو لِعًّلة في جسمه حتى أصبح كالراكعين فإنه يقف في الصالاة وقوفه العادي الذي ألفه مهلا كان انحناء ظهره شديداً، وعند الركوع يزيد من انحنائه أو يشِر برأسه تعبيراً عن

الركوع والخضيع الله تعالى . rـ من كان مريضاً لا يستطيع القيام أو يؤذيه القيام أو يزيد في علته فإنه يصلي قاعداً أو مستلقياً كا سيمر في بحث صان صلاة المريض . ؟- من كان يصلي الفريضة قائهاً ثم عرض له دوار أو ضعف يُعجزه عن القيام فإنه يقعد ويتابع صلاته قاعداً . فإن زال عنه ذلك وعليه ركعات

أخر قام إليها وإلاً أتكها قاعداً 0ـ القيام ـ كا أسلفنا ـ فرض في الصلوات الما المفروضة كالظهر والعصر والصلوات الواجبة كالوتر، والنذر، أمّا السنة والنفل فلا يشترط القيام
 والسلام قائحاً وقاعداً وراكباً على دابته يومىء للركوع والسجود . غير أن الصالاة قاعداً لمستطيع القيام لها•نصف أجر القائم لقولهُ (اصلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة)"(1).
الركن الثالث قراءة شيء من القرآن :
وذلك لقوله تبارك وتعالى :
الصلاة.
ولعموم الأحاديث الكثيرة الواردة في الأمر بالقراءة في الصلاة
كقولهُ كِّ
اقرأ ما تيسر معك من القرآن)|(1)
(1) حديث صلاة الرجل: رواه مسلم.
(Y) الآية فاقرؤا: سورة المزمل (Y)
(Y) حديث لاصلاة إلا بقراءة: رواه مسلم.
(६) حديث إذا قمت: رواه البخاري ومسلم.
_ Irv_

أحكام القراءة :
1- القراءة فرض لا بد منه في بميع ركعات الوتر والسنة والنفل، وفرض في ركعتين من الفريضة، أما القراءة فيا زاد على الركعتين من الفرض


ץ ب أقل ما يُجىء عن الفرض في القراءة : قراءة شيء-من, القرآن ولو آية


ذلك لأن قراءة الفاتحة أو الفاتحة وسورة من واجبات الصلاة. ץ- يشترط لصحة القراءة أن ينطت المصلي بالقرآن بحيث يسمع نفسه؛ فإن خَفيت عن سمعه بحض الحروف أو الكللات لم يضره ذلك، وإلذا كان يصلي مع وجود ضجيج وجلبة أصوات فلا يلزمه رفع صوته زيادة عن الحد المالوف، إذ المطلوب لصحة القراءة وجود الصوت ولو خافتاً لأن جرد تحريك اللسان بالقراءة دون صوت إياء بالقراءة وليس قراءة كـا

أوضح ذلك الكهال في النتح (r). ₹- ومن كان أخرس أو به علة تمنعه عن النطق أجرى القرآن على قلبه إن قدر .
هـ لا يقرأ المقتدي ما دام مع إمامه شيئاً من القرآن، لأن إمامه ينوب عنه
فيها، قالوَّ 7- لا يصح قراءة القرآن بفير المربية في الصهاة، لأن القرآن هو اللفظ
 كان أعجمياً لا يستقيم لسانه على شيء من القرآن ولو مضيطرباً يقرأ بلفته حتى يعتاد العربية إن قدر.
(1) حاشية الطحاوي صV\&ا والفتاوي المندية جا ص^خ وشرح فتح القدير جا
(Y) شرح فتع القدير جا صץץץ .
(Y) حديث من كان له: رواه أملد وغيره.
الركن الرابع الركوع في كل ركعة:

قال تعالى: الركوع هو الانحناء، والأصل فيه في الصالاة: أن ينحني حتى يضع
 بحيث لو ملًّ يديه تبلغ ركبتيه. ومن كان في ظهره حَدَب أو اعوجاج حتى أصبح في وقوفه كالراكين فإنه يزيد من انحنائه أو يشير برأسه للركوع.
الركن الخامس السجود مرتين في كل ركمة:
السجود في اللغة يعني الحضوع والتذلل، والمقصود به في الصلاة
التذلل له تعالى.
وأقل ما يتحقق به الفرض أن يضع جبهته على الأرض، وله واجبات وسنن كا سيمر بك.

الركن السادس القعود الأخير مقدار التشهد:
ودليل فرضيته قول النبيكَ

صلاتك)|(1).

هذه هي أركان الصلاة عند الحنفية:
وذهب الشافعية رضي الله عنهم وأرضاهم إلى أن أركان الصلاة هي هذه الأفعال المذكورة، ويزداد عليها خمس هي: 1 ـ قراءة الفاتحة.
(آية -يا أها الذين-: الـج: بvv. .
(Y) حديث إذا فلت: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والتمذي وغيرمم. $-1 r 9$ _

Y - Y الاعتدال واقفاً بعد الركوع.
ץ ـ القعود بين السجدتين قعوداً كاملاً .
₹ - قراءة التشههد في الجلوس الأخير، والصلاة على النبي فيه.
0 - السلام عند انتهاء الصلاة.
وهذه جميعاً واجبات عند الحنفية غير الصلاة على النبي في الجلوس
الأخير فإنها سنة.
ومن هنا يتضح لك أن الصالة واحدة وأن هذه الأفعال مطلوب الإتيان بها كلها عند جميع الأئمة ولكنهم اختلفوا في أثر هذه الأفعال الخلمسة

الأخحيرة على صحة الصلاة:
فالشافعية يرون أن من ترك شيئاً منها فسدت صلاته. والحنفية يرون أنّ من ترك منها شيئاً ساهياً لزمه سجود السهو ليجبر النقص الذي وقع منه، ومن ترك منها شيئاً متعمداً لزمه إعادة الصلاة إنْ كان في بالوقت متّسَع فإنْ لمُ يُعدها صحت منه ويسون تر آثَا بترك هذا الواجب.

*     *         * 

المبحث الثالث : واجبات الصهوهة (1)

واجبات الصالاة: هي أفعال يجب على المصلي الإتيان بها ويثاب
 الذي حصل في صلاته، وإن ترك شيئاً منها عامداً من غير عذر أثم ولزمه إعاده
 الكراهة التحريمية ولا يطلب إليه قضاؤها، ويكون آثهاً لتعمده هذا النقص في في صلاته .
(1) قال صاحب مراقي الفلاح: شرعت الواجبات لإكال الفرائض وشرعت السنن لإكال الواجبات، والآداب لإكال السنة ليكون كل منها حصناً لما شرع لتكميله.

وواجبات الصلاة هي(1):
1- أن تكونَ التحريمة بلفظ (الله أكبر) بالذات فإذا سها المصلي أو أخطأ اللفظ فقال: (الله أعظم) أو (الله أرحم) فإذا انتبه أول الصالة أعاد

التكبير وإن لم ينتبه أولها أتمها وسجد السهو العوا Y- قراءة الفاتحة في جميع ركعات السنة والنفل والوتر، وفي الركعتين الأوليين من الفريضة، وذلك لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، منها قولكَ
 أي ناقصة .
وإثّا لم تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخِيتين من الفرض لقول سيدنا علي رضي الله عنه: (القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين)|(2) فتقوم مقامها وتكون نقر اءة الفاتحة في الأخزيين سنة من أداها كسب مثوبة
 سـ قراءة شيء من القرآن بعد الفاتة، وأقله سورة قصيرة أو ثلاث آيات

قصار، أو آية طويلة تعادلها.
وذلك في الركعتين الأوليين من الفريضة، وفي جميع ركعات الوتر والسنة والنفل . لحديث أبي سعيد الخلدري أنه قال : (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر||(r)

والآمر هو رسول اللهُ
على القراءة في هذه المواضع وإنا تجب قراءة الفاتحة والسورة في جميع ركعات السنة والنفل،
(1) حاشية الطحطاوي ص - بدائع الصنائع جا ص - شرح فتح القدير جا صIY . المحتار
(Y) حديث من صلى: رواه أهمد وابن ماجه.
(Y) حديث أمرنا: رواه أبو داود.

لأن كل ركعتين من النفل والسنة صألة مستقلة فيؤدي في كل رزكعتين


ـ أي تتشهد - في كل ركععتين)|"(1).
لذا فقد وضح الفقهاء أن من قام إلى الركعتين الأخيرتين في السنة أو النفل كان بانيا صلاة على تحرية صلادة، فيكون بثثابة تحرية جديدة للركعتين الأخيرتين . وإذا فسلنت الركعتان الأخيرتان

لم تفسد الركعتان الأوليان (r).
عـ الترتيب في القراءة: فيقرأ الفاتحة وبعدها السورة أو ما تيسر، وذلك
لمواظبتهر


0ـ السجود على الأنف أيضاً مع الجبهة.
والسجود على المبهة فرض لا بد منه لصحة الصلاة ووضع الأنف على الأرض في السجود واجب على المستطيع وله حكم الواجبات التي

أسلفنا.
7- القعود الأول في الصلاة غير الثنائية: .

أدائه، وسجوده للسهو لما تركه ساهياً وقام إلى الثالثة .
V- قراءة التشهد في القعودين الأول والأخير:
وذلك لقولهِ والصَّلَواتُ الطَيباتُ، السَلامُ عليكُ أيُّا النَبِيُ ورهمةُ اللهُ وبركاتُهُ ،
(1) حديث الصلاة مثني مثنى: رواه أصحاب السنن إلا النسائي.
(Y) رد المحتار جا ص٪ ع .
(Y) حديث صلوا كا رأيتموني رواه البخاري.

السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالمِين، أشهَهُ أن لا إله إلا الشُ وأنَهُدُ أنَّ عحمداً رسول الهُه（1）＂）．
＾ـ القيام بعد التشهـد الأول إلى الركعة الثالثة دون تأنخير فلو سها حتى قرأ الصلوات الابراهيمية غافلاً أو تأخر عن القيام مقدار أذاء ركن يسجد لللسهو لأنه أخر القيام إلى الثالثة． 9－إنهاء الصلاة بالتسليم：
وذلك لقولهكَ
وتحليلها التسليم|(1). .

والمقدار الواجب فيه لفظ（السلام）أما إتامه بقوله：（السلام
 －1－الإطمئنان عند أداء فرائض الصالاة من ركوع وسجود، فإذا رَكَع،



 ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افـئ افعل ذلك في صلاتك كلها（2）．
（11－تعديل الأركان：بالانتصاب قائمأمن الركوع والإطمئنان فيه، وابلجلوس
 ابن عابدين أن هذا التعديل واجب وكذا الاطمئنان فيه لتظاهر الأدلة
(1) حديث التشهله: رواه الإمام أهمد والنسائي.
（r）（r）حديث مفتاح الصالاة：رواه المنسة إلا النسائي．
（r）كذا في حاثية الطحطاوي－رد المحتار جا صص\ع－وذهب في الفتح إلى أن التسليمة الثانية سنة．
（₹）حديث الميء．صلاته：رواه البخاري وسسلم واللفظ للبخاري． （0）رد المحتار جا صع ص7\＆．

Y Yا- ويبب على الإمام الجهر في الصلوات الجهرية والإسرار في الصلوات السرية.
فيجهر في فرض الصبح وفي الركتيّن الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر القراءة فيا سوى ذلك.
ومن صلى منفرداً فهو خير إنْ شاء جهر فيّ الجهرية وإن شاء
أسرًّ.
فإذا سها الإمام فأسر موضع الجهر أو جهر موضع السر لزمه
سجود السهو.
ومن تَتْلَّل من النهار قرأ سرِّا ومن تنغَّل من الليل فهو خير يسر أو
يكهر، والسنن الرواتب، كسنة الفجر أو العشاء وغيرها لا تكون إلا
با- يَب على المتدي أن ينصت وراء إمامه، فلا يقرأ شيئًاً من القرآن سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية كما أوضحنا ذلك في بحث القراءة من فرائض الصالة.
وإذا خشتي المقتدي في الصالاة السرية شرود ذهنه أو انصراف فكره إلى شواغل خارجه عن الصالاة، فلا بأس أن يتفكر في معاني


 وإذا قرأ فأنصتوا)|(1).


فإنَّه يُكبًّ رافعاً يديه كتكبيرة الإحرام ويعقد يديه كا كا في حال القيام
(1) ححيث إغا جعل الإمام رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، واللفظ له وصححه مسلم

ويقرأ دعاء القنوت: والواجب في ذلك التكبيرُ للقنوت ولو دون رفع اليدين والدعاء بأيّ دعاء كان أما رفع اليدين عند اليّ التكبير وقراءة دعاء القنوت المعروف فها سنـة ع

*     *         * 

الفصل السادس
سنن الصِلاة وآدابها والأذكار بعدها

هي أشياء فعلها رسول الشَ
 أسوة حسنة . . . وما ومن تركها عامداً من غير عذر خسر المثوبة، وعرّض نفسه للعتاب من رسول ال山ّ
وسوف نستعرض هذه السنن مرتبة حسب أفعال الصلاة؛
1




 رسول اللّ غلب على ظنهم أن الرسولِّ حذاء منكبيها فقط لأنه أبسر لحالها.'
Y- و- في القيام: القيام ركن للقادر عليه ويُسنُ فئ في القيام ا- وضع اليد اليمنى فوق اليسرى، وكيفية الوضع: أن يضع باطن كفه

اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، أو يقبض بيده اليمنى على رسغ اليسرى

 مبسوطة على اليسرى ويحلق بالإبهام والمنصر على رسغ اليسرى فيكون واضعاً وقابضاً بآن واحد .


من غير تحليق لأنه أستر لها. ץـ الترويح بين القدمين عند إطالة القيام : وهو أن يعتمد في قيّ قيامه على قدم
 (يباعد) بين قدميه قدر أربع أصابع ليكون أمكن له ألهِ وأثبت لقيامه .

؟ـ قراءة دعاء الافتتاح قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط وهو


ولا إله غيرك).



cog ${ }^{\prime} y^{\prime}$ 人s=0

واختار الشافعية دعاء التوجه لسهولة التعليم ولما فيه من إخلاص
المبودية لله تبارك وتعالى، ولو قرأ المعلي بهذا حينا وبهذا حينا كالونا
مسسناً.
وموضع دعاء الافتتاح في الركعة الأولى قبل الفاتحة فقط فلو سها
(1) قال الكمال رهمه اله في الفتح: وكونه تحت السرة أو تحت الصدر كما قال الشافعيلم يبُت فيه حديث يوجب العمل (أي باحد هنين الوضعين دون الأخر) فيحال على المعهود من


عنه المصلي أو سبقه لسانه إلى قراءة شيء من الفاتحه لم يُعُد إليه لفوات محله.

وإذا دخل في الصلاة المهرية والإمام ريقرأ ترك دعاء الافتتاح وأنصت لتالاوة الإمام لأن دعاء الافتتاح سنة/والإنصات واجب النحيلتم الأقوى .
0ـ التعوذ قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط، والتسمية قبل الفاتحة في كل ركعة.
والتسمية والتحوذ لا يكونان إلاّ سرّاً سواء في الصلاة الجهرية أم السرية، ولا يطلب من المصلي التسمية لقراءة السورة القصيرة بعد الفاتحة
 7- التأمين بعد الفاتحة، عقب قوله (ولا الضالين) لأن نِصفَ الفاتحة تِّريباً

دعاء فناسب أن يقول بعده (آمين) أي : استجب يا رب.


 أن الإمام يففض صوته بالتأمين ليكون ذلك بين السر والجمهر كها أوضح ذلك الكهال في الفتح(r).
r- في الركوع:

الركوع ركن لا بد منه لصحة الصلاة. والاطمئنان فيه واجب.
ويُسِنٍ في الركوع:

㢋
Y Y- أن يضع يديه على ركبتيه مُفرُّجاً بين أصابعه، ويُعل يديه مستقيمتين فلا
(1) حديث: إذا أَمُن الإمام: رواه البخاري ومسلم وأهمد.
(Y) شرح فتح القدير جا صنا

 ץ- أن يسوي ظهره فيجعله مستقياً حال ركوعه ويجعل رأسه على مستوى
 ماءٍ على ظهره لما تحرك لاستواء ظهره) (r)
 فلَيُقْل ثالاتَ مراتٍ سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سبجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثالذَ مرات وذلك أدناه)(r) أي أدنى الكهال ومن أحب الزيادة على ثلالث يزيد ويستحب أن يكون المجموع وتراً ثلاثا أو خمساً أو سبعاً أو تسعاً، ولا يكثُ إنْ كان إماماً لكلا يُثقل على المقتدين") . وإذا رفع الإمام من الركوع أو السجود قبل أن يسبح المقتدي أو يتم ثلاث تسبيحات فإنه يترك التسبيح ويتابع إمامه لأن متابعة الإمام
§
0ـ وإذا رفع من الركوع يجب أن يستوي قائماً مطمئناً ويقول أولَ الرفع
 وإذا كان مقتديا وقال الإمام : (سمع الله لمن حمه) اكتفى بقوله (ربنا

لَكَ الحمد).
وفي الحلديث عن أبي هريرة رضي الله عنه : (أن النبي إلى الصالة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه ـ أي ظهره - من الركعة، ثم يقول وهو قائم : ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوى ـ للسجود ـ ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثـم يفعل ذلك في الصالاة كلها|"( ${ }^{(2)}$
(1) رواه الطبراني - كذا في نصب الراية جا صY (Y (Y) .
 (Y) رواه أبو داود وابن ماجه (Y)
(६) رواه الشيخان واللفظ للبخاري - (ربنا ولك الحمد) بزيادة الواو: متفق عليه.
\& - في السجود:
السجود ركن لا بُدَّ منه، وأقلُ السجود أن يضع جبهته على الأرض
ويجب في السجود أن يضع الأنف مع الجبهة، وأن يطمئن ساجداً حتى تستقر مفاصله .

ويُسَنٍ في السجود:
اـ أن يُكبر له، وأنْ يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الخرور للسجود وانتهاؤه
عند انتهائه.
Y- Y أن ينتِل في السجود على الأعضباء الأقرب إلى الأرض فينزل على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه.

وإذا نهض رفع يليه قبل ركبتيه|"(1).
ب- أن يكون سجوده على العظام السبعة: الجبهةِ والأنفِ واليدينِ، والركبتينِ والقدمينِ . لقولهَ


القدمين)|(1)
قوله (اوأشار بيده إلى أنفه) أي أنه تابع للجبهة.

 لها . وفي الحديث أن النبي فضُّا بعضَ اللحم إلى بعض فإنَ المرأة ليست في ذلك كالرجل(r) وإغا يُافي الرجل مرفقيه عن جنبيه في حالة السعة أما في حالة
(1) حديث إذا سجد : أخرجه الأربعة.
(Y) حلديث أمرت أن أسجد: رأ رواه البخاري ومسلم
(Y) حلديث مر على امرأتين رواه أبو داود غي مراسيله.

الزحام فإنَّه لا يجافيهها لئلا يؤذي جيرانه من المصلين أو يضيت عليهـه
 7- أن يقول في سجوده: (سبحان ربي الأعلى) ثلاث مرات، وهذا أدنى

الككال كها ورد في تسبيح الركوع.
وواضح مافي تسبيحات الركوع والسجود من إلمناسبة ـ كا يقول الكاساني ـ فلما كان الركوع للإجلال والتعظيم ناسب أن يقول (سبحان ربي العظيم)، ولا كان السجود لإظهار غاية التعبد والتضعف ناسب أن
(سبحان ربي الأعلى) .
فهو سبحانه وتعالى الأعلى في عزته وقدرته وحكمته وعلمه وجبروته ورحته وسائر صفاته .
هـ ويسنٌ في البِلوس بين السجدتين :
1- أن يُكَبر للجلوس وهو رافع من السجدة الأولى .
Y Y أن يطمئن جالهاً حتى تستقر مفاصله وهو واجب كـا rـ أن يكون جلوسه بين السجدتين كهيأة جلوسه للتشهد كها سنوضحه بعد .
9- ويسّنٍ عند القيام للركعة الثانية:
1- التكبير للقيام .
Y- Y أن يبدأ القيام من السجود بشكل مريح وفق ما فـله الرسول، فِيرفَ رأسه ثم يديه ثم ركبتيه ويقوم على صدور قدميه ـ أي ما يلي الأصابع وإذا كان ضعيفاً أو شيخاً فإنه يعتمد على الأرض بيديه لئلا يضطرب

قيامه، كالوهما فعله الرسولكِّ
V
1- أن يُحَبِّ له وهو رافع من السجدة الثن الثانية. Y- Y أن يُبلس مفترشًاً قدمه اليسرى فيقهد عليها وينصب قدمه اليمنى قائمة موجهاً أصابعها إلى القبلة (وهو ما يسميه الفقهاء ــ الافتراش -) وأن

يضع كفيه مبسوطتين على فخذيه بحيث تكون رؤوس أصابعها عند ركبتيه. هذا بالنسبة للرجل.


r- ويسن عند النطق بالشهادتين من التحيات ألخ يطوئكي أصابع يناه وينشر السبابة فيرفعها عند النفي (لا) وينزلما عند الإثبات (إلا). ^- ويُسنُّ في القعود الأخير:
نفس سنن القعود الأول ويزيد عليها قراءة الصلوات الإبراهمية. وقد
 مسلم وهيٍ : (اللهم صلٍ على محمد وعلى آل عحمد، كا صا صليت على إبراهيم وعلى
 آل إبراهيم في العالمين، إنَّك حميد مجيد).
وقد استساغ كثير من العلماء") إضافة لفظ السيادة أمام اسمي سيدنا


 فيفعل كل إنسان ما يراه.
ويُسَنُّ بعد الانتهاء من الصلوان الؤوان الإبراهيمية أن يتوجه المصلي إلى خالقه بالدعاء فيدعو بما يِظظ من أدعية القرآن والسنة أو با يشب يشبه ذلك من الألفاظ والمعاني.
(1) رد المحتار جا صصّ اهاه. . قال: وندب السيادة لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الالادب، فهو أفضل من تركه، ذكره الرملي الثـافيم وغيره. قال: وما نتل : (لا تسودوني في الصلاة) فكذب.

9-9 ويسن عند التسليم:
أن يلتفتَ إلى اليمين واليسار التفاتا واضحاً. الحديث عن سيدنا سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أرى رسول


آداس الصيلاة

الصلاة عبادة لله تعالى وطاعة له وامتنال لأمره ومثول بين يديه، فيلاحظ المصلي نفسه أن يكون في غاية الادب والحضيوع والتخشتع لله تبارك وتعالى.
وقد ذكر الفقهاء عدداً من الآداب تساعد المصلي على المشوع والامتال منها: ا- أن يقوم إلى الصلاة عندما يقول المقيم (حيًّ على الفلاح) ليستوي في الصف ويتهيأ لمباشرة الصلاة، لا سيًّا وأن قول (حيًّ) حث وتحريض فيستجيب له.
r- أن لا يشرد المصلي بنظره بل يمصره في مواقع صلاته، فينظر إلى مكان سجوده أثناء القيام، وإلى قدميه أثناء الركوع، الِيل وإلى حجره ألثناء الجلوس. وإلى منكبيه ـ أي كتفيه ـ عند التسليم على يكينه ويساره
 فإنّه يغطي فمه بكمه أو بظهره يده المـا ६ـ أن يدفع السعال الطارىء قدر المستطاع.


0ـ أن يحصر ذهنه في متابعة ما يقرؤه أو يفعله من الأفعال والأقوال ، لكا يشرد لأمور خارجية، وأن يتابع معاني ما يقرأ ليكون أقرب إلى الفهم

والامتثال. كحا سنوضح في بحث الخشوع والحضور في الصالاة.

الأذكار الواردة بعد الصلاة

يُستحب للمصلي بعد انتهائه من الصلاة أن يأتي بعدها ببعض الأذكار
المأثورة لينال مثوتتها وأجرها.

وببعضها حيناً آخر.
ومن أشهر هذه الأذكار:
ا- أن يستغفر الله العظيم ثلاث مرات عقب انتهائه من الصالاة ويقول
(اللهم أنت السالام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام) .
Y- ثـم يقرأ آية الكرسي - وسورة الإخلاص - والمعوذتين (قل أعوذ برب
الفلق)، (قل أعوذ برب الناس) .
ஈـ ثم يسبح ثلاثاً وثالاثين (سبحان الله) ويحمد ثلاثاً وثالاتين (الحمد لله)
 لا شريك له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهمر لا مانع لما

أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الملد منك الملد) . ؟- ثم يدعو لنفسه وللمصلين بما يحب من الخيرات والبركات ويختم دعاؤه بقوله تعالى : ولغ سبحان ربك رب العزة عـا يصفون وسام على المرسلين

واالحمد لله رب العالمين

*     *         * 


## الفصل السابع

## مفسدات الصلاة ومكروهاتها

مفسدات الصلاة :
تفسد الصلاة بالاخلال بشرط من شروطها، أو ترك ركن من أركانها؛
أو فعل مفسد من مفسداتها.
ونجمل ذلك كله في البنود التالية:
اـ الحدث في الصلاة: المدث في الصلاة يفسد الوضوء، وكل ما ما
يفسد الوضوء يفسد الصلاة كا هوا هو معلوم.
غير أنه إذا طرأ على المصلي حدث مفاجيء سماريماوي السبب بأن قاء أو

 حيث فاجأه الحدث بشرط أن لا يتكلم في أثناء ذلك ولا يفعل فعلاً ليس بحاجة إليه.

وهذا ما يسميه الفقهاء البناء على الصلاة. قالوا: وترك ذلك وافتتاح صلاة جديدة بعد الوضوء أفضل.
不 طروء النجاسة: الطهارة عن النجاسة شرط لصحة الصلاة.. فلو كبر المصلي وهو يعلم أنه حامل نجاسة غير معفيا صالته أصلًا وإن علم بها بعد انتهاء صلاته فسدت وعليه الإعادة.
(1) الفتاوى المندية جا صץ9 .

وإذا كان المصلي في الصالة فطرأت عليه النجاسة، بأن وقع على بدنه أو ثوبه شيء منها، فإن كانت مائعة أو مبللة بللت ثوبه أو بدنه فسدت صالاته، وإن كانت جامدة، فأزالما بسرعة صحت صالوته، وإن إن سها عنها أو تلكأ عن إزالتها قدر أداء ركن - ويقدر بثلاث تسبيحات ـ فسدت صاتلاته . ومن حوَّل بدنه أو قدمه إلى موضع نجس بنجاسة غير معفو عنها فإن بقي على ذلك الموضع مقدار أداء ركن فسدت صلاته ، وإن تحوَّل عنه قبل

ذلكك صحت ولا إعادة عليه(1).
ومن لاعبه أولاده في صلاته فجلسوا في حجره أو ركبوا على ظهره وثيابهم نجسة ولم يبعدهم، لم يضره ذلك وصالاته صصحيحة، لأنهم يعتبرون هم حامِلو النجاسة(r)، لما ورد عن النبيتِّ
 وهو ساجل، فلم يبعده ولم يعد الصالاة(8) وإذا كان الصغير لا يستمسك بنغسه ووضع في حجره ولم يبعده فسدت صلاته.
ومن صلى ثم اكتشف بعد ذلك أنه حامل للنجاسة، ولم يدر متى طرأت عليه عمل بغالب ظنه، فإن غلب على ظنه أنه صلى بها فسدت صات صلاته وعليه الإعادة وإن غلب على ظنه أنها طرأت عليه بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه(0). ومن رأى على غيره نجاسة مانعة من الصلاة بعد انقضاء الصالاة أخبره بها إن ظنً أنه سيعيد الصالاة، وإلا لمَ يعلمه بها(1)، وصالاته صحيحة بالهِ بالنسبة إليه
(Y) حديث: حمل حفيدته أمامة: البخاري ومسلم.
(६) حديث: ارتحله الحسن أو الحسين: رواه النسائي والحاكم وصححه.
(0 - ז) رد المحتار جا صYY - . . .
r ـ انكشاف شيء من العورة: ستر العورة شرط من شروط الصلاة
كما علمت.
وعورة الرجل: ما تحت سرته فالسرة نفسها ليست من العورة، والركبة
من العورة عند الخنفية.
وعورة المرأة في الصالة: بميع بدنها ما عدا الوجه والكفين
والقدمين(1).
إذا انكشف شيء من العورة اثناء الصلاة سهواً أو خطأ أو لوجود خرق
أو مزق بالثوب ينظر:
أـ فإن كان المنكشف أقل من ربع العضو من اعضياء العورة لم تفسد
الصلاة()
ب - وإن كان المنكشف ربع العضو أو أكثئر: فإن ستره سريعاً صحت صاء صلاته

فسدت صلاته(T).
علماً بأن انكشاف مقدار ربع العضو أو أكثر عند الدخول في الصان
يمنع انعقادها وان لم يدم .ذلك .مقدار ثلاث تسبيحات(ء).
وأعضاء العورة:
بالنسبة للرجل : الذكر وما حوله عضو ـ الأُنْثِيان وما حولما: كل واحدة وما حولها بضو ـ الدبر وما حوله : عضو ـ الإلية الواحدة عضو ـ
(1) وقدم ذلك في شُروط الصالاة فارجع إليه.
(「) قال الكاساني في البدائع: فقليل الانكشاف لا يلا ينع الجواز لما فيه من الضرورة لأن الثياب

الكثثر بالربع جا صIVI .
.
(0) رد المحتار جا ص9•؟ ع .

الفخذ مع الركبة عضو ـ ما بين السرة والعانة وما يماذي ذلك من الظهر والجانبين والبطن عضو.

بالنسبة للمرأة: ما سبق للرجل ويضاف إليها: الساق مع الكعب عضو ـ الثدي إذا كان ناهداً فهو مع الصدر(1) وإن كان منكسراً فهو عضو ـ الأذن الواحدة عضو ـ العضد مع المرفق عضو ـ الذراع مع الرسغ عضو ـ العنت عضو ـ الرأس عضو ـ الشعر النازل من الرأس(n) عضو ألما علما الشعر الذي على الرأس فهو من الرأس .
واذا انكشف أكثر من عضو واحد فإن كان بجموع المنكشف يبلغ ربع مساحة أصغر الاعضاء المنكشفة يمنع صحة الصلاة إذا دام ذلك مقدار
ركن (r). .

هذا إذا حصل الانكشاف سهواً أو خطأ أما إذا تعمد المصلي كشف شيء من عورته فسدت صلاته فوراً سواء أكان المنكشف كثيراً أم قليلاً وسواء

أستره سريعاً أم لا(8).
؟- تحويل الصِلر عن القبلة: استقبال القبلة شرط لا بد منه
للمستطيع لصححة الصالة.
واذا كان المعلي في صلاته فالتفت بوجهه عن القبلة كره ذلك إلا
لحذر. ولم يؤثر ذلك على صحة الصالهة
وإذا تحول عن القبلة بصدره، فان كان تحوله فاحشاً بحيث يعد
مستقبلً المشرت أو المغرب - والقبلة في الجنوب - فسدت صاتله . هـ الكالام المارج عن أقوال الصهلاة : ولو سهواً أو خطأ، ولو بكلمة واحدة مثل نـمم ولا، وذلك لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شرح فتح القدير جا ص } \\
& \text { (Y) شرح فتح القدير جا صـ صا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& -10 \mathrm{~V}-
\end{aligned}
$$




الكالام(1)
ويلحق بالكالام المفسد:
f ـ التوجع من ألم أو تذكر مصيبة إذا نطق بحرفين مثل أخ ـ أف . أما إذا توجع لذنب وقع منه، أو أنًّ تخشعا لله أو لذكر البلنة أو النار فلا تفسد. وكذا لا تفسد إذا قال نعم أو بلى يؤيد ما يسمع من القرآن أو

يستغفر ربه ويرجوه.
ب - التنحنح بلا عذر إذا أصدر صوتاً مؤلفاً من حرفين، أما إذا كان لا صال الصوت فلا بأس به.
ج - ويلحت بالكالم المفسد أيضاً تالاوة القرآن بقصد مناطبة الغير، كقوله :变 ذلك الايحاء لابنه بإدخال الضيوف أو أخذ شيء معين. أما إذا رفع صوته بالقرآن أو سبَّع لينبه على أنه في الصاءلاة فلا تفسد، وذلك ولك لقولهَ

النساء||(r)
والتصفيع : هو التصفيق على ظاهر الكف.
7- الأكل والشرب: فلو أكل ما بين أسنانه أو ابتلع بقية طعام في فمه وكان مقدار الحمصة أو أكثر فسدت صهاته، وان كان أقل من ذلك لم تفسد وكره ذلك وكذا تفسد لو سها في جلوسه أو غصً فشرب شيئًاً من ماء

بجانبه .
V العمل الكثير المنارج عن أععال الصلاة : وهو العمل الذي يظن معه من يراه أنه خارج الصالاة ، وقدروه بثلات حركات متواليات، أما إذا كانت
(1) حديث زيد بن أرقم: رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. (Y) حديث إذا نابت: أخرجه الستة.

الحركات متفرقة فلا تفسد. فلو حكً المصلي بدنه بثلات حركات متتابعة أو سار ثلاث خطوات متوالية لينتظم مع الصف فسدت قَطَع خطواته أو فرق بين حركاته فلا تفسد. ^ـ طلوع الشمس وهو في صلاة الصبح: فمن كان يصلي فرض الصبح وطلعت الشمس عليه ولما ينته من قراءة التشهد أو يِلس مقدار قراءته بعد فسدت صلاته لخروج الوقت ودخول وقت تحرم فيه الصالة . هـ الخطأ الفاحش في تلاوة القرآن: وهو الخطأ الذي يغير ــ المُنى تغيراً فاحشاً كتبديل الثواب بالعقاب والجننة بالنار والايمان بالكفر . فلو أراد أن
 صلاته وبقيت فاسدة وإن استدرك فأعاد القراءة على وجهها الصحيح . - اـ الضحك في الصالة: والضحك غير القهتهة وغير التبسم. فالتبسم هو افترار الفم وانفراج الأسازير : وهو لا يؤثر على صحة الصلاة.

والضححك: هو ما يسمعه بنفسه ويسمعه جاره وهو يفسد صلاة صاحبه .

والقهقهة: هو الضحكك الذي يسمعه جيرانه من أهل جملسه وليس من إلى جانبه فقط، وهو يفسد الصلاة والوضوء(1) معاً للمصلي

البالغ، أما المصلي غير البالغ فتفسد صلاته فقط. 1- قراءة ما لا يَفظه من القرآن من مصحف ألما ألمه : فلو أحب المصلي ألم ألن
 الصلاة موضع تعبد وتخشع وليست موضع تعلم.
وإذا نظر المصلي إلى مكتوب أمامه وفهمه لم تفسد صلاته، لأن القراءة بالعين ليست قراءة إناهي نظر وفهم ويكره تعمد ذلك.

Y Y Y زيادة ركعة في صلاة الفرض فقط: إذا كان لم يؤد القعود الأخير. إذا سها المصلي في فرض الصبح فقام إلى الثالثة دون أن يقعد للتشهد فإذا لم يتذكر حتى سجد للثالثة فسد فرضه، وانقلبت صراتله نفلًا، ويحسن به أن يضيف إليها ركعة رابعة لتكون صاتهر مثنى مثنى ، أما إذا تذكر قبل أن يسجد في الثالثة ولو بعد الركوع، فإنه يقعد ويتم صلاته ويسجد للسهو.
وكذا إذا سها فقام من الثالثة إلى الرابعة في المغرب. وكذا إذا سها فقام الى الخنامسة في فرض الظهر أو العصر أو العشاء . هذا كله إذا لم يقعد القعود الأخحير، أما إذا كان قد قعد القد القعود
 صالاها زيادة نفلاً له ويحسن أن يضيف إليها ركعة أخرى ليكون نفله تاماً بركعتين. ஈا
 فجوة تسع دجلاً إذا كان الامام نوى إمامتها، ولم يشر لها الرجل للتأخر عنه. فهذه المحاذاة تفسد صلاة الرجل فقط، فان أشار لها لتتأخر عنه ولم تتأخر تفسد صالاتها وحدها ولا تفسد صناله . فمن شروط المحاذاة المفسدة التي يبب أن تنتبه إليها لئلا تتشدد أو تتعنت.
1- أن تكون المرأة مقتدية بالمصلي أو بنفس امامه، فلو كانت غير مقتدية وتؤدي نفس صلاته لم يضره أن تحاذيه تماماً ويكره ذلك . Y Y أن تكون أيضاً محاذية لما بكعبها وساقها، حتى لو تأخرت عنه بقدمها وجاء سجودها متقلماً على محل سجوده لطولما لم يضره

ذلك(1) .
(1) فتح القدير جا صYهو.
rـ أن تستمر المحاذاة ركناً كاملًا من الصلاة كقيام أو ركوع أو سجود (وليس مقدار ركن، فلو حاذته أكثر القيام ولو كان كان طويلًا ثم

تأخرت عنه قبل الركوع لم يضره ذلك) .
 صالتها هي ر:قيت صالاته صحيحة.
§ 1- ولا يصح قضاء شيء من الفروض الفائتة في أوقات كراهة التحريم الثلاثة :
أ ـ عند شروق الشمس حتى ترتفع مقدار رمح أو رمیين. ب - عند انتصاب الشمس في قبة السلء منتصف النهار حتى تيل عنها

ويدخل وقت الظهر . ج - عند اصفرار الشمس بحيث تقدر العين على مواجهتها حتى

تغيب.
ا- توهم المدث في الصلاة لا يفسد الصلاة: فمن تحرك في عضلة شرجه عرق أو صدرت عن أمعائه قرقرة فظن ذلك ريحاً لم تفسد صلا صلاته حتى يتأكد من الحدث بالصوت الواضح أو الرائحة الفاسدُة(1).
(r): ما تقطع الصلاة لأجله

للصالاة حرمتها ومكانتها فليس للمصلي أن يقطعها لما شرد وورد،
وإغا يقطها لدفع الضرر أو خشية حصول الضرر. فيقطعها بتسليم أو بدون
تسليم حسب الضرورة ولذلك حالات:
أ ـ يكون قطع الصلاة واجباً في الحالات التاتلية:
ا- لإغاثة ملهوف يستغيث سواء أكان صغيراً أم كبيراً.
r-
(1) سبق أن أوردنا ذلك في الثك في الوضوء. ص7 (r) رد المحتار جا صع

ץـ ـلمن الضرر الواضح عن: صغير أو كبير إذا أوشك أن يصيبه.
ب - ويكون قطع الصالاة جائزاً في المالات التالية:
 r- بـلمف المرأة على ولدها أو خشيتها فوران القدر أو احتراق الطعام
rـ اللتخلص من مدافعة الأخبثين من بول أو غائط أو ريح . ع- لقتل حيوان مؤذ كحية أو عقرب إذا الاحتاج قتله إلى ذلك الكا هـ لإجابة نداء أحد الوالدين إذا كانت صلاته نفلاً ولم يكن المنادي

يعلم أنه في الصلاة.

مكروهات الصلاة:

المكروه ضد المحبوب، والمكروه تحرياً: هو ما كان إلى الحرام أقرب
 الـل أقرب ويكون بترك السنن.
ويكره في الصلاة الأمور التالية:
ا- ترك وأجب من واجبات الصلاة عمداً.
فإن ترك سهواً فإنه يسجد للسهو لجبر النقص أو الخللل الذي وقع
في صلاته.
 عنه، ويلزمه إعادة الصلاة مادام وقتها باقياً. فإذا خرج الوقا

صحت ولا يطالب بقضائها r- r- ترك سنة من سنن الصلاة عمداً، أما تركها سهواً فلا بأس فيه لأنه عفو. r- الصلاة مع حصر بول أو مدافعة غائط أو ريح، لأن ذلك ما يا يشغل البال ويدفع إلى التعجل ويخل بالمشوع والأدب.

عـ الصلاة إلى نار أو مدفأة فيها نار، لأنها تشغل البصر، وأقرب إلى التشبه بالمجوس عبدة النار.
0ـ الصلاة إلى صورة ذي روح إنسان أم حيوان، تنزهاً عن التشبه بعبدة الأوثان والصور.
7- الصلاة عاري الكتفين أو في ثياب مبتذلة يأنف أن يقابل بها الناس إلا لضرورة، طلباً للتأدب مع اله تبارك وتعالى. V- قراءة القرآن بقصد التلاوة في غير القيام كالركوع والسبجود والجلموس، لأنها محلات ذكر وتسببح ودعاء، أما إذا كانت القراءة للدعاء فتستحب لأن هذه مواضعها.
 عن ذلك بل يتخشع ويتضرع في نفسه.
9ـ الصالاة مع حضور طعام يشتهيه إذا كان الوقت متسعاً فلا يؤذي غيره
 (إذا قُدَّم العشاء فابدؤوا قبل أن تصلوا المْربه)(1) .

 11- تطويل الركعة الثانية عن الركعة الأولى بثلاث آيات أو أكثر. أما با هو الو أقل فلا بأس .
آ آ قراءة القرآن عكس ترتيب المصحف ـ إنْ كان يعلم ذلك ـ كأن يقرأ في الركعة الأولى (قل هو الله أحد) ويقرأ في الركعة الثانية شيئاً من السور

التي قبلها.
ץا- ويكره في الفرض قراءة نفس السورة في الركعتين، كا يكره تكرار السورة نفسها في ركعة واحدة هذا في الفرض أما في النفل فلا يكره لأنه

مبني على التوسع ولأنَّ النبيكَ

$$
\text { تهجلده . }{ }^{(1)} .
$$

£ ا- وتكره الصلاة في المواطن التي لا تتناسب مع طبيعة الصلاة، كالصلاة
في الطرق العامة ومواطن النجاسات، وفي الحديث:
 والمقبرةِ، وقارعةًالطريق، وفي الحمامِ، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر
بيت اله()(r).

والمقصود بالحمام هنا موضع الاغتسال، وليس موضع ارتداء
الثياب وجلوس الحِلمي.
 ولا تدعو إليه الحاجةُ كالتنحنح بغير عذر والئر والعبث بالثوب أو الشارب أو ساعة اليد وما شابه ذلك. 7ا- ويُكره في الصلاة التناؤب ولَا يُكَرْهُ العطاسُ لأنَّ العطاس للنشاط والتثاؤب من الكسل والامتلاء. وفي الحديث الشُريف: (إلنَ اللَ يُكُبُ

 ويندب لمن غلبه التناؤب أن يستر فمه بظهر كفه. IV ويكره في الصلاة كل ماينافي الأدب، كالتمطي وتشبيك الأصابع وابي وفرقعتها والالتفات بالعنق، والامتخاط والبصاق إلا لضرورة الصان، ومن اضطر إلى البصاق وهو في الصلاة فإنه يبصق في منديله أو تحت أو قرب قدمه اليسرى.
(1) مراقي الفلاح صצبا .
(Y) رواه الترمذي، وضعف إسناده وإن كان صحيح المعنى سبل السلام صY (Y) (Y) حديث إن الله : رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود.

وقد عد الفقهاء رضي الله عنهم أشياء كثيرة تكره في الصلاة يعود معظمها إلى خخالفة السنن، نصوا عليها للتنبيه إليها وجميع ماسوى ذلك الفصرل الثامن ذكرناه في بنودنا هذه.

ستجود السهو والتاووة
سـجود السهو : هو سجدتان يسجدهما المصلي آخر الصلاة لمبر واجب نتصى منها أو

إصاح خلل وقتع فيها.
وصورته أن يتم المصلي صلاته، فإذا بلغ إلى السلام، يسلم عن يمينه فقط ثم يكبر ويسجد سجدتين كسجدتي الصالاة، يعيد بعدها قراءة التشهد والصلوات الإبراهيمية ثم يسلم منهيا الصاة(1). ويبب سجود السهو بترك واجب من واجبات الصلاة أو تقديمه أو تأخحيره عن محله أو تقديم أو تأخحير ركن من أركانها أو زيادة شيء فيها من جنسها كركوع أو سدجود أو قمود.
وسوف نستعرض الحالات التي يككن أن يقع فيها السهو في الصلاة وكيف يكنن المصلى تلافيه ونبين الحالات التي يبب فيها سجود السهو. ا- إذا دخل المُصلي في الصلاة وسها عن قراءة دعاء الافتتاح (سيحانك اللهمم) وباشر بالفاتحة، فإنه لا يعود إلى قراءة الافتتاح لفوات عحله ولا سهو عليه، لأنه من سنز الصالاة(r)" Y- إذا سها المصلي أو سبقه لسانه فقرأ السورة قبل الفاتحة : فإنهُ يعيد القراءة فيقرأ الفاتحة ثم يعيد السورة أو الآيات بعدها، ولا سهو عليه. فإذا لم يعد السورة بعد الفاتحة لزمه سجود السهو لأن قراءة الفاتحة قبل السورة

بالذات من واجبات الصالاة
(1) رد المحتار: جr صن
(Y) شُرح فتح القدير: جا ص1 صن

ســ إذا قرأ المصلي السورة وسها عن الفاتحه، أو قرأ الفاتحة وسهاعن السورة حتى ركع، فإنه يتابع الصلاة، ويسجد آخرها للسهو تعويضاً عن قراءة

الفاتحة أو السورة.
؟- إذا سها فجهر في الصلاة السرية مقدار آية لزمه سجود السهو. 0- إذا سها المصلي فَخَرَّ إلى السجود دون أن يركع : فإذا تذكر وهو في السجود فإنه يعود إلى القيام ويركع ويعيد السجود. وإذا لم يتذكر حتى قام للركعة الثانية فإنه لا يحسب الركعة التي فاته ركوعها من الصاملا(1)،

ويسجد للسهو في الحالين.
7- إذا سها المصلي أو تلعثم أو أرتبط لسنانه: ـ فلم يكبر للركوع أو السجود.
ـ أو سبح أقل من ثلاث تسبيحات في الركوع أو السجود .
ـ أو لم يسبح اطلاقاً في الركوع أو السجود.
فصالته صحيحه ولا سهو عليه، لأن تكبيرات الانتقال من الركوع
إلى السجود وغيره وكذا التسبيحات في الركوع والسجود من سنن الصالوة
وليست من واجباته()
V- إذا قام المصلي إلى الركعة الثالثة ساهياً عن القعود الأول : فإذا انتبه وهو إلى القعود أقرب فإنه يقعد ويتابع الصالماة ولا شيء عليه . القيام أقرب فإنه يتابع القيام ويتابع الصابلاة ويسجد آخرها وتعويضاً عن واجب القعود الأول(r).
^- إذا قعد المصلي القعود الأول، وسها عن قراءة التشهد حتى قام إلى الركعة الثالثة : فإنه لا يعود إلى القعود، بل يتابع الصلاة ويسجد آخرهـا
(1) بدائع الصنائع جا صع
. حاشية الطحطاوي صوه (Y)
 السلام ويسلم بعدها منهياً الصلاة.

للسهو وتعويضاً عن واجب قراءة التشهد. 9- إذا قعد المصلي في نهاية الركعة الثالثة، وهو يظن أنه في الركعة الرابعة،
 تسبيحات لزمه سجود السهو لتأخير فرض القيام عن محله، وإذا كان قعد

أقل من ذلك فلا شيء عليه .
" اـ إذا سلم المصلي خاتماً صالة الفرض ثم تذكر أن عليه ركعة أو ركعتين :
 ولم يتكلم بغير اللدعاء والقراءة، فإنه يقوم ويتم ما عليه ويسجد السهـو وإذا كان قد تحول من بجلسه أو تكلم بكلام خارج عن أقوال الصلاة انقلبت صالته نفلاً وعليه الإعادة.
11- إذا سها المصلي فسجد في إحدى الركعات سجدة واحدة بدلاً من سجدتين فإنه يقضي السجدة الفائتة آخر الصالاة ويسجد السهو. إ إذا سها المصلي فسجد ثلاثاً بدلاً من سجدتين أو ركع مرتين بدلًا من
 ץا فإن غلب على ظنه أنه صلى اثنتين اعتبر اثنتين، وإن غلب علب على ظلى الثلاث اعتبر الثلاث وأتم الصلاة، فإذا لم يغلب على ظنه شيء اعلب اعتبر العدد الأقل لأنه الأوكد . فلو شك هل صلى ثلاثاًً أم أربجاً ولم يترجح لديه شيء اعتبر

الثنالث لأنه صالها بيقين ويُتم صلاته ويسجد للسهو . عا- إذا شكَّ المصلي في صلاته وأطال التفكير حتى شغله ذلك عن اتمام الصالة مقدار أداء ركن وجب عليه سجود السهو لتأخيره بقية أعحال

الصحلة عن وقتها.
1- إذا شكً المصلي بعد السلام أو بعد قعوده الأخير قدر التشهد في عدد الركعات لم يعتبر شكُه ولا سجود عليه، لأن الأصل في الصاملاه، وقد

انتهى منها أنه أدّاها بتمامها إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه ترك ركعة فإنه
يقوم لأدائها ويسجد للسهو(1).
17- إذا قام ساهياً إلى ركعة زائدة عن صلاته، فإن تذكًر قبل أن يسجد ولـو ولو بعد الركوع فإنه يعود للقعود ويسجد للسهو، وإذا لم يتذكر حتى سجد

للركعة الزائدة فقد زاد في صلاته ركعة.
-IV
إذا كان يصلي تطوعاً أو سنة، وزاد في صلاته ركعة كـا أوضحنا في البند السابق فصلاته صحيحة ـ سواء أكان قد قعد القعود الأخير أم لا ـ ويسجد آخرها للسهو ويحسن أن يضيف إليها ركعة ثانية لتكون

صالته مثنى مثنى .
وإذا كان يصلي فريضة وزاد فيها ركعة : فإن كان قد قعد القعود الأخير عند ناية الركعتين في الثنائية ونهاية الثلاث في الثلاثية، وناياية الأربع في الرباعية فقد تحت صلاته ويسجد آلخدي

يزيد عليها ركعة أخرى لتكون الركعتان الزائدتان له نفلًا وإذا كان لم يقعد القعود الأخحير فقد فسد فرضه لنقص ركن القعود الأخحير وانقلبت صلاته نفلاً، ويحسن أن يضيف إليها ما يكعل ركعاتها ثنائية ليكون نفله مثنى مثنى، ويسجد آخرها وها للسهو(1) ويصلي الفرض بعد
1^- إذا سها المصلي فلم يقنت في الوتر حتى ركع، فإنه لا يقنت بعد الركوع
لفوات محله ويسجد للسهو.
19- إذا سها المصلي أكثر من مرة في الصلاة الواحدة لم يلزمه سوى سهو واحد تنجبر به الصاةة(T).
(1) الطحطاوي: الشك في الصلاة والطهارة. ص••ا
 (r) نفسه ص• -

- • إذا سها المصلي في أثناء سجوده للسهو فلا سهو عليه.

 باقياً، فإن خرج الوقت ولم يُعِدْها صحت منه رغم نقصها ولا يلا يطالب
. بقضائها
السهو في صالاة الجماعة:
1- إذا سها الإمام في صلاة اللملاعة، فإن المصلي ينههه بقوله (سبحان الله) والمرأة تنبهه بالتصفيق بيدها على ظاهر كفها، وإذا لم ينتبه الإمام أو لم

يتدارك خطأه فإن المقتدي يتابعه.
Y- إذا أخطأ الإمام فجهر في السرية أو أسر" القراءة في الجمهرية لزمه سجود
السهو ولا سهو على المنفرد إذا جهر في السرية.
 بسهوه، وكذلك يتابعه إذا سها في ركعة فات المقتدي أداءها معه. ع- إذا سها المقتدي حال اقتدائه بالإمام فلا سهو عليه، وتنجبر صلاته بتحام صلاة الإمام، وإذا سها وهو يتم ما فاته من ركعات فإنه يسجد للسهو. 0- إذا سها الإمام في صلاة الجمعة أو العيدين أو ما ياثيألها من الجماعات الكبيرة فلا سهو عليه لئلا يشوش على المصلين أو يوقههم في الخلل (1).

سـجحلة التاووة

سجدة التلاوة واجبه(1). وتجب على من تلا أو سمع آية من آيات معينة من كتاب الله تعالى فيها أمر بالسجود، أو بيان امتثال بالسجود، أو وصف للكائنات بالسجود أو تقريع للكفار على عدم السجود، فيسجد التالي
 (Y) وهي سنة عند الشافعية.

والسامع تخشعاً لله تعالى واستجابة لأمره أو اندراجاً مع المستجيبين له الساجدين لجلاله، ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنها أنه قال : (اكان النبي يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته |(1)

والآيات التي يجب السجود بعدها معروفة معينة سنذكرها ومواضعها
آخر البحث.
كيفية السبجود:
أن يتجه الساجد إلى القبلة فيكبر ـ دون رفع يديه ـ ويخرّ ساجداً لله تعالى فيسبح ثلاثاً أو يقدّس للهتعالى با يشاء ويدعو إن أحب ثـم يرفع من

السجود قائلاً: الله أكبر. وبذلك تنتهي
فهي كسجدة واحدة من الصالة، وركنها بجرد السجود بوضع البِبهة على الأرض، أما التكبيرتان والتسبيح فسنة . فإذا كان الساجد قاعداً يؤديها من قعود، وإذا قام يؤديها من قيام و . . . . والقيام ها بأفضل . أحكام سجدة التلاوة:
1- سجدة التاووة كالصلاة، فلا تَب إلا على من تجب عليه الصلاة، فلا تجب على الصغير كحا لا تجب على الحائض والنفساء، ويُبب لهاما يُبب للصالاة من استقبال القبلة والطهارة عن الحدث اللـ سـ تجب سجدة التلاوة على التالي والسامع وإن لم يتقصد السماع، لذا يند للتالي إذا كان بحضرته من هو غير متوضىء أو غير متأهل لها أن يخفي

صوته بها لِيرفع عنه الحرج والتأثمث (r) . r- إذا قرأ التالي آية سجدة وكررها في مجلس واحد لم يلزمه إلا سجدة واحدة وإن كررها في جالس متعددة وجب عليه عدة سجدات . وإذا قرأ في جملس واحد عدة آيات فيها سجدة وجب عليه لكل واحدة سجدة.
(1) حديث ( فيسجد ونسجد معه) متفق عليه. (Y) بدائع الصنائع جا صـ

६- إذا قرأ آية السجدة بعينيه أو أدارها في ذهنه دون صوت فلا سجود عليه، لأن التفكير ليس تلاوة والقراءة بالعين ليست قراءة وإنثا هي
-نظروفهم
0ـ سجدة التتاوة إذا تليت آيتها خارج الصالاة فهي واجبة على التراخي إلى

 النسيان.

7- إذا تليت آية السجدة في الصلاة فقد وجبت في نفس هذه الصلاة سواء أكانت سرية أم جهرية.
فإذا كانت في آخرقراءته أو قد بقي عليه آية أو آيتين(r) لم يشترط أن يسجد لها سجوداً خاصاً فتدخل في ركوعه إن نواها معه أو أو تدخل

وإذا تلاها أول أو أوسط قرائته : فإنه يكبر دون رفع يديه ويخر ساجداً فيسبح ثلاثاً ثم يكبر رافعاً من سجوده حتى يستوي قائلاً فيتم قراءته ويتم صلاته . وإذا لم يسجد لما ما من قي فيام فإنه خاصة مع سجوده أو أثناء قعوده، فإذا أنهى صلاته ولم يسجد لما لما سقطت عنه ويأثم إذا لم يكن ساهياً(r). V- هل تجب سجدة التلاوة بسملع آيتها من المذياع أو شريط التسجيل؟ الظاهر أنها لا تجب إلا إذا كانت التلاوة تنقل بالمذياع مباشرة كا في الاحتفالات الدينية . لأن من شرائط وجوب اللانجدة ألن تصدر التاووة عن إنسان عاقل لا عن صدى أو محاكاة. ${ }^{\text {(8) }}$

الآيات التي توجب السجود
الآيات التي يجب السجود بعدها أربع عشرة آية في أربعة عشر موضعاً
من كتاب الله تعالى، وهي :


يسجدونو [الأعراف: T•Y]
 ץ-

لا يستكبرون [النحل : \%9].
を-




[النحل : ب\%]

[السجدة: 10]

[صع:
=
 ص صا
 والتفصيل الذي أوردناه هو ما أقتانا به الإمام المحدث الحافظ الشيخ عبد الله سراج الدين .


( I Y

[自
[الإنشقاق: :
§
الفصل التاسع
صالاة الوتر
الوتر واجبة عند الحنفية(1) فلا ييوز تركها، وإذا فاتت المصلي لزمه قضاؤها. وقتها بعد صالاة العشاء ويتد حتى طلوع الفجر . وتؤدي في ثلاث ركعات كالمغرب، غير أنه يقرأ في جميع الركعات الفاتحة وما تيسر، فإذا أنهى القراءة في الركعة الثالثة فإنه يرفع يديه حذاء ألدئ
 يرفعها حذاء صدره فاتحاً كفيه كا في الدعام الدعاء، ويدعو با يشاء يشاء وهذا الدعاء

هو القنوت، والسنة أن يدعو بدعاء القنوت المعروف وهو قوله:



 . (1) وهي سنة مؤكدة عند الشافعية.
 شرح فتح القدير: جا صף•


والقنوت واجب في الوتر بأي دعاء كان، فلو سها عنه حتى ركع فإنه لا يأتي به في الركوع ولا في قيامه من الركوع لفوات عكله، وإن أتى به فلا بأس عليه ويسجد للسهو على كل حالـ الـ الـ
يؤدي المصلي الوتر منفرداً بقراءة سرية إلا في رمضان بال بعد التراويح فيمكن أن يُصلى في جماعة ويُهر الإمام بالقراءة في الركعات الـرات الثلات ويسرّ عند قراءة الدعاء.

## الفصل العاشر

## قضاء الفوائت

الأداء: هو فعل الواجب في وقته، والصلاة تجب في وقتها وجوباً
موسعاً فإذا ضاق الوقت حتى لم يبق إلا مقدار مايلزم للصلاة أو للوضوء

 لا يتجزأ فإذا أدرك الجزء أدرك الكا الكل وكانت صلاته أداء. إلا في إلا صلاة الصبح فإنه إذا طلعت عليه الشمس قبل أن يلس ألس نها التشهد فسلت الصالة لوقوع ركن فيها في وقت كراهة التحريم.
والقضاء: هو فعل الواجب بعد خروج وقته. وقضاء الفرض:
 تبرأ ذمته إلا بذلك باتفاق الائمة الأربعة رضي الش عنهم. ومع القضاء يلزمه الاستغفار، فيكون القضاء لسداد الواج والاستغفار لدفع إثم التأخير إذا لم يكن المكلف معذوراً في ذلك. الأعذار المبيحة تأخير الصلاة:
الأعذار التي تبح تأخير الصلاة فلا يكون صاحبها آثًاً نوعان: (1) رد المحتار جץ صّب7 وعند الشافعي رمّه الش لا يعتبر مدركا إلا إذا أدرك ركعة كاملة.

أ ـ أعذار راجعة لأسباب غير إرادية: كالنوم، والنسيان، والإغاء، وتوهم اتساع الوقت.
ب - وأعذار راجعة لأسباب إرادية ولكنها أسباب مشروعة: كعجز طارىء

وكجراحة وتوليد وعناية بريض يوشك على التلف والضرر، ومرئله
الانشغال بإطفاء حريق أو منع ضرر فادح
يقوللَ حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق "(1)". ويقول أيضاً: إرإن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ه(1)

## سقوط الصلاة بالجنون والإغاء والعجز:

ومن غاب عن وعيه بعارض جنون، أو إغاء ست ضلوات فأكثر أكر سقطت عنه ولم يطالب بضضائها، فإن كان لخمس أو أقل لزمه القضاء

ولا يكون آثًاً.
ومثله من كان مريضاً يعجز عن الايماء برأسه إن دام عجزه ست

## الصلوات التي تقضى:

الفوائت التي تضضى هي الفروض، وهي الصلوات الحمس، والواجبات كالوتر والنذر.
ومن تطوع بنافلة فأفسدها - ولو بعذر - وجب عليه إعادتها و ولا يقضى إلا شيء من السنن إلا سنة الصبح فإنها تقضى إذا فاتت مع الفرض إذا أحب المصلي ذلك.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) حديث (رفع القلم): رواه أمد وأبو داود والنسائي ورواه البخاري تعليقاً . } \\
& \text { (Y) حديث (إن الش وضع عن أمتي) رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. }
\end{aligned}
$$

ومن قضى شيئاً من السنن وقعت منه نافلة يثاب عليها ولم تقع سنة . ولا تقضى صلاة العيد ولا صلاة الجلنازة. كيف ومتى تقضى الفوائت:
 مقيم وإن فاتته وهو مسافر قضاها صانلاة مسافر يقصر الرباعية فيؤديها في ركعتين كا تعلقت بذمته ركعتين.
ويقضي أي صلاة كانت في أي وقت شاء، صباحاً أم مساء، ظهراً أ أم ليلًا، غير أنه لا يقضيها في الأوقات التي تكره فيها الصالاة كراهة تحريم لأنها لا تصح فيها
وأوقات كراهة التحريم هي :
1- عند بزوغ الشمس حتى تبيض وترتفع قدر رمح أو رمحين ويتد ذلك حوالي عشرين دقيقة بعد الشروق.
Y- ع- عند انتصاب الشمس في قبة السطاء إلى أن تزول عنها فيدخل وقت الظهر
r- عند اصفرار الشمس بحيث تقدر العين على ملاقاتها حتى تغيب(r).
الترتيب في قضاء الفوائت:
يجب مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت القليلة، فيقضى الصبح قبل الظهر والظهر قبل العصر، ويقضيها قبل صلاة الوقت الذي هو فيه.

ويسقط الترتيب بأحد الأمور التالية: 1- أن تصير الفوائت ستا.
Y- Y أن يضيق الوقت عن قضاء الفائتة أو الفوائت قبل صلاة الوقت الحاضر .
(1) مل يعتبر التحذير لسبب طبي مثل الإغاء فيأخذ حكمه: الراجح في المذهب وعند الإمام
 (Y) سبق أن بينا ذلك في: مواقيت الصلاة.
rــ أن ينسى الفائتة التي عليه فيصلي صلاة الوقت قبلها، كمن صلى العصر ناسياً أن يقضي الظهر.
ومتى سقط الترتيب عن المرء فإنه لا يعود إليه فلا يتقيد المصلي بعد
بالترتيب في قضاء فوائته ويقضيها كيف| اتفق(1). قضاء الفوائت الكثيرة:

من كان عليه فوائت كثيرة لا يلري علدها فإنه يقضي حتى يغلب على
 ظهر باق في ذمته، أو آخر عصر فاته قضاؤه وهكذا. من ترك الصلاة لسنوات، فالأيسر في حقه أن يقضي مع كل وقت وقتاً أو وقتين أو أكثر. وإذا كان أداء السنن الرواتب سوف يمنعه عن قضاء الفوائت، فإنه يلتزم قضاء الفوائت لأنها فرائض فهي أولى وألى وألزم، غير أنه لا يقطع نفسه عن السنن قطعاً نهائياً، فيصليها أو بعضها بين الفترة والفترة تيمناً برسول

ال الهُ
الفصل الحادي عشر
الصلوات السنن والنوافل

النوافل : هي الزيادات. وهي الصلوات غير المفروضة التي يتطوع بها المسلم تعبّداً له تعالى وتزّلفاً إليه. والسنن : هي النوافل التي كان يتطوع بها رسول اللهُ تعالى .

فالنوافل تشمل جميع الصلوات غير المفروضة التي يتطوع بها المسلم ومنها السنن ولكن السنن أقوى وأثوب من بقية النوافل لأن فيها معنى النافلة

(1) رد المحتار جr صץ - صvvi.

وحكم النوافل جميعاً: أنها مطلوبة من المسلم من غير الزام فيثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها إلا السنن الرواتب المؤكدة فإن من تعود تركها


ونلنوافل فضائل عظيمة من أبرزها:
1- أنها تُكسب العبد محبة الله تعالى: ففي الحديث القدسي قوله تعالى : (اوما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه|)(1).
 السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط بها عنك
(r) (r) خطيئة

س- أنها تكمل نقص الفرائض يوم القيامة: : وفيه قولهِ ما يُحاسَب عليه العبد من عمله صلاتُهُ فإن صلحت فقد أفلَّحَ وأنجَحَحَ ، وانِّ
وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقَصَ من فريضته شيئاً قال الرب تبارك وتعالى للمالئكة : انظروا هل لعبدي من تطوع فُيُحْمَل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك||(\&). السنن وأقسامها :
 سنن رواتب، وسنن غير رواتب.

(1) الفقه الإسلامي : جا ص • 9 يأثم بتعود الترك عامداً: شرح فتح القدير جا ـ رد المحتار جr ص ص ا
(Y) حديث (وما تقرب إلي عبدي): رواه الم البخاري
(Y) حلديث (عليك (Y) حكثرة السجود): رواه مسلم.
(£) حديث (أن أول ما يحاسب): رواه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وقال رواه أبو يعلى.

الفرائض قبلها أو بعدها أو قبلها وبعدها، وتنقسم إلى قسمين سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة.

أ ـ فالسنن المؤكدة: هي الصلوات التي كان عليه الصالاة والسلام
 1- ركعتان قبل صلاة الفجز: وهي أوكد السنن وأقواها الها يقول فيها عليا عليه

الصالاة والسلام: (اركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)"(1). Y- أربع ركعات قبل فرض الظهر وركعتان بعده. r- ركعتان بعد فرض المغرب. ₹- ركعتان بعد فرض العشاء.
ب ـ والسنن غير المؤكدة : هي التي كان عليه الصلاة والسلام يصليها
أحياباً ويتركها قليلاًوهي :
ا- زيادة ركعتين إلى سنة الظهر البعدية فتصبح أربع ركعات. r- أربع ركعات قبل فرض العصر . ץـ أربع ركعات قبل فرض العشات
والسنن غير الرواتب: هي السنن غير التابعة للفرائض، منها ما هو
مؤكد ومنها ما هو غير مؤكد نجملها فيليايلي :
اـ صصلاة التراويح : وهي سنة مؤكدة للرجال والنساء، ويسمونها قيام

 أسوة برسول الل山今 اتفاق الأئمة رضي الله عنهم. ومن صلاها أقل أجزأته عن السنة وله وله ثواب ما صلى.
(1) حديث ركعتا الفجر: رواه مسلم. (Y) حديث من قام رمضان: متفق عليه.

وقتها بعد العشاء قبل الوتر - ويكن بعده - ويتد حتى طلوع الفجر وتُؤدي ركعتين ركعتين، ويستريح بين كل أربع ركعات مقدار أربع ركعات أوأقل وإنا سميت هذه صلاة التراويح لوجود هذه الاستراحات خلالها . وتؤدي صلاة التراويح فرادى وجاعات، وصلاتها في المسجد مع الجلماعة أفضل وأثوب. وصلاتها بابلحاعة سنة كفاية، ويحسن بالمسلم أن يصليها بعض الليالي أو يصلي بعضها في البيت ليؤم زوجته وأولاده.
 بحوالي عشرين دقيقة إلى ما قبل الظهر بقليل، وأقلها ركعتان وأوسطها أربع وأكثرها ثـهان .

ץ
صلاة المغرب.
ع- صلاة التهجد، أو قيام الليل : وهي التطوع بالصالة في الليل،
 وتكون بركعتين إلى ثُان . وقد كان عليه الصالاة والسلام يطيل فيها ما شاء فيطيل في القيام ويطيل في الركوع والسجود ويقرأ ويدعو ويسبح ويدعو ويثني على المالق عز وجل، غير أنه لا يقرأ القرآن في الركوع أو السجود . هـ سنة الوضوء: وهي ركعتان يؤديهلا بعد الوضوء ندباً، وتندرج مع الفريضة أو السنة القبلية إذا نواها معها ويكون لها أجرها بفضل الله . 7- تحية المسجد : وهي، ركعتان يؤديها إذا دخل المسجد لغير الصلاة أو دخل قبل وقت الصالة مالم يكن وقت كراهة. وتندمج مع الفرض إذا كان الصالة قائمة أو تقام، ومع السنة القبلية أيضاً، ويكون له ثوابها بالنية، وتكفيه لكل يوم مرة واحدة(r) فإن كرر تكررت المثوبة.
(1) حديث أفضل الصلاة: رواه مسلم.


ومن دخل المسجد فتوضأ كفته ركعتان عن سنة الوضوء وتحية المسجد. وإذا نواها مع السنة القبلية أو الفرض قبل أن يِلس جلم جلوساً طويلّا
(1). كان له مثوبتها
-V الماجة ـ صلاة التسابيح . سوف نوردها بعل بحث الاحكام إن شاء الله .

أحكام خاصة بصحلاة السنة والنفل :
صالاة النفل كالصلاة المفروضة لا تختلف عنها إلا في نبذ يسيرة من الأحكام نذكرها فييا يلي :
1- القيام في الصلوات المفروضة فرض على المستطيع لا تصح صلاته بلدنه، أما في السنة أوالنفل فلا يفترض ذلك فيمكن للقادر أن يصلي قاعداً لكن يكون له نصف أجر القائم لقوله عليه الصلاة والسالام : (من صلى قائم)
 ويسن له عند صلاتها جالساً أن يقعد كقعوده للتشهد فيكبر تكبيرة
الاحرام .

ويعقد يديه على سرته كا في حال القيام، وفي الركوع ينحني بظهره ويضع يديه على ركبتيه، وإذا بدأ الصلاة قائماً وأتمها قاعداً صحت الِّ منه
Y- إذا شرع المصلي في سنة أو نفل وجب عليه اتمامها لقوله تعالى:


ملزم عند الحنفية ولا يجب ذلك عند الشافعية بل يندب. بـ السنن الرواتب دائ|ً سرية سواء أكانت في الليل أم في النهار، أما بقية
(1) سبق أن بينا ذلك في بحث النية فارجع إليه أن أحبتى.
(Y) حديث من صلى قائماً: أخرجه المجاعة سوى مسلم. (Y) بدائع الصنائع ج

النوافل فإن كانت في النهار فهي سرية، وإن كانت في الليل فالمصلي يختار
إن شاء أسرّ القراءة وإن شاء جهر. ع- الأصل في صلاة التطوع أن تؤدى ركعتين ركعتين، فإن أداهاها المصلي
 صلاة، وينبني على هذا الأصل أحكام : المّ أ ـ يجب على المصلي في السنة والنفل الرباعي أن يقرأ في الركين الركتينين الأخيرتين كحا قرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة وما تيسر، لألأن
 القراءة، ومن كان جاهلًا بهذا الخكم فاكتفى في الأخيرتين بقراء
 القادمة، ومن كان عاللاً به فسها واكتفى بقراءة الفاتحة لزمه سته المج السهو وإن لم يسجد وهحت منه مع الكراهة كانلا مر في سجود

السهو.
ب - إذا قعد المصلي في السنة أو النافلة الرباعية على رأس الركعتين


جـ - إذا نوى المصلي السنة أو النفل أربع ركعات ثم اكتفى بركعتين صحت منه ولا يطالب بالركعتين التاليتين لأنه لم يشرع - لم
يدخل - فيهه|(r) .

0ـ في صلاة التطوع وقيام الليل، طول القيام أفضل من كثرة السجود،
وست ركعات بقراءة طويلة أفضل من ثهان بقراءة مختصرة(r). 7- صالاة النفل مَنْنِّةٍ على التوسع فللمصلي أن يطيل فيها با با يشاء، فيطيل القيام أو يطيل الركوع أو السجود ويقرأ ويسبح ويذكر ويدعو ويثني على

$$
\begin{aligned}
& \text { • رد المحتار جr ص }
\end{aligned}
$$

الخالق بما يشاء غير أنه تكره قراءة القرآن في الركوع أوالسجود والذكر والدعاء.
V- ومن آداب النافلة أن يصلي المسلم بنشاطه وهمته فإذا فتر أو تعب. توقف ليستريح أو دخل في عبادة أخرى من تلاوة أو ذكر .

صاله اللا ستخارة

الإستغفار: طلب المغفرة، والاستخارة طلب تيسير الخير.
إذا همَّ المسلم في أمر فغمض عليه لا يدري أهو خير في حقه أم شرّ ندب له أن يصلي صلاة الاستخارة، وهي ركعتان كالصالاة العادية يتطوع بها ثم يلعو بعدهما بدعاء الاستخارة المعروف.
فففي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول اللهُ
الإستخارة في الأمور كلها كحا يعلمنا السورة من القرآن فيقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : (اللهمم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسالك من فضلك وأك وأك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم أن كنت تعلم أن هذا الأمر (الزواج من فلانة ـ بيع الشيء الفلاني ـ السفر إلى مكان كذا - ويسمي الشيء الذي يستخير فيه) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر (الزواج - البيع ـ السفر) شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه

عني واصرفني عنه اقْدُر لِي الخير حيث كان ثم أرضني بهه|(1)" وإن لم يكن يحفظ هذا الدعاء يدعو بما يشبهه، وبعد الاستخارة يفوض
(1) حديث الاستخارة: رواه البخاري وأصحاب السنن. وفيه بعد عاقبة أمري أو قال: (عاجل أمري وآجله) شك من الراوي والمعنى واحد.

المسلم أمره إلى الله تعالى ولا ينتظر عليه رؤياً أو حللًاً. فإن كان الأمر خيراً فعسى أن ييسره الله تعالى له ويحببه فيه، وإن كان شراً فعسى ألن يصرفه عنه أو .يصرفه عن هذا الأمر. ومن تعذرت عليه الاستخارة ـ لعجلة أو غيرها ـ استخار بالدعاء"(").

صلاة الحاجة

هي ركعتان يصليها المسلم تطوعاً له تعالى ويدعو بعدهما أن يسر الهُ عليه أمراً أو تقضى له حاجة
ففي الحديث عند الترمذي عن ابن أبي أوفى قال: خرج علئ
 فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليشن على الله عز ولي وجل

 مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا لا تدع لـا لي ذنباً إلا غفرته، ولا هتاً إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا الراهمنه) .
ومن لم يُفظ هذا الدعاء ينّي على اله تعالى با يمب ويدعو با يشبهه
والدعاء الوارد أولى.

صلاة التسبيح

هي أربع ركعات يصليها المسلم ركعتين ركعتين أو يدجهها أربعاً في
(1) رد المحتار جY صپV .

صلاة واحدة . وفيها يفتتح الصالة بدعاء الثناء ويعلده يسبح ثمس عشرة مرة بقوله (اسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وبعد الفاتحة والسورة

يسبح التسبيح المذكور عشراً ثم يسبح في كل انتقال عشراً.
1- فيسبح في الركوع بعد تسبيحات الركوع عشراً.
Y- Y- وبعد الرفع من الركوع عشراً.
r-
؟- وفي الجلسة بين السجدتين عشراً.
0ـ وفي السجدة الثانية عشراً.
فيكون ججموع التسبيحات في كل ركعة خنساً وسبعين تسبيحة وبجموعهها في الصالة ثالاثُجئة تسبيحة . وهي صالاة مندوبة يؤديها في أي وقت لا كراهة فيه، فيصليها (في كل يوم أو ليلة أو أسبوع أو أشهر أو العمر)(1).

الـِشوع والحضور في الصهو

الخشوع مطلب عظيم في الصلاة، وهو روح الصلاة كحا يقول الامام
الغزالي رحمه الله(r).
والمخشوع في الأصل : هو غض البصر وخفض الصوت ـ كحا في لسان العرب - أو هو السكون والتذلل كـا في القاموس المحيط. . ويطلق المخشوع وع ويراد به توجه القلب إلى المنالق جل وعلا والخضوع له والتزلف إليه أو الصدق في التعبد له أو استشعار شيء من عظيم صفاته وأسلئه ، أو الحياء منه ونحو ذلك مما يرد على القلب. وإنما يتأتى هذا في الصلاة من الحضور فيها . والحضور في الصلاة يعني أن يكون المصلي واعياً ما يقوله أو يفعله من أذكار الصالة وأفعالما بذهنه أو بذهنه وقلبه وهو الأفضل . وأقل الحضهور
(1) كذا في رد المحتار جY صY (Y (Y) وقد أفرد له بحثاً موسعاً في كتابه. إحياء علوم الدين.

الواجب أن يكون المصلي واعياً ما يؤديه من فرائض الصالاة وواجباتها. و إنما قلنا إن هذا القدر من الحضور واجب لأن الإخلال بشيء من والمئ واجبات الصلاة أو ترتيب فرائضها يوجب سجود السهو فيكون هذا الحضور واجباً لدرء هذا السجود الذي يتمم نقص الصالاة. والأكمل من ذلك والكو ولأعم أن يكون المصلي حاضراً بذهنه وقلبه قدر ما يستطيع في الصلاة، وهذا هو الأدب مع الله تعالى. يقول عليه الصالاة والسلام : "إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه |"(1).
وقبيح بالمسلم أن يناجي ربه وهو ساه عحا يقول أو يفعل .
 يختلسه الشيطان من صالاة العبد |(r) وكا يكون التلفت بالون الوجه كذلك يكون بالقلب فيكون الإنسان في حال وقلبه في حال آخر ويتكلم في معنى وذهنه في معنى آخر . ولئلا يمصل ذلك للمسلم في صلاته يكون عليه عند التوجه لها أن يصفي ذهنه ويصرف عنه ما يشغله فإن كان ما يشغله أمر مكروه فليتذكر أن الله تعالى هو الذي يفرج الكرب ويصرف المكروهات، وإن كان مايشخله أمر يطمع فيه من ربح أو بيع أو شراء أو تجارة فليتذكر أن ما عند الله عز وجل أعظم وأكبر، وأنه أولى أن يطمع فيه . ومهها كان ما يشخله مُههاً فليتذكر أن الصالاة أهم فيصرف ذهنه وهمته

إليها لئلا ينصرف إلى غيرها. وفي أثناء الصالة يمصر بصره في مواضع صلاته إن كان يشرد به فينظر في القيام إلى موضع سجوده وفي الركوع إلى قدميه أو موضع قعوده، وفي الجلوس إلى حجره، ويشغل فكره با يؤديه من أفعال الصالاة متذكراً أنه في حال تخشع وقرب من الله تعالى. . ويتابع بذهنه مايقرؤه أو ما يذكره من تسبيحات الصالة، وإذا كان مقتدياً يصرف ذهنه إلى مايسمع، وإن كان
 . حديث التلفت: رواه البخاري والنسائيب (Y)

مقتدياً في صلاة سرية وخشتي شرود ذهنه فلا بأس أن يدير الفاتحة في ذهنه أو يتأمل في معانيها أو معاني شيء من القرآن . وإذا ورد له خاطر خاري يصرفه لئلا يستغرق فيه أو يؤديه ذلك إلى تسلسل خواطر أخرى أخ بعضها يتِبع
 البشر إلا الأنبياء ومن عصم الله تعالى، فيجتهد المصلي طاقته وكلل| لاحظ نفسه أكثر كان الخضور عليه أيسر ولعل مما يساعد على الخضور تلاوة شيء من الأذكار النافلة الواردة التي سنوردها إن شاء الله .

أذكار نافلة في الصلاة

الأذكار التي أوردناها في الصلاة من دعاء الافتتاح وتسبيحات الركوع والسجود ونحوها سنة مؤكدة عن رسول اللهُ والنفل، وكان عليه السلام يزيد عليها في الفرض أحياناً وفي النفل غالباً أذكارا أخرى لا يتقيد بواحد منها بل يدعو ويذكر ويسبح ويعظم الخالق عز
 ترددها أو بعضها أو مايشبهها في صلاتك مع الأذكار المسنونة إن أحببت .
 على دعاء التوجه أحياناً „اللهم اهدني لأحسن الأح الأخلاء الألاء لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت)|(1) .لا
 ولك أسلمت خشع ، لك سمعي وبصري وغخي وعظمي وعصبي وما

استقل به قدمي٪)|"(T)
جـ - في الرفع من الركوع: (اسمع لله لمن حمده (ويزيد عليها) ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملءء ماشئت من شيء بعد)" (r) .
(1) رواه النسائي والدار قطني بسند صحيح. وأصله في مسلم. (

د ـ في السجود بعد تسبيحات السجود: (اللهـم لك سجلدت وبك آمنت ولك اسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصورة وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين)|"(1). (اللهم اغفر لي ذنبي دِقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره)|(1) .
هـ - في الجلوس بين السجدتين: ارب اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني واهدني" وهناك أذكار كان عليه الصلاة والسلام يقولها في الركوع

والسجود أيضاًا منها:
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهمم اغفر لِ(r).
سُبوحُ قدوسُ ربُ الملائِكَةِ والروح(غ).
سبحانَ ذي المِبروتِ والملكوت والكبرياء والحَظَمَةَمْ .

 ومن أحب الاستزادة من هذا الباب فليرجع إلى كتاب (الأذكار) للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم وشامل.
(६) رواه مسلم.
(7) حديث أما الركوع: رواه مسلم.
(Y ( 1 ( رواهما مسلم.
(
(0) رواه أصحاب السنن.

## الباب الثاني : الصلوات الخاصة

الفصل الأول
صلاة الجماعة وشروط الإمامة والاقتداء
صادة الجماعة سنة مؤكدة شبيهة بالواجب للرجال فلا يسع تركها إلا
بعذر ولو تركها أهل مصر - أي بلد - بلا عذر يؤمرون بالو با با فإن قبلوا وإلا




وكلم ازداد العدد كان أفضل، وفي ذلك يقول النبيلِّ


أما صلاة الجماعة في المسجد فإنها تحط السيئات وترفع الدرجا الجماعة التي كان الصحابة يواظبون عليها ولا يتركونا إلا لما لمرض عضال ألوا أو علة مقعدة، وفي فضلها وفضل الجِاعة يقول عليه الصلاة والسلام




. في صلاتِهِ ما انتظرَ الصلاةه
(1) مراقي الفلاح ص 10 . (Y) رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه. (ع) حديث صلاة

لذا فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتمسكون بها أشدَّ التمسك وما كان يتخلف عنها ـ تلك الأيام - إلا المنافقون، وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه : (ولقد رأيتنا وما يتخلًّفُ عنها إلا منافقُ معلومُ النفاقِ، ولقد

 شروط الإمام:
ويشترط في الإمام لصحة الاقتداء به فضلًا عن الاعسام والعار والعقل : البلوغ والذكورة، وصحة القراءة، والسامة من الألام 1- أما البلوغ فلأنه شرط التكليف، وصاحلاة غير البالغ نفل له يثاب عليها، ولكن لا يقتدي به بالغ، لأن صلاة البالغ فرض فيكون أقوى من صلاة إمامه، ولا يكون الأقوى تابعاً للأضعف، لألصن وتصح إمامته لمن هو مثله من غير البالغين.
 امرأةٌ رجلاً") rـ أن يحسن قراءة ما تصح به الصلاة دون فأفأة أو تمتمة أو فساد في اللسان يقلب صورة الكلمة.
؟ـ السلامة من الأعذار : فلا يتقدم من يصلي صلاةالمعذور كمن به رعاف دائم أو سلس بول ليكون إماماً لمن ليس عذر به من جنس عذره عـن ويشترط لصححة الاقتداء:

1- النية : وهي قصل الاقتداء وتكون في القلب، وتكون عند ألشروع في الصالاة ولا يشترط نية المصلي الإمامة ليصح اقتداء الرجال بهـ . فلو رأيت من يصلي الفرض فإنك تقتدى به وصالك لاتك صحيحة سواء أكان ناوياً الإمامة أم لا . أما المرأة فلا يصح اقتداؤها إلا إذا نوى الرجل إمامتها")
(Y) حديث لا تؤمن امرأة: رواه ابن ماجه.


Y- أن لا يتقدم المقتدي على إمامه بل يتأخر عنه أو يحاذيه على الأقل ، وإذا تقدم عليه فسدت صلاته . والمعتبر في التقدم والتأخر عقب القدم، وهو آخر القدم من طرف

الساق.
rـ أن لا تكون صلاة الإمام أدنى من صلاة المأموم : فلا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن صالاته أقوى من صلاة إمامه. ويصح عكسه : اقتداء المتنفل بالمفترض .
أما اقتداء المتنفل بالمتنفل، فإن اجتمعوا لذلك عفواً فهو مستحب ويكره أن يتواعدوا للنوافل إلا في تراويح رمضان . ؟ـ اتحاد فرض الإمام والمأموم : بأن تكون صلاتها واحلة : سواء أكانت أداء أم قضاء، فلا يقتدي من يصلي الظهر قضاء بن يصلي العصر، ولا من يقضي ظهراً فائتاً بمن يؤدي ظهر اليوم ويصح ذلك عنـ عند الشافعية . 0ـ أن لا يكون المصلي الذي تقتدي به مسبوقاً بأن كان تابعاً لأمام آخر. وصورته: أن تدخل المسجد فيسلم الإمام فيقوم أحد المسبوقين لقضاء مافاته مع الإمام، فإنك لا تقتدي به، لأنه كان مقتدياً في صلاته نفسها فلا يِمـع بين صفتي الإمامة والاقتداء في صلاة واحلدة لامه 7- أن لا يصلي خلف امرأة مقتدية بإمامه : لأن وجودها أمامِه مفسد لصالانها وكذا لا يصلي بكحاذاتها، لأنه مفسد لصالاته أيضاً، وقد بيّنا صفات آلات

المحاذاة المفسدة في بحث مفسدات الصلاة. V - أن لا يفصل بين الإمام والمقتدي طريق عام، إلا إذا أتصلت الصفوف.
 لا يفصل بينها جدار يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام ، فإن كان كان لا يشتبه بأن كان يراه أو يسمع صوته أو صوت المبلغ صح اقتداؤه . ^ـ تصح الصالة مقتدياً على سطح المسجد الذي يصلي فيه إمُامه إذا كان يعلم بتنقالته ولو من صوت المُبِلِّغ 9- إذا اشتد الزحام في المسجد أمكن للمصلي الذي لا يجد مكاناً يسجد فيه - 191_

أن يسجد على ظهر المصلي أمامه إذا كان يصلي نفس صلاته.
أحكام المتتلفين في الصفات:
1- يصح اقتداء المتوضىء بالمتيمب، وغاسل قدميه بالماسح على خفيه، لأنهم
على درجة واحدة من حيثُ الطهارةُ عن الحدث
rصلاته - في حال القصر - يُنْدَبُ له أن يقولَ لمن معه أكمل صلان ولاتك فانِ

مسافر. ويسسن أن يقول ذلك قبل الصالاة.
وكذلك يصح اقتداء المسافر بالمقيم فإذا اقتدى به في الصالاة
الرباعية فإنه لا يقصر بل يتم صلاته الماربعاً متابعة لإمامامه . ب- يصح اقتداء القائم بالمريض الذي يصلي قاعداً إذا كان قادراً على الركوع


الركوع
ع- ولا يصح اقتداء السليم الصحيح بالذي يصلي صالاة المعذور، لأن السليم أقوى حالا من حيث الطهارة من الحدث، ويصح اقتداء المعذور

بالسليم لأنه يقتدى بمن هو أقوى منه .
0ـ ويصح الاقتداء بالفاسق، وهو العاصي بارتكاب بعض الكبائر كشرب الخمر وأكل الربا لأنه عاقل وصاته صحيح واتيحة رغم إثمه لكن تكره إمامته .

الأحتق بالامامة:
الصلاة إمّا أن تكون في البيت أو في المسجد أو نحوه من الأماكن العامة فإذا كانت في البيت فالأحق بالإمامة صاحب البيت، إلا ألن يأذن لغيره أو يقدمه لفضله وعلمه.
وإن كانت في المسجد فالإمام الراتب أحق بالإمامة وإن وجدَ أعلم منه إلا أن يوجد وال أو مفت أو ذو سلطان شرعي أعلى منه فيكون أحق بالإمامة .

وفي الحديث: „لا يؤمّنَ الرجلُ الرجلُ في سلطانه)|أي في متلكاته كبيته
وأرضه ومواضع وظيفته وسلطته ه(1) ،
فإن لم يوجد أحد من ذكرنا ولما تكون ألمون أولوية الإمامة على الترتيب التالي :
1- الأعلم بأحكام الصالاة.
 لكتاب الله فإن كانوا فيه سواء فأعلمهم بالسنة)|(r) قال الكمال في شرحه

على الفتح :
وقد كان الأقرأ لكتاب الله هو الأعلم بأحكام الصلاة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يتلقونه عن الرسول بأحكامه الألما ثم تغير الزمن وتغير الناس.
ץ- ثم الأورع فالأتقى . قال في رد المحتار : الأتقى هو: الأكثر اجتناباً
للمحرمات والأورع هو الأكثر اجتناباً للشبيهات

 وتكره إمامة الفاسق والمبتدع والجلاهل كا تكره إمامة الأعمى الذي يُقصرً في شؤون النظافة والطهارة، وإذا تقدم أحدهم للإمامة صحت المحت الصـاة والمحاعة .

أحوال المقتدي مع الإمام:
هناك أحوال متعددة بين المقتدي والإمام نجملها فيها يلي: ا- إذا أقيمت الصلاة فينبغي للمصلين أن يقوموا لما عند قول المقيم (حي
(1) حديث: أخرجه المجاعة إلا البخاري، وأول المديث التالي بعله يؤم القوم. (Y) حديث: يؤم القوم: أخرجه البلماعة إلا البخاري وتامه كا فا في مصابحح السنة رواية مسلم
جا ص\&•غ.

على الفلاح) ويسوون صفوفهم، ويُسنُ لمم بعد الاقامة الدعاء بدعاء
الوسيلة المعروف وهو:
(اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالاةالقائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تُخْلِفُ الميعاد، وصلى ولى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم") . Y- إذا دخل المصلي المسجد والصلاة تقام فإنه لا يشتغل بشيء من السن
 صلاةَ إلا المكتوبةَهِ .

إلا سنة الصبح، فإنه يصليها قبلا إذا لم يخفت فوت الفرض مع
الجح|عة، فإذا خاف فوت الحماعة دخل في الفرضل r- إذا دخل المتدي الصالاة والإمام يقرأ أنصت ولم يقرأ دعاء الافتتاح لأن دعاء الافتتاح سنة والإنصات واجب فيلتزم الأقوى. ع- إذا دخل المسجد والإمام راكع، فإنه يستوى في الصف بهدوء ويكبر تكبيرة الإحرام كلها قائماً ويكبر للركوع ويركع . فإذا ركع والإمام راكع أو هو إلى الركوع أقرب فقد أدرك الركعة . وإذا ركع والإمام قائم من الركوع أو إلى القيام أقرب فقد فاتته الركعة ـ لأن ركوعها فاته مع الإمام - فلا يكتسبها من صلاته.
وإذا تعجل ليدرك الركعة مع الإمام فكبر للإحرام ولم يكبر للركوع
لم يضره ذلك وكذا لا يضره أن لا يسبِّح في ركوعه.
0ـ يجب على المقتدي المسبوق أن يؤدي تكبيرة الإحرام كلها قائهاً وأن ينهيها وهو قائم أو إلى القيام أقرب، فإذا أدى تكبيرة الاحرام أو بعضها وهو منحن بحيث تصل يداه إلى ركبتيه لم تنعقد صاتله ، لأن أداء تكبيرة

الإحرام قائماً ـ لملمستطيع - من أركان الصان الماهة .
 الإمام لما فيه من الإخلال والتشويش بل يتقدم بهدوء ولو فاتته الركعة ،


تكشون وعليكم السكينة فا أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتواو)ا(1).



 ذلك يقول عليه الصلاة والسلام : (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود
فاسجدوا ولا تعدوهما شيئاً . . . ٪(\$). .
^ــ إذا رفع الإمام منٍ الركوع أو السجود قبل أن يسبح المقتدي ثلاناً أو قبل أن يسبح إطلاقاً فإنه يترك التسبيح ويتابع الإمام، لأن التسبيح الركوع أو السجود سنة ومتابعة الإمام واجب فيلتئتم الأقوى.
 فإنه يتمه ثم يتابع الإمام لأن التشهد من والجا والجات الصال الصالة
وإذا سلم الإمام وقد أنهى المقتدي التشهـد ولما يلمرأ الإبراهيمية فإنه يتركها ويتابع الإمام، لأن قراءة الصلوات سنة ومتا ولابتابعة
الإمام واجب كا علمت.

- •ـ إذا أُغلق على الإمام في الصلاة فانقطع (غاب عنه بقية الآية أو الآية التالية لها) فإن للمقتدي به فقط أن يفتح عليه فيجهر بار الإنا غاب عن
 يركع ولا ينتظر الفتح - التذكير - من المقتدي . 11- إذا سجد الإمام للسهو فإنَّ على المتّدي أن يتابعه في سجوده وإن لم يشعر بسهوه أو خطئه.
(1) حديث إذا أقيمت الصلاة: أخرجه البخاري ومسلم.

وفي حديث الترمذي - المصدر نفسه - إإذا أت أحدكم والإمام على حال فليصنع كا يصنع الإمامه .

Y Y إ إذا سلم الإمام وقام المقتدي المسبوق ليؤدي ما فاته من ركعات، فلو
كان قد أدرك الامام في الركعتين الأخيرتين.
فهل يعتبر أنه أدى الركعتين الأخيرتين وبقي عليه قضاء الركعتين
الأوليين فيقرأ بها الفاتحة وسورة.
أم يعتبر أنه أدى الركعتين الأوليين في حقه وبقي عليه إكهال
الصلاة بركعتين أخيرتين يقرأ فيهها الفاتحة فقط.
مذهب الحنفية : أنه يعتبر أدى الركعتين الأخيرتين لأنها الركعتان
اللتان أدركها مع الإمام وبقي عليه قضاء الركعتين الأوليين فيؤديها
ويقرأ في كل منهلا الفاتحة وسورة.
ومذهب الشافعية، رضي الله عنهم ـ أنه يعتبر أدى الركعتين

أخيرتين يقرأ في كل منهها الفاتحة فقط.
وكذا لو فاتته الركعة الأولى مع الإمام .
ஈا- إذا حصل سهو في صلاة الملحاعة: فقد فصلنا أحكامه في (سجود
السهو) بعنوان السهو في صلاة الجلماعة.

وقوف المقتدي مع الإمام:

- وإذا صلى مع الإمام رجل واحد، فيندب له أن يقف إلى يمينه متأخراً عنه قليلًا.
وإذا صلى معه رجلان فأكثر فإنها يقفان صفاً خلفه.
- وإذا كان الإمام في الصلاة وإلى جانبه رجل واحد وجاء مصل ثالث،
 يكلمه ـ فيتراجع المقتدي الأول ليسُكل الاثنان صفاً خلف الإمام ، فإذا لم الما لم يكن المكان خلف الإمام واسعاً فإنه يقف إلى يساره.
- وإذا صلى مع الإمام رجل وإمرأة يقف الرجل إلى يكين الإمام والمرأة

خلف الرجل .

- وإذا اجتمع رجال ونساء وقف صف النساء خلف صف الرجال.

وفي المسجد: إذا اجتمع رجال ونساء وصبيان، يقدم صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء إذا لم يكن لمن مكان خْصص في المسجد، وإلذا كانت الجل|عة قليلة أو في البيت وقف الصبيان إلى جانب صف الرجال ولا يقفون

بينهم حفاظاً على استواء الصف واجتناباً للتشويش.
وفي البيت: إذا صلى الرجل مع أولاده وبناته أو إخوته وأخواته، وقف
 متسعاً وقف النساء إلى جانب صف الرجال تاركين فجوة تسع مصلياً على الأقل . ومع وجود هذا الفاصل لا يضر أن يتقدم صف النساء على صف الرجال. . ولو وقف صغير بين صف الرجال والإناث منع المحاذاة المفسدة.

آداب المبسحل ووأحكامه
 والتعبد والتخشع والذكر والعلم، فيلزم العناية بها وتطهرهـا وتنظيفها والعناية بها لتكون صالحة لما وُجدت له وشر عـر وال لأجله. والعناية بالمساجد والتزام الآداب والتخشع فيها من علائم التقوى . قال تعالى : (1)

وينلب لمن توجه إلى المسصد :
أن يتهيأ لذلك في نفسه فيصلح هندامه، ويهلىء ثائرة شعره،

ويتطيب إن تيسر له ويخلٍ قلبه من الشواغل، ويخلع حذاءه عند الباب


 على أهل المسجد فإن كانوا مشغولين في صلاني الاة أو تلاوة القرآن أو أو لم يكن فيه الـا





 تحية المسجد معها، وإذا كان الإمام في الفريضة فإنه يدخل مير معه في الفريضة وينوي معها تحية المسجدل(1) إن أحبر.
وإذا جلس ينظر الصالاة يستحب له أن ينوي الإعتكاف ـ النية في
 القرآن. وفي الحديث عن النبيكِّ في مصطلاه ينتظر الصاة، والملائكة تقول: (اللهمًّ اغفِرْ له اللهم ارْمْهُ. . . . . 1 (1) .
وإذا وجد في المسجد من يعرفه فلا بأس أن يكادثه ويباسطه ولا يرفع
 فالأفضل له أن يخرج إلى باحة المسجد ولا بأس علي إليه إن خرج ذلك، وإن احتاج أن يبصق فإنه يبصق في منديله أو في موضع ترابي إلي ـ إن وجد - ويسترها بالتراب. وإن وجد في أرض المسجد قذاة فإنه يزيلها أو

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سبق أن تحدثنا عن تحية المسجد في فضل السنن والنوافل. } \\
& \text { (Y) حديث لا يزال العبد في صاناة: رواه مسلم. } \\
& \text { - 191. }
\end{aligned}
$$

يرفعها إلى موضع لايئذي أحلداً من المصلين، وإن تعب في المسجد فلا بأس أن يستند إلى جدار ويغفو قلليًا أو يتمدد في زاوية مهيملة ملـة منه إن دعته الحاجة.
وإن أراد الخروج من المسجبد فإنه يخرج بقدمه اليسرى لأن اليمنى

 اللهم افتح لي أبواب رهتّك، وإذا خرج منه فليقل : (اللهم إني أسألك من فضلك)(1).
ويحرم ولا ييوز في المساجد:
ا- دخول الجنب والحائض إلى المسجد ولو على سبيل العبور، ويريم ذلك



 ومن كان متنجس الثوب وظن أنه يلوث الما غيره أو شيئاً من المسجد فقد حرم عليه الدخول وإن أمن ذلك فلا بأس . ケ- ويرم التسول في المسجد ويكره إعطاء المتسول فيه إلا أن يكون عند الباب.
ع- دخول المجانين والصغار غير المميزين الذين يتوقع منهم الاساءة وتلويث المسجد وإثارة العبث والضوضاء، فإن أمن ذلك فلا بأس، ولا ولا ينع


(r) اتتصرنا هنا على ذكر الأحكام اللازمة للمصلي ومن أحب التوسع في أحكام المساجد
 فيّ أحكام المساجد. للإمام الزركثي رهـه اله وهو أوسح كتاب في هذا الموضع.

المميزون من الدخول بحجة الضوضاء وينهون إلى ذلك.
هـ البلوس في المسجد بعصد البيع والشراء ويرم ذلك إلا إذا وقع له عرضا
 (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوال ويا: لا أربح الله تجارتك وإذا

 لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تُّبْن لمذاه()" لـا فيه من الإساءة والتشويش على الاصلين.
أما مايفعله بعض الناس في أيامنا هذه من استخدام مام مكبر الصوت خارج موضع الصالاة للسؤال عن صغير ضائع ونحوه من الأمور المامة
 داخله ولا يفعل ذلك أوقات صلاة الجماعة V

 لترك الجماعة في المسجد، إلا إذا كان مطبوخاً فلا رائحة لها لها ويلحق بآكل الثوم والبصل من كان لثياب مهنته رائحة كريهة كالسلماك والقـوا إذا كان نتن الثوب وكذا من كان منتن الجوريين، إلا إذا خلعوا ذلك فانتطعت الرائحة. ^ـ لا ييوز اللفظ والضوضاء ورفع الصوت بالحصومة والتشاحن في المساجد.
(٪) حديث من أكل: رواه البخاري ومسلم وعند البخاري (مسجدنا).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) حليث إذا رأيتم: رواه التزمذي. } \\
& \text { (r) حديث من سمع رجلًا: رواه مسلم. }
\end{aligned}
$$

9- سطح المسجد كالمسجد في حرمته وأحكامه، وحائط المسجد من المنارج كحائطه من الداخل في حرمته ووجوب احترامه وتعظيمه فيصان ويعنى به ويحرم إلقاء الاقذار ونحوها عنده. الفصرل الثاني
arat
قال تعالى : قو يا أيها الذين آمنوا إذا نُودِيَ للصهاةِ من يومر الحُمعَةِ
فاسعَوْا إلى ذِكْرِ الله وذَرُوا البَيْع)|"(1)
الجممعة: فرض عين على المكلفين الذكور، الأصحاء، المقيمين في بلد
له أمير وقاض.
1- فلا تجب الجمعة على الصبيان لأنهم غير مكلفين على سبيل الوجوب.
Y- ولا تجب على المرأة لأنها غير مخاطبة بحضور الحماعات. r- ولا تجب على المريض، والأعمى، والشيخ الضعيف الذي لا يقدر على الذهاب بنفسه لأنه محذور.
؟- ولا تجب على المسافر لأنه معذور يضيق وقته وتشتت حاله. ولا تصح الجمعة في القرى والأرياف ـ عند الحنفية ـ ويصلون الظهر مكانها وذلك لقول سيدنا علي رضي الله عنه : (لا بمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع) . وهو أمر لا يدرك بالقياس ولا يقال بالرأي
 والجممعة فرض الوقت من يوم الجممعة وهي أكدّ من الظهر لأنه ورد فيها من التهديد مالم يرد في الظهر فيعاقب على تركها أشد من الظهر ويثاب على فعلها أكثر منه(r)

* شرح فتح القدير ج• ص^•ع . . رد المحتار جr صזبا . بدائع الصنائع. حاشية الطحطاوي
(1) الآية 9 من سورة الحديد. (Y) شرح فتح القدير جا صو
(1) رد المحتار جץ صن

وتؤدى في ركعتيّ جهرتين ويسن أربع ركعات قبلها وأربع بعدها .
ومن أداها فقد أدى ظهر اليوم لأنها قائمة مقامه ومن فاتته قضاهنا ظهر راً أري في أربع ركعات.

## يشترط لصحة صلاة الجمعة:

1- أن تكون في مصر: أي بلد له أمير وقاض كما سبق أن (1) Y- أن تتقدم عليها خطبة الجممعة فلا تصح الصلاة قبل الخطبة أو بدونها، ويشترط أن يكون الإمام والمططيب هو الأمير أو نائبه أو من يأذن لـا لها وتقوم وزارة الأوقاف هذه الأيام بالإذن والتوكيل والتوظيف الألون ولا يشترط

الإذن ولا التوكيل عند الشافعية .
rـ أن تكون عامة، فلا تكون لقوم ويكنع عن حضوره الا

كان ذلك كافياً.

0ـ أن تُق في وقت الظهر فلو خرج وقتها ـ ولو لعذر ـ قضيت ظهراً ويكون لما أحكام الصالة العادية.
أحكام الجمعة: :

اـ لا تجب الجمعة على المعذور ين كالأعمى والمريض والممرض الذي يضطر


 Y- إذا أذن الظهر ليوم الجممعة وجب السعي للصالاة وترك ماسوى ذلك من
بيع وشراء وغبره .
(1) وعند الشافعية: تقام الجمعة في القرى الكبيرة التي يستوطنها أربعون رجلاً خالوٍ

الأعذار، ويشترط أن لايقل عدد الماضرين من الذكّكور المكلفين عن أربعين رجلاً فيهم الإمام، فإن نتص عن ذلك لم تصح. انظر مغني المحتاج جا صن صYV .

ケ- يكره لن تجب عليه الجممعة الحروج من البلد بعد الأذان ويؤجله لما بعد الصالة
६- إذا وقف الخطيب في المنبر فيكره تحرياً الكلام والصلاة ولو السنة القبلية لقولهِ
حتى يفرغ الإمام)|(1).

0- من أدرك الإمام في صلاة المجمة ولو قبل السام فقد أدرك الجمعة
ويتمها جمعة بركعتين لأنها اتصلت بصلاة إمامه فتقيدت بها
 للمعذورين والمتخلفين عن الجمعة أداء الظهر عنها في جماع الماعة V- إذا سها الإمام في صلاة الجمععة وكانت الجمعة كبيرة لم يسجد للسهو، ويسقط عنه لئلا يشوش على المصلين(r).
^ـ القروى إذا دخل البلد يوم الجممعة ونوى البقاء فيه إلى الغروب لزمته صالاة الجمعة وإلا لم تجب عليه. وقال البعض : إلبا ونا ونا نوى البقاء إلى وقت
الصلاة وجبت عليه(r).

خطبة الجممعة:
هي شرط من شروط صحة الجمععة وأقل مايجزىء فيها أن تشتمل على ذكر خالص لله تعالى من ممد أو تسبيح ونحوه(\&) فلو أرتج على الخُطيب بعد شيء من الذكر والتسبيح صحت خطبته وكذا لو ضعف عن متابعتها فقطعتها أو أتمها قاعداً.

وهي بصورة عامة خطبة تتألف من خطبتين يفصل بينها بقعدة قصيرة قدر ثلاث آيات، ومن آداب المطيب أن يصعد المنبر درجة درجة بيمناه فقط
(1) حديث إذا دخل: رواه الطبراني في الكبير.


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) رد المحتار جr ص صY } \\
& \text {. (६) }
\end{aligned}
$$

فإذا صعد باليمنى رفع إليها اليسرى، فإذا استقر في صومعته فإنه ييلس إلى الجهة اليمنى ريثا يؤذن المؤذن بين يديه . فإذا قام للخطبة يبدي الِيدأ متبعاً السنة بحمد الله تعالى والثناء عليه والشهادتين ثم يدخل في في موضوع المُطبة،
 يصطنع الحلماس مالم يأته ذلك عفواً من طبيعة الموضوع . فإذا أتم موضوعه
 ويختمها بالدعاء للحاضرين وسائر المسلمين.
وخطبة المجمة ليست من الصاة فتصح من المحدث وحامل النجاسة ويكره ذلك.

## فضائل يوم الجمعة وآدابه:

يوم الجممعة يوم طيب مبارك، وهو يوم عيد للمسلمين، ففي المديث عن النبي

فجدير بالمسلم أن يحتفي بهذا العيد الاسبوعي فيراعي ما يلي :
 وتنظيف الأسنان، وكذا يعود أولاده وزوجته غلى ذلك
Y- ارتداء أحسن الثياب وبخاصة عند التوجه للصلاة، والتعطر با يكا يكب من الروائع الذاكية، وذلك لأمره تعالى بالتزين لارتياد المساجد وتوجيه رسوله إلى التطيب.
世- التبكير إلى الصالة قبل الأذان ليدرك فضيلة السنة قبل صعود الخطيب
 ينتهي به المجلس فلا يتخطى الناس ليجلس أمامهم إلا إذا وجد ضروروة لذلك.

؟- إذا باشر المطيب اللُطبة فإنه ينصت ويصغي باهتام ولا يتشاغل
ويلاحظ في نفسه أمرين :
أولاً : أنه في مجلس ذكر وعبادة. وفي الحديث أن أهالي مجلس الذكر تحفهم المالئكة وتغشاهم الرمة ويذكرهم الله تعالى فيمن عنده ، أي يذكرهم بالرحمة والمغفرة.
ثانياً: يلاحظ أنه في مجلس علم فينتبه إلى ما يلقى عليه من الخطبة. وقد روى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : لأن أغدو فأتعلم مسألة أحبّ إلي من أن أصلي ألف ركعة تطوعاً. ويحسن به إذا فهمم
 متعلماً ومعلماً فيكسب الفضيلتين عند الله تعالى. هـ قراءة سورة الكهف: ففي الحلديث عن رسول اللهُ

الكهف يوم الجمععة أضاء له النور ما بين الجمعتين)|(1)"


واليوم, الأزهر)(T)".
 وزيارة أقربائه وأصحابه وينبه زوجته إلى مشّل ذلك، فلا تخصص هصر هذا اليوم لأعهال الغسيل وأنواع الطبخ الطويلة الصعبة وغيرها من الأمور

العسرة .
^- أن لا يخصص هذا اليوم لصيام التطوع لأنه يوم عيد وضيافة ومسرة فيتطوع في غيره أن أحب وكذلك لا يبعل ليلته ليلة سهرة مع أصدقائه ، ولا ينقطع عن أهله إلا إذا كانوا يشاركونه في هذا فيوانسهـم ويؤانسونه.
(1) رواه الحاكم والبيهتي .
(Y) رواه الطباني في الأوسط.

من الأحاديث في فضل صلاة ابلمعة:
اـ مَنْ اغتسلَ يومَ الجممعة غُسل الجْنابِة، ثم راحَ في الساعةِ الأولى فكأنا


 الإمام حضرت الملائكةُ يستمعون الذكر ر.
رواه البخاري ومالك وغيرهم.
والمقصود بقوله غُسل الجنابة: أي غسلا كاملًا كغسل الجنابة .
والمراد بالساعة لـظات لطيفة حازت الأسبقية في الذهاب
 r- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللهُ ساعةُ لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يولي يسألُ الله شيئًاً إلا أعطاه، وأشار بيلهُ يقلًّلها.
رواه البخاري ومسلم
rـ الصلواتُ الحمسُ والجمعةُ إلى الجمعةِة ورمضانُ إلى رمضانَ مكفراتُ ما بينهن إذا اجتُتْبَت الكبائر.
رواه مسلم
عـ إذا قُلْتَ لصاحِكَ يومَ البْمعةِة : أنصتْ، والإمامُ يخطب فقد لغوت.
رواه البخاري ومسلم
○ـ لقد هممت أنْ آمر رجلًا يصلي بالناس, ثتَّ أُحِرقَ على رجالٍ يتخلفون
عن الجمعة بيونهم.
رواه مسلم
7- لينتهين قوم عن وَدْعِهم - تركهم - الجُمعاتِ أو ليختمنَّ الله على قلوبهم ثم ليكو نن من الغافلين.
رواه مسلم

الفصل الثنلث صلاة العيدين والأضحيةُ

## المبحث الأول: صلاة العيدين(\#)

سميٍ العيد عيداً. من العَوْد. فهو يضي ثم يعود بالفرح والمسرة، وسمي عيداً لأن لها تعالى فيه على عباده عوائد الإحسان. وصلاة العيذ واجبة على من تجب عليه صلاة الجمعة(1)، فتجب على

 لا تجب على أهالي القرى والأرياف.
ووقتها: بعد طلوع الشمس منذ أن ترتفع قدر رمح أو ركين وهو يساوي عشرين دقيقة تقريباً بعد الشُروق إلى قبيل الظهر . كيفتها: لا أذان لصلاة العيد ولا إقامة وينادى عليها: (الصلاة
 التكبيرات الزوائد، وهي ثلاث تكبيرات يؤديها مع الإمام في الركعة الأولى بعد دعاء الثناء، وفي الركعة الثانية بعد انتهاء القراءة قبل تكبيرة الركيوع وإن قدَّم التكبيرات على القراءة في الركعة الثانية جاز وإن كان خلان

وعند كل تكبيرة من تكبيرات الزوائد يرفع اللصلي يديه حذاء أذنيه كما




في تكبيرة الاحرام ثم يسبلها فلا يطلب عقدهما على صدره، ويندب أن يكون بين التكبيرة والتكبيرة قدر ثلاث تكبيرات يسكت خلالها أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا زاد الإلدا التكبيرات أو أداها في الركعتِن قبل القراءة يتابِعُهُ المقتدي . وصلاة العيد واحدة سواء في عيد الفطر أو في عيد الأضحى، غير أنه


سنبين - ولا بأس بالتكبير بعد صالاة العيدين وإن لم يكن مطلوباً.
أحكام صلاة العيد:
1- صلاة العيد كالصلاة العادية فأحكامها كأحكامها وشروطها كشروطها،


لأنها صلاة لا بديل لما لا ولا توا تصىى (1).
r- تكبيرات الزوائد واجبة في الصلاة فلو سها عنها الإمام لزمه سجود السهو، ولكن يسقط سجود السهو في صلاة العيد والجممعة ونحوهما من الجل|عات الكبيرة خشية الالتباس على المصلين ـ كا سبق وبينا فيا في بحث

سجود السهو -.
r- إذا أدرك المصلي الإمام في الصالة بعد تكبيرات الزوائد، فإنه يكرك



سeطت عنه ولا يقضيها في القيام من الركوع. ع- وإذا أدرك الإمام في الركعة الثانية، فإنه يقضي الركعة الأولى مون مع تكبيراتها
 القعود يؤدي الركعيتن مع التكبيرات الزوائد فيها بعد ساملام الإمام هـ يتابع المقتدي إمامه في الصلاة فإذا أدى التكبيرات الزوائد قبل القراءة في
(1) سبق في باب (التيمم) يتيمم لصلاة العيد والمنازة إذا خشي فواتها بالوضوء.


الركعتين أداهما معه، وإذا زاد على الثلاك زاد معه . 7- من فاتته صالاة العيد مع الإمام فقد فاتته ولا يقضيها ولو فسلدت(1) ويصلي بدلًا منها نفلًا إذا أحبِ. من كان في بلدة صغيرة وبينه وبين أهلها عداوة فإن خشي الشجار أو الفتنة سقطت عنه ولا يكضرها، وكذلك تسقط عن المطلوب كالملدين المفلس إذا خشي على نفسه الحبس. وتسقط أيضاً عن المكلف إذا غلب على ظنه المرض من شدة الحمر أو البرد. ^- يكره التنُل قبل صلاة العيد إطالقاً سواء في البيت أم في المسجد، ويكرد ويكه بعدها في المسجد ولا يكره في البيت، وذلك فلا ورد في الصحيححين (أن رسول اللهوَ الشافعية يكره ذلك في حق الإمام فقط.
ولا يمنع المامة من التنفل لأنهم إذا لم يتنفلوا في المسجد لم يتنفلوا في البيت وقد روي أن سيدنا علياً رضي الله عنه رأى رجلاً يصلي بعد صلاة العيد فقيل : أما تمنعه يا أمير المؤمنين فقال : أخاف أن أن أدخل تحت الوعيد. قال تعالى : (أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى) 9- إذا تأخر اثبات العيد حتى ضاق الوقت عن أداء صلاته في وقتها، أخرت إلى اليوم التالي، وكذلك تؤخر لوجود أسباب مانعة كسيول وفيضانات وثلوج ونحو ذلك.
-1ـ تسن بعد صالاة العيد المُطبة.
سنن العيل:
 المسلم ويلبس أبهى الثياب ويتعطر، وينظف فمه بالسواك، ويستبشر، ويبكر إلى المسجد لينال فضيلة الذكر وانتظار الصهلاة.
. IVI رد المحتار صIVo وص (IVo

r－و－وفي عيد الفطر يسن له أن يأكل قبل خروجه للصالاة، وأن يكون إفطاره
「－ويسن التكبير في طريقه إلى المسجد فيكبر سراً في عيد المير الفطر وجهراً في
 ع－ويسن أن يذهب من طريق ويعود من طريق آخر ليشهده له طريقان وليلتقي ناساً من غير حَيِّه يسلم عليهم ويسلمون عليه فيقع الإلف والإنس والمودة．
0－ويسن أن يتعجل بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة، ولا بأس بإخراجه قبل العيد بأيام وهو أفضل في هذه الأيام ليتمكن الفقير من الإفادة منها

 معاذ عن النبيرِّ
تُوت القلوب(1).

## تكبيرات التشريق（1）：

تجب تكبيرات التشريق من بعد فجر يوم عرفة أيام عيد الأضحى بعد الصلوات المفروضة حتى عصر اليوم الرابع ．وهي مطلوبرية من الرجا والنساء سواء أكانت الصلاة جماءة أم فرادى وسواء أكان المان المصلي مقياً أم مسافراً، وسواء أكان ذلك في المدن أم القرى（1）．
（1）ححيث معاذ：رواه ابن ماجه وأوردة الندري يفي التزغيب وأورد بعده عن عبادة بن الصامت （من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم عوت القور القلوب）رواه الطبراني في الأوسط والكبير．والفارق الملحوظ（قام）في المديث الأول و（أحيا）في المديث الثاني． التشرين：هو تقديد اللحم بعرضه في الشُس（المشرةة）دفناً لفساده وقد جرت العادة بتشرين للوم الأضاحي في الأايم الثالاتة التالية ليوم الأضحى（أول أيام اليدل）وسميت
 الأضحى حيث يشّر＂ق اللحم．
 أبي حينفة رضي الشع كنه．والمكم الذي أوردناه رأى الصاحيين وعليه النتوى كا فـا في مراقي


وصيغته الواردة: الله أكبر - الله أكبر، لا إله إلا اله، واله أكبر، اللّ أكبر وللة الحمد.

والواجب مرة واحدة بعد كل فرض ولو قضاء، وما زاد على المرة فهو مستحب وفيه المثوبة.والمرأة تخغض صوتها ولا تجهر جهر الرجال. ويزيد على هذا التكبير إن شاء فيقول: الله أكبر كبيرا، والحمد له اله
 عبله، وأعز جنده، وهزم الاخزاب وحدهم، لا إله إلا الش ولا ولا نعبد إلا إلا إياه،
 أصحاب عمد وغلى أزواج عحمد وسلم تسلياً كثيراً.

خطبة العيد:
خطبة العيد سنة وهي كخطبة الجمعة تتألف من خطبتين يفصل بينها بقعدة قصيرة، وتكون بعد الصالة خلافاً الحطبة الجمعة، فإِذا انتهى الإمام من الصلاة توجه الخطيب إلى المنبر، وابتدأ الخطبة، فوراً ويفتّح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متتالية، والحطبة الثانية بسبع تكبيرات. وفي خطبة الفطر يذكر المطيب بصدقة الفطر وأحكامها، وهذا إثا يفعله المقصر لأن الواجب في صدقة الفطر أن شُخرج قبل الصلاة فتؤدى إلى مستحقيها .
واللازم أن يفعل ذلك في خطبة الجمعة التي تسبق العيد فيبين
 ودفعها ليستفيد منها الفقير في شراء حاجاته وحاجا وفي خطبة عيد الأضحى يذكرهم ببعض أحكام الأضحية وآدابها ويكون قد بين فضلها وحكمها في الجمععة السابقة ليتهيأ لها من هو مطلوبا منه. ويذكرهم بتكبيرات التشريق ومواضعها. ويسن أن يمث على ما يناسب المقام من شكر النعمة وصلة الرحم وبر

الوالدين وحسن الخلق وطيب المجالسة ومصاحبة الاولاد لزيارة الأقارب ووصل الأرحام والتوسعة على الناس بالاكثار من الحير والصدةة.


## (*) الأْفتحية)

الأضحية في اللغة: اسم لما يذبح عند الضحى، وتلفظ بضم الممزة أو كسرها.
وفي الفقه: اسم لما يذبح من الأنعام ؟أيام النحر قربة له تعالى.

 يوم القيامة بقرونها، وأظلافها وأشعارها، وإن الدما لِيقع من الشّ عز وجل بكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفساًّه(1). وحث النبي السلام: (ريا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهليها، فإن لك بأك بأول قطرة تتطرمن دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك، قالت: يا رسول اللها ، ألنا خاصة أمل البيت أم لنا وللمسلمين. قال: بل لنا وللمسلمين)|(1).

*     * اللباب فِ شَح الكتاب جr صوr
. رد المحتار ج ص صا * شرح فتح القدير ج1 صهT . * بائع الصنائع جه صاT . . * الفته الإسلاهي سلقيني جr (1) حديث ما عملابن آدم : رواه الماكم وابن ماجه والتمذي وقال حديث غريب كذا فـا في


القبول والمثوبة والككربم.


وشرعت الأضحية قربة لله عز وجل، وتكفيراً عن الذنوب، وشكراً
 في هذه الأيام ضيوف الله تعالى فيأكلون ما ذا ذبح قربة لله ويهدون ويتصدقون.

حكم الأضحية:
الأضحية واجبة عند الـنفية(1). والواجب مرتبة بين الفرض والسنة
 السنة فلا يحاسب على تركها ولا يطلب منه قضاؤها. على من تجب الأضحية:
تجب الأضحية على كل مسلم مقيم موسر بالغ عاقل، يستوى ذلك
 شهسة عشر يوماً، كا لا تجب على الحاج من غير أهل مكة، ولا تلما تجب على الفقير.
والموسر الذي تجب عليه الأضحية هو الموسر الذي تجب عليه صدقة الفطر وهو: من ملك أيام النحر نصاب زكاة فائضاً عن حاجته وحاجة الماري عياله الأصلية. ويقدر النصاب الملي اليوم با يساوي قيمة سبعائة غرام من الفضة، كا سيأتي في باب الزكاة النياة
وتجب الأضحية على المكلف عن نفسه فقط، ولا تجب عليه في أولا ألاده الصغار كال الا يبب عليه أن يضحي عنهم ولو كانوا موسرين قادرين لأنهم غير
(1) وعند الشـافعية رضي الله عنهم: هي سنة عين للمنفرد، وسنة كفاية إنْ تعدد أهل البيت

 يوم العيد وأيام التشريق مع كسوة الفصل الذي هو فيه كا في مغني المحتاج جع صץr .

مكلفين (1) وكا لا تجب على الصغير، كذلك لا تجب على المجنون جنوناً مطبقاً ولو كان موسراً أما إذا كان يُين ويفيق فإن أفاق أيام النحر وكان موسراً فقد
وجبت عليه، وإلا فلا (()

## شروط الليوان المضحى:

ويشترط في الليوان ليصلح أضحية ما يلي:



الجمل أو الناقة والأفضل هو الأكثر لحماً والأطيب طهماً.
r- أن يكون الحيوان تاماً كاملًا ساللاً من العيوب. فلا يلا يصلح للأضحية:
العوراء: الظّاهر تورهاء بصرها أو أكثره.

العرجاء: التي تعطلت إحدى قوائمها فلا تقدر على المثي إلى

$$
\begin{aligned}
& \text {. مكان الذبح } \\
& \text { العجفاء: المزيلة. } \\
& \text { الكتاء:التي ذهبت أسنانها أو ذهب أكثر أسنانها. } \\
& \text { السكاء: التي لا أذن لما. } \\
& \text { الجذاء: التي تيبست ضروعها التيا }
\end{aligned}
$$

ومن قطع منها أكثر من ثلث(r) الذنب أو الأذن أو الإلية، أما
مشقوقة الأذن أو مثنقوبتها فتصح تضحيتها وتيا وتكره هذه الصفة.
ويوز أن يضحى بالجحاء وهي التي لا قرن لما ونا وكذا مكسورةٍ
القرن، كا يِيوز التضحية بالخصي من الأنعام لأنه يكون أغلار لـلماً
وأطيب طهماً ولا يعتبر ذلك عيباً فيه.
(1 - الفتى بـا
رد المحتار جץ ص عبץ .

وإذا اشترى الأضحية فتعيبت عنده فإِنه يستبدلما بأخرى سليمة، وإن تعيبت عند الذبح أو بسببه بأن فقئت عينها أو كان يسحبها فكسرت رجلها لم يضرها ذلك(1)
rـ أن يكون الحيوان قد بلغ من السن ما يسمى به (ثَنِيًّا).
والثني من الضأن والماعز: هو ما أتم من عمره سنة ودخل في في الثانية
وبالنسبة للضأن فقط وهو الخروف أو النعجة ييوز أن يُضحى بالجلذع : وهو
 خلط مع ما عمره سنة وأكثر لم يتميز منه(ا). والثني من البقر والبِاموس: هو ما أتم من عمره سنتين ودخل في الثالثة .

والثني من الابل : وهو ما أتم الخامسة من عمره ودخل في السادسة. عن كم تجزیء الأضحية:
تجزىء الأضحية من الغنم أو الماعز عن شخص واحمد الاحد فقط. فإن ضتحى باثنتين فكلاهما أضحية وله مثوبتهها، أما الأضحية من الإبل والبقر فتجزىء عن واحد إذا اختص بها لنفسه وتجزىء عن سبعة إذا اشتركوا فيها. وذلك لما ورد عن جابر رضي الله عنه أنه قال : (انحرنا مع رسول اللّهِ الحديبية البُدْنَةَ عن سبعةٍ والبقرة عن سبعة)|(r) ـ وهي الواحدة من الإبل ـ أو بقرة كفت عنهم ويشترط لذلك الك ألك أن يكون السبعة مشتركين فيها بنية القربة، والأضحية (أو المَّْي للحاج) أو التصدق
 وإلا أخرج من الشركة وأدخل .غيره(2).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) رد المحتار ج ع صMO }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) ابلديث رواه مسلم. }
\end{aligned}
$$

## وقت التضحية:

لذبح الأضاحي وقت محدد لا يُوز قبله ولا بعده، فإن ذبح قبله فإنما هي ذبيحة عادية يقدمها لأهله ولا تجزىء عن الأضحية ولا ولا وإلا وإن ذبح بعده وجب عليه التصدق بلحمها ولا يأكل منه كلا سيأتي في الأحكام . يبدأ وقت الذبح في الأمصار والبلدان التي تجب فيها صلاة العيد، بعد
 بعد طلوع الفجر، ويتد وقت الذبح على كل حل حال حتى غروب الي اليوم الثالث من أيام العيد. وهنا أحكام :
ـ لو كان مقياً في مصر (بلد) وأرسل أضحيته لتذبح عنه في إحدى القرى فذبحت بعد الفجر لابعد مضي وقت كاف لصالاة العيد صحت عنهه، لأن المعتبر مكان وجود الأضحية وليس مكان صاحبها. - إذا وجد مايمنع صلاة العيد من برد أو فيضان أو ثلج. كثيف فإنه يضحي بعد مضي وقت كاف لأداء الصلاة. ـ لو شهد شهود أنه يوم العيد فصلى الناس ونحروا ثم تبين أنه يوم وقفة، صحت الصلاة والتضحية معاً(1). أحكام الأضحية :

1- الأضحية واجبة عند الحنفية، فلا تسقط عن المكلف بخروج وقتها، فإن
 يذبحها ويتصدق بها بميعاً ولا يأكل شيئاً منها، لأنه لما فات وات وقت الذان انتقل الواجب من الذبح إلى التصدق. وإن كان لم يشتر أضحية فإنه

يتصدق بقيمة واحدة إبراء لذمته(r).
(1) رد المحتار ج7 ص19 .
(Y) بدائع الصنائع جr صپV .
r- اشترى أضحية فضاعت أو ماتت أو سرقت لزمه شراء غيرها، فإن وجدها بعد شراء الثانية ضحى بالأفضل منها، والتضحية بالاثنتين
r- المعسر الذي لا تجب عليه الأضحية إذا اشترى شاة بنية الأضحية أصبح
 وإن تِركها حتى ’فات وقت الذبح لزمه التصدق بان با كالفني.
 مستوفياً شروط الأضحية وقد بيناها، وإن يقع الذبح ونا في أليان أليام النحر، والنية. . . والنية في القلب ولا يطلب نطق اللسان وهي أن يعلم المسلم بينه وبين نفسه أنه يضحي.
ولا يتصور نتصٍ هذا الشرط إلا عند جزار اعتاد ذبح المواثي

 كان قد عينها أضحية له.
هـ لـوم الاضاحي : الواجب في التضحية هو الذبح فقط، أما التصدق فهو سنة فيمكن للفضحي أن يأكلها كلها أو يدخرها، ويستحب الـوا للغني مهرا

 الثلث وبهدي الثلث أو يتركه لأضيافه إن كان مضيافاً ويتصدق بالثلث، لأن الجميع في هذه الأيام ـ النني منهم والفقير - ضيوف الش تعالى، فيأكلون ما يذبح قربة لل وبهدون ويتصدقون.
(1) رد المحتار جT صYO - YY بY بدائع الصنائع جه ص^T .
(Y) لأن الشروع في العبادات ملزم بإتامها فلو شرع في صائ حلاة تطوع فأفسدها وجب عليا



ويندب لمن كان كثير العيال غير موسع الحال تركك التصدق(1) لأن الأفضل في حقه ـ كها يقول الكاساني ـ أن يدعه لعياله ويوسع به عليهمّ : لأن حاجته وحاجة عياله مقدمـة على حاجة ((ابدأ بنفسك ثم بغيرك)"(r) 7- يجوز التوكيل في الأضاحي : فيمكن للمكلف أن يدفع أضحيته لمن يذبحها عنه ويوكله بها ويكن أن يدفع له قَيمتها فيوكله بشر ائها وذبحها
 غيابه قبل أن الذبح، وكذا يمكن أن يوكل جزاراً بذبح أضحيته عنه، ،

ويعتبر الاتفاق مع الجزار واحضارُه إلى البيت توكيلًا . لو اشترى أضحية فذبحها غيره بدون أذنه أجزأت عنه وصحت لأنه اشتراها بنية الذبح فتصح كحا لو كان وكله وأذن له نصاً(r) ^- لو غلط اثنان فذبح كل منهـا أضحية صاحبه أجزأت عنن الاثنين، ويأخلذ
 9- إن كان للأضحية جنين: فإن خرج حياً فإنه يذبح ويعتبر تابعاً لأمه، وإن خرج ميتاً لذبح أمه اعتبر مذبوحاً لأن زكاة الأم زكاة للجنين أيضاً. - • لا يجوز بيع شيء من الأضحية اطلاقاً سواء لحمها أو جلدها أو حشاياها أو قرنها، ومن تورط فباع شيئاً منها يتصدق بقيمته(گ) . استبدال بعض اجزائها بما ينتفع به لمدة طويلة، كأن يستبدل الجلد بقراب أو غربال أو القرن بششجب يعلق عليه الثياب، والأفضل ترك

ذلك.

- 11

له أجرة ذبحها ويهديه منها إن شاء من جلدهـ ألا
.
(1) رد المحتار جף صMA
. 1 (Y) بدائع الصنائع جه

(६) بدائع الصنائع جه ص•^) .
r
 أ ـ أن يتتقي أضحيته من أحسن وأطيب وأسمن ما يقتدر عليه يستوى في خلك الذكر والأنتى، والذكر من الضأن أجود لطيبة لحمها ب - أن يذبح الضصحي بنفسه إن كان يقتدر على ذلك أو يوكل جزاراراً بذلك ويستحب له أن يشهد الذبح لقوله عليه الصالاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها (ريا فاطمة قومي فاشهدي أضهي أضحيتك فإنه يغفر كك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه...". .
 وجهي للذي فَطَرَ السمواتِ والأرضَ حنيفاً مسلماً، اللهم منك
وإليك. . . بسم الله والل أكبر). ويذبح.

دـ ـ أن يوجه الذابح إلى مراعاة آداب الذبح فيحد شفرته ويريح ذبيحته فلا يسلخ شيئًا منها حتى تغادر الحياة بميع أجزائها.

الأضحية النذر(1).
الوفاء بالنذر واجب، والنذر هو أن يوجب المسلم على نفسه قربة ليست واجبة عليه. وللنذر شروط ومن نذر اضحية لزمه التضحية وألمبح ذلك واجباً عليه وله حالات. 1- إذا نذر المعسر الذي لم تجب عليه الأضحية أضحيةً: لزمه أن يضحي
 ويتصدق إن أحب. فلا يجب عليه التصدق إلا إذا نواه وقصد إليه. فإذا اشترى الناذر الأضحية فاتت قبل الذبح أو ضاعت أو سرقت لم

.
(1) رد المحتار جا ص•

وإذا اشتراها ولم يضح با حا حتى فات وقت الذبح . هو الأيام الثلاثة
 منها شيئاً فإن أكل لزمه التصدق بلا بلا يعادل قيمة ما أكل . r- الميسور الذي تجب عليه الأضحية إذِا نذر أضحية - ولم يقضد بها الأضحية الواجبة عليه - وجب عليه اثنتان، واحدة بالئ بالنذر وواحدة
 س- من نذر أن يضحي ولم يسم شيئاً فعليه شاة. ع- من نذر شاة فضحى ببقرة أو بدنة أجزأت عنه وله زيادة الثواب.

الأضنحية الوصية والأضحية التبرع: إذا أوصى المتوفى بالتضحية عنه أخذت قيمتها من تركته، ولا يكوز
 أما الأضحية التبرع عن المتوفى فللمضحي سواء واء أكان وارئأ أم لا أن يأكل منها لأنها وقعت من ماله واالثواب للمتوفى بفضل الله تعالى|(1).

الفصل الرابع
صالا المسافر وأحكامها
السفر: حالة طارئة على الإنسان، وغالباً ما يرافقها تعب في البدن وتشتت في الذهن واضطراب في الحال. لذا فقد منح ربنا تباركا وتا وتعالى المسافر رخصاً وتسهيلات خاصة مراعاة لحاله واضطراب أمره.

 وأدلت جr صטائ

بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة(1) وهي تساوى في أيامنا الحالية واحداً
 قاصداً مكاناً يبعد هذه المسافة أو أكثر فقد أصبح مسافراً وتمتع بأحكام المسافر مهها كانت وسيلة السفر مريحة، ومهها كانت مدته قصيرة، لأن أحكام المسافر


ما دامت مسافته موجودة.
ويبقى المسافر مسافراً حتى يؤوب - يعود - إلى موطنه أو ينوي الإقامة
في مكان محدد صالح للإقامة خمسة عشر يوماً أو أكثتر. فإذا نوى الإقامة هذا
القدر فقد أصبح مقيهاً ولزمته أحكام المقيم .
وإذا تشتت أمره في البلد الذي سافر إليه فهو ينوي السفر بعد أسبوع مثلًا ثم يؤجله أو يقصد السفر فلا يتيسر له بقي في حكم المسافر وإن امتد
 وظل يقصر الصلاة لأنه لم ينو الإقامة ولم يِلدد متى سيرحل . وسحد بن أبي وقاص رضي الله عنه أقام بقرية من قرى نيسابور شهرين وكان يقصر

الصالة لأنه لم ينو الإقامة ولم يدر متى سيتيسر له السفر(ه) .
أحكام المسافر :
للمسافر أحكام خاصة نجملها فيلا يلي :
1- أنه يسقط عنه وجوب حضور المجمعة وصلاة العيد فلا تجبان عليه، فإن
أداهما فهو أفضل .

(Y) الفقه الإسلامي .د

(६) لذا نص في الفتح أنه لو سافر مستعجل فقطع مسافة مسيرة ثلاثّة أيام بيوم واحد أصبح

مسافرأ وهو ما ذكره الكاساني في البدائع جا صعو 9 .
(0) بدائع الصنائع جا صهوه
r- يباح له الفطر في رمضان أيام سفره والصوم أفضل، إلا أن ييد مشقة أو يكون في رفقة مفطرين فالفطر أفضل كا با بينا في بحث الوا (الصوم). ץ- تسقط عنه الأضحية، لأن الأضحية لا تجب إلا على المقيم، فإن ضحى المّ
فهو تطوع وله المثوبة .
₹- مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثالاثة أيام بلياليها كما
بينا في عكله.

هـ يـب عليه قصر الصلوات الرباعية فيصليها ركعتين فقط. 7- يككن الجمع بين الصالتين وذلك عند الشافعية كا سيأتي. وأحكام المسافر واحدة سواء أكان يسافر لأمر مباح أم لطاءة ألمأم
 سفره معصية في حد ذاته.

صلاة المسافر :
لصلاة المسافر أحكام نفصلها فيا يلي:

 نسمي ذلك قصراً من باب التجاوز ففي الحديث عن عن عائشة رضي الشي الشا عنها قالت: (افُرِضت الصالاة ركعتين إلا المغرب فإنه وتر النهر النهار ثم زيدت
 r- القصر لا ينال إلا الفرائض الرباعية - كا ها هو مفهوم ـ أما السنن فلا تُقصر فإن كان المسافر في حال طمأنينة وقرار أتى بها، وإن كان فان في حال تشتت واضطراب لم يأت بها.
 التوسع فليرجع إلى بدائع الصنائع جا صصا 9 ففهي مناتشة واسعة لذذا وكذا في نصب الرّاية.
(

ץ- إذا سها المسافر فنوى الظهر أو العصر أو العشاء أربعاً ثم انتبه لنفسه في أثناء الصلاة فإنه يتمها ركعتين فقط وصاته المه صحبحة، وتكا وتكون نية العدد لاغية. ₹- إذا نوى المسافر الرباعية ركعتين ثم سها فأتها أربعاً فصلاته صحيحة ،

 بالقعود قدر التشهل بعد الركعتين ا(1) وتصبح صالاته نفلاً
 أربعاً متابعة لأمامه، لأنه تابعه في أصل الصلاة فأصبح فرضه تابعاً فرض أمامه.
ד- إذا فاتت المسافر صلاة رباعية فلا يكوز أن يقضيها مقتدياً بمقيم يقضي
 للتغير بالاقتداء(T).
V- ييوز اقتداء المقيم بسافر فإن كان في صلاة رباعية يقول للمقتدين (أتموا صلاتكم فإني مسافر) ويندب أن يقول ذلك قبل الصالاة. ومن كان مقتدياً بسافر في صلاة رباعية فإنه يقوم بعد سلام أمامه ليكمل الصلاة ولا يطلب منه في الركعتين التاليتين تلاوة شيء مئ من القرآن(r) لأن القراءة المفروضة قد أداها الإمام في في فريضته فيا فيبقى المصلي

 أدائه للصاة فلو دلو دخل عليه الظهر وهو في بلده فإن صالوها صا صلاوها أربعاً لأنه لا يزال مقيلاً وإن أجلها حتى غادر بلدته وتجاوز أبنيتها صلاهما
(1) رد المحتار جץ ص^Y I . هذا خاص في الزيادة في الفريضة أما في النفل فلا تفسد وقد

$$
\begin{align*}
& \text { سبق ذلك في بحث (مفسدات الصلاة). } \\
& \text { بدائع الصنائع جا صو }  \tag{Y}\\
& \text { رد المحتار جr صو جو الصو } \tag{}
\end{align*}
$$

ركتتين لأنه أصبح مسافراً وكذا لو كان عائداً إلى بلده فدخل عليه وقت
 صلاها أربعاً لأنه أصبح مقياً. هـ . إذا كان المسافر في الصالاة فنوى الإقامة ثهسة عشر يوماً أو أكثرّ، فإن كان كان في صلاة رباعية فإنه يتمها أربعأ ولو جاءت نيته بعد التشهد ولو قبل
-1- من فاتته صلاة أو صلوات قضاها كا فاتته، فإن فاتته وهو مقيم قضاها صلاة مقيم، وإن فاتته بخروج وقتها وهو مسافر قضاها كا كا تعلقت

بذمته صلاة مسافر(1).
الجمع بين الصهلاتين() :
ييوز الجمع بين الصلاتين عند الشافية وجمهور الفقهاء رضي الله عنهم ولم يتجح هذا الجمع عند المنفية فلم يفتوا به. فيمكن للمسافر الدئني يضيق وقته أو يجد حاجة في نفسه أن يقلد الشافعي رمها الله تعالى في هـي هذه
 بين هذه الصلوات المذكورة (الظهر مع العصر - والمغرب مع العشاء) فقط والجمع جمعان جمع تقديم، وجمع تأخير. آـ بمع التأخير:
وفيه يؤخر المصلي الظهر ليؤديها مع العصر في وقت العصر، ويؤخر المرب ليؤديها مع الـشاء في وقت العشاء. ويشترط لصحة هذا الجممع
شرطان:

1- أن ينوي تأخير الصلاة الأولى وهو في وقتها لجمعها مع الثانية، فإن لم ينو

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) رد المتار صا (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. الفقه الإسلامي وأدلته جr صو (Y) }
\end{aligned}
$$

وسوّفها حتى خرج وقتها فهي فائتة يصليها قضاء لأنه لم يقصد الجمع و وئثم
Y- أن يبقى مسافراً حتى يؤدي الصلاتين معاً، فلو وصل بلده أو نوى الإقامة قبل أن يؤدي الصالِين عُدَّت الصاحلاة المتأخرة قضاء فيقضيها ركعتين ولا يأثم لوجود نية الجممع المشروعة.

ب - بمع التقديم:
وفيه يقدم صلاة العصر فيصليها في وقت الظهر، أو صلاة العشاء فيصليها مع المغرب في وقت المغرب. ويشترط لصحة هذا البحمع عدة شروط: 1- أن يكون المسافر قد خرج من بلدته وتجاوز أبنيتها لأنه لا يعتبر مسافراً حتى يتم ذلك، فلو أزمع السفر ظهراً وخشي فوات الُ الـور في أثناء الطريق لم يجز له أن يجمعها مع الظهر في بلد الده لأنه لا يزال مقياً. بل يتركها ليؤديها أثناء الطريق فإن تيسر له أداها وأن أن لم يستطع قضاها بعد ولا أثم عليه لوجود العذر. Y Y أن يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، فيصلي الظهر أولاًا ويصلي العصر بعدها ولا يفصل بينها بشيء من الذكر أو السنن أو بفاصل طويل لأنها أصبحتا كالصالة الواحدة. واعتبار الفاصل طويلاً أو قصيراً يرجع إلى العرف والعادة . ץـ أن ينوى جمع التقديم قبل البدء بالصالاة الأولى صلاة الوقت أو أثناءها فإن سها عن ذلك حتى سلم لم يبمع ويؤخر الثانية إلى دخول وقتها. عـ أن يبقى مسافراً إلى دخوله بالصالاة الثانية. فلو جمع العصر مع الظهر فصلى الظهر ونوى الإقامة قبل أن يمرم بصلاة العصر بطل الجمّع ويؤخر العصر إلى دخول وقتها. 0- في جمع التقديم تكون صحة الصلاة الثانية مبنية على صحة الصلاة الأولى فلو صلى الظهر والعصر تقدياً ثـم تبين له فساد الظهر فقد فسد العصر معها أيضاً ووجب عليه إعادة الصالاتين.

## أحكام في السفر والإقامة:

1- من كان له زوجتان في بلدتين متباعدتين مسافة السفر فكل بلد له دار




 يوماً وإن كان فيه والداه وجميع أقاربه.
 حتى اشترى لنفسه داراً ومتاعاً، لا يعتبر في البلد الثاني مقيهاً حتى ينوى الإقامة خمسة عشر يوماًا) لأنه ليس موطن قرار لها لها

米 米

## صالاة الكسوف واالخسوف

الكسوف: هو ذهاب ضوء الشمس لحيلولة القمر بينها وبين الأرض . الخَسوف: هو ذهاب ضوء القمر أو بعضه ليلًا لحيلولة الأرض بينه وبينٍ الشمس ولا يكدث ذلك إلا ليلًا عند إبدار القمر إذا وقعت الأرض حائلاً بينه وبين الشمس.
(1) متن رد المحتار جr صبזا: أورد في الشُرح أقوالاً أخرى لم يرجح بينها فبقي الاعتبار في الإقامة : نية الإقامة ثمسة عشر يوماً أو وجود الأهل، ، فلا عبرة لوجود الدار الدار أو المتاع أو الدار والمتاع معاً.

- YY_


## الفصل الخامس

## صلاة الكسوف

 يطيل فيهها القراءة ويطيل الركوع والسجود، ويدعو بعدها حتى تنجلي الشمس

تؤدى صلاة الكسوف فرادى وجماعات. فإذا أديت في جماعة أديت بلا
 إمام الجمعة أو إمام الصلوات الراتيا اتبة فإن لم يوجد المد صلوها الصلاة يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس، ويدعو جالساً مستقبل القبلة، أو قائًاً مستقبلاً الناس وهو أولى.
وإذا لم تؤد في جماعة يؤديها الناس فرادى ركعتين أو أربعاً ويدعون بعدها وإذا انجلت الشُمس قبل صاة الكـو الكسوف لم تصل بعده ولا تؤدى في وقت مكروه(") بل يكتفون بالدعاء.
والأصل في صلاة الكسوف بجموع الأحاديث التي وردت فيها منها
 يوم مات ابنه إبراهيم. فقال: الناس إنا كسفت لموت إبراهيم فسمع



(1) شُرح فتح القدير جا ص־זّع رد المحتار جr صا^| وقال لا يقيهها جماعة إلا السلطان أو مأذونه.
(Y) رد المحتار ج (Y) حديث كسفت الشمس: رواه الخمسة إلا الترمذي .

## صلاة الخسوف:

مندوبة وليست سنة مؤكدة، ولا تؤدى إلا فرادى، يؤديها الناس في بيوتهم ركعتين أو أربعاً ويدعون بعدها.
الفصل السادس الصحاهة في الحمرب

الصالة في الحرب: أو حال الحوف من العدو(1).
الصالة فرض على المسلم المكلف لا تسقط عنه ما دام قادراً على أدائها
ولو بالإيماء برأسه والصاة في في الحرب من لوازم الما المقاتل لما فيها من التوجه
 وتصاعد في القدرة على الثبات والتقدم .
والصالة في الحرب. أو حال التوجس من عدو تؤدى على أشكال غختلفة حسبلا يمليه الوضع وتقتضيه الضرورة، وحسب المال الذي الـي يكون عليه المكلف.
أ - يككن أن تؤدى الصالاة على شكل بماعة أو جماعات متفرقة إذا لم يكن في
 حصين واحد: فيؤدونها على شكل جماعة أو جماعتين أو أكثر يتناوبون خلالها على أسلحتهم بشرط ألا يغفلوا عن الما العدو ب - وتؤدى إفرادية يصليها المحارب في المكان الذي هو فيه، ويصليها حسب الحال الذي يتناسب والوضع الذي هو فيه.
فإذا أمن أن يصليها قائٔاً: صلى قائماً بركوع وسجود، وإن لم يقدر على

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من أراد التوسع يرجع إلى: صلاة الخوف، والصلاة على الدابة } \\
& \text { في رد المحتار - شرح فتح القدير - بدائع الصنائع }
\end{aligned}
$$

الركوع والسجود يوميء برأسه ويجعل انخفاضه للسجود أكثر من انخفاضه
للركوع •

إذا لم يأمن القيام أو لم يتيسر له فإنه يصلي قاعداً : يركع ويسجد أو
يومىء للركوع والسجود كما شرحنا.
إذا كان مكلفاً بحراسة نقطة لا يستطيع تركها أو التحول عنها يسقط
عنه التوجه إلى القبلة ويصلي إلى الجهة اللازمة له. إذا كان راكباً لا يقدر على النزول: يصلي قاعداً ـلـ كا شرحنا ـ فإن لم

يتيسر له استقبال القبلة يصلي إلى المهة المناسبة له.
إذا شغل عن الصلاة أو خشي الضرر بالاشتغال بها فإنه يتركها.

آخر الليل عندما تفرغ فأمن كيد العدو.
وفي حال تعسر الوصول إلى الماء للوضوء أو الغسل يراعي أحكام التيم التيمم.

الفصل السابع
صهاه المعذور والمريض (1)
صلاة المعذور :
المستحاضة التي يأتيها الدم بشكل مستمر بحيث لا تجد وقتاً كافياً
للوضوء وتام الصلاة.
وكذا من به جرح ينزف أو به سلس بول فهو يرشح منه بشكل شبه
 للوضوء وتمام الصالة فله أحكام . (1) شرح فتح القدير جا ص


- rra_


## ثبوت العذر وزواله:

1- من حدث له شيء من ذلك حتى ضاق عليه وقت الصلاة فإنه يتوضأ
 الثاني فلا إعادة عليه، وإن لم يتحقق له أله أعاد.
Y- إذا استمر العذر وقت صلاة كامل : من الظهر إلى العصر مثلاً أو من العصر إلى المغرب أو من المغرب إلى العشاء بحاء العيث لا لا يجد وقتاً كافياً

r- إذا خف مرض المعذور ولكن يأتيه عذره في أي فترة من وقت كل صلاة ولو مرة أو مرتين فإنه يبقى له حكم المعلور
 ويُعَدّ بارئاً وله أحكام الصـلور 0- إذا قدر المحذور على رد عذره برباط أو حشو للجرح ـا إذا كان جرياًا

1- يجب على المعذور رد عذره وتخفيفه قدر الامكان، تستتفر المرأة بوضع
شيء يرد الدم (ولا تحشو شيئًاً من القطن إذا كانت صائمه لألما لأنه يفسد الصيام) ويلف الجريح ضهاداً على الجرح إذا
 يبقى على وضوئه ولو نزف جرحّ العصر مالم يحدث حدثاً آخر.
ويصلي بهذا الوضوء مايشاء من الفرائض والسنن وقضاء
الفوائت، فإذا أذن العصر بطل الولا الوضوء



ع- إذا سال الدم أو البول على ثياب المعذور حتى بلغ مقدار مقعر الكف أو
أكثر(1)
فإن كان لو غسله يتنجس ثانية قبل الفراغ من الصلاة جاز أن لا
يغسله.
وإن كان لو غسله لا يتنجس قبل الفراغ من الصلاة وجب عليه
غسله(i)
米 米

المرض وصلاة المريض

المرض عارض مزعج يطرأ على الإنسان فيؤثر في طاقته وقدرته وقد
 أنه يعرف الإنسان قيمة الصحة والعافية فيكون أدعى للشكر عليها. كار أنه

 ويشعره بالخنشية و يلجئه إلى مراجعة نفسه والنظر فيا أسلف وقدم وذلك ولك
 وتقويم أمره وفق ما يرضى ربنا تبارك وتعالى.
ومن أصيب بشيء من هذه العوارض يكون عليه:

 تعالى، وقد كان الرسولِّ المعوذتين (قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس) وينفخ بهـا على
(1) ارجع إلى المقدار المعفو عنه من النجاسة في بحث الطهارة من هذا الكتاب.


كفيه ويسح بها على جسده الشريف. وكان إذا مرض أحد من أهله يعوذه ويسِ بيده اليمنى ويدعو فيقول (اللهم رب الناس اذهب البان الباس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقلماً) (1).
وشكا إليه أحد الصحابة أنه ييد ألماً في جسده فقال عليه الصال الصالة والسلام: (ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقد وقل : بسم اللّ ثلاثاثً، وقل سبع مرات أعوذ باله وقدرته من شر مألجد وأحاذر) (1) - رواه




r- أن يأخذ بأسباب الشفاء فيعرض نفسه على طبيب ويتناول ما ما يُب مي من
 الحفاظ على سلامة البدن من فرائض الشريعة

وضع له شفاءءّ). رواه أحمد والأربعة.
 يتضجر ولا يشتكي ولا يتذمر، فإن صبر واحتسب كان كان له الأجر والمثوبة بفضل اله تعالى.
ففي الحديث عن النبي

 والضراء:ً ما يضر ويؤذي .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) حديث اللهم رب الناس: رواه البخاري ومسلم. } \\
& \text { (r) حديث ضع يدك: رواه البخاري ومسلم. } \\
& \text { (r) حديث عجبأ لأمر اللؤمن: رواه مسلم. }
\end{aligned}
$$

وفي حديث آخر يقولا

 الإنسان ويشغله من أمر نفسه أو أهله.
عـ وإذا طال المرض بالمسلم أو اشتد ينبغي أن يبقى صابرآ ألين لينال أجر
 أصابتهم مصيبة قالوا إنا له وإنا إليه راجععون.
 ودعوت وتداويت فلم يستجب لي فإن له تعالى حكا حكمة وألم ألمراً وقدراً، قال اله تعالى: هواومن يتوكل على الش فهو حسبه. إن الشَ بالغ أمره قد جعل اله لكل شيء قدراً
0- ويكره لمن اشتّد به المرض أن يدرا يلمو على نفسه بالموت أو يتمناه. ففي



 ولا بد فاعلاً فليقلٍ :اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي المير وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي؟(م).
7- وعيادة المريض مطلوبة شرعاً، وهي من حقوق المسلم المريض فيعوده


بزيارته، ويدعو له ولا يقول إلا خيرأ.

V- وليس في كراهية الموت أو النفور منه إثم أو شيء، ففي المديث عن
(I) حليث ما يصيب المؤمن: رواه البخاري.
(Y) الآية: سورة الطلاق: ع ع (Y)
(

عائشة رضي الله عنها قالت: (قال رسول اللّ
 أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت! قال (اليس ذلك ولكنَّ المؤمنَ إذا بُشُرِّ

 ذلك أن الإنسان ساعة النزع يكشف عن بصره فيرى ملائكة


 الموت أو كرهه فليس له علاقة بحب لقاء الله تعالى المال أو عدمه، لأن ذلك لا يكون إلا عند الاحتصار وبعد الموت.

قواعد أساسية:
ا- خفف ربنا تبارك وتعالى عن المريض ومن في حكمه كالضعيف والعاجز
 (ا)
 ليطهركم . .
「- والمرض الذي تتغير به الأحكام الشرعية: هو المرض الذئيزداد بالفعل

「ــ إذا غلب على طن المريض أن الوضوء أو الصوم أو الصالة قائراً سيلحق به
(1) حديث عائشة: رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي.
. Y^T الآية لا يكلف الله نفسأ إلا وسعها: الا
. V V

ضرراً ومع ذلك صامٍ أو توضأ أو صلى قائأ صح منه، والأولى أن يفطر ويتيمم ويصلي قاعداً.
أما إذا تأكد أن الوضوء أو الصوم أو الصلاة قائزاً سيؤدى إلى ضرر فادِ
 ويصلي قاعداً، لأن المفاظ على سلامة البدن من فرائض .الشريعة كما أسلفنا ولو خالف صح منه.
آ - المريض المصاب بجزء من جسمه:
 استطلاق بطن وكثرة ريح أو بها استحاضة متصلة ائلة يرجع إلى بحث

صلاة المعذور وطهارته من هنا هذا الكتاب

حبة يضرها الماء فإن كانت مكشوفة بان باني

ケ- من كان على عضو من أعضائه أو جزء من بدنه ضا حبة أو لزقة أو جبيرة فليرجع إلى بحث المسح على الجلبائر والعصائب من هذا الكتاب.
ع- من انكسر ظفره أو قاحت أصبعه أو أي جزء من بدنه فجعل عليه عازلًا
 الغسل ويكون ذلك كافياً عن الغسل (1) فإن كان عليه مسح عليه فإن كان يضره المسح تركه أيضاً.
 فإن ضره المسح تركه أيضاً، ومن وضع على شقوق قدميه دهناً ولو عازلًا



. YAY - YAl رد المحتار جا

بعض أجزاء وجهه سيؤدي إلى بلل عينيه يسقط عنه غسل هذا الجزء واكتفى بالمسح عليه.

 من .أعضائه الباقية شيئاً.
 ويسح على المصاب إن لم يضره المسح فإن ضره المس المس ترك المّ المسح أيضاً، ولا يُمع بين الوضوء والتيمم لأنه لا يكتمع الأصل والبدل في آن واحد
^- من كان جنباً وببدنه جراحة أو مرض يضره الماء .


 إلى بلل المريض يسقط غسل هذا الجزء أيضاً ويعتبر ملحقاً بالمريض، ور وإلذا كان الجزء المريض يضره المسح فإنه يضع عليه خرقة أو ضماداً ويـسِح عليه . هذا في الغسل فقط أما في الوضوء فإنه يتركه بلا غسل ولا مسح(1).

قواعد أساسية في الغسل والمسح:
آ - في بميع حالات الوضوء: الجزء الذي يضره الغسل يترك غسله ويسح
عليه، فإن ضره المسح أيضاً تركه بلا غلا غسل ولا مسح ب - في بميع الحالات: إذا كان غسل جزء صحريح من البدن سيؤدي إلى بلل أو ضرر الجزء السقيم يسقط غسل هذا الجزء وئسح عليه إن

أمكن
. ron - rover (1)
. ron - rov رد المحتار جا صـ

- YM_

جـ ـ المسح يكون بإمرار اليد المبتلة على العضو ولا يطلب أن يكون الماء
 وصول البلل إلى جميع الجزء المسموح لأن المطلوب في المسح إمرار اليد

المبتلة على العضو وليس إصابته بالبلل .
ب - المريض والمصاب بعامة جسمه(1).
من كان مريضاً يضره استعمال الماء أو يزيد في آلامه أو يؤدي إلى تأخر
 واحد عن الوضوء والجنابة معاً . من كان مريضاً لا يضره استعمال الماء ولكن يضره التحرك للوضوء أو

الغسل فإنه يتيمم أيضاً.
طهارة المريض:
1- من كان مصاباً بجرح أو حبة عليها دم كثير أو قيح (غير معفو عنه) : آ - فإن كان يضره قشرها أو إزالة الدم المتجمد عليها تركها وصلى .
ب - وإن كان لا يضره قشرها ولكن لو قشرها أو نظفها ظهر تحتها
 Y- المعذور برعاف أو سلس بول والمرأة بالاستحاضة (يرجع إلى بحث صالاة

المعذور)
r- مريض أو بجروح تحته ثياب نجسة:

للوضوء وتام الصلاة يصلي على فراشه ولا تطلب منه طهارته. إذا كان لا يتنجس ما تحته ولكن يلحقه مشقة زائدة أو يتأخر

> شفاؤه بسبب التحرك فإنه يصلي عليه أيضاً(1).

عـ المقدار المعفو عنه من النجاسة ـ فتصح الصاة معه ـ أوردناه في بند بهذا
العنوان في باب الطهارة فارجع إليه.
المريض والعاجز المنقطع في الفراش :
المريض المنقطع في الفراش وكذا العاجز الملازم للفراش إذا كان لا يضره استعحلل الماء ولا يضره أيضاً التحرك للوضوء والغسل ولكنه عاجز عن فعل ذلك بنغسه فهو:
عاجز عن الوضوء أو الغسل بنفسه.
عاجز عن التحول عن فراشه النجس وتبديل ثيابه النجسة. عاجز عن استقبال القبلة.
 الغسل ويصلي على فراشه وبثيابه التي عليه ويصلي إلى الجهة التي هو فيها ولا يلزمه الاستعانة بغيره على شيء من هذ الأفعال(1). عند الصاحبين رضي الله عنها: إن وجد من يعينه على الوضوء أو الغسل فإنه يتوضأ ويغتسل وإن وجد من يعنيه على التحول عن فراشه وتغيير ثيابه فإنه يتحول ويغير وإن وجد من يوجهه إلى القبلة لزمه التوجه إليها. فإن
 فيها با يقدر من الإيماء والانحناء للركوع والسجود كا سيأتي في كيفية صلاة المريض .
(1) شرح فتح القدير جا صrv^r .
(Y) عند الإمام لا يعتبر المكلف قادراً بقدرة غيره لأن الإنسان يُعدُ إنا قادراً إذا أختص بحالة

 جا ص


صالاة المريض

1- القيام فرض في الصلوات المفروضة والواجبة فقط أما في السنن والنوافل فهو سنة. لأن مبنى التطوع على التوسع والتيسير، فيمكن في السنن والنوافل أن يصلي الصحيح قاعداً ولو منغير عذر ولكن يكون له نصف أجر صلاتها قائماً كها بينا في بحث السن المن والنوافل Y- المريض إذا عجز عن القيام، أو كان يلحقه بالقيام ضرر أو يخاف زيادة المرض أو بطء الشفاء أو دوران الرأس أو وجد لقيامه ألماً شديداً أو كان لو صلى قائماً يسلس بوله أو ينزف جرحه يصلي قاعداً ويسقط عنه فرض

القيام
r- إذا قدر المريض على بعض القيام لزمه القيام بقدر ما يستطيع بحيث لا يتضرر فلو قدر على التكبِر فقط أو التكبير وقراءة الفاتكة قائلاً فإنه يقوم

لها ثم يتابع صالاته قاعداً .
وفي الصالاة قاعداً يقعد بالشكل الذي يريحه، وإذا قعد كهيئة التشهد فهو أفضل، ويعقد يديه على صدره كا في حال القيام . وإذا أراد الركوع يضع يديه على ركبتيه وينحني بظهره للركوع، ويسجد على الأرض، فإذا عجز عن السجود أيضاً فإنه ينحني له ويبب أن يِعل انحناءه للسجودأخفضن منانحنائه للركوع ولو بشيء يسير ولا بأس أن يِعل أمامه شيئاً مرتفعاً ككرسي ووسادة ليسجد عليه ولا يطلب منه ذلك. ؟- إذا قدر المريض على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود سقط عنه فرض القيام لأنه وسيلة إلى السجود فيصلي قاعداً وإن شاء قائلاً يوميء

انظر بجموع هذه الأحكام في شرح فتح القدير جا صrvor وكذا رد المحتار. _ _rq_

للركوع والسجود كىا أسلفنا وصاله من قعود أحب في رأى الحنفية لأنه
 0ـ إذا صلى الصحيح أو المريض قائهاً فعرض له دوار أو ضعف أو وجع يعجزه عن القيام فإنه يقعد ويتابع صلاته قاعداً فإن زال عنه ذلك العارض وبقي عليه ركعة أو ركعات أخرى فإنه يقوم لها وإلا فلا

ولا إعادة عليه.
7- إذا صلى المريض قاعداً فخف عنه المرض أو أحس بالقدرة على القيام دون ضرر فإنه يقوم في الركعات التالية وصلاته صححيحة .
V مستلقياً على ظهره : فيتجعل تحت رأسه وسادة ليكون وجهه نحو القبلة تقريباً ويطوي ركبتيه قليلاً إن قدر لئلا يصير ماداً قدميه نحو الكعبة، ويوميء برأسه لاركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أكثر إن قدر .

أو مستلقياً على جنبه الأيمن وهو الأفضل أو الأيسر والصلاة على الجنب أيسر لمن كانت به بواسير. وختار المريض الانسب لـاله ووضعه . ^- إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه للركوع والسجود فإنه لا يصلي ولو فاتته الاوقات حتى يقتدر على ذلك، ولا يصلي إياء بعينيه أو حاجبيه فإنها

لا تصح
9- إذا دام عجز المريض عن الإيماء برأسه ست صلوات فأكثر سقطت عنه هذه الصلوات ولم يطلب إليه قضاؤها وإن دام عجزه خمس صلوات المات فأقل فإنه يقضيها حين يقتدر على الإيماء برأسه، ومثله من جن الِّ أو أو أغمي عليه فإن فاتته ست صلوات متصلة فأكثر لا يقضي ويقضي ما هو أقل . * * *

## الفصل الثامن

## صلاة الجلنازة وما يتبعها


أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمونه(").

والموت هو انفصال الروح عن الجسد مسكنها المؤقت، والروح كيان
 كذلك تنخلع الروح عن البدن لتخرج من عالم المحسوسات المادية إلى عالم

آخر غير مسوس هو عالم البرزخ.
وإذا كان الموت مصير كل إنسان فجدير به أن يستعد له ويتهيأ للقياه

 ولم تغرّه دنياه. والموت قد يأتي فجأة وقد يكتضر له الميت احتضاراً، ومن علامات الاحتضار:

 وقدماه نحو القبلة، رفع رأسه قليلاً بوسادة ليكون مستقبلاً بوجهه، ويكول وجهه إلى جهة القبلة إن كان غير ذلك، ولا يُول فرا فراشه ولا ينقل منه إذا كان
. (Y) سورة النحل / (Y)
(Y) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. (६) حديث (الكيس) رواه الترمذي وخسنه.

في ذلك ازعاج أو مشقة له أو لغيره ويُسْنُ تجريعه ماء بارداً بلععقة أو قطنة، ويندب تلقينه الشهادة بلطف ومداراة بأن يرددها أمامه عساه يقولما، ويكا ويكسن

 به لا سيا وأنه عند الموت ينعدم العقل الواعي ويسن أن يقرأ عندئه شيئاً من
القرآن وبخاصة سورة يس.

 ويستر جيع بدنه بنوب خفيف ويعجل في تجهيزه وإخراجه فهو أكرم له. حقوق الميت:
للميت على أهله وذويه أربعة حقوق هي فروض كفاية إذا فعلها
البعض سططت عن الآخرين وهي: غسله وتكفينه وتمله ودفنه. ومن أراد معرفة تفاصيل النسل والتكفين والدفن يرجع إلى المطولات.

## الصلاة على الميت:

الصاة على الميت المسلم فرض كفاية على المسلمين شوله، وهي فرض
 وقطاع الطرق والمجرمين المحترفين للقتل والنهب لا يصلى عليهم إذا قتلوا
 لا يقام للصالاة على الميت وينادى عليها بقولمم (الصاة علا على الميت أو


 وتوضح الجنازة معترضة ويقف الإمام بحذاء صدر المتوفي لأنه مكان

القلب والإيمان وتؤدى الصالة في أربع تكبيرات كل تكبيرة تقوم مقام ركعة ثم يسلم يميناً وشمالًا . ويتابع المقتدي إمامه في صالاة الجلنازة. ففي التكبيرة الأولى يرفع المصلي يديه كـا في تكبية الإحرام فيكبر ويعقد يديه ويقرأ دعاء الثناء ولا يرفع يديه في غير هذه التكبيرة. ثم يكبر الثانية ويقرأ بعدها الصلوات الإبراهيمية : (اللهمم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد) . ثم يكبر الثالثة ويدعو لنفسه وللميت ولسائر المسلمين، وإذا كان يكفظ اللدعاء المأثور - وسنذكره - فهو أفضل .
*م يكبر الرابعة ويسلم بعدها على اليمين والشهال"(1) . ومن سكت خلال التكبيرات، ولم يقرf شيئاً فصلاته صحيحة لأن ماذكرناه خلالما سنة.

أحكام صلاة المنازة:
1- صالة الجنازة كالصلاة المكتوبة، فيلزمها كل ماهو معلوم من الطهارة وستر العورة، واستقبال القبلة، ويفسد صلاة الجِنازة كل ما يفسد

الصحالة.
Y Y القيام فرض في صلاة الجلنازة فلا تصح قاعداً إلا للمريض الضعيف أو المهذور
ץ- إذا خشي المحلث فوت صلاة اللِنازة بالوضوء، فإنه يتيمم ويصليها
للضرورة لأنها صالاة لا بديل لما وإذا فاتت لا تقضى . §- إذا جاء المعلي والإمام بين تكبيرتين، فإنه ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه ثـم يقضي ما فاته من التكبيرات بعد سالم الإمام . وإذا كبر ودخل في الصلاة فوراً صح منه والانتظار أفضل . 0ـ يُصلى على الميت صاله واحدة فقط فإذا انتهت فقد انتهت ويكره
(1) رد المحتار جr صY•Y شرح فتح القذير جا ص00ع .

تكرارها، وعند الشافعية يُوز الصالة عليه ثانية لمن لم يحضر الصالة
الأولى .
7- إذا اجتمعت عدة جنائز أمكن الجمع بينها بصلاة واحدة، والصالاة على كل جنازة أفضل وتقدم الجِنازة التي حضرت أولاً، فإذا حضرتا ولا معاً قُدُم

الأفضل .
V- V من مات مدفوناً بهدم أو انخساف أو خراب بئر عميقة، صلي عليه مكانه، ومن دفن ولم يصل عليه يصلى على قبره.


من قاتل غيره(1).
9- إذا حضرت المنازة وأخرت الصالة عليها لغير عذر حتى دخل وقت من
الأوقات التي تكره فيها الصالاة كراهة تحريم. أجلت الصرالحرة عليها حتى
خروج وقت الكراهة(r).
-اـ قد يرد في بعض كتب الفقه القديمة أنه تكره الصالاة على الميت في المساجد العامة إلا لعذر، وذلك أيام كان المصلى خارج البلد الـلـ وني أيامنا هذه لا تكره إطلاقاً كحا حققه الكهال في الفتح وأطال فيه البحث

في (رد المحتار)(r)
الدعاء المأثور :
كل دعاء في الصالة فهو دعاء، والمأثور أفضل لأنه ورد عن النبي
ومن قولهُ


على الإيمان)|(2)
(1) رد المحتار جY صY YII وجميع هذه الأحكام واردة فيه. (Y) سبت وأوضحنا في بحث أوقات الصار
(६) رواه الترمذي وأبو داود.

وصلى عليه الصلاة والسلام على أحد أصحابه فكان من دعائه:



 قال عوف بن مالك راوي هذا المديث: فتمنيت أني لو كنت أنا

الميت. أي ليفوز بدعاء الرسول
ولا يستغفر للصغير لأنه لا ذنب له ويُدعى له بله با ورا ورد:


أحكام السقط والمولود ميتا والوليد الميت:
النُقْطُ : هو المُنين يسفط مْن بطن أمه قبل أوانه، سواء أسقط بنفسه
أم بفعل فاعل . وللسقط والمولود ميتاً أحوال وأحكام"(1). ا- إذا سعط ولم يظهر بعض خلقه من يد أو رجل أو شعر فليس بشئ ولا تعتبر أمه نفساء.

 ץ- إذا تم خلقه وولد ميتاً، أو مات قبل أن يخرج أكثرْه فإنه يغسل ويسمى .ولا يصلى عليه.

 ويصلى عليه ويرث ويورث.


## تشييع الجنازة وآدابها:

ملر الجنازة فرض كفاية، وتشييعها سنة للرجال. ففي المديث عن
 الجُنائزِ وعيادَةٍ المريض, وتشميتِ العاطس، وإِّبِ المظلوم(1). وتشيسعها حتى الدفن أفضل .


 فيهن من الضحف وزيادة الـزن وإظهار الجزع، فإذا أصر ألمرن فلا يلا يقهرن على تركها. ففي المديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع
الجنائز ولم يعزم عليها أي لم يشدد عليهن بالترك ولمير ولم نحرم الاتباع. ويُعَجل بالبِنازة بسير فوق السير العادي المتوسط ويستحب السير خلفها أو حولما ويكره أن يكون الجميع أمامها، ويندب للمشير الميع المساهمة في
 أطراف التابوت الأربعة عشر خطوات ألو ألمون أحوها ويبدأ الحمل على عاتقه الأئن من الإمام ثم الحلف والفـ والأيسر كذلك
ويندب السكوت والتأمل فيا بعد الموت وعاسبة النفس والتوجه إلى الخالق بالقلب.

## صنع الطعام لأهل الميت:

يستحب لأقرباء الميت أو جيرانه صنع طعام لأهل الميت يكفيهم يومهم وليلتهم لما روى أنه لـا استشهد جعفر بن أبي طالب شقيق سيدنا علي رضي
(1) حديث أمرنا رسول الله : رواه البخاري . الجنازة رواه مسلم.

الش عنها قال النبيكَ
 فهم مشغولون بصيبتهم وبن يأتيهم عن شهوة الطعام ويلح عليهم بالألأكل
 وقبح إلا أن يكون قد ورد إليهم ضيوف من أماكن نائبة يبيتون عندهم .

## المزن على الميت:

المزن عاطفة في القلب تتضح في الوجه ويؤيدها عند ثورتها دمع
 للتنفيس عن كربه وأساه، فلا بأس بالحزن والبكاء للمصييب، ولكان ولان لا يلا يورز الاسترسال وراء ذلك بالعويل والنواح والاستسلام للهموم والأحزان انلان . بل ييب على المسلم أن يضبط نفسه ويكبح جماع انفعالاته ويتجمل بالصالصر






 له: أما ابني فهو في كنف الله تعالى، وأما أنا فقد وعدني الله تعالم ثلاث خصال لا أحب أن لي بفقد واحدة منها ما على الأرض، وسا وسرد عليه الآلية التي أسلفناها، يقصد بالخضال الثالاثة: أن عليه صلوات الها اله ـوالر الرحة ـ والثناء
(1) اصنعوا لال جعفر: (Y) رواه داوود والترمذي.
الآية: البقرة/ه .

ويسن للمصاب أن يسترجع وبقول: اللهم أجرْي في مصيبتي وأخلف
لي خيراً منها. ففي المديث عن النبي فيقول: إنا له وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي الي خيراً

 الصوت بالنحيب والتشكي وما قد يفعلن من شق الثـي الثاب ولطم الخمدود

 الجليوبَ ودعا بدعوى الجاهلية)(1)

التعزية :
تستحب تعزية أمل الميت لتسليتهم والتخفيف عنهم وإزالة الوحشة

 الحداد المشروعة - وتكره بعدها إلا لمن كان مسافراً ألما أو غائباً معذوراً لئلا يؤدي ذلك إلى تجديد الأحزان وتحريك الأشجان، وإنا وانيا سمح للمسافر المعذور بالتعزية بعدها لئلا يظن به الجفاء والقطيعة.
وليس في التعزية ألفاظ مدودة ومن أحسن ما ورد فيها: (إن لله ما



والتعزية مستحبة للرجال والنساء، دون اختلاط محرم، ولا بأس
 والتفاؤل له من غير إفراط ولا مبالغة ولا مباهاة.
(1) حديث ما من عبد: رواه مسلم.
(Y) حليث ليس منا من خرب: رواه البخاري ومسـلم وغيرما.

## الوليمة القبيحة:

من المقابح التي درج عليها الناس أيامنا هذه أن يقيم أهل الميت أو
 المشروع كا' أسلفنا إرسال طعام لأهل الميت يوم وفاته لاشتغالمم به وبأحزانهم عن ذلك
وإغا نشأت هذه العادة وتطورت بعد من أمر مشُروع إلى أمر قبح غير




 استحكمت هذه العادة فأصبحت وبالًا على أهل المل الميت وأقربائه ففوق
 المائدة ويتكلفوا البشاشة في وجوه الضيوف، ويكون ائلون على النساء بعد على

 عليهم في مصائبهم وأتراحهم . علاً بأن الولائم كا يقو ئرل في (رد المختار) إنا
شرعت في السرور لا في الشُرور(1).

## الدعاء للميب وإهداء الثواب له:

أبمع العلماء رضي الله عنهم أن الميت يتتفع بالدعاء والاستغفار له فيدعى له بالرهمة والمغفرة. قال الله تعالى: اؤوالذين جاؤوا من بعدمم
(1) رد المحتار جr ص•Y • .

يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمانمه . وقال سبحانه : .
ودعا عليه الصلاة والسلام في صلاته لأحد أصحابه الدعاء المأتور
الذي أوردناه في صلاة الجنازة ككا دعا لكل ميت صلى عليه. وكا ينتفع الميت بالدعاء كذلك ينتفع بإهداء الثواب من قراءة وغيرها
بغضل الله تعالى، لأنها في حقيقتها لا تخرج عن الدعاء. فأنت عندما تقرأ
 لفلان فإثا هو دعاء منك له أن يهبه الله هذه أو يجعل له مثله(1). العدّة :

هي مدة محددة شرعاً تلتزم فيها المطلق البائن والمتوفى عنها زوجها

 من طلاق، وستأتي في مكان آخر، وعدة من وفاة زوج.


 تبدأ العدة عقب الوفاة مباشرة(r). وعدة المتوفى عنها بحسب حالها:
آ - فإن كانت حاملًا فعدتها إلى أن تضع هملها. قال تعالى : المالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (r) فإن وضعت فقد إن انقضت عدتها
(1) ومن شاء أن يتوسع في دراسة هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب الإيمان بعوالم الآخرة وأحوالما

للشيخ المحدث المافظ عبد الله سراج الدين ففيه بيان شاف لم المن أحبر
(r) انظر بجموع البحث وأحكامه في شرح فتح القدير جr ص ص
(r) سورة الطلاق/ع ع

ولو كان ذلك بعد يوم أو أيام أو أسابيع•
ب - وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. وانـر قال تعالى :


جـ - ومن مات عنها زوجها ولم تعلم بذلك حتى انتهت مدة العدة فقد انقضت عدتها بانقضاء أيامها ولا شيء عليها(r).

ويتعلق بالمعتدة عن وفاة الأحكام التالية:
1- يكرم عليها الزواج حتى تنتهي عدتها سواء انتهت بالوضع ألم أم بالأيام .

 التعريض بالحُطبة بأن يرسل الراغب من يلمح لما تلميحاً دون تصريح أو وعد.
ץ- ويبب عليها أن تلتزم بيتها - ببيت الزوجية ـ فلا تخرج منه ليلًا ولا نهاراً إلا لضرورة، لطب أو عمل ضروري كجلب طعام أو شراب أو لوعاي
مصلحة لا تتحقق إلا بوجودها فتخرج في النهار وتا وتبيت في بيتها في الليل .
وإذا كانت ذات عمل فإن كان بمقدورها تركه هذه المدة وجب عليها
تركه وإن لم تقدر لإعالة نفسها أو لكونها موظفة في عمل لا يسمح لما لا لا با بالغياب
عنه هذه المدة فإنها تخرج له ولا تخرج إلا مقدار اللزوم(r)
ولا يككن للمرأة أن تخرج لتؤدي عدتها في غير بيت الزوجية إلا في
حالات الضرورة ومنها:
آ ـ أن يكون بيتها بالأجرة وهي عاجزة عن عـن دفعها إذ لا نفقة لما، أو مبيعاً
وهي مضطرةإلى تسليمه دون تأجيل .
(1) سورة البقرة/\&



ب - أن يكون البيت متهدماً تخشى سقوطه أو في منطقَ غير أفينة تخشى فيها
اللصوص .
جـ ـ أن تكون مقيمة مع أهل زوجها ويتأكد حصول شجار وخصوومة بينها
وبينهم لسوء أخلاقها أو لسوء أخلاق أهل زوجا زوجها
فإذا انتقلت إلى بيت آخر ذإنها تلتزمه أيام عدتها كا تلتزم بيتها
الأصلي
ع- يجب على المرأة أيام عدتها المداد على زوجها، وذلك بترك الزينة والتجمل كها سيأتي

الحداد:
الحداد واجب على كل امرأة معتدة مسلمة بالغة عاقلة: فلا حداد على الصغيرة وهي التي عقد عليهاـ كتب كتابها ـ قبل أن تبلغ وإن كان عليها العدة(1).
والحداد أو الإحداد: هو الترك والقطع، ويعني ترك الزينة والانقطاع عن التجميل وإظهار المحاسن . . . وهو واجب على المعتدة، وإن أوصاها زوجها بتركه لأنه حق الشرع(1).
ويررم على المعتدة الأمور التالية:
ا- التحلي بشيء من الحلي سواء أكانت من ذهب أو فضية أو معدن أو غيره
ولو خاتاً أو سواراًا
Y- التزين بشيء من المساحيق أو الدهون أو الكحل أو الحناء، إلا إذا كان
شيء منها لغرض طبي
ץ - صبغ الشعر وتجميله بالتسريحات ولا بأس بتسريمه بششط.واسع الأسنان
لمنع شعثه واضطرابه.
عـ التطيب بشيء من الزُوائح والعطور أياً كان نوعها. .
(1) شرح فتح القدير جr ص090


هـ ارتداء الثياب الزاهية، وكذلك الثياب التي تبرز المحاسن أو تكشف عن مواطن الجملل عادة.
وقد شرعت العدة والإحداد لأمور هامة منها: آ ـ لبيان حال الرحم من وجود همل أو جنين فيه أولاً. ب - للتركيز على أهية الزوج والزواج
جـ ـ لرعاية حق الزوج وأقاربه بإظهار التأثر لفقده. د ـ ـلمسايرة عواطف الزوجة نفسها في أحزانها وميلها إلى العزلة والانانكاش
 فطرتها ويكون فيه أيضأ صون سمعتها وكا وكرامتها فلا ترمى بالاستهتار أو تتهم بقلة الاهتام أو عدم الوفاء


 الشعور ولبس التالف من الثياب والامتناع عن الطيبات منيا من المآكل والمشارب ويممعوا إليه أيضأ عدم إستقبال الضيوف والكف عن النظر النـر في المرآة أو من النافذة. ومن فعلت شيئاً من ذلك فقد تزيدت على شريعة اللّ تعالى وأثمت بذلك.

الحداد على الزوج وغيره:
حداد المرأة المعتلة على زوجها واجب كا كا علمت. والحداد الواجب

 وتتزين إن أحبت وتخرج لزيارة أقربائها وأهاليها وتخضر الأفراح والأعراس
 استجابة لدواعي اللزن إلا إذا كان في هذه الدان الدوات مالا يباح فتا فتركها لذلك وليس السبب المزن والمداد وإلا كانت عاصية آثمة الما أما الحداد على غير الزوج من أب أو أم أو أخ أو أخت أو عم أو عمة

وغير ذلك فهو غير واجب، ويسمع به ثلاثة أيام فقط حفاظاً على حق الزوج، وللزوج أن يمنعها عن ذلك إذا أراد(1) ولأن الوفيات كثيراً ما تحصل في العائلات الكبيرة فلو حذّت المرأة على هواهاوعلى مايريد الناس لأمضت
 لمشاعر أولادها، وتسويغ لإطالة مالا يلزم من مظاهر الحزن والنكاء واه على المرأة أن تراعي ذلك فتضبط نفسها وتكبح جماع عواطفها وتخفف من أحزانها. فلاتزيد في حدادها على ذلك لما فيه من المعصية وغخالفة الشرع، ولنا

في أمهات المؤمنين أحسن قدوة وأجمل أثّر .
ففي الحديث عن زينب بنت أبي سلمة قالت : دخلت على أم حبيبة
 خَلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مستت بعارضيها ثم قالت: والله ماللي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللهِ

 رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمسًّت منه ثمُ قالت: أما



زوجٍ 'أربعةَ أَشهرٍ وعشراً)(r) قولا: دعت بطيب فيه صفرة خلوق: أي عطر ملون فيه صفرةوحمرة. وقولا: والله مالي بطيب من حاجة: أي ليس لما ميل في نفسها لذلك
 مظاهر المداد ومثلها فعلت أم المؤمنين زينب رخي الله عنها حين توني أخوها. وهذا هو الامتثال لأمر الشارع وهنا القدوة العظيمة. (1) رد المحتار جr صبrه وكذا في شرح الفتح لأن الزينة من حقه فيامرها بالتزين. (Y) رواه البخاري وبسلم وغيرهما .

## (1) الو صيةية

هي : تُليك مضاف لما بعد الموت على سبيل التبرع، بأن يخصص

 بسداد ديون أو أداء كفارات أو زكاة باقية في ذمة الإنسان الذي يخشى الموت فواجب كما سيأتي.
وقد كان كثير من الأمم(r) ومنهم بعض العرب في الملاهلية يوصون. بأموالهم جميعها أو معظمها للأجانب من الأرئ ولأصدقاء والأنصار طلباً للمفاخرة تاركين أهليهم وذوي قرباهم في الفقر والحاجة.
فأمر ربنا تبارك وتعالى بتصحيح هذا الوضع فوجه إلى الوصية للأهِّلٍ


 ومن لا يأخذ، وتحديد حصة كل قريب، ولئلا يتأثر بعوامل الميل والنفور
 المحتار جT صע\&
(Y) كان الرومان قدئأ يصرفون نرواتهم لعشيقاتهم، وحديئاً في أوربا كنا نسمع الأعاجيب منذ
 ولا يزال السائد في أوربا أن الولد الأكبر يستولي على جميع تركة أبيه، إلا أن يوصي الأب بشيء، منها لزوجته أو بعض أولاده الأخرين. هذا إذا لم يوص باليا بلمهة أخرى. ( )

ودواعي التزلف والتودد، أو يميل إلى عادة النفور من توريث الإناث أنزل تبارك وتعالى آيات المواريث فعين فيها الورثة وحلًّد حصة كل وريث،

 وفي الوصية قاعدتان أساسيتان :
الأولى: لا وصية لوارث: لأن كل وارث أخذ حصته من الميراث فلا

 ذلك إيذاء لمشاعر الورثة الأخرين وإجحاف بحقهم إلا إذا رضوا بذلك وطابت نفوسهم فتصح الوصية. وهو ما أوضحه النبيكّ حيث قال: (لالا وصية لوارث إلا أن يكيز الورثةه() ومن كان له ولد خعيف أو دون مستوى أخوته بكثير فإن له أن يدعمه ويساعده بما يشاء أيام حياته ولا ينتظر حتى يموت أو يقاربه الموت. ويرم على المسلم توزيع املاكه على بعض أولاده لحرمان بعضهم أو

تهرباً من قسمتها بين الورثة الآخرين.


 فتصح الوصية.
ففي حال الوصية لوارث: إذا لم يوافق الورثة إجماعاَ بطلت الوصية.
وفي حال الوصية بأكثر من الثلث لغير وارث: إذا لم يوافقوا إجماعاً يصرف منها ما يعادل الثلث فقط.
(1) حديث (إن الش أعطى . .) : رواه أمد والترمذي وابن ماجهـ
(Y) حديث (إلا أن يكيز الورثة) رواه الدارقطني، ومثله عن ابن عباس الا

يشاء الورثةه كا في نيل الأوطار جج ص•؟ .

وفي المالين معاً: إذا وافق البعض ورفض البعض دفع الموافق ما يناسب حصته فقط.
وإذا كان بين الورثة صغار لم يبلغوا بعد لا تصح موافقتهم، ولا ييوز
أن يوافق عنهم أحد حتى يكبروا فيوافقوا بأنفسهم أو يتركوا(ا').
وتعدّ موافقة الورثة أو بِضهـم مقبولة بعد وفاة الموصي لأنه وقت ثبوت
الحق، أما موافقتهم حال حياته فلغو لا قيمة له(1).

حكم الوصية ومتى تكون مستحبة.
يختلف وصف الوصية باختلاف وضع الورثة:
فإن كان الورثة فقراء، أو لا يستغنون بحصصهم من الميرئ الميراث فالأولى
ترك الوصية. ويكون تركها صدقة من المسلم على ورئته.
وإن كان الورثة أغنياء أو يستغنون بحصصهم من الميراث فالوصية
أولى:
لأن ترك حقه في الوصية هبةُ منه لورنته. والوصية لغيرهم من الفقراء صدقة والصدقة أثوب من المبة لأنه يبتغي بها وجه الله تعالي(1).
وإذا كان للموصي ذوي أرحام فقراء فالأولى أن يبدأ بهم لأنها تكون
صدقة وصلة رحم أيضاً فينال المثوبتين بضضل الله تعالى .
والأفضل للمسلم المتدلدر وقد منًّ الهّ تعالى عليه وأكرمه ـ ـأن يعجل

 الغنى وتخشى الفقر ولا تُهل حتى إذا بلغت الملقومَ قلت: لفلانٍ كذا ولفلان


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) اللباب ج1 ص17^) } \\
& \text { (Y) شرح الفتح جر ص } \\
& \text {. نفسه صا }
\end{aligned}
$$

أحكام الوصية:
اـ تنعقد الوصية بالكتابة،أو بمجرد الكلام أو الإشارة المفهومة إذا عجز عن
الكالام .
Y- بشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلًا مالكاً ما يوصى به أو بعضه، ، فيجهز بعد وفاته من تركته وتسدد ديونه وتنفذ الوصية من ثلث صافي

التركة كما سبق وبينا.
ץـ الوصية عقد تبرع غير ملزم فللموصي أن يغير وصيته أو يعدلها أو يلغيها فلا تعدّ نافذة صحيحة إلا إذا أبقاها دون نقض حتى وفاته . ع- لو علم الموصى له بالوصية حال حياة الموصي فقبل الوصية أو رفضها فلا

 0ـ كا تكون الوصية للفقراء، كذلك تكون للأصدقاء والأغنياء، وتصح
 الفقِر، وهبة إذا خص بها بها الغني. 7- كا تكون الوصية مطلقة، كذلك قد تكون معلقة بشرط، فإذا حصل الشرط لزمت الوصية وإلانالا V الموصي صار ذلك حقاً له فإذا رفض الورثة تسليمه إياه فإن له إن يطالب به عن طريق القضاء. ^- إذا أحس المسلم بدنو أجله وعليه ديون غير معهودة أو أمانات خاصه لا يعلم بها الورثة ولم يتبتها في دفتره وجب عليه ألما وني

يصار إلى ضياع حقوق الناس 9- من شارف الموت وعليه فوائت زكاة أموال أو صدقات فطر أو كفارات وجب عليه الإيصاء بسدادها لتبرأ ذمته منها وإلا بقيت في رقبته فيحاسب عليها

- (ـ الأضحية الوصية، والأضحية عن الميت تحدثنا عنها في بحث الأضحية

فارجع إليه.
11- هناك حالات معقدة من الوصايا تجدها مفصلة في الكتب المطولات.

*     *         * 

أحكام الشهداء (*)

سمي الشهيد شهيداً لأنه مشهود له بالجنة، أو لأنه حي عند ربه حاضر شاهد، أو لأن الملائكة تشهد موته وكذلك جروحه ودمه.

والشهداء ثلاثة.
ا - ـ شهيد الحرب والقتال في سبيل الله تعالى، وهي من أشرف المراتب


 وأن له ما على الأرضى من شيء إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة). .
 عدواناً أو دفاعاً عن دينه أو نفسه أو ماله أو أهله وكذا كل مقتول بغير

جـ - الشهيد الميت بحوادث أو عوارض خاصة: كالغرقى والحرقى ومن
 بالنفاس أو مات في أثناء طلب العلم وقد عدَّد في رد المختار المار ا(1) أنواعاً أخرى من هذه الشهادة با يفيد التفاؤل بالمثوبة إذا كانوا صابرين

محتسبين .
(1) رد المحتار جY صY (1) رد المحتار جr ص صو rer

إطلاق لفظ شهيد على أصحاب الفئتين الأخرتين لا يتني أنهم
متساوون في الأجر والتكرمة مع شهيد التتال والحرب في سبيل الله تعالى.
 آمن في بيته أو مات متسبنأ من سل أو طاعون أو مأو ماتت من ولاد وإنا يعني الاشتراك في هذه المن التسمية: أن من مات مقتولاً أو محتسباً صابراً بإحدى هذه الطرق كان لموته هكذا شرف خاص ومكان الئة مشهودة يوم القيامة.

أحكام الشهيد:
آ ـ شهيد الحرب: إذا كان بالغاً طاهرأ عن الجنابة ومات عقب الإصابة بحيث لا يأكل ولا يشرب ولا يتداوى ولا ينقل من مكان الـا
منزله حياً.

ا ـ لا يغسل إلا إذا أصابته نجاسة غير دمه، أو علم أنه كان جنباً فيغسل للجنابة.
r - يكفن بيابه بعد أن ينزع عنه سلاحه ومالا يصلح للكفن كالمذاء والقلنسوة والحوذة . لقوله عليه الصلاة والسلام في شهداء غيلاء غزوة أحد
(زمملوهم بدمائهم)|(1).
r - يصلى عليه ويدفن بثيابه وبدمه.

ولا يعني ذلك نقصاً من شهادته أو تكرمته أو مكانته. فإن عمر بن

 وكفن، وهما كا يقول الكاساني في بدائع الصنائع -من أعاظم الشهداء

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) حديث: زملومم بدمائهم: أخرجه النسائي وأمد. } \\
& \text { _ • }
\end{aligned}
$$

ب－الشهيد المقتول ظلماً：إذا مات عقب الإصابة كـا ذكرنا في حال شهيد

بالقتل يعامل معاملة شهيد الحرب التي ذكرناها.

جـ ـ أما القسم الثالث من الشهداء فيعاملون معاملة الميت العادي ويكون لهم أجرهم يوم القيامة．

## 米 米 类

بداثع الصنائع جا صYY وبال：كل قتل يتعلق به وجوب القصاص فالتتيل شهيد

## الكتاب الثالث

الصوم
بعض فضائل رمضان :

روى ابن خزيمة - رهه الله - في صحيحيه عن سلمان الفارسي رضي الله






 ومضاعفة المثوبة فيه لينهلوا من خيراته ويستزيدوا من بركاتهاته فيزدادوا الرباً من ربهم وكسباً من نعمه وأفضاله.
ومن مظاهر عظمة هذا الثهر وذكرياته:

 الكتب السلاوية أيضاً، ففي الحديث عن وائلة بن الأسقع رضي الشي


رمضان، وأنزلت التوراة لِستٌ مَضين من رمضان، والإنجيل كثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من
رمضان)|(1).
r- أنه غالباً ما تكون فيه ليلة عظيمة مباركة هي ليلة القدر التي يصفها ربنا

 والرضوان للطالبين. وهي ليلة متنقلة بين أيام العام، وغالياً ما تما تقع في رمضان، وفي العشر الأواخر منه، ففي الحديث الذي الـي رواه الإمام أمدل والطبراني أن رسول الشَ من رمضان في وتر فإي رأيتهاه . . المقصـود في الليـالي المـــردة كــالليلـة

 ذنبه (1)
ケ- وفي السابع عشر من هذا الشُهر كانت غزوة بدر الكبرى. وهي أول معركة بين المسلمين والمثركين. وفيها أيّد الله تعالى عباده وأنزي النّ في


 ع- وفي مثل هذا الشهر المبارك كان الفتح الأعظم وهو فتح مكة، وفيه ونيه دخل


 الأندلس، وانتصر المسلمون على التتر في موقعة عين جالوت التي كانت معركة حاسمة غيرّت وجه التاريخ (1) حديث رأنزلت صحفه: : رواه الإمام أحد في مسنده. (Y)

## الصوم

الصوم لغة: هو الإمساك أو الامتناع عن قول أو عمل.

يقال: صام عن الطعام : إذا امتنع عنه، وصام عن الككلام: إلذا



 غياب الشمس تعبداً للَ تعالى، استجابة لأمره أو تزلفاً إليه.
فرضية الصوم:

 قبلكم لعلكم تتقونه(1).




رمضان، وحج. البيتِ من استطاع إليهُ مبيلاً)(1)
(६) حديث (بني الإسلام): رواه البخاري ومسلم.

## فوائد الصيام وفضيائله

للصوم فضائل عظيمة وفوائد جليلة ييد الإنسان حلاوتها وآثارها في
حياته الهاجلة والآجلة.

فمن ذلك:
1- أنه يبرىء الذمة من هذه الفريضة ويوجب المثوبة من الله تعالى. فكما يعاقب تبارك وتعالى على فعل المحرمات كذلك يثيب على أداء الفروض والواجبات. بل هو من فضله وكرمه يثيب على الفروض والواجبات أكثير ما يثيب على النوافل والتطوعات. وذلك لقوله تعالى في الحديث
 ولا يزالُ عبدي يتقرَّبُ إلِّةٍ بالنوافلِ حنى ألِّ يعني الأكثر ثواباً، فلكلٍ من الواِّ تعالى .
Y_ أن الصيام وسيلة للسمو والترقي، وهو تقوى في ذاتهوعباده وسبب للتقوى في غيره.
فهو تقوى في نفسه، لأنّ العبد إذا صام فقد أطاع الله واتقاه . وهو علة للتقوى في غيره؛ لأن العبد تتحرك فيه الأهواء والشهوات فيضحف


 من الأمور الضرورية - فهو قادر على الامتناع عن المعاصي الماع والما
 فهو يعلم الصبر والثبات والجلد، وينمي القدرة على ضبط النفس
وإحكام التصرفات.
(1) حديث „وما تقرب الي...ه رواه البخاري .
rــ أن الصوم يؤدي إلى الإحساس بالنعمة وبالتالي إلى الشكر عليها. لذلك




 أحسً بنعمة وجوده وتوفره ونعمة القدرة على امتلاكه والتنعم به فكان الِّ أدعى إلى الشكر. ؟ـ أن الصوم يهذب النفس ويُرِّك في القلب دواعي الرحمة ويبعث على المواساة . فإذا صام الإنسان فترت قوته وخبت فيه الفيا القوة البهيمية والنوازع الإنفعالية فأصبح أقرب إلى الرقة واللطف، فإذا رأى ألى أولاده ومن حوله
 فإنه يحس" بالعطف عليهـم والرحمة لم فتنفتح مغاليق قلبه ويذهب بعر بعض ما في نفسه من جفوة وغلظه.
وإذا آب الصائم إلى بيته جائعاً ظامئاً ورأى ما أُعِدًّ له من ضروب
 ما يجد من نعمة وافرة وسعة حاضرة؟! فيتحرك قلبه لتفقد أقاربه من الفقراء، وييل إلى مساعدة من يعرف من الضعفاء. ومن هنا كان قولهوَّهِّ الضعيف فيميل إلى عونه ومواساته إن كان مقتدراً ويدعو له إن كان
مستور الحال مثله.

0ـ والصوم بعد عبادة خاصة ليس كسائر العبادات: ذلك أن الصلوات والقربات تؤدى في أوقات قصيرة، أما الصوم فهو قربة طور طويلة الأمد . فالصائم منذ أن يستيقظ للسحور إلى أن يفطر بعد الغروب في حال
(1) حديث מشهر المواساةه رواه بن خزئة في صحيحه وقد سبق صعY . .

 T- أن الله تعالى يُجزل المثوبة للصائم بأضعاف غير محدودة، وذلك المئ لما ورد في الحديث القدسبي من قوله عز وجل (اكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه

 وأضعاف ذلك إلا الصوم فإن الملائكة تسجله كا يقع ويت ويتكرم ربنا تبارك وتعالى بإجزال مثوبته لأن الملائكة تعجز عن تقدير حال الصائم وتقدير كرم الله تعالى عليه.

من الأحاديث الواردة في فضل الصوم 1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللهُ



 إذا أفطرَ فرَحَ بفطره، وإذا لقي ربَه فرِحَ بصومههاه. . (امتفق عليه واللفظ للبخاري).

جُنَّة: وقاية من النار ومن المعاصي لا يرفُث: الرفث هو الفحش في القن القول.
لا يصخب: لا يرفع صوته نزقاً أو يصيح. خلوف فم الصائم: رائحته .

(1) حديث هعليك بالصومه: رواه النسائي وغيره كا في الترغيب. (Y) حديث اكل عمل ابن آدمه متفق عليه واللفظ للبخاري وسئتي بتامه.

يُقال له الرَّيان، يدخل منه الصائمون يومَ القيامةِ، لا يدخل منه أحدُ

("رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي)".
世- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول اللهِ والقرآنُ يشفعان للعبدِ يومَ القيامة، يقولُ الصيامُ : أي ربَّ منعتّهُ الطعامُ والشهوة فشفعني فيه . ويقول القرآن: منعته النوم في الليل, فشفّعني فيه . قال : فيشفعان). .
("رواه الإمام أحمد والطبراني").
ع- وعن ابن سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ
 سبعين خريفاً). .
((رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي").
على من يبب صوم رمضان:
صوم رمضان فريضة على كل مسلم عاقل بالغ(1). فالمسلم هو كل من تشرف فشهد أن لا إله إلا الله وآمن با أنزل على عحمد رسول الله، أما من كفر بالله تعالى أو أنكر ما أنزل على رسوله فإنه
 يتطهر بالإيمان .

والعاقل هو كل من منحه الله تعالى هبة العقل فهو يميز الصحيح من السقيم والطيب من الخبيث وإن كان أرعن طائشاً. والبالغ هو الفتى الذي تجاوز سن الصبا بالاحتلام، والفتاة التي اجتازت هذه السن بالحيض . فإن لم يحعل ذلك فإن الفتى والفتاة يصبحان (1) سبق أن أوضحنا صفات المكلف وشرائط التكليف في باب الصلاة بشكل مفصل فارجع إليه.

بالغين مكلفين بالأحكام الشرعية على سبيل الوجوبب بإتام الخامس عشرةمن عمريه| على حساب السنة القمرية. والسنة القمرية تنقص عن السنة الشمسية حوالي أحد عشر يوماً.
وهناك أعذار تبيح للمكلف الفطر في رمضان على أن يقضي ما أفطره
بعد، ستمر معك إن شاء الله.
حال الذي يِن
المجنون إذا كان جنونه مطبقاً فإنه لا يكلف بشيء من من مقتضيات





 عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق)|(1) .

صوم الصغغار
أما صوم الصغار المميزين في السابعة إلى ما قبل البلوغ فهو طهو طاعل تُسجل فهم مثوباتها واكراماتها عند الله تعالى . ومن لم يصم منهم بأن لم يكن
(1) بدائع الصنائع : جr ص^^ وفي شرح فتح القدير : زلو أفاق بعد الزوال من اليوم الأخير

(r) حديث (رفع القلم): رواه البخاري والترمذي وأبو داود .

مراجع البحث: رد المحتار جr صوهז
جr صovo.

حاشية الطحطاوي. الفقه الإسلامي د. سلقيني جr صا

قادراً عليه أو لم تحدث له الرغبة فيه لم يؤاخذه الله تعالى عليه ذلك لأنه ليس
بعد أهلًا للتكليف.
وقد نبه الفقهاء رضي الله عنهم عملًا بحديث رسول اللهِ
ضرورة تحفيز الصغار على الصلاة والصيام لكي يشبوا متشربين بطاعة الله تعالى، ويكبروا وعندهم ذخر من الطاعات
 الوعي والقدرة عليه، ويضربه على تركه ضرباً خفيفاً أقرب إلى اللوم إلى إلا

 ويفطر يوماً، أو يصوم بعض النهار ويفطر بعضه فإنه يعالج بـا يصلحه تشجيع وإكرام أو توبيخ وملام حسب سنه ووعيه وقدرته البدنية . ولا يتشدد الوالد على أولاده بحيث يلزمهم بشيء لم يكلفهم الله تعالى به.

شرط طهحة الصوم

يشترط لصحة الصوم ثلاثة أشياء:
 الفعل، ولا يشترط النطق بها ولا يسن، ولو تلفظ بها لتذكير نفسه وتوكيد

 طعام العشاء ليكون كافياً عن السحور ونحو ذلك. ووقت النية لصوم رمضان : من أول الليل أي مما بعد المغرب حتى الضحوة الكبري(1) أي قبل ظهر النهار التالي بساعة . فإذا غفل عن النية (Y - ( تكفي فيه نية واحدة لجميع الشهر.

وما يدل على عزم الصوم حتى أشراق الفجر وكان ضحتى اليوم التالي
 صائم كان ذلك نية منه وكان صومه صحيحاًاً ا(1).
أما إذا لم يتبادر لذهنه شيء منٍ ذلك لا لا من الليل ولا منا من النهار
 الطعام والشراب ويقضي صوم هذا اليوم في غير رمضان ولا ولا كفارة عليه. هذا في صوم رمضان وصوم النفل وصوم النذر المعين يومه. أما صوم الكفارات وصوم القضاء وصوم النذر الذي لم تعين أليامه؛ فيلزم
 r-r خلو المرأة عن الميض والنفاس: لأن الميض والنفاس حالان يلان يوجبان الضعف واضطراب المزاج وهما من موانع الصلاة والصوم وتلانلاوة القرآن كا مرً في بحث الحيض والنفاس.
「- عدم حصول ما يفسد الصوم. وهو ما سنبينه في بحثنا التالي (مفسدات الصيام).

## مفسدات الصيام

ركن الصوم: هو الامتناع عن شهوة الفرج وعن إدخال شيء عمدأ أو
 ويشترط لصحة الصوم أن لا يحصل من الصائم مايفس ايند صيامه.
(1) في المدية الحلائية ـ لابن عابدين -: دلو نوى الصوم قبل الزوال بساعة فلكبة وهي خمس
 دقائق فالساعة ستون دقيقةه صIVY فتكون الساعة الفلكية كالساعة الزمنية عندنا، فلو نوى الصوم قبل الظهر بساعة من توقيتنا صحت نيته وصح صومه. (Y) رد المحتار جY ص•
(Y) بدائع الصنائع جY ص

والمفسدات التي تبطل الصوم نوعان؛ نوع يوجب القضاء مع الكفارة، ونوع يوجب القضاء فقط دون الكفارة. المفسدات التي توجب القضياء والكفارة

إذا بَيّت المسلم البالغ العاقل المقييم - غير المسافر - نية الصوم في رمضان، فيفسد صومه ويجب عليه القضاء مع الكفارة بفعل أحد أمرين :
 شربه ـ إذا كان فيه غذاءٌ أو معنى الغذاء أو كاء كان ما ما تنقضي به شهوة البطن
Y- المحلع المتعمد ويحصل بمجرد التقاء الختانين، وغياب المشفة ـوهي وهي رأس العضو - في موضعهاسواء أٔنزل أم لم يُنزل(1). ومن الم الموام
 غياب الجزء المذكور في موضعه تحصل المجنابة ويفسد صوم الطرفين وتجب الكفاره على غير الساهي والناسي .
وتسقط الكفارة عن المفطر المتعمد إذا طرأ عليه بقية يومه مرض
يبيح له الفطر، أو طرأ على المرأة حيضن أو نفاس المِ ولا ولا يسقطها السفر
لأنه ليس من المعاني التي توجب تغير الطبيعة إلى الفساد(1).
الكفارة
تجب الكفارة على من أفطر عمداً في رمضان فقط لمتكه خرمة الشهر.
أما من أفطر عمدأ في غير رمضان فعليه القضاء ولا كفارة عليه. وتكون الكفارة: بعتق رقبة ؛ وهي تحرير إنسان سليم من اليموب من
 فيها أيام عيد أو أيام تشريق.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سبق أن أوضحنا ذلك في بحث (موجبات الغسل). } \\
& \text { (Y) شرح الفتح: جr صף } \\
& \text { - YVY - }
\end{aligned}
$$

فإن لم يستطع لضحفه أو كبر سنه، أو عجزه عن ضبط نفسه، فإنّه يطعم ستين مسكيناً وجبتين مشبعتين، أو يدفع لكل فقير من هؤلاء الستين
 ولو أعطى فقيراً واحداً كل يوم هذا المقدار جاز.
فإن أعطاه الجميع دفعة واحدة لم يجز . ولو أعطى ذلك لأكثر من فقير
فلا يعطي الفقير الواحد في اليوم الواحد إلا قيمة طعام واحد
ومن كان عليه كفارات متعددة ولو من سنوات متعددة كفته الكفارة
الأخيرة(r)، فإنها تُكْفر عن الإساءة نفسها وما سبقها ويستغفر الله .
المفسدات التي توجب القضياء دون الكفارة

1- ابتلاع شيء لا يِيل الطبع إليه ولا يُتغذى به عادة؛ كالأرز والعجين
 Y- أكل أو شرب شيء مضطراً، أو مكرهاً، أو غخطئاً. فالمضطر: هو المريض الذي يضطر إلى الطعام أو الشراب أو
 والمكره: هو من أكرهه من هو مقتدر عليه على الإفطار، أو رشًّه
أحد بالماء فدخل جوفه(r).

والمخطى : هو الذي يبتلع شيئاً عن غِر قصد . كمن سبقه ماء المضمضة إلى جوفه(r) أو المرأة تذوق المليب ألم الطئ الطعام لابنها فيسبقها ذلك إلى جوفها.
(1) وعند الشافعي ر هره الله : يغير بين واحد من هذه الثلالثة، فإن كان من أهل العتق أعتق أو من أهل الصوم صام . الما
(Y) وعند الشافعية رضي الش عنهم: المكره الذي ذكرناه لا يفسد صومه. مغني المحتاج جا
ص• .
 با إلا إذا كان قد بالغ أو زاد على الثلاث أما خارج الوضوء فيفطر ولو لم يبالغ ـالمرجع
نفسه صYq ـ .

ففي هذه الحالانت يفسد الصوم ولكن لا تجب الكفارة لعدم القصد. وإنا لم يُعف عن الخطأ في الصيام لإمكان الاحتراز منه. r- من أكل أو شرب بعد الفجر وهو يشك في طلوعه أو يظن عدم طلوعه وكذا من أكل أو شرب ظاناً أن المغرب قد حان ولم ولم يكن بعد ولو قبل

لحظات يسيرة
ع- إذا فعل الصائم شيئًاً ظنه مفسداً للصموم فأكل أو شرب، فسد صومه بالأكل والشرب ولا كفارة عليه لأنه أكل على ظن أنه مفطر .

0ـ طروء الحيض أو النفاس على المرأة في أثناء النهار. ومن فسد صومه في رمضان عمداً أو خطأً لزمه الإمساك بقية يومه إلى الغروب تشبهاً بالصائمين صيانة لـرمة الشهر، ويثاب على إمساكه كا قال الكاساني رممه الله تعالى. ولا يطلب الاممساك من المريض أو المسافر أو الحائض والنفساء. أمور لا تفسد الصهوم(1)

1- الأكل أو الشرب أو الحمحاع ناسياً، سواء أكان في رمضان أم غيره. فإذا تذكر صيامه طرح ما في فمه وأتم صومه . وذلك لقولهَ وهو صائمُ فأكلَ أو شربَ فليُّتمَ صومَهُ، فإنما أطعمهة الله وسقاهر) . (r) وإذا
 ضعيفاً أو صغيراً أو في شدةِ المطش فالأولى عدم تذكيره تلطفاً بحاله . Y- الاحتلام: فمن نام نهاراً فاحتلم وأصبح جنباً لم يضره ذلك عـل rـ البقاء على المِنابة(r): المجنابة لا تمنع من صححة الصوم. فلو طلع الفجر على الصائم وهو جنب فلم يغتسل حتى غربت الشمس صح صومه، ، لأن الطهارة من المِنابة ليست من شروط الصوم وإن كان آيُمّاً لتفويته
 (Y) حديث (من نسي وهو صائم): متفق عليه. . رد المحتار جץ ص

الصلوات المفروضة.
عـ ابتلاع البلفم أو النخامة ونحوها ما ينز الما من من الدماغ والأولى طرحه للا فيه من الأذى. وكذا ابتلاع ما بين الأسنان من الطعام إذا كان دون قدر

الحمصة .
0ـ القيء غير المتعمد : ولو كان كثيراً لا يفسد الصوم، وكذا لا يفسد بعودة
 7- ابتالع الدخان أو الغبار أو غبار الطحين عند النخل أو بخار الطعام إذا لم
 للسيدات. وإذا تعمد الصائم وضع رأسه عند منبع الدخان ألو أو بخار الطعام يستنشقه عمداً فسد صومه. دخول الماء إلى الأذن عند السباحة أو الاغتسال ولو للرياضة أو التبرد. ^ـ دـ دُخول ذباب أو بعوض ونحوه إلى الـلى الحلق . 9ـ القطزة في العين وكذلك الاكتحال وإن سرى الدواء أو الكحل إلى

الحلق

- اـ الحقنة الطبية ـ الإبرة ـ في العضل أو تحت الجلد إذا كانت مادة الدواء للعلاج وليست للتقوية والتغذية. أما الحقنة في الوريد (الإبرة في العرق وليس السِروم) فقد اختلف فيها العللماء، والأكثرون على أنها
 1- الإغهاء والصرع: فلو أغمى على الصائم لسبب ما أو كان مريضاً فحلت به ساعة الصرع بقي على صومه وإن استمر إغلاؤه لما بعد

الغروب.
11- 1- نية الإفطار ثم الإمساك عنه فلو عرض للصائم ما جعله يقرر الإفطار ولم يفطر بقي على صومه لعدم التنفيذ لأن بجرد النية لا عبرة له في أحكام الشرع حتى يتصل به العمل.
(1) الفقه الاسلامي د. سلقيني جY صף (1)

Y- الفحص الطبي النسائي لا يفسد الصوم . وإن استخدمت فيه الالالات.
أما حقن الأدوية في الرحم أو في الفرج الداخل فيفسدل(1).
مكروهات الصوم
يكره للصائم الأمور التالية:
ا- ذوق شنيء لا تدعو الضرورة لذوقه : كذوق المرأة الطعام في أثناء الطهي إذا
 الملق ويضيق بذلك فلا كراهة عليها، على أن تذوقه بطرف لسانها

 درجة صلاحه .
Y- مضغ شيءلا ينحل في الفم، كعلك حصاة أو قطعة نقود أو علك
 كالمفطر المجاهر، عللًاً بأن مضغ العلك مكروه للرجال سواء في رمضان أوغيره
ץ- جمع الريق في الفم وابتلاعه أمام الناس : جمع الريق وابتلاعه لإذهاب
جفأف الحلق لا بأس به ولكن يكره فعله بحضرة الناس. ع- فعل شيء يضعف الصائم عن إتام صومه كالرياضة الثقيلة، والعمل الشاق الذي يككن تأجيله والفصد والحجامة ونحو ذلك. هـ القبلة والمداعبة للشاب الذي لا يأمن على نفسه من الإنزال أو إفساد

مزاجه بشدة الميل.
ولا يكره في الصيام
1- السباحة والاغتسال والتبرد بالماء ولا عبرة لما يدخل مسام الجلد من الماء

(1) رد المحتار جr صvqr .
رأسه الماء وهو صائم من العطث أو الحر.
 والنشاط. ولا يضره ابتلاع بلل اللضمضة الباقي الباقي في فمه، كا لا لا يضره
 ץـ الاستياك باليد أو فرشاة الأسنان، رطبة أو يابسة يستوي في ذلك أولي
النهار وآخره عند الحنفية.
 وغيره فيقلل منه ويكره ذلك عند الشافعي رمها المه الشّ . 0ـ مضغ الأم الطعام لأبنها الصغير وكذا ذوق الحليب على أن تحترس فلا يسبقها بشيء إلى جوفها. 7- ولا تكره القبلة والمداعبة المفيفة لمن كان ضابطاً لنفسه، ففي المديث
 صائم(1).

## سنن الصيام وآدابه

سنن الصيام
يسن للصائم عدة أمور منها:
ا- السحور: وهو طعام آخر الليل الذي يُقصَد به التقوي على صيام النهار .

فإن السحور بركة، تسحروا ولو بشُق ترة)(r).
r- تعجيل الإفطار عند تحقق الغروب ولا يؤخر ذلك لما بعد بعد الصالاة. بل

(r) حديث (تسحروا): رواه البخاري ومسلم.

- rV^_

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) رد المحتار جץ ص } \\
& \text { (Y) حديث عائشة: رواه : مسلم (Y) }
\end{aligned}
$$

الفِطر"(1) ويندب أن يكون افطاره على حلو؛ تَر أو نحوه، أو ماء.
 لك صُمْتُ، وعلى رِزِِكَ أفطرتُ ذهبَ الظمأ وابتلت العروق، وثِ وثبت




فإما أن تستجاب لمم أو يعوضهم الله خيراً منها. عـ صالة التراويح: ويسمونها قيام رمضان لأنها تقوم مقام الليل فيه.
 فهي من موجبات المغفرة والقرب من الله تعالى . وقد تحدثنا عنها في باب
(السنن والنوافل) فارجع إليه.
0ـ إفطار الصائمين لو على ترة أو ماء. 7- الإكثار من الصدقة إلى ذوي القربى والمساكين أسوة برسول اللهِ كان أسخى الناس في أيامه كلها وأسخى ما يكون في رمضان . ومن كان ضعيفاً مستور الحال عوض ذلك بالدعاء والذكر والحمد . ففي الحلديث أن قوماً من الصحابة شكوا إلى النبي


 V- الاجتهاد في العبادة والتخشع ويخاصة في العشر الأخير من رمضان لأنها

(1) حديث (لا يزال الناس بخير): رواه البخاري ومسلم أيضاً.

 (£) حديث (من قام رمضان): رواه البخاري ومسلم. رواه (0) حديث رإن بكل تسبيحةه: : رواه مسلم وابن ماجه.

من رمضان ما لا يُتهد في غيرهاه(1) لا سيلا وأنها مظنة ليلة القدر التي

آداب الصيام
1- يحسن بالصائم أن يلاحظ نفسه بين الساعة والساعة أنه في حال طاعة وقرب من الله عز وجل فيضبط نفسه ويتحلى بالأخلاق الطيبة والسجايا

الحميدة .
 "r)". . . .
 من قَدِرَ على ضبط نفسه عن الطعام والشراب يكون أقدر على ضبط نفسه عن النزوات والأهواء فلا ينزق، ولا يرفع صوته عند كل شاردة وواردة، وإذا عرض له من ساء خلقه وشذَّت طبيعته فشاتمه أو ضاربه فلا يستجيب له بل ينبهه وينبه نفسه على أنه صائم، وعلى أنه جلير به وهو في حال سمو وعبادة لله تعالى أن لا يتنزل إلى السفاسف ولا ينجرف وراء النزوات والبذيء من الألفاظ. Y- الصبر وعدم التضهر من الصوم واجتناب بعض الألفاظ التي قد يرددها بعض الجمهلة مثل (الصوم ثقيل، رمضان يضيق الأخلاق) ما يدل على الجمهل بطبيعة هذه العبادة التي فرضها ربنا ليحسَ الناس بنعمه من جهة، وليتعودوا الصبر والجلد من جههة ألخرى فلا يكونون رئون كالأطفال يسارعون إلى التضجر والتشكي كلل| تلكأت عنهم الحلوى أو تأخر تقديم الطعام rـ التوسعة على الأهل والعيال في هذا الشهر المبارك، كُلٌ حسب قدرته وإمكاناته، ويراعي قدر الإمكان متطلبات الأهل والأولاد لأجل العيد،
(1) حديث اكان يُتهد في العشره: رواه مسلم. (Y) حديث هالصيام جنةه متفق عليه واللفظ للبخاري .

عللًا بأن الإنفاق على الأهل من الطاعات اللازمة التي يثيب تبارك وتعالى


 مسكين، ودينارٌ أنفته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك)(1)
عـ أن يتجنب الأعمال الشاقة غيرالضرورية، وأن يصبر على مشقات عمله اللني يتعيش منه، لأنه ما دام يعمل لغرض مشرو طاعة. ففي الحديث عن كعب بن عُجرة رضي الله عنه قال : (مرًّ على النبيك


 فهو في سبيل, الش، ،وإن كان خرج يسعى رياءً ومفاخرةً فهو في سبيل الشيطان)|(ت)

## الأعذار المبيحة للفطر في رمضان

الصيام فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل . ولما كان الصوم عبادة
 الأعذاز المعتبرة فأباحت لمم الفطر في رمضان على أن يقضوا ما فاتهم في أيام
(1) حديث (إنك لن تنفق): متفق عليه.

(Y) حلـث (Yإن كان (دينار خرج يسعى): رواه الحانظ المنذري في التَغيب وقال رواه الطبراني

ورجاله رجال الصحيح

والأعذار المبيحة للفطر متعددة جهها بعضهم في بيتن لطيفين من الشعر
فقال(1):
وعوارض الصوم التي قد يُغتفر للمرء فيها الفطرُ تِسْعُ تُستطر همل، وإرضاعُ، وإكـراهُ، سفر مرضُ، مرضّ، جهادُ، جوعةُ، عطشُ، كِبر ونفصل ذلك مايلي:
يباح الفطر في رمضان للأشخاص التاليين:

 الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يضر معه الصوم أو يزداد بالصوم، ألور أو يتأخر معه الشفاء، أو يُصل به مشقة شديدة غير معتادة.
وإذا غلب على ظن الصحيح أنه سيحصل له بالصو الصوم مرض شديد لتجربة سابقة مرت به أو أمره الطبيب المسلم بالفطر فإنه يفطر ويقضي ما النـي
 ولا عبرة به لأن الصوم إغا جعل للطاعة وتربية النفس على الصبر والبِلد
والرجولة .

والمريض إذا صام متحملاً المشقةَ صحّ صومه وثبت له الأجر بإذن الهُ . أما إذا تأكد أنّ مرضه سيزداد وأن الصوم سيلحق به به أنى بالغاً فيحرم عليه الصوم ويَب الفطر لقوله تعالى أِولا تُلقوا بأيدِكُم إلى
 r- المسافر : يَسرّ الشَ تعالى على المسافر فرخصر له بالفطر على أن يقضي ما ما
 أيامٍ أُخَرُ). والسفر الذي يبيح الفطر هو السفر الذي يبيح قصر

$$
\begin{aligned}
& \text {. عن رد المحتار ج ص صY } \\
& \text {. الآية: سورة البقرة: } \\
& \text { (Y) الآية: سورة البقرة: } 190 \text {. }
\end{aligned}
$$

الصلوات. وهو كل سفر يبلغ أو يتجاوز مداه واحداً وث大لانين كيلو متراً
 وسيلة السفر مريكة وآلته سريعة، لأن المسافر في حال الي الططراب والإفطار رخصة من الله تعالى فلا ينظر فيها إلى مقدار المشقة.


 الفطر لئلا يفسد عبادة نواها، وإذا أفطر فلا كفارة عليه(10).
 يباح له الفطر إذا نوى الإقامة في مكان ما ما أقل من ثنسة عشر يور يوماً . فإذا نوى الإقامة ثمسة عشر يوماً أو أكثر فقد أصبح مقيلاً ووجب عليه الصوم
والصوم للمسافر القوي أفضل من الإفطار ما لم تحصل المشقة
وذلك لقوله تعالى: وأوأن تصوموا خير لكمب|(1)". فإن توقع المرج
 فالإفطار له أحبُّ حرصاً على موافقة الجماعة وتجنباً للشذوذ(1). وأحكام السفر واحدة: سواء أكان يسافر لطاعة أم لمعصية أم
لمباحم(r).

ومن تعمد السفر ليفطر أياماً من رمضان صح منه ويفطر لأنه يطلب رخصة منحه اله تعالى إياها.

$$
\begin{aligned}
& \text { (\%) شرح فتح القدير جr صه } 14 \text {. } \\
& \text { •1 الآاية: سورة البقرة: } \\
& \text { (Y) حاشية الطحطاوي صף }
\end{aligned}
$$

(Y) بدائع الصنائع جY صצ 9 لأن المرخص مطلق السفر وعند الشافعي رممه الله لا رخصة في سفر المعصية.
r- الحامل والمرضع: الحامل إذا خافت الضرر الواضح على نفسها أو ولدها والمرضع إذا خافت الضرر على ولدها لأن الصوم يقلل أو يذهب
 الصلاة والسلام: (إإن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصالماة،



 شديد غلب على ظنه فيهط أنه سيمرض أو يلح ألحق أذى بالغ بيدنه فإنه يفطر للضرورة، وكذا يفطر لو أمره الطبيب المسلم بالإفطار. وذلك
 هـ المكره: يباح الفطر للمكره، والمكره هو من أكره على الإلى الإفطار مهدداً
 الأسرى ويقضي ما أفطره.
ד- الجندي في مواقع القتال: إذا غلب على ظنه الصدام مع العدو، وغلب على ظنه أن الصوم سيضعف وعيه أو بدنه عن متابعة القتال يفطر ولو الو
قبل القتال ولو كان مقيلاً غير مسافر(r).

『- الحيض والنفاس: الحيض والنفاس ليسا من الأعذار المبيحة للفطر فقط وإغا هما من موانع صحة الصوم، فلا يصح صوم المائض أو النفساء ولا يقبل وتقضي ما أفطرته بعد رمضان انـان ^- من أيقن من أصحاب الأعذار السابقة أو غيرها من العوارض الطارئة أن
 متابعة الصيام قطعاً وذلك لقوله تعالى وذولا تلقوا بأيديكم إلن
(1) حديث (إن الش وضع): رواه الـمسة.
(r) الآية: البقرة: lvr .
(r) شرح فتح القدير جr صva .

## المريض المزمن والشيخ الضعيف:

المقصود بالمرض المزمن؛ المرض الذي يلازم الإنسان فلا ينفك عنه
 حالات القرحة المعدية ونحوها من الأمراض الدائمة التي يضرها الصوم أو يعجز فيها المريض عن الصوم.
والشيخ الكبير هو الضعيف العاجز الذي يضره الصوم خرراً واضحاً
أو يعجزه فلا يقدر عليه.
وحكم هذين أنها يفطران ولا يقضيان لعجزهما عن ذلك وتجب عليها الفدية. والفدية عن كل يوم : إطعام فقير غداء وعشاء مشبعين أو مقدار صدقة الفطر: وهي ألفي غرام من القمح أو دقيقه أو قيمة ذلك يدفعها للفقراء مستحقي الزكاة. فإن لم يقندر على الفدية سقطت عنه ويستغفر الله(). وإذا حدث أن شُففي المريض واقتدر العاجز فإنه يصوم فيا يستقبله من رمضان لسقوط عذرهr(r). ويجب عليه قضاء الأيام التي فدى عنها ونها، لأن شرط وقوع الفدية عن الصوم استمرار العجز إلى الموت(8). وعند الشافعية رضي الله عنهم: لا ييب عليه القضاء لأن الصوم قد تأدى عنه بالفدية
فلا شَيء عليه(0.

قضاء رمضان والفدية:
من فاته شيء من رمضان وجب عليه قضاؤه لا يسقط عنه إلا بذلك. ويقضيه متتابعاً أو متفرقاً، والمستحب التابع والتعجيل مسارعة إلى أداء

$$
\begin{aligned}
& \text { البقرة:190 } \\
& \text { ( } \\
& \text { (६) شرح فتح القدير - رد المحتار ج } \\
& \text { (0) مغني المحتاج جا ص•؟ }
\end{aligned}
$$

الواجب. وإن أجل قضاءه حتى دخل رمضان التالي صامه وقضى ما عليه
 والمريض المزمن فإنه يخرج الفدية عن كل يوم عليه.
ومن شارف الموت وعليه فوائت صيام أيام أدرك قضاء
 مقدارها في البند السابق - فإن لم يوص, وتبرع بها الورثة أجزأت عنه إنشاء اله

ثبوت رمضان واختلاف المطالع ويوم الشك:
هذه الأمور الثلاثة كثيراً ما يتحدث الناس عنها ويختلفون فيها فأثبتناها مشروحة مبينة للبيان والعلم.

ثبوت رمضان:
يثبت شهر رمضان برؤية هلاله مساء اليوم التاسع والعشرين من


 وجب الصوم. وكا يجب الصوم بثبوت رمضان كذلك يجب الفطر بإنتهائه وثبوت شوال الذي يليه. والمعتبر في ثبوت الشهر ما ذكرناه ولا عبرة لـدساب المنجمين والفلكيين(r).
التوقيت واختلاف المطالع :

يختلف التوقيت القمري عن التوقيت الشمسي . ففي التوقيت الشمسي
 ليلُّ. فإذا كنت في مساء الثلاثاء وانتصف عليك الليل فقد انتهى يوم الثلاثاء

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) حديث اصوموا لرؤيتها: رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. }
\end{aligned}
$$

ودخل يوم الأربعاء. وفي التوقيت القمري ينتهي اليوم ويدخل اليوم التالي بغروب الشمس . فإذا كنت في نهار الثلاثاء وغربت عليك الشمس فقد انتهى يوم الثلاثاء ودخلت ليلة الأربعاء. وفي التوقيت الشمسي تحدد الشهور بناء على تحركات الشمس وتنقلاتها في دورانها وفي التوقيت القمري يعتمد على الهلال، فيطلع هلال الشهر بعد
 الهالل ونوره يوماً بعد يوم حتى يكتمل بدراً تام الإستدارة في منتصف الشّهر الشّر، ثم يأخذ في التناقص حتى يغيب أواخر الشهر ليظهر مرة أخرى مبشراً بشهر جديد وتنقص السنة القمرية عن السنة الشمسية بحوالي أحد عشر يوماًا(1). ومع أن السنة القمرية واحدة فقد تختلف مطالع القمر بين قطر وآخر، فقد المد يطلع الملال عندنا هذه الليلة ولا يطلع في قطر آخر، لأنَّ انفصال الملال الِّ عن شعاع الشمس قد يختلف باختلاف الأقطار وبناءاً عليه: هل يُعَدّ اختلاف المطالع فيلزم أهل كل قطر ظهور صومهم أو إفطارهم؟ أم لا يُعَدّ ؛ فإذا رؤي الهلال في قطر لزم أهالي جميع الأقطار ما يلزم عن رؤيته من صوم أو إفطار؟ (r) : اختلف الفقهاء في هذا

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا عبرة لاختلاف المطالع ؛ فإذا رُؤي الهلال في أيّ قطر من الأقطار لزم المسلمين في جميع بقاع الأرض بدء الصوم أو الفطر منه وإعلان العيد. وذهب الشافعية إلى اعتبار اختلاف المطالع، واعتبار القطر، فإذا رؤي


الهلال في حلب مثلًا لزم الصوم أهالي حصص وحماة ودمشق ونحوها لأنها بنزلة القطر الواحد، ولا يلزم الصوم أهالي مكة مثلاً أو القاهرة لألها ولا ولا بلد ولد بعيلد يختلف مطلع هلالما. ونحن رأيناه فنصوم، وهم لم يروه الا فلا يلا يصومون. وفي حال الاختلاف في ثبوت رمضان أو الفطر منه يلزم العامة رأي

دائرة الإفتاء في بلادهم.
يوم الشك والصوم فيه:
الشهر القمري لا يكون إلا تسعة وعشرين يوماً أو ثلاثين يوماً والثلاثون هو الأصل والنقصان عارض (1)، ويوم الشك هو يون يوم الثلاثين من شعبان ويتمل أنه الأول من رمضان.



 شعبان ثلاثين فلا يُب الصوم فيه. فإذا أراد المسلم الصوم فيه فلا هو حكمه؟ فصّل الفقهاء في ذلك فقالو|(ا): 1- يكره تحرياً أن يصوم المسلم يوم الشك جاز Y Y النية فينويه فرضاً إن كان من رمنا r- ويندب أن يصومه تطوعاً إن وافق اليوم الذي يتطوع فيه، كمن اعتاد صوم الاثنين والخميس فوقع يوم الشك في في أحدها الـما . ع- ولا بأس أن يصومه تطوعاً من ليس له عادة التطوع"(). . ويستحب هذا للخواص دون العوام(2).
(1) بدائع الصنائع جr صپ (Y) رد المحتار جr صال
 (乏) وال في رد المحتار: يستحب صومه للخواص على وجه لا يعلم العوام ذلك كي لا يعتادوا =

0ـ ويكون الصوم باطلاً إذا تردد فيه العزم بين الصوم والإفطار: بأن ينوي متابعة صيامه إذا كان من رمضان والفطر إذا لم يثبت أنه من رمضهان .

فيبطل لعدم جزم النية.
وإذا صام المسلم يوم الشك بنية النفل أو أية نية أخرى ثم تبين أنه من رمضان وقع عن رمضان، لأن الصوم وافق محله فأصبحت نية النفل أو غيره

لاغية(1)

الصيوم في غير رمضان وحكمنه

يكون الصوم في غير رمضان: ـ فرضاً: لكفارةٍ أو لقضاء، أو لنذر. ـ وواجباً: لقضاء يوم تطوع فيه فأفسده .
ـ وسنة ومندوباً: وقد يكون مكروهاً، وسنفصل القول في ذلك. ويختلف الصوم في غير رمضان عن الصوم في رمضان بأمرين اثنين: 1- من أفطر عامداً في رمضان ـمن غير عذر ـ وجبت عليه الكفارة، أما من أفطر عامداً في غير رمضان فلا تجب عليه ولو كان يصوم عن فرضى أو واجب. Yلصحة الصنوم تبييت النية من الليل، أي من المغرب حتى قُبيل فجر اليوم الذي يريد صومه. فإذا تأخرت النية عن ذلك وقع الصوم نفلًا ولم يجزىء عن الفرض أو الواجب. أما في صوم النفل وصوم رمضان والنذر الذي عين يومه فيمتد وقت
=
 (1) شرح فتح القدير جr صن 00 .

النية فيه حتى ضحوة يوم الصوم أي حتى ما قبل الظهر بساعة ـ لأن الوقت في



الصوم الفرض: :
يكون الصوم فرضاً في غير رمضان لأمور:
1- لقضاء رمضان أو أيام أفطرها من من رمضان الوان Y- لوفاء نذر صدر منه بالصوم فوجب عليه.
ץ- لأداء الكفارات التي تعينت عليه بالصوم ومثلها من فدية المج .
الصهم الواجب:
يكون الصوم واجباً لأمرين:


أفسدهما وجب عليه قضاؤهما(1) لقوله تعالى : الما
Yـ أن ينذر المسلم الاعتكاف في المسجد أياماً، فيجب عليه الصيام فيها أيضأً(). لأن الصوم من متممات الاعتكاف المنذور عند الحنفية.

الصيام المسنون والمندوب والنفل :
الصوم التطوع مطلوب من المسلم من غير إلزام فيثاب فاعله ومن أحب أن يتزلف لله تعالى بالصوم فجدير به أن يوفق بين الأيام التي يريد
 التطوع وكرامة السنة بالاقتداء بالنبي

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

فمن الأيام المندوبة:
صوم ستة أيام من شوال، وهو الشهر الذي يلي رمضان : يقولئَ
 ثلاثون وست من شوال يكون ستاً وثلاثين والحسنة بعشرة أمثالها فيوافق ذلك

أيام السنة كلها تقريباً.


 والرابع عشر والمنامس عشر سميت بذلك لشدة بياضها باكتهال البدر فيها . صوم يوم عاشوراء مع التاسع، وهما التاسع والعاشر من شهر المحرم :

وهو سنة ويكره صوم العاشر وحده عند الحنفية. صوم الإثنين والخميس : وذلك للا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه الهي ألن النبي والخميس. فقال: (إإن يوم الاثنين والحميس يغفر الله فيهها لكل مسلم إلا مهتجرين ، يقول دعها حتى يصطلحا «(r).
الإكتار من الصوم في شعبان : ففي الحديث عن عائشة رضي الشّ عنها أنها قالت „اكان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر. ويفطرحتى نقول
 رمضان. وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان(\&).
(1) حديث رمن صام رمضان واتبعه ستأه رواه مسلم وغيهه. (Y) حديث (صوم ثلالة أيام): متفق عليه.

(६) حديث (كان يصوم حتى نقول): البخاري ومسلم.

صوم العشر الأوائل من ذي الحـجة: ففي الحديث (ما من أيامٍ العملُ الصالِحُ فيها أحب إلى الله من هذه الأيام|(1). ومن أحب أن يستزيد فعليه بصيام داود يصوم يوماً ويفطر يومأ، بشرط أن يطيق ذلك ولا يضعفه عن أعماله اللازمة. ففي المديث عن عبد اله اله بن عمرو بن العاص رضي اله عنها أن النبيكَ
 وإن لزوجتك عليك حقاً. صُمْ وأفطر، صُمْ من كل شُ شهر ثلاثلأة أيام فذلك صوم الدهر . قلت يا رسول اللا إن لي قوة . قال فصُم صوم داود عليه السالام

صُمْ يوماً وأفطر يوماً . . .
الصوم المكروه:

 باشره المسلم لزمه الإفطار كيلا يأثم بهـ
 قدرها وجود ما يسبب الكراهة : كالمشقة للمسافر أو إيقاعه عامداً في أيام غير مناسبة .
أ - يكره تحرياً:

1- صوم يومي العيدين:
يوم الفطر، ويوم النحر. وأيام التشريق الثلاثة بعد يوم يوم النحر. لأن الناس ضيوف على الله تعالى يوم الفطر ويوم النحر . فيكون قبيحاً بالمسلم أن يصوم له في يوم يكون فيه مدعواً إلى الترفه بنعم الله ،

ولأن أيام التشريق أيام سرور وتنعم لقوله عليه الصلاة والسلام : (أيام

 مشقةً زائدةً.
ب - ويكره تنزيهاً:

1- صوم الصمت: وهو أن يصوم عن الطعام والشراب وعن الكلام أيضاً
فيصمت ولا يتكلم.
r- صوم الوصال: وله صورتان:
الأولى: مواصلة صوم يومين معاً دون إفطار بينها.
الثانية: صوم اليوم تلو اليوم عن بميع السنة. وكان وكانلامها مكروها ץ- صوم يوم الشك وقد سبق بيان أحوال أحكام الصوم فيه فارجع إليه . الصـي عـ تعمد إيقاع الصوم في الأيام التي تعظمها اليهود أو المجوس وغيرهم تنتزهاً عن التتبه بهم كصوم يوم السبت، ويوم النيروز، ويوم المهرجان المّا فإن وقع ذلك في صوم يعتاده، كصيام أول الشهرمثّلًا فلا يكره، كها لا يكره إذا ضم إليه يوماً قبله أو بعده.
 وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : دلا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من من بين الليالي|(T). ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صومرٍ يصومه أحدكم .
7- يكره صوم المسافر إذا أجهلده ذلك أو وجد المشقة V- صيام المرأة تطوعاً من غير إذن زوجها، إلا أن يكون صائلاً معها. أو كانت تعلم أن صومها لا يؤثر عليه.

*     *         * 

(1) حديث: أيام التشريت: رواه مسلم.
(I) حديث: لا خخصوا يوم الجمعة: رواه مسلم.

- rar_


## صرقة الفطر

ويقال لما: زكاة الفطر ـ أو الفطرة. وهي الصدقة المقدرة المعروفة التي
 وحكمها: أنها واجبة(1) على كل مسلم مكلف بها يلما يخرجها عن نفسه ومن في عياله أو يلي عليه.
وذلك للأخبار الكثيرة عن النبي



 والرفث وطعمة للمساكين)(7).
وحكمتها: أنها تجبر نتص الصوم وتكفر عن الصائم ما صدر عنه من من نزق وتفحش ولغو وفي هذا يقول وكيع بن الجراح رمها الله : زكاة الفطر لشُهر رمضان كسجدة السهو للصالاة، تجبر نقصان الصوم كا يمبر السجود نقصان الصلاة|(N).

$$
\begin{aligned}
& \text { اللباب جr ص10^10 . } \\
& \text {. rov رد المحتار جr ص } \\
& \text { شرح فتح القدير: جr صو صY . } \\
& \text { بدائع الصنائع جr صر } 19 \text {. }
\end{aligned}
$$

(1) هي فرض عند الشّافعية كا في (الاقناع جا صو 97 ، والواجب عند المنفية مرتبة بين الفرض والسنة المؤكدة فيثاب فاعله ويعاقب تاركه (Y) حديث (زكاة الفطر طهرة): رواه أبو داود.


على من تجب صدقة الفطر
قال العلامة القدوري رحمه اللّ (اصدقة الفطر واجبة على الما الحر المسلم
 أي زائداً عن سائر حاجاته الأصلية والنصاب هو ألصا مار مقل مقدار تجب على مالكه
الزكاة .

ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا، ويساوي في أوزاننا الحالية مئة غرام
تقريباً.

ونصاب الفضة: مئتا درهم وتساوي في أوزان اليوم : سبمعائة غرام . ونصاب الأوراق النقدية، والمواد والبضائع التجارية: هو ما يعادل

قيمة سبعجئة غرام من الفضة.
ونصاب الأنعام السائمة: كالإبل والبقر والغنم : تجده مفصلًا في بحث الزكاة.
والمقصود بالحاجات الأصلية: كل ما يمتاج إليه الإنسان من منزل وأثاث وكتب وثياب وأدوات مطبخ وأجهزة من براد وغسالة وآلات عمل . ولا يشترط في زكاة الفطر مرور حول كامل ـ أي عام تام ـ على ملك النصاب. كما لا يشترط في الأشياء الزائدة عن الماجلاهة أن تكولا للتجارة. فمـجرد أن يكون المسلم فجر يوم الفطر مالكاً لمقدار نصاب ألوا قيمته زائداً عن حاجاته الأصلية تكون صدن المدة الفطر واجبة عليه. هذا عند الحنفية وعند جمهور الفقهاء ومنهم الشافعي وأحمد ومالك
 وليلته وكان زائداً عن حاجاته الأصلية(r) وهذا القول أوسع ـ كا يـا يقول أستاذنا
(Y) الفقه الإسلامي جr صه

السلقيني ـ لـا فيه من التدريب على الإنفاق في العسر واليسر، ولما فيه من لذة الإنفاق والمثوبة.

## عمن يرج المكلف صدقة الفطر

يخرج المكلف صدقة الفطر عن نفسه وعن أولاده الصغار الفقراء،



 أخخوته الصغار أو قرابته، وإن كانوانوا في عياله لأن ولايته عليهم قاصرئ
 لمم فهو أكرم له وله المثوبة.
وإذا أخرج الرجل صدقة الفطر عن زوجته وأولاده الكبار ولو كانوا أغنياء ولو بغير أذنهم صحت عنهم إذا كانوا في عياله(1) لوجود الأذن في ذلك عادة.

## وقت وجوبها وأدائها

تجب صدقة الفطر بطلوع فجر يوم العيد لأنه يوم الفطر . فمن ولد قبل
الفجر وجبت عنه ويؤديا وليه، ومن مات قبل الفجر مير لم تجب عليه
ويستحب إخراجها قبل صالاة العيد، ويكن دفعها قبل اليدي ولو في


 يوم العيد. ومن وجبت عليه فلم يؤدها يوم الفطر بقيت في ذمته إلي آخر
(1) (1 وعند الشانفي وغيه يبب أن يرجها المكلف عن أبيهي وزوجته إذا كانوا فقراء.


العمر ولا تسقط عنه إلا بدفعها. جنس زكاة الفطر ومقدارها

مقدار زكاة الفطر عن كل شخص:
اـ نصف صاع من القمح أو دقيقه ـ يساوي ألفي غرام ـ أو قيمته . ץ- أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير - ويساوي أربعة آلاف غرام - أو قيمته .
فيدفع المسلم شيئاً واحداً من الأشياء المذكورة أو يدفع ما يعادل قيمته
 الأطعمة. وفي هذا يقول الإمام أبو يوسف رحمه الله : (الدقيق أحبٌ إليةً من الحنطة، والدراهم أحبُ إليَّ من الدقيق للأنها أيسر على الغني وأنفع للفقير) . والملاحظ اليوم تفاوت أسعار هذه المواد وقد كانت ذات قيم متعادلة سابقاً. ففطرة الشخص الواحدمن التمر قد تساوي سبع أمثالما من القمحّ ، وفطرة الشخص الواحد من الزبيب قد تساوي ثمسة أمثالها من الدقيق . فجدير بالمؤمن أن يلاحظ نفسه وما هو عليه من ضيق أو سعة فيختار ما هو أنسب لوصفه وأكرم له عند ربه. لمن تدفع صدقة الفطر
صدقة الفطر حق للفقراء المسلمين المستحقين الزكاة. والأفضل أن تدفع للمستحقين من الأقارب وذوي الأرحام، لأنها تكون صدينة لمد وصلة وصلة رحم فيكون فيها مثوبتان بفضل الله غير أنه لا يدفع المكلف صحاري الا

 Y- لفروعه ولو من بناته : كأولاده وأولاد أولاده، وبناته وبنات بناته . ويككن أن يدفعها لزوج ابنته إن كان فقيراً لأنه ليس من فروعه يدفعها لزوجة ابنه للسبب نفسه .
r- ولا يدفع الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها وإن كان فقيراً لاشتراكها في

المنافع. ويدفع المكلف لما عداهم من الأقارب كالإخوة والأخوات والأعام والهمات والأخحوال والمالات وأولادهم الفقراء .لألاء أحكام صدقة الفطر
ا- صدقة الفطر عبادة مستقلة عن الصيام - وإن كانت تتمٍمُه ـ وهذا واضع من أنها تجب على الكبير المكلف بالصوم وعن الصغير الذي علهي لم يكلف بعد

بصوم أو صلاة. وبناءً عليه فإنه : من أفطر في رمضان لعذر شرعي أو لغير عذر لم تسقط عنه زكاة الفطر . ومثله تارك الصوم، أو تارك الصوم والصلاة: عليه دفع فطرته وإن كان آثٌاً بتفويت هذه الفرائضص. - - المساجد والجمعيات المخيرية العامة إلا إذا كانت هذه الجمعيات تدفعها

دفعاً للفقر اء.
「- يُب عند دفع الصدقة النية. وهي أن يعلم بينه وبين نفسه أنه يدفع عن الفطر. ومن اعتاد أن يتصدق في رميضان وسها وني اعن نية الفطرة لم يكيزئه ما دفع وإن كان كثيراً، ويلزمه إخراج فطرته من ون جديد ومن كانت عليه صدقات كثيرة وعزلها عن بقية ماله كان بـجرد عزله هلا نية له فلا تلزمه النية عند الدفع كل ملـ مرة. ولا يُطلب من الدافع أن يعلم الفقير أنه يدفع له عن اله فطرته ولا يستحب، ولا يضره أن يدفعها على شكل منحة أو هدية أو عيدية ما دام ينويها من الزكاة .
ع- لا تكلف المرأة الغنية بصدقة الفطر عن أولادها وإن كان زوجها فقيراً.
فإن فعلت فهو أكرم لما وأئرُ .
○ـ لا يكلف الرجل بصدقة الفطر عن أولاد زوجته الذين من غيره ولو كانوا
في عياله لعدم ولايته عليهم .

وللسبب نفسه لا تكلف الأرملة بالفطرة عن أولادها الأيتام، فإن كان هم مال ورثوه دفعت من أموالفم، وئكن أن تدفع من مالها ملادها إن

استحبت ذلك．
7－يكوز دفع عدة صدقات لفقير واحد، كحا ييوز توزيع الصدقة الواحدة
على عدة فقراء．
V الـ صدقة الفطر ومثلها زكاة المال والصلوات لا تسقط عن المكلف بالترك أو
 وعليه فوائت فطرة أو زكاة وجب عليه دفعها أو الإيصاء بإخراجها،

وتخرج من الثلث فقط إلا إذا أجاز الورثة ما ما زاد علي
＾－إذا مات من عليه فوائت زكاة الفطر أو نذر أو كفارة ولم يوص بإلخراج


كباراً أهلاً للتبرع（1）．

米 㫧 米
（1）رد المحتار جr صro9．

## الاعتكــــاف

الاعتكاف لغة : الإقامة والمكث.
وشرعاً: المكث في المسجد ـ الذي تقام فيه الجماعة للصلوات
حكم الاعتكاف: بنية العبادة تقرباً له تعالى .

أ ـ يكون الاعتكاف مستحباً: وذلك في أي وقت شاء، فيدخل
 وتلاوة وتسبيح ودراسة علم ونحو ذلك، وليس لهذا الاعتكاف مدة

 رمضان. وقد ورد في الصحيحين أنه عليه الصالاة واللانلام اعتكف


توفاه اله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعيده عليه الصالاة والسلام . وإنما واظب عليه الصلاة والسلام على العشر الأواخر لأنها مظنة

ليلة عظيمة مباركة هي ليلة القدر .
ج - ويكون واجباً: وهو الاعتكاف المنذور(1)
وإذا أراد المسلم اعتكاف زمن محدن ونَ فَيُحْسُنُ أن لا يخرج ذلـك مـن المسجـد، وإذا خـرج فـلا شـيء عليـه، وفـي الاعتكـاف المنذور : لا يخرج إلا لضرورة ملحة . الاعتكاف والصوم:
يسن ويستحب للمعتكف الصوم أيام اعتكافه . وإذا كان اعتكافه
 لوازم الاعتكاف. المنذور وقاف وقال الشافعية: إذا لم ينو الصوم مع الاعتكاف في نذره فلا يجب عليه.

وسياتي تفصيله في باب النذر في الكتاب الأتي إن شاء الله تعالى.

## الكتاب الرابع

الزكاة
تعريف الزكاة :

الزكاة لغة: النمو والزيادة: يقال زكا الزرع: إذا نا وتزايدا ولما وقد

 عليه بخير. وفي العرف الشُرعي: هي مقدار نسبي من المال فرضه الهـ-تعالى على الأغنياء يدفعونه للفقراء كل عام . وفي التعريف الفقهي : هي تمليك جزء خغصوص، من مال خصوص
لشخص غصوص. لوجه الله تعالى.

فالتمليك: هو الدفع على سبيل التنازل منك والتمليك لغيرك، فلا يجزىء أن تدعو الفقراء إلى طعامك واعتبار ما يأكلونه من الزكاة، لأنك
 والجزء المخصوص: هو المقدار النسبي الذي فرضه اللّ تعالى في أموال

$$
\begin{aligned}
& \text { (*) مرابع البحث: اللباب في شرح الكتاب ـ الاختيار ـ حاثية الطططاوي. بدائع الصنائع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {-r.1- }
\end{aligned}
$$

والمال المخصُوص: هو المال الذي تجب فيه الزكاة من حيث نوعه
وبلوغه مقدار النصاب.
والشخص المخصوص : هو الشخص أو الأشخاص المبستحقون للزكاة
وقد عينهم تبارك وتعالى في كتابه الـككيم.


مكافأة أو ثناءً من الناس .
الزكاة والصيدقة
ويسمي ربنا تبارك وتعالى هذا الواجب أحياناً زكاة كحا في قوله تعالى (أوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) ليدل على المعاني الطيبة التي أسلفناها من



الله تعالى والاستجابة لأمره.
ولفظ الزكاة لا يعني إلا الزكاة وهي هذا المقدار المفروض.
 التطوع التي يثقدم بها المسلم تقرباً من ربه تبارك وتعالى وتزلفاً إليه.

حكم الزكاة ومكانتها:
الزكاة فرض عين على المكلفين بها. وقد ثبتت فرضيتها في كتاب الله ،




الصلاة وتُؤتيَ الزكاة . . . . 1 (r)
(1) الآية: (وأقيموا الصلاة): البقرة:

(r) حديث (الإسلام أن): رواه البخاري.
$-r \cdot r-$

وهي الركن الثالث من أركان الإسلام . وفي ذلك يقول عليه الصلاة
 الله ، وإقامر الصاملاةِ، وإيتاءِ الزكاة 6 وصوم, رمضان، وحج, البيت من .استطاع إليه سبيلاء) (1)
لذا فقد أجمع الفقهاء على فرضيتها وعلى أنها من المعلومات من الدين بالضرورة فلا يُْْذر المسلم بجهلها أو تجاهلها إلا إذا كان قد أسلم ديار غير إسلامية. ونظراً لأهميتها فقد قرنها تبارك وتعالى والى بالصاله فـا في اثنين

وثلائين موضعاً في كتابه الــكيم تبياناً لشرفها ومكانتها في اللدين . ومن أحكامها أنها إذا امتنع عتها قوم أُوذِنوا بالحرب لقوله عليه الصاهة والسلام : (أُمرتُ أَنْ أقاتِلَ الناس, حتى يشهدوا أَنْ لا إلهَ إلا الله وأَنَّ محمداً رسولُ الله، ويُقيموا الصالةَ، ويُؤتوا الزكاةَ، فإذا فَعلوا ذلكَ فقد عَصَموا مني دماءَهُم وأمواكَم إلا بحقِ الإسلامر، وحسابُهم على الله ت تعالى|"(r)
وحكمها في الآخرة: أنه يثاب فاعلها وتبرء ذمته منها وينال المثوبة والتكريمه، أما مانعها فإنه يحاسب عليها ويعاقب على تركها. وفي ذلك




والمقصود بالكنز كا بين العلل|ء: إمسالك المال وعدم إخراج زكاته، فإن
أخرج زكاته فليس بكنز مهلا كثر.

(1) حديث (بني الإسلام): رواه البخاري ومسلم.
(Y) حديث (أمرت أن أقاتل الناس): متفق عليه.



 إلى الجنةٍ وإمّا إلى النار)(1).

فوائد الزكاة:
للزكاة فوائد عظيمة ومنافع جليلة جهة منها:

 أَداء الواجبات، بل ويثيب على الواجبات بكرمه أكثئر ما يثيب على

 r- أنها تطهر وتزكي: فهي تطهر نفس دافعها من البخل والشح وتزكيه عن
 القلب وقوة في النفس ونبلاً في الطبيعة كا أنّا تُطهر المال نفسه مكا قد
 بركته وغائه بغضل الش تعالى
ץـ أنها تدعم الفقير وتدفع عنه من فقره، وتساعد المسكين، وتساند من


 إذا جاعوا وغَروا إلا عِا يصنعُ أغنياؤوْمُ، ألاوإنَّ الهُ يُحاسبهم حساباً


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) حديث (ما من صاحب ذهب): متفق عليه. } \\
& \text { (Y) حديث (وما تقرب الي عبدي): رواه البخاري . } \\
& -r \cdot \varepsilon-
\end{aligned}
$$

عـ أنها تورث السكينة في القلب وتبثُ الطمأنينة في المجتمع، وتننع كثيراً من عوامل المسد والمقد والبغضاء ودوافع الجرئة با لا يغفى على الذهن

المتأمل .
ومن آثار الزكاة:
ومن بركات التقوى وآثار الزكاة حديث عدي بن اليّ حاتم الطائي رضي










 بلى، فينظر عن يُينه فلا يرى إلا جهنم [وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهينمـ]

 تطوفَ بالكعبةٍ لا تخافُ إلا الله ، وكنتُ فيمن افتتح كنوزَ كسرى بن هُ هُرْزُ،
(1) الفاقة: شدة الفقر.
(Y) قطع السبيل: قطع الطريق لكثرة اللصوص فيه.

(६) الظعينة: المرأة في هودجها.
(६) الدعار: قطاع الطرق - سعُروا في البلاد: نسروا فيها الخوف والفساد بالسلب والنهب. (0) كسرى بن هرمز: ملك الفرس. وكارن

ولئِنْ طالَتْ بكم حياةٌ لتروُنً ما قال النبي أبو القاسم, : يُخِرجُ ُ الرجلُ ملَ كفَّهِ من ذهبٍ أو فضةٍ يطلبُ من يقبله منه فلا يِجُ أحداً يقبلُ منه|(1). وإذا كان هذا الأمر الثالث لم يتحقق في حياة عدي رضي الله فقد تحقت بعدها في عهلد سيدنا عمر بن الخطاب أولاً ثم في عهد عمر بن العزيز بشكل بارز ثانياً
فعندما تولى عمر رضي الله عنه الملاوفة كان معاذ والياً على اليمن فأثبته عليها. فأرسل إليه معاذ ثلث زكاة الناس، فاستنكر عمر ذلك وأرسل إليه : إني لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية، إنما بعثتك لتأخذ أغنياء الناس فتردًّ على فقرائهـم . - إذ الأصل أن توزع الزكاة في بلدها ـ فأرسل إليه معاذ : ما بعثت لك بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه مني . فلما كان العام الثاني بعث إليه معاذ بنصف الزكاة فراجعه عمر بثّل ذلك، وفي العام الثالث أرسل له بميع الزكاة(r)

وعمَّ ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فقد أخرج البيهتي في اللدلائل عن عبد الرحمن بن زيد بن اللمطاب أنه قال: إنا ولي
 يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء. فـا يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيه فلا يُجله...").

وهذا يدل على أمرين عظيمين: 1- أنًّ الناس تكاتفوا فيِا بينهم وتراصوا فلم يبق فقير، وإن وجد فقد (1) الحديث: رواه البخاري وهو من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام في الإخبار عن الغيب. (Y) الفقه الإسلامي د. سلقيني جY صع • الاعن كتاب الأموال لأبي عبيدة: الأصل في أموال الزكاة أن توزع في نفس البلاد التي جهعت منها، فلما فاضت الز الزا با معاذ إلى عمر رضي الله ليوجهها إلى بلد آخر يمتاجها لأنها من حق المسلمين المستحقين عمومأ.

ساعدوه تطوعاً، فلما جاء وقت إخراج الزكاة كان الفقير أو الضعيف
مغتنياً مسدود الحاجة فلا يحتاج بعد لشيء منها Y- Y أنَّ الناس قد أخذوا أنفسهم بالتقوى والاستقامة ، فإذاعُرِض المال على من يُظن به الفقر أو الحاجة كان يرده ويرفضه، وهذا شـرف فـي في النفس وسمو

في الطبيعة قلَ أن تجد مثله عند كثير من أغنياء العالم المكتنزين اليوم . على من تجب الزكاة:
الزكاة فرض عين : وتجب على كل مسلم عاقل بالغ ملك نصاباً خالياً
عن الدين فاضلًا عن حاجاته الأصلية ملكاً تاماً طرفي الحول"(1). فيشترط في الشخص لتجب عليه الزكاة: الإسلام، البلوغ، العقل،

ملك النصاب بأوصاف معينة. 1- الإسلام : فلا تجب الزكاة إلا على المسلم لأنها عبادة لله تعالى والكافر

ليس أهلًا للعبادة مالم يتطهر من كفره وينيب إلى الله تعالى .لا Yـ البلوغ: : ويكون بالاحتلام للفتى والحيض للفتاة، أو بإتمام سن المنامسة عشر على حساب السنة القمرية. أما الصغير والصغيرة فلا تجب عليهـا الزكاة ولا تجب في أموالمل| عند المنفية لأنها غير مكلفين بالأحكام الشرعية على سبيل الوجوب بعد. فإذا بلغ الصغير يُعَذّ ابتداء الحول على ماله من وقت البلوغ(r)
 وطارىء، فالمجنون المطبت لا تجب علِيه ولا في ماله الزكاة . أما الجِنون الطارىء المتقطع فتجب على صاحبه الزكاة، فإذا استمر جنونه سنة
 (Y) بدائع الصنائع جY صه .
(Y) وعند الشافعية وجمهور الفقهاء: تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون لأنا عبادة مالية غير متعلقة بالعقل . وللحنفية أن الصغير أو المجنون غير مكلف بشيء من أمور الشريعة على سبيل الوجوب فلا يكلف أيضأ بالزكاة.

كاملة سقطت عنه زكاة هذه السنة لأنه لم يشهد شيئاً منها وهو صاح
مكلف(8).
ع- ملك المال الذي تجب فيه الزكاة فائضاً عن حاجته الأصلية طرفي الحول
وسنفصل القول في ذلك.

*     *         * 

الأموال التي تجب فيها الزكاة وشروطها

يشترط في المال لتجب فيها الزكاة الشروط التالية:
1- أن يكون من الأموال التي تجب فيها الزكاة: والأموأل التي تجب فيها الزكاة هي : الذهب والفضة والنقود بأنواعها، وعروض التجال التجارة؛ وهي
 والماموس، والغنم والماعز إذا كانت تطعم من المراعي أكثرا والمرا العام .

والمحصولات الزراعية كالحبوب والثمار، والمعادن والركاز.
 باختلاف المال وسنفصل فيه القول بعد. ஈـ أن يكون زائداً عن حاجات وات واحبه الأصلية: والحاجات الأصلية هي
 الخاصة، والمفروشات والكتب والأجهزة والأدوات والآلات وماك واكينات
 عليها فإن كانت للتجارة وجبت فيها الزكاة. عـ أن يكون المال في حوزته قادراً على التصرف به حقيقة أو حكاًا. وبناءً

عليه فإنه : أ ـ لا تجب الزكاة في مال ملكه ولم يقبضه . كإرث استحقه ولم يقبضه، ، ومهر المرأة قبل قبضه ومؤخرها.
(צ) بدائع الصنائع جr صه رد المحتار جr صYロ .

ب - لا تجب الزكاة في المال المرهون: لا على الراهن ولا على المرتهن(1) فلاتجب على الراهن لعدم قدرته على التصرف به،
 جـ ـ المال الذي هو دين : تجب زكاته على الدائن لأنه صاحنـ الماحبه الأصلي، أما الدين طويل الْأمد والدين الميت، والدين الدين الذي ألنكره المدين

سنذكره بعد في بند خاص هـ أن يُول عليه الحول اعتباراً من تام النصاب. والحول هو الحو السنة القمرية، والسنة القمرية تنقص عن السنة الشمسية حوالي أحد عشر يوماً. والمقصود أن يمر على المكلف سنة كاملة وهو مالك للنصاب أو

قيمته أو ما يعادله.
والعبرة في الحول أول السنة وآخرها. فأولما تاريخ ملك النصاب،

 ناقصاً أو نقص آخر العام فلا زكاة فيه.
 الزكاة . فمن كان يملك أول العام سبعين ألفاً فأصبحت في آخرة مئة فإنه يخرج زكاة المئة جميعاً.
ولا يشترط حولان الحول في المزروعات والمعادن كا سنبين بعد.
أموال لا تجب فيها الزكاة:
1ـ لا تجب الزكاة في اللؤلؤ والماسَ والياقوت والمرجان ونحوهما من الأحجار

 r- Y لا تجب الزكاة في الدور المعدة لنسكن وإن تعددت، كا لا تجب في
(1) رد المحتار جr صצדץ قال: وإذا استرده الراهن لا يزكي عن السنين الماضية.

الآلات والأجهزة والمعدات والأوائل المعدة للاستعهل أو الإنتاج وإن
كثرت وفحشت فْيمتها
شَ لا تجب الزكاة في المال الضهار، وهو المال الضائع لا يُعرَف مستقره. ع- ولا تجب في الدين الميت، وهو الدين على بجهول أو في حكم المجهول أو
 الديون عامة في بند خاصن هـ المال المرهون لا تجب فيه الزكاة لاعلى الراهن ولا على المرتهن كا بينا في البحث السابق . 7- 7- لا تجب الزكاة فييا يشتريه لمجرد التملك والاقتناء ـ دون قصد التجارة ـ الا إلا الذهب والفضة والمواشي السائمة، فإنها تجب فيها الزكاة سواء أكانت لمجرد الاقتناء أم للتجارة"(1).
 زكاة عليه فيه حتى يبيعه ولو بقي عنده سنوات، للأن التجارة نية وعمل
 ^- لو اشترى شيئاً للاقتناء والتوسع ناوياً أنه إذا وجد ربحاً باعه فلا زكاة عليه فيه لعدم ثبوت النية، أما إذا كان يشتريه لمجرد البيع والتجارة فقد وجبت فيه الزكاة إذا توفرت شروطها(r).

نصحاب الأموال وما يجب فيها:
قلنا إن الأموال التي تجب فيها الزكاة هي :
ا- الذهب والفضة والنقود بعموم أنواعها. Y- Y عروض التجارة: وهي كل شيء يعد للبيع أو يشترى بقصد التجارة - والربح ↔ـ الأنعام السائمة: هي الأبل والبقر والجاموس والغنم والماعز التي تطعم من المراعي أكثر العام
(r-r-1)

ع- المحصولات الزراعية كالمبوب والثلار بأنواعها. ○ـ المعادن والركاز.
وسنفصل الحلديث عن نصاب كل منها وما يِب فيه الزكاة. الذهب والفضية والنقود:

الذهب والفضة: هما هذان المعدنان الثمينان المعروفان اللذان هما
أصل النقد وأصل التعامل.
نصاب الذهب: عشرون مثقالًا. والمئقال يساوي في أوزانـا الماليالية همس غرامات فيكون نصاب الذهب: مئة غرام . لا زكاة فيا هيا هو أقل من ذلك. والمقدار الواجب فيه ربع العشر . أي غرامان ونان ونصف في كل مئة غرام. أو قيمة ذلك.
نصاب الفضة : مئتا درهم . والدرهم يساوي ثلالثة غرامات ونصف
. فيكون نصاب الفضة سبعائة غرام . لا زكاة فيا هو هو أقل من ذلكا
فيها ربع العشر أيضاً أي غرامان ونصف في كل مئة غرام أو قيمة ذلك. وفي القديم كانت سبعائة غرام من الفضة وهي في قيمتها مئة غرام من الذهب وهي نصاب الذهب، ثم تم تفاوتت القيم بعد

ذلك فارتفعت قيمة الذهب ولم ترتفع قيمة الفضة بنغس النسبة. وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء أكانت نقداً أم سبائك أم حلى أم قلائد أم آنية. إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. النقود: النقود سواء أكانت معدنية أو ورقية أم سندات مالية الية تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً وحال عليها المول. ونصاب النقود هو نصاب

عروض التجارة:
عروض التجارة (بمع عَرْض: بسكون الراءراء هي هي كل ما يُ يُدُّ للتجارة من متاع أو عقار أو حيوان أو بضائع ومواد تجارية . ونصابها نصاب المال وهو

يساوي قيمة سبعائة غرام من الفضة.
وتجب الزكاة في قيمة عروض التجارة لا في أعيانها، لأن البضائع كيراً

 يوم وجوب الزكاة، ويضم إليها ما عنده من أموال نقدية مصفياً بجموع رأسماله وخرج زكاة ذلك.
وتحسب الزكاة من مُموع رأسن المال مضافاً إليه ما تحصل معه من ربحٍ . فمن كان بجموع ما يِلكه من الأموال والبضائع في العام الفائت سبعين ألفاً فوجده هذا العام تسعين فإنه يخرج الزكاة عن الئن التسعين جيمياً. باتفاق
 الأنعام السائمة:
 سائمة، وتكون علوفأ فالسائمة: هي التي ترعى من المراعي الحامة أكثر السنة.

والعلوف: هي التي يتكلف صاحبها نفقه علفها نصف السنة أو
أكثرً(1)، فيزرعه لما أو يشتريه لأجلها.

الأنعام العلوف ـ إذا كان المقصود منها التربية والنزاء ـ فلا زكاة فيها
مهها كثرت.

الأنعام المشتراة بقصد التجارة ـ ومنها التي تشترى للتسمين والبيع تعتبر أموالألا تجارية وتجب فيها زكاة عروض التجارة.
لاتجب الزكاة في الأنعام السائمة إلا إذا توفرت فيها الصفات المات التالية:
اـ أن تكون سائمة: أي تطعم من البراري والمراعي العامة أكثّر من نصف البسنة.
r- أن يكون القصد من رعيها النزاء والربح، أما إذأ كانت للحمل أو الحرائة أو للتغذي من لـمها
 فلا زكاة على الشريك الواحد حتى تبلغ حصته نصاباً.





 ومن كان له شيء من هذه الأنعام فباع الكبار وتركُ الصغار وحدها زكاة في الصغار إلا إذا بلغت نصابابَ وأتىت سنة من أعمار ها ها . أم يبدء عليها الحول اعتباراً من إتامها سنة من العا العمر . في الكاسانيا صـاب ينعقد عليها المول إذا كبرت وزالت صفيا الته الصغر عنها. نصاب الغنم وما ييب فيها
الغنم اسم يشمل الضأن والماعز . يستوي في ذلك الذكور والإناث.
 الصغار. والكبار على سواء ويدفع عن الصغار كا يدفع عن الكبار. وإليك الأعداد وما ييب فيها:
 في الثانية سواء أكانت ذكراً أم أنتى. فيدفع عن الأربعين كا يدفع عن المئة والعشرين
من
 فإذا بلغت • •ع وجبت فيها أربع شياءٍ ثم كل مائة زائدة يدفع شاة فيدفع -

عن الخمسم|ئة خساً وعن الستح|ئة ستاً وعن التسع|ئة تسعاً وهكذا.
نصهاب البقر والجاموس وما يبب فيها:
البقق والماموس حيوانان متشابهان متساويان . والنصاب فيهها ثلاثون رأساً لا زكاة فيا| هو أقل من ذلك. وتجب الزكاة في الصغار والكبار على

سواء، يدفع عن الصغار كحا يدفع عن الكبار.
وإليك إعدادها وما يجب فيها.
من " " إلى وץ: يدفع عنها تبيعاً أو تبيعة والتبيع: هو العجل الذي أتم سنة من عمره سُمي بذلك لأنه يتبع أمه.
 كاملتين
من • 7 إلى 79 : يُبب فيها تبيعان أو تبيعتان: أي عن كل ثلاثين رأس تبيع أو تبيعة.
من •V إلى V9: يمب عن الأربعين مسناً أو مسنة، وعن الثلاثين تبيعاً أو تبيعة .
 من • 9 إلى 99 : يلفع عنها ثلاثة أتبعة : عن كل ثلاثين : تبيع أو تبيعة . ف " • : يدفع عن الأربعين مسناً أو مسنة وعن كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة وفي ما فوق المئة يستقر الفرض فيدفع عن كل أربعين مسناً أو مسنة، وعن كل ثلاثين تبيماً أو تبيعة، ولا يدفع شيئاً عما نقص عن ارِ الثلاثين.

نصياب الإجل وما يجب فيها:
الإبِل ، أو الأْبْل : بكسر الباء وإسكانها : إسم للجنس، ويشمل النوق
جمع ناقة لإناث، والحلال: جمع جمل للذكور.
نصابها خسة سواءً ذكوراً أم إناثاً كلها كباراً أم فيها صغار . لا زكار فار فيها
أقل من ذلك. ونبين فييا يلي الأعداد وما يجب فيها :

من ه إلى 9 يدفع عنها شاة أتمت سنة من عمرها سواء أكان ذكراً أم أنثى .
 من 10 إلى 19 إلى 19 يدفع عنها ثلاث شياه


 في الثانية سميت بذلك لأن أمها لمقت بالمخاض وهملت بأخرى. من چץ إلى 0 : : يدفع عنها بنت لبون، وهي الناقة التي طعنت في السنة الثالثة من عمرها سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت أخرى وأ وأصبحت مرضعة ذات لبن
من 7 § إلى • •T: يدفع عنها حقة: وهي الناقة التي طعنت في السنة الرابعة . سميت بذلك لأنها استحقت أن تُركب ويُمل عليها ويطرقها الفحل من الإبل .
من (ا إلى VO: يدفع عنها جذعة. وهي الناقة التي طعنت في السنة الحامسة. سُميت بذلك لأن أسنانها تتوقف عن النمو ولا تسقط. من V7 إلى •9: إ يدفع عنها بتتا لبون.

 فإذا بلغت مئة وهمسين يدفع عنها ثلاث حقاق . وما زاد على المئة والحمسين ففي كل ثمس شـين شاة. فإذا بلغت مئة وستاً وتسعين إلى مئتين ففيها أربع حقاق. وهكذا يفعل في كل ما زاد عن المئة والحمسين.
مصارف الزكاة:

عين تباركُ وتعالى مستحقي الزكاة وحلدهمْ في كتابه الحكيمّ، فقال:


وفي الرقابِ، والغارمينَ، وفي سنبيل اله، وابِ السبيلِ، فريضةً من الله والشَ

فيكون المستحقون: الفقراء، والمساكين، والعاملون على جمع الزكاة وحساباتها، والمؤلفة قلوبهم على الإسلام، وفي إعتاق الرقاب من العيونية، والغارمين بديون يعجزون عنها، والمجاهدين والعاملين في سبيل الله، وابن

السبيل المنقطع لا يجد ما يوصله لدياره.
ونُفصًّل القول في هولاء بايلي :
 الأصلية(1)، فمن لم يلك نصاباً فائضاً عن حاجناً الـا الزكاة، ولو كان صحيحاً مكتسباً، ولا عبرة لكونه يِلك داراً واسعة

يسكنها أو آلة يعمل عليها.

 غير إسراف أو تقتير، كالذي يحتاج المئة فيجد السبعين والثانين فهؤلاء جميعاً يستحقون الزكاة ويقبلونا ولكن لا يجوز لمنم أن يسألوا الناس شيئاً منها
r r- المساكين: المسكين هو من لايكاد يملك شيئاً، فهو أشد حاجة من الفقير، فيحق له أن يسأل الناس من صدقاتهم إلا إذا كان قادراً مكتسباً ويتعمد البطالة.
ץـ العاملون على الزكاة: وهم الجباة والمحاسبون .والسعاة ونحوهمم، فيعطون منها بالقدر الذي يكفييهم ولو كانوا أغنياء، لأن ما يدفع فم

يقوم مقام الأجر أو الراتب.
ع- المؤلفة قلوبهم : وهم الذين يُراد استمالتهم للإِسلام، أو دفع شرهم عـم وعن أهله أو يراد دعمهم وتثبيتهم على الدين لدخورلمهم فيه ححديثاً.
(1) رد المحتار جr صqra .

هـ في الرقاب: أي تحرير العبيد من الرق.
7- الغارمين: والغارم من عليه دين فادح يستهلك ماله فلا يبقي منه شيئاً،
أو يبقى منه ما هو أقل من النصاب . المن ومن الغارمين:
| أ ـ الخناطب الذي لايجد ما يسدد به المهر ومصاريف الزواج ب ـ الذين يشترون الدور لسكناهم ولا يجدون في طوقهم تمام السداد، ومثلهم من يشتري داراً على الحريطة فيلتزم بأقساط تستهلك قسلًاُمن دخله فلا يبقى معه ما يكفيه ويكفي عياله على الحد المتوسط واط

V ا- في سبيل الله : ويشمل ذلك(1). f ـ ـ المجاهدون في سبيل الله تعالى لنشر دينه أو للدفاع عن دينهم

وبالادهم .
ب - الفقراء المنقطعين للعلم .
جـ ـ الدعاة المنفطعون للدعوة والإرشاد ونشر الدين وتعاليمه بين
الناس
^ـ ابن السبيل : وهو المسافر المنقطع الذي لا يُد ما يكفيه ليصل إلى بلاده ،
فيعطى ما يكفيه وإن كان له في بالاده أموال كثيرة.
ولا يبّز أن تدفع الزكاة
1- لفير المسلم : لأن الزكاة حت للمسلمين فقط. فلا يُعطى شيء منها لأهل الكتاب ولا تعطى للمرتد، والملحد ومن مرق من الدين بإنكاره ركناً من أركانه .
أما الفقراء غير المسلمين فيُعطون من الصدقة، وقد كان الخلفاء المسلمون يعطون أهل الكتاب من بيت مال المسلمين وأمواله غير أموال الزكاة كا هو معلوم . ومن ذلك ما كتبه عمر بن عبد العزيز إلى عامله

(1) رد المحتار جY صץ (1

فيه كل من يسعى في طاعة الل وسبيل الخيرات إذا كان محتاجاً.

وضعفت قوته وتولتُ عنه المكاسب فأَجْرِ عليه من بيت مال المسلمين ما
.
Yـ القوي المكتسب: لا تدفع الزكاة للقوي القادر على الكسب إذا كان يتعمد البطالة . وتدفع له إذا كان لا يجد عملًا ألا أو كان العاري العمل الذي
 rـ لا يدفع المكلف زكاته إلى أصله وإن علا، ولا إلى فرعه وإن نزل ولو والو من بناته فلا يدفع زكاته إلى أبيه وأمه أوجده أو أوجدته أو والديهمه، لأنهم أصوله
 وأولاد بناته لأنهم فروعه الذين نزلوا منه وقد يكلف بالنـ النفقه عليهم . ويدفع فم من الصدقة والتطوع.

 من الأقارب. علماً بأن دفع الزكاة للأقرباء أولى ومثوبتها أعظم لأنها زكاة وصلة رحم. ؟- لا يدفح المكلف زكاته لزوجته لأن ملزم بنفقتها، ولا تدفع الزوجة زكا زكاتها
 تدفع الزوجة زكاتها لزوجها لأنها لا تجبر على الإنفاق عليه ولو كان معسراً. هـ الزكاة حق للمسلمين المستحقين المذكورين في الآية فقط، وهي حق فم
 المنتشفيات ولو كانت غخصحة الفقراء. ويدفع ذلك من التطوع . وكذا لا يجزىء أن تدفع للجمعيات الخيرية، إلا إذا كانت هذه الجما تلتزم دفعها للفقراء، أما إذا كانت تشتري بها حوائجها أو تدفعها لإقامة
(1) المجموع لنإمام النووي جr ص^^.

أبنيتها وسداد مصاريفها فلا يجوز ذلك من مال الزكاة. 7- من كان يربي فقيراً أو يتياً من غير فروعه فلا يجوز له أن يعد مايقدمه له منطعام من الزكاة ويككن أن يعد ما يشتريه له من اللباس والحوائج المناصة من الزكاة . ولو دعا المكلف إلى مائدته عدداً من الفقراء فلا يعد
 الطعام من الزكاة إذا أرسله إليه أو ملكه إياه تمليكاً بحيث يقدر على

التصرف به. V V لا تدفع الزكاة لسداد دين عن الميت لأن الميت ليس أهلًا للتمليك ويدفع

ذلك من التطوع.
^- ولا تدفع الزكاة للفقير ليحج بها لأنه غير مكلف بالحج . ويدفع من
الصدقة .
من آداب الزكاة
1- أن يخرجها سراً فيكون بذلك أدعى للإخلاص والبعد عن الزهو والرياء إلا إذا كان غنياً معروفاً ويريد أن يدفع عن نفسه قالة السوء . أو يريد بإظهارها تحريض غيره وتحفيزه على الدفع . ولا يكهر بها عند للوجهاء الفقراء المستورين أو أصحاب المكانة بين الناس للا في ذلك من الأذى فهم والكشف الـم Y- أن ينتقي من ماله ما هو أطيب وأجود وأنفع للفقير. قال تعالى : ألهُ أيها
 ץـ أن يختار لزكاة ماله من مستحقيها من هو أقرب رحماً أو أشد حابجة أو أكثر
 بل ينوي ذلك في قلبه ويتخشع الله تعالى شاكراً نعمته وفضله أله ولا ولايضره أن يدفعها على شكل هدية أو منحة أو عيدية. أحكام عامة متفرقة:
1- الضريبة ليست من الزكاة ولا تقوم مقامها؛ فلا يمكن أن تُعَدَ الضريبة

زكاة أو من الزكاة، لأن الزكاة حق للأفراد المستحقين، أما الضريبة فهي حق للدولة تأخذه لقاء ما تؤمنه للمواطن من حماية بإعداد الأسلحة والجليوش ولقاء ما تؤديه له من خلم ولماء بإنشاء الطرق والمدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق العامة والمؤسسات

التنظمية .
Y- الزكاة تجب في أصل المال وفي الربح الحاصل المتبقي معه آخر الحول. فمن كان يكلك أول الحول مئة ألف فوجدها في آخره مئة وخمسين فقد

وجبت الزكاة في المئة والخمسين جميعاً باتفاق الأئمة. شـ الزكاة واجبة فور تمام الحول. متى حال الحول على المال فقد وجبت فيه الزكاة بمداره فوراً ولا يؤثر في ذلك نقصام

الزيادة أو النقصان إنا طرأت بعد وجوب ولا ولأر هذا القدر المعين. ع- وقت أداء الزكاة: متى حال الحول على المال فقد وجبت فيه الزكاة بمقداره. وعند الحنفية أنَّ المكلف بالحيار: يدفع زكاته أول الحول التالي أو أوسطه أو آخره. والأفضل والأثوب المبادرة إلى دفعها فوراً مسارعة لطاعة الله تعالى وتعجيلا بسداد حاجة الفقير. فإن أخر زكاته إلى العام القادم فقد أثم ولزمه الدفع والاستغفار(1). وعند جمهور الفقهاء غير الحنفية يجب المبادرة إلى الدفع سريعاً فيأثم بالتأخير إلا إذا وجلت مصلحة تقتخي التأخير كوجود قريب مسافر، أو مستحق أحوج غير حاضر الآن، أو كانت مصلحة الفقير تقتضي التقسيط كحا في حال العاجز يعطى دفعات شهرية. ○ـ دفع القيمة أو ما يساويها في الزكاة: الواجب في الزكاة أحد شيئين: إما عين المال فيخرج المكلف زكاته من نفس أمواله نقوداً أو بضائع أو ماشية، أو قيمتها . وعند إخراج القيمة يقدرها بقيمتها يوم حولان الحول ووجوب الزكاة، سواء أكان ذلك أقل من سعر الشراء أو التكلفة أم أكثر
(1) رد المحتار جY صYY الفتاوي المندية: جY ص•

أما فِ زكاة السوائم فيعنبر قيمتها يوم زأداء زكاتانجان).


 ونحو ذلك. والأفضل عند إخراج القيمة إخراجها نتوداً كلثا يملا نفسه
 V- مقدار ما يعطى النقير من الزكاة تعددت آراد الفقهاء في مقدار ما يعطى الفتير الواحد من الزكاة.
 يزيد على نصاب النترد، أي ما يزيد على قيمة سبعائئة غرام من الفضة . وإذا كان للفقتير من يعوله من زوجة وأولاد جاز أن يُعُطى كل واحد منهم ما يعادل هذا النصاب
وعند الإمام مالك وأهد: يُ يوز أن يعطى النقير ما تتم به كفايته وكناية من يعوله سنة كاملة.
وعند الثمافتي ورواية عن أهدم: ييوز أن يعطى الفقير أو المكين ما يستأصل شأفةة قره ويقضي عل أسباب عوزه بصفة دائمة إلى آخر العمر
يقول أستاذنا السلتيني: توفيقاً بين هذه الأقوال نلاحظ في النفراء
نوعين:
أ - نوع يستطع أن يعمل ويكسب ويكفي نفسه كالصانع والتاجر والزارع، ولكن نتضهـم أدوات الصناعة وآلات الـرث أو الأرض أو رأس المال ـوسطــلتجارة فيعطى هؤلاء ما يككنمر من اكتساب حاجاتهم وحاجات عيالمم.
(1) رد المحتار جY صYT .

ب - ونوع عاجز عن الكسب؛ كالعاجز والمقعا والأرملة، والأيتام، والشيخ الهرم، فلا بأس أن يعطى الوإحد منهم كفاية السنة فيخصص له من الزكاة راتباً شهرياً يتقاضاه كل شهر أو كل

عام
وهذا المذهب في التوسعة ـ كـا يقول ـ هو الموافق لما جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن ذلك قوله (اإذا أعطيتم فأغنوال) . فيمكن للمكلف المقتدر أن يعطي من الزكاة من لا عمل له ليعمل ك، ومن لا دار له

^- إسقاط الدين لا يقع عن الزكاة: من شروط الزكاة الدفع على سبيل التمليك. وإسقاط الدين لا يقع زكاة لأنه لاتمليك فيه، وإثنا هو إبراء ذمة من المال أو بعض المال ويقع صدقة. فإذا كان للمكلف دين على فقير، فإنه يمكنه أن يدفع له من زكاته ثم يذكره بعد الدفع بدينه وإذا كان المكلف ميسور الحال فالأفضل أنه يتصدق بدينه على غرئه الفقِر فيعفيه منه. Qـ دفع الزكاة خطأً لغير المستحقين: يتحرى المكلف حال الم الناس الذين يدفع فم الزكاة فلو أخططأ فدفع لمن ظنه فقيراً ثم تبين له أنه غني فقد صحًّت منه ولا إعادة عليه. - ا- التحايل في دفع الزكاة: عن الناس قوم ضعاف القلوب قليلو الشكر
 بدل أن يُسرّوا، وشحًّت نفوسهم بدل أن تسخوا. فيسلك بعضهـم سبلًا معوجة للتخلص من هذا الفرض الذي يراه ثقيلًا عليه. فمنهم من يهب أمواله لزوجته أو أولاده قبل أن يحول عليه الحول ثم يسترده بعد. ومنهم من يجعل زكاة أمواله في كيس دقيق أو قمح ويدفعه للفقير ثم يشتريه منه ـ والفقير لا يعلم ما فيه ـ بثمن القمح أو الدقيق، ومنهـ ونم
(1) الفقه الإسلامي جr ص9•1 د. إبراميم سلقيني.

من يدفع مبلغاً بسيطاً ما عليه ثم يقول للفقير: هل تقبل هـذا زكاة

 يبرىء ذمته وإغا سخر من نفسه وضحك على ذاته واستوجب العقوبة

والمقت من اله تعالى.
يقول تبارك وتعالى: :إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يماسبكم
 مانوى..« فأيما تصرف يتصرفه المسلم يرجع إلى نيته وقصده
 علم المكلف بالزكاة مقدار مثوبته وتكريكه عند الله وتعالى يوني يوم لاينفع مال ولا بنون لتمنى لو أن الله تعالى فرض أضعاف ذلا ولك ولك ولتمنى - يوم القيامة - لو أنه تزكى وتص وتصدق فوق هذه الأضعاف. 1اـ الزكاة لا تسقط بالتقاوم ولا بالترك : إذا أصبح المسلم مكلفاً بالزكاة ، فترك أدائها أو أخر دفعها، ولو لأعوام كثيرة، فإنها لا تسعط عنه بحال
 فإذا كان ما وجب من الزكاة مبالغ يعجز عن دئ دفعهاها، أو لا يقدر على دفعها جميعاً علاجته الملحة للمال حيث يكون المان دفعها سبباً لفقره، أو سبباً لنقص ماله عن الحد الأدنى اللازم لمعيشته لطبيعة عمله ، فإنها يخرجها على دفعات ولو لمدة متطاولة ويجب أن يوصي بدلمف ما ما بـي ذمته إذا خشي الموت، أو ظن قرب الأجل . وإذا كان المكلف قد افتقر بعد غناه؛ فإنه يدفع ما تيسر له
 ويكثر الاستغفار عسى الله أن يتقبل منه ويعفو عن زلته. Yآ هل تسقط الزكاة بالموت؟ إذا حضر المكلف الموت أو ظن قربه وكان عليه فوائت زكاة أو

كفارات مالية ترتبت في ذمته وجب عليه الإيصاء بدفعها وإخراجها . فإذا أوصى وجب على الورثة إخراجها، ويخرجونها من ثلث تركته، فإذا كانت المبالغ أكثر من الثلث لم يجب عليهم أن يدفعوا ما زاد عن الثلث إلا إذا تبرعوا وطابت أنفسهم مبر بذلك ولم المثوبة والتكريم .
وإذا مات ولم يوص, بدفع ما عليه من الزكاة ونحوها، لم يجب على الورثة إخراج ذلك من تركته لأن الزكاة عبادة، ومن شرائط العبادة أن تؤدى مع النية فإذا مات ولم يوص فقدت النية فلم يجب إخراج اجها . وإذا أخرجوها فهم متطوعون.

كيف يحسب المكلف زكاة أمواله :
إذا كان المكلف تاجراً، أو صاحب بضائع، أو مُصنعاً أو منتجاً أو تاجرا أراض, ومساكن وعقارات وغيرها فإنه يتبع في حسناب زكاة أمواله

الحنطوات التالية:
1- يحسب قيمة ما يِلك من البضائع والعقارات والمواد المعدَّة للتجارة أو
التصنيع . ويقدر قيمتها بالنسبة لأمثاله؛ ؛ إن كان منتجاً فيقدر قيمتها بكلفتها كمنتج ، وإن كان تاجر جملة يقدِّر قيمتها كـا لنفسه وأمثاله بائعي الجمملة. وإن كان تاجر مفرقات فإنه يقدر قيمتها ككا لو كان يشتريها بالجملة . ويقدًّر قيمة هذه البضائع بالأسعار التي تستحقها اليوم سواء أكان ذلك أقل من سعر التكلفة أو الشراء أم أكثر. Y- ي ماله من ديون على الناس.
 قيمتها إلى مجموع ما يِلك، لأن الذهب والفضة والنقود والقروض التجارية تعتبر جميعاً مالاً واحداً فتضم إلى بعضها عند حساب الزكاة، أو حساب النصاب . ع- يكسب ما عليه من الديون ويطرح مجموعها من بجموع ما يِلك فيكون

المبلغ الصافي خالص رأسمله الحلالي الذي تجب فيه الزكاة . ويخرج الزكاة عن بجيع هذا المبلغ سواء أكان أقل من رأسهله العام الفائت أم أكئر . بكثير
0- يقلًّر الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المئة، أي في كل مئة ليرتان ونصف، وك وفي الألف خمس وعشرون ليرة، وني المئة ألف ألفان وخسائة . وأنت ترى أن هذا المقدار من الزكاة زهيد بالنسبة للا يِلك ولكنه ليس زهيداً عند الله تعالى ومن زاد عليه فالله أزيد له وأكرم عليه.

التوكيل في دفع الزكاة:
يُوز للمكلف أن يوكل غيره بدفع زكاة أمواله، ويُوز للوكيل أن يوكل
 لهم فليس للوكيل أن يدفع لغيرهم. وإذا لم يعين المكلف أشخاصاً فإنٍ للوكيل أن يدفعها لمن شاء من المستحقين، ويكن أن يدفع منها لزوجه أو ولده كحا يكن أن يأخلذ منها إذا كان مستحقاً ولم يكن في كالام صاحب الما ولمال مايمنع ذلك(1).

نقل الزكاة من بلد المال لغيره
الأصل في الزكاة أن تدفع في بلد المال الذي وجبت فيه. فإن استغنى أهل البلد نقلها لبلد آخر. وفي غير ذلك يكره نقلها بصورة عامة إلا إذا وجدت أسباب تدعو لذلك كأن يمولا إلى قرابة محتاجين، أو إلى طالب علم

مسافر، أو إلى فرد أو أفراد هم أشد حاج ألى اللال المستفاد في أثناء الحول لسبب خارجي :

إذا كان للمكلف نصاب من مال فاستفاد في أثناء الحول من جنس ما عنده لسبب خارجي كإرث أو هبة أو وصية، فلا أثر لمذا المال حتى يقبضه.
. rV• - رد المحتار جr ص (1)

فإذا قبضنه فهل يضمه إلى ما عنده ويخرج زكاته مع أمواله القدئة؟ أم يسسب له حولاً جديداًّه
عند الحنفية رضي الله عنهم يضمه إلى ما عنده ويخرج زكاته مع أمواله كا لو كان عنده من أول العام"(1). وعند الشافعية: يكسب له حولاً خاصاً من تاريخ امتلاكه هذا إذا كان المال المستفاد من جنس ما عنده فإن كان من من غير جنر جنسهـ
 ي大رج زكاته إذا كان نصاباً. زكاة الديون(ه)

الديون أنواع فمنها القوي ومنها الضعيف ومنها غير ذلك نفصل فيها
القول با يلي: أ ـ الدين القوي : هو الدين الثابت في الذمة، والمدين مستعد لأدائه من غير إنكار: فيجب على الدائن المكلف صاحبا إن شاء أخرجها وقت استحقاقها، وإن شاء أخرها حتى يقبض دينه فيخرج زكاته.
ب - الدين المضطرب: وهو الدين على المدين المفلس. والدين الضيائ



صاحبه.
فإذا قبضه أخرج زكاته . وهل يرُ الأعوام الماضية سيمر في البند التالي. أما الدين الذي أليا أنكره المدين وفي وسع الدائن إثباته والمطالبة به فيجب فيه الزيك المكاة إلا إذا أهدره الدائن تَنباً للعنت" وطول المحاكم.
(1) بدائع الصنائع : جr صזا رد المحتار جr صMA (1 نرح فتح القدير جا صو؟ .

جـ ـ الدين طويل الأمد: هو القرض لسنة أو لسنوات، والدين على المعسر
لا يستوفيه صاحبه إلا بعد السنوات.
هذا الدين إذا قبضه صاحبه هل يخرج زلا
جميع الأعوام الفائتة .
عند جههور الفقهاء: الحنفية والشافعية والحنابلة رضي الش عنهم: يبب على الدائن إخراج زكاته غن جميع الأعوام الفائتة. وهو


وثواب الزكاة الواجبة فيه.
وعند المالكية: يخرج زكاة دينه هذا عن عام واحد. وفي هذا
 طويل الزمن فيطمئن إلى أن الزكاة لن تنقص منه شيئاً ويكسب مشوبة

القرض وقضاء حاجة أخيه. د ـ الدين الضعيف(1): وهو الدين الذي وجب للمكلف عن شيء وهي من غير


 حكم المال المستفاد وقد فصلناه فارجع إليه.

米 米
(1) بدائع الصنائع : جr ص•1 قال ص•1 : لا تجب فيه الزكاة حتى يقبضه ويكول عليه الحول، ثم فصل ما أوردناه بعد ذلك في المال المستفاد أثار الحول.

زكاة الزروع والثمار :
تجب الزكاة في الزروع والنمار، إلا أنه لا يشترط فيها أن يحول
 نصاباً معيناً، فجميع ما تنتجه الأرض مما الزكاة سواء أكان قليلُ أم كثيراً. ويستثنى من ذلك ما تنبته الأرض تلقائياً من نحو الحطب والحشيش والأعشاب فلا زكاة فيها وإن استفاد

منها الناس
وتتختل نسبة الزكاة باختلاف وسيلة السقاية :
1 ـ فما سقته الأمطار أو سقي سيحاً بمياه الأنهار ففيه العشر

Y - وما سقي بآلة أو دابة أو مضخة ونتحوها ولو من مياه الأنهار
ففيه نصف العشر (0٪٪).
وتؤخذ الزكاة من مجموع المحصول ـ أو قيمته ـ فلا تحسم منه
المؤونة ولا ما تكلفه المزارع من بذار وسماد وأجور حصاد ونحو ونحوها.
وقال الشافعية - رضي الله عنهم - لا زكاة في الزروع إلا إذا بلغت خمسة أوسق . والوسق خمسون صاعاً ويعادل في أوزاننا الحالية (TV0) كغ لا زكاة فيما هو أقل من ذلك. واستدلوا لرأيهـم بحديث رواه الجماعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

قال أستاذنا السلقيني في كتابه (الفقه الإسامي)(1): (اولا شكّ أنَ ما ذهب إليه الشافعية - وهو رأي الجمهور - يحقق مصلحة الزارع ـ فهو أرجح ـ لأن الزرع القليل الزارع أحق بالإفادة منه").
(1) الفقه الإسلامي ح

الكتاب الخامس
اللحج والعمرة
تعريف المج وحكمه - فضائله - على من يبب
شروط فريضته - وجوب أدائه
تعريفه :

الحَج لغة: القصدُّ إلى مُعظًّم، وينفظ بفتح الحاء أو كسرها: الحِّ وفي التعريف الفقهي : قصد البيت لأداء ركن من أركان الدين (1) أو

هو: زيارة مكان خخصوص في زمن غخصوص بفعل خغصوص()، حكمه:

هو فرض عين ثابت في كتاب الله وسنه رسوله : قال تعالى : الّولهَ على


(1) شرح فتح القدير جr ص• صا
(r) حاثية الطحطاوي ص40r - رد المحتار جr صع\&

$$
\text { (r) الآية: سورة آل عمران: } 4 v \text {. }
$$

(₹) حليث أن الش فرض: رواه مسلم.

وهو الركن الخامس من أركان الإسلام , قال

 وعلى أنه من المعلومات عن الدين بالضرورة فلا يعذر بالجهل به إلا من أسلم حديثاً في ديار غير إسلامية.
من فضائل الـج :
للحج فضائل عظيمة وفوائد جليلة منها:
ا- أَنه من أفضل العبادات لاشتّله على التعبد بالمال والبدن. قال الـُليمي
 وصلى واعتكف وزكى ورابط في سبيل اللهّ (1).

 يكون له المثوبة تكرمة من الله تعالى لما سبق وبينا في الأبحاث الساب السابقة أن الله تعالى كا يعاقب على فعل المحرمات كذلك يُليب على فعل الفـل الفروض والواجبات.




 ६- إن الحاج وكذلك المعتمر (المتوجه إلى العمرة) وافد على الها تعالى فهو في

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) حديث بني الإسلام متفق عليه. } \\
& \text { (Y) مغني المحتاج جا صن (Y) } \\
& \text { (Y) حديث من حج : متفق عليه } \\
& \text { (₹) رد المحتار ج } \\
& \text { _ _ }
\end{aligned}
$$


 ذنوبهم ويضاعف لمم التكرمة والمثوبة على كل ما يؤدونه من ون فرون وواجبات وذكر وتسبيح ونوافل وتطوعات. فالمسنة هناك تضاعف إلى مئة أو مئات الأمثال، والنفقة في الــج
 الله تعالى يضاعفها عز وجل سبعهائة ضعف قال تعالى : وِّمَّلُ الذين
 مائة حبةٍ واله يضاعِفُ لمْ يشاء . . . 0- إن الحج يطهر النفس ويسمو بالقلب فينقلب الحاج إلى أهله مله منصبغاً بأنوار تكريات الله تعالى ليكون بعلُ أصفى قلبأ وأطهر نفساً وأزكيى سريرة وأكثّر تقرباً من خالقه عز وجل .

على من يفترض المهج:
المج فرض عين على المكلف مرة واحدة في العمر، والمكلف بالمج هو المسلم العاقل البالغ المستطيع ذكرأ كان أم أنثى . المانـ
 وتتطلب طاقة مالية كان من كرم الله تعالى ويسر شريعته أن جعله فرضاً المأ
 إليه سبيالا
والإستطاعة في المج نوعان : استطاعة يتحقق بها ثبوت الفرض وهي الإستطاعة المالية واستطاعة يتحقق بها وجوب الأداء كصحة البدن وأمن الطريق وعدم المانع من السفر كحبس ونحوه وسوف يأتي. والإستطاعة المالية التي يتحقق بها الفرض : هي أن يعلك المسلم البالغ
(1) ححيث الحجاج والعار: رواه النسائي وابن ماجه.

العاقل - في أشهر الحج - فائضأ عن حاجته الأصلية ما يكفيه لمصاريف الحج ويكفي عياله ملة سفره، والمقصود بالحاجات الأصلية ـ كا كا سبق وشرحنا فيا في الا
 براد وغسالة ونحوه، وآلات العمل وأثاث البيت وحانوت البان البيع والشراء.

أحكام في الاستطاعة(1):
ا- إذا ملك المسلم البالغ العاقل تكاليف الحج فائضاً عن حاجاته الأصلية ومصروڤ عياله فترة غيابه في أشهر الحج (شوال ـ ذي القعدة ـ ـو اوعشر ذي الحجة) وأيام التسجيل له فقد أصبح الحج فرضاً عليه ثابتاً في ذمته

سواء أحج هذا العام أم لم يمج لو ملك المسلم نفقة المج بعد أشهرالمج لم يعتبر ذلك لفوات وقته.
لو ملك نفقة الحج قبل أشهر الحج وأيام التسجيل له فتصرف بها لبحض شؤونه حتى أصبح في أشهر المج غير مستطيع فلا شيء عليه لأنه

أدرك وقت الفريضة غير مستطيع ألم ألم r - مت أصتح المسلم مكلفاً بالحج فقد ثبت في ذمته ولا يزول عنه إلا بإدائه وإذا افتقر في أيامه التالية فيكون عليه أن يدخر قدر الإمكان ليؤمن مصاريف هذه الفريضة.
 واحتفالات وإحضار هدايا ما درج عليه الناس. ६ـ الإستطاعة تكون با يناسب حال المكلف من غير إسراف أو تو تقتير فلو كان
 لم يعد قادراً حتى يقتدر على مصاريف وألجرا وانج . غيرها
(1) انظر جموع هذه الأحكام في المج والعمرة. المحتار جr صع ع ع
= المقصود مصاريف ما يناسب حياته العادية المتوسطة، لذا نقد نص في رد المحتار ج (Y)

هـ من كان يِلك داراً ولو كانت واسعة جداً و غالية الثمن لم يكلف بيعها أو
 القيمة. فإن تطوع بذلك فهو تطوع منه.
ا- من كان يلك دارين ولا يِد مالاُ يِج به إلا بيع أحداهما لزمه بيع
واحدة ليحج من قيمتها
V- من كان تاجرأ أو حترفاً يلزمه رأس مال لحرفته فيسترط لتحقق استطاعته



ولا يجب عليه قبول ذلك ولو كان الواهب ولده أو والده(T).

هـ لا يكوز دفع الزكاة للفقير ليحج بهالأن الزكاة شرعت خاصو الا الحاجات. والفقير غير مكلف بالمج فهو غير يحتاج له ويدفع ذلك من

الصدقة والتطوع .
متى يجب أداء المج :

الحج فوراً في عامه هذا إذا توفرت له الشروط التالية الية :
ا- سلامة البدن عن الأمراض والعوارض التي تعجزه عن المج أو السفر
r- عدم وجود مانع ينعه من الذهاب من حبس أو حجز أو خوف من سلطان جائر أو عدو و
r- توفر وسيلة السفر وأمن الطريق عند خروج أهل بلده للحج.
= يضعف عن متابعة المج ولا يعتبر حال المسرفين ولا المتّيدين في الرفاهية لأن المج سانج

(Y) رد المحتار جY صY
(Y) رد المحتار جY صد (Y

を- عدم انشخاله بخدمة من تلزمه خلدمته كأمه وأبيه ولا يستغنيان عنه لكبر
أو مرض أو عجز يضاف إلى هذا بالنسبة للمرأة:

 رجحي أو بائن. فإذا تحقق الفرض وتحققت شروط وجوب الأداء لزم المسلم المج

فوراً في عامه -عند الـنفية - ويأثم بتأخيره(1).






هل الـج فرض على الفور أم التراخي:
إذا أصبح المكلف بالمج قادراً على المج في عار المه هنا
أن يجج فوراً أم له أن يؤخره دون عذر إلما علم الما الأعوام التالية:
 بتأخيره دون عذر(n)، فإذا حج في أعوامه القادمة سقط عنه الأثمّ وكان حجه كاملًا بفضل الله. وإلى هذا ذهب المالكية والحنابلة رضي اللّ عنهم. وعند الشافعية: الـج فرض على التراخي، والسنة أن يعجل به ولا يؤخره عن أول سني الإمكان مبادرة إلى إبراء ذمته ومسارعة إلى الطاعات، (1) وعند الشافعية: ييوز أن تسافر في صحبة نساء موثقات مع إحدامن حرم فإن لم يُكنُّ ثقات فلا



ويجوز أن يؤخره بشرط أن يعزم عليه في المستقبل ولا بأس أن يؤخره من سنة
 أنه سيبقى مستطيعاً وإلا لم ييز له التأخير. هل الحج مقدّم على الزواج وشراء دار : إذا ملك المسلم العاقل البالغ نفقة الحج قبل أشهر الـج فإن يصرفها فيا يشاء وإذا جاءت أتُّهِر المج وهو مقتدر عليه متمكن في أدائه ، فهل يقدم المج أم الزواج؟ له حالات(1): ـ الحلال الأول: أن يكون معتدلًا بالشهوة والتوق إلى الزواج

تقديم الـج .
ـ الحال الثانية: أن يكون في شدة الشّهوة ويخنى إن أخر الزواج أن يقع في
المحرمات فيقدم الزواج ويؤجل الحج

 الحصومة والتشاحن فإن أمِنَ ذلك يلزمه الحج أولاًا

حج الصشير وكيفيته وحكمه(ا): الصغير سواء أكان كميزاً في السادسة وما ولحا فوق أم غير كميز يصح حجه
 صفة حج الصغير باختلاف حاله:


 ب - الصبي المميز في السابعة وما فوق: لا يصح إحرامه إلا بنغسه وينعقد



إحرامه بإذن وليه أو بدون إذنه ويفعل الصبي المميز كل ما يقدر عليه بنغسه فإن قدر على الطواف طاف بنفسه وإلا طاف به وليه، وكذلك ولك السعي وسائر مناسك الحج ، وكل شيء يقدر عليه بنفسه لا يجوز أن ينوب عنه وليه فيه.
ج - إذا ترك الصغير فرائض الحج فأفسده أو أخل بشيء من واجباته فلا جزاء عليه عند الحنفية لنقص أهليته وعدم ترتب الفرائض الشرعية عليه . د - إذا حج غير البالغ فبلغ (بالإحتلام) قبل الوقوف بعرفة"(1): فإن أهلَ بالحج من جلديد وقع عن الفريضة وإن بقي على إحرامه الأول بقي حجه نفاً ولزمه في المستقبل حج الفرض إن استطاع . وعند الشافعية إذا بلغ بالإحتلام قبل الوقوف بعرفة وقع حجه عن المريه

أأحرم من جديد أم لا .
هـ - إذا جمع الصغير بين العمرة والحج (كالفي حال القرآن والتمتع) فلا
هدى عليه.

حع المرأة وأحكامها المناصة(r):
1- الإستطاعة واحدة بالنسبة للرجال والنساء غير أنه يضاف لشروط وجوب الأداء ما ذكرناه من وجود المحرم وعدم العدة من وفاة أو طلاق رجعي أو
. بائن
Y- إحرام المرأة يكون: بكشف وجهها وكفيها، فتحرم بثيابها المعتادة ولا تحتاج إلى ثياب إحرام خاصة كالرجال، وإن سترت وجههها حين
 عائشة : (اكان الركبان يرون بنا ونحن مع رسول اللذَ
(1) المرجع السابق وشرح فتح القدير جY ص: (Y)


حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها وإذا جاوزنا
كشفنا)|(1) .
قال العلماء: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئاً وتجافيه ـ أي
.تباعده - عنه
r- إذا عرض للمرأة حيض أو نفاس سواء أكان ذلك قبل الإحرام بالحج أم بعده لم يؤثر ذلك فتحرم وتتابع أعال المج المسجد المرام، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر . ومن النساء من يتناولمن حبوب منع الحمل أيام حجهن تجنباً للحيض فإنه يوقف الحادة ويؤجلها

فيكون أيسر عليهن. وهو حسن.
عـ لا تطيب المرأة شيئاً من بدنها قبل الإحرام ولا ترفع صوتها بالتلبية.
هـ لا ترمل في الطواف ولا تهرول في السعى . 7- تتجنب الزحام إن أمكن ليلا تتعرض للانهاك والتعب ومدافعة الناس

وذلك في بميع مواطن الحم . V
^ـ تتحلل المرأة بالتقصير من شعرها ولا يطلب منها الحلق لأنه (تشويه) في
حقها.
9- إذا توجه زوجها أو محرمها ومن م2ها إلى الانصراف من الحج وهي حائضى أو نفساء ولم تتمكن من طواف الوداع سقط عنها ولا يلزمها شيء

بتركه .
إلا نفقة الإقامة، ولكن إذا تطوع بالنفقة كان ذلك حسناً منه، كما ينعله الكثيرون، ويثاب على ذلك.

*     *         * 

(1) حديث عائشة: رواه أبو داود وابن ماجه.
-

العمرة

العمرة لغة: الزيارة. أو: زيارة مكان عامر. وشرعاً: زيارة بيت الله الحرام لأداء نُسُك معينة.
حكمها: أنها سنة مؤكدة في العمر مرة للمستطيع . وعند الشافعية أنها
واجبة وتجب على من يجب عليه المج .
وقتها: جميع أيام السنة إلا أياماً ثمسة هي يوم عرما
فتكره فيها العمرة كراهة تحريم لأنها أيام حج (1).
: فضلها: للعمرة فضل عظيم
(الحجاجُ والعمارُ وفدُ الله إن دعوه أجابِهُم وإن استغفروه غَفَر لمم)|(1).
وقوله أيضاً: : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها والحج المبرور ليس له
جزاء إلا المجنة)(r)
ويحسن أن تكون في رمضان لمن استطاع ذلك لقولهُ
رمضانَ تقضي حجةً معي)(r) أي يكون لها لما ثواب حجة.
(1) حديث الحجاج والعمار: رواه النسائي وابن ماجه. (Y) حديث العمرة إلى العمرة: أخرجه الستة إلا أبا داليا
(r) حديث عمرة في رمضان: متفق عليه وفي رواية لمسلم (تقضي حجة أو حجة معي) شك من

الراوي أيها قالك

## الباب الثاني

## أعهال الحج والعمرة وكيفية أدائها وزيارة النبئِّ

نورد فيا يلي موجزاً سريعاً نعدد فيه أعال الحج والعمرة فأحفظها بشكل جيد ثم نفصل القول في كيفية أدائهما، ونورد أحكانمها مفصلة بدقة
آخر البحث إن شاء الله.

أعالل العمرة وحدها:
ا- الإحرام والتلبية عند بلوغ الميقات أو قبله: وذلك بألن يلبس المعتمر ثياب


بأحكام الإحرام) .
r- الطواف حول البيت: يدخل المعتمر مكة فيؤمن متاعه ويتوجه إلى المسجد الحرام فيطوف حول الكعبة سبعة أشواط يبدأ كل شوط من

r- السعي بين الصفا والمروة: بعد الطواف يتوجه المعتمر إلى المستى وهو

 ع- الحلق والتحلل : بعد السعي يلحلق المعتمر رأسه أو يقصر شعره في نفس المكان أو بيته وبذلك يتحلل من إحرامه وتنتهي عمرته. أعمال الحج 'وحدها:
ا- الإحرام والتلبية عند بلوغ الميقات أو قبله: فيلس الحاج ثياب الإحرام

وينوي الهج ويلبي قائلًا (لبيك اللهم لبيك) ومن كان مقيلاً في مكة أو
ضمن المواقيت فإنه يُحرم بالهج من داري Y- طواف القُدوم : يدخل المحاج مكة فيؤمن متاعه عند المطوف أو في فندق ويدخل المسجد الحرام ويطوف حول البيت سبعة أشواط (طواف القدوم) يبدأ كل شوط من الحجر الأسود وينتهي عنده ويصلي بعده
 ولو نفلًا يجب ركعتين هما ركعتا الطواف. ץـ الحزوج إلى منى: في اليوم الثامن من ذي الحجة (يسمونه يوم التروية) يخرج الحاج مع مطوفه إلى منى فيبيت فيها استعداداً للخروج إلى

عرفات.
عـ الوقوف في عرفات: في اليوم التالي وهو التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة) يتوجه الماج مع مطوفه إلى عرفات ويبعد عن منى (Y" (Y) كم فينزل فيها في الحيام المعدة من قبل المطوف الذي يؤمن له طعامه وشرابه فيها، فإذا بلغها في النهار وجب أن يبقى فيها لما بعد الغروب ولم ولو بقليل . وعرفة هي الركن الأول من الحج وما سبقه فهو من السنن، فلو أحرم المسلمٍ بالمِج وتوجه من المطار فوراً إلى عرفة وأتم أعهاله بعد كان حجه كاملاً.
○- إلى مزدلفة: يفيض الحاج من عرفات ماراً بالمزدلفة فيتوقف عندها ويصلي فيها المغرب والعشاء بمع تأخير ويجب أن يبقى فيها لما بعد الفجر

ولو بدقائق .
7- رمي جمرة العقبة والـلق أوالتقصير: ينطلق الحلج من مزدلفة إلى منى يوم الأضحى ومنى هي موضع الجمرات الثلاث، فيرمي في هذا اليوم بمرة
 .يقصر شعره، ويذلك يتحلل التحلل الأول فتحل له مغظورات الإحرام إلا زوجته إذا كانت معه. V- طواف الإفاضة (أو الزيارة): بعد التحلل الأول يتوجه الحاج إلى مكة

ليطوف طواف الحج ، ويسمونه طواف الإفاضة أو طواف الزيارة فيطوف حول البيت سبعة أشواط يبدأ كل شوط من الحـجر الأسود وينتهي عنده
 الطواف هو الركن الثالث من أركان المال
^ـ السعي بين الصفا والمروة: بعد الطواف يتوجه الحاج إلى المسعى وهو جانب المسجد الحرام فيسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، من الصنا إلى المروة شوط ، ومن المروة إلى الصفا شوط ثان وهكذا. 9ـ أعالل منى : في اليوم الثاني للعيد (وهو أول أيام التشريق) يتوجه الحاج

 الثاني : يرمي الجممرات نفسها مرة ثانية . فإذا غادر منى قبل طلوع فجر اليوم الثالث فقد تمت مناسكه فيها، وإن بقي فيها لفجر اليوم الثالث الث الثيا لزمه البقاء حتى يرمي الجمرات الثلاث في هذا اليوم أيضاً والبقاء لليوم
الثالث أفضل .

- (اـ طواف الوداع: بانتهاء أعال منى تنتهي أعال المج فيمكث الحاج في مكة يطوف ويعتمر فإذا أراد العودة طاف بالبيت طواف الوداع وآب إلى أهله مباركاً ميموناً.


## أنواع الحِج والصمرة

تؤدي هاتان العبادتان على أربعة أوجه:
ا- الإفراد بالعمرة: وهو أن ينوي عند الإحرام والتلبية العمرة فقط.
 وخرجت أيامه خامس أيام العيد أدى العمرة.
سـ القِران : هو أن ينوي عند الإحرام أداء الحج والعمرة الحمرة معاً ليؤديهلا في أيام الحج فيصبح داخلاً في عبادتين معاً.
₹－التمتع：هو أن يهل بالعمرة فقط فإذا أتها تحلل من إحرامه ثم أحرم بالمج يوم الحج．

## والفرق بين التمتع والقِران：

اـ أن القارن بهل بالحج والعمرة فإذا أنجز أعالل العمرة كا شرحنا فإنها لا يتحلل بالحلق أو التقصير بل يبقى حرماً لأنه في حال حال حج أيضاً فيحافظ على إحرامه متجنباً عخظوراته حتى يؤدي أعال الحج فيتحلـل خلالها في الوقت المناسب．
r－أما التمتع فإنه－في أثهر المج－ينوي عند إحرامه الدخول في العمرة
 ويلبس ما يشاء وليس عليه شيء من مُظورات الإحرام ．فإذا جاء يوم الحج فإنه يُرُم بالمج من مكانه ويتوجه إليه ليؤدي أعماله ．
والمتمتع والقارن عليه دم．ذبح شاة ـ شكراً له تعالى على ألى أداء نسكين
 العمرة أيام الـج ويعدون ذلك من أفجر الفجور فأباح ربنا تبارك وتعاك ونعالى ذلك

 فيكون ذلك بديلًا عن ذبيحته．

وهنا نلاحظ－المفرد بالحج لا يكرم بالعمرة إلا بعد انتهاء الحمج ، لأنه إذا أحرم بالعمرة وهو محرم بالمج أصبح قارناً أي داخلاً في العباد الحادين معاً فيلزمه أحكام القارن．
والتمتع والقِران إثا يكونان للحاج القادم من سفر وبلاد نائية ．أما أهالي مكة ومن كان ضمن المواقيت فلا تُتع لمم ولا قِرانَ لعدم قدومهـم من سفر

## أي أنواع المج أفضل ：

أما أي أنواع الـج أفضل ：الإفراد بالحج أم القِران أم التمتع．فقد
تعددت في ذلك آراء الفقهاء．
ـ فعند الشافعية والمالكية：الإفراد بالمج أفضل．
－وعند الحنية：القرآن أفضل．وعند المنابلة：التمتع أفضل ．
وقد استدل كل فريق لقوله بفضائل ومآثر كثيرة．يقول الدئلد الدئتور نور

 الأدلة أن مرجع الأمر إلى الحاج نفسه وما هو الأيسر عليه والأقرب لتحصيل خشُوعه وحضوره فذلك مقصود عظيم）ولعل الأيسر فُ حي حال القادم من مناطق نائية ويصل مكة قبل يوم عرفة بزمن طويل هو التمتع، فيؤدي أعمال العمرة ويتحلل فإذا جاء يوم الحج أحرم بهـ． كيفية الحج والعمرة بشكل مفصل：

الإستعداد للسفر：
إذا توجهت نية المسلم للسفر للحج كان عليه أن يلاحظ مواعيد
 تقديم الطلبات يكون في أيام قليلة حمدودة فإذا دنا موعد السفر فإنَّه يهيء
 الق大اش أو منشفتين معروفتين للإحرام أحداهما يأتزر ：با يا ليستر ما بين الئن السري والركبة والثانية يلقيها على كتفه لتستر ظهره وتقيه الشمس
 العظم الناتء في وسط القدم وكذا الكعبين النائئن طرفي مفصل القدم

ويسأل من حج قريباً من معارفه عا يلزمه ولا يلزمه فيسترشد برأيه، والأفضل ألا يكثر من الأمتعة لئلا تكون ثقلًا عليه ومدعاة لتار لتعبه وغمّه.

ويستحب للحاج ما يستحب للمسافر سفراً طوياًا :
 أو غل لأحد من المسلمين. وإذا كان هو المسيء فاني فالأولى به أن يعتذر ويستسمح وإذا كان عليه حقوق أو مظالم للناس وجب علمئ عليه ردها إلى
 المالية لا تغفر بالمج، ففي المديث الشُ ذنب إلا الدين" فإذا كا نا الدين لايغ ايغفر للشهيد فللحاج
 وتنئتّه، ويندب أن يقول المسافر للذي يودعه: (أستودِعُكَ الله الذئير لاتِضَيع ودَائِعه) ويندب أَن ألميبه المودع بقوله : (أَستودع الهُ دينك

وأمانتك وخواتيم عملك). ويطلب منه الدعاء وأ r- وإذا كان سيحرم في المطار أو في الطائرة فيستحسن أن يتهيأ لذلك ولك في بيته


ويرجًّل شعره فذلك من سنن الإحرام
६- فإذا كانت ساعة الحروج من البيت فيستحب له أن يصلي ركعتين تزلفاً لله تعالى ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفايكة (قل يا أيها الكافرون) ، وفي الثانية بعد الفاتحة (قل هو الله أحد) ويسأل البركة والتيسير. هـ إذا ركب أداة السفر يقول: سبحان الله الذي سخَّر لنا هذا وما ونا كنا له



 اللهم إني أعوذ بك من وعثاءٍ السفر، وكآبةٍ المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهُل .

T- متى خرج الحاج أو المعتمر وتجاوز أبنية مدينته فقد أصبح مسافراً وأصبح

(كا سبق وبينا في صلاة المسافر).
V- إذا كان يسافر بالطائرة فإنّه يلبس ثياب الإحرام في المطار أو يحملها معه في حقيبة صغيرة إلى الطائرة، وعندما تدنو الطائرة من الميقات يعلن

الطيار ذلك فيلبس الحاج ثياب الإحرام ويرم فيها.
الإحرام:

الإحرام : هو الدخول في الحرمة. فمن أحرم في الصلاة فقد دخل الحا في في
 بالعمرة فقد دخل في هذه العبادة ولزمه التقيد بأحكامها. والإحرام هو النية مع التلبية، فيرتدي ثياب الإحرام ويستحضر في


 بين الحج والعمرة معاً يقول: (أريد العمرة والـجّ) ويلبي بقوله : لبيك اللهم

 ذلك، وانعقد إحرامه على ما ينوي لأن النية عمل القلب فلا يضره فيها خطأ اللسان(1).

ويجب أن يكون الإحرام من الميقات أو مما قبله، وهذه المواقيت إنا

 من مكان يِدر فيه على الصلاة يندب أنْ يصلي ركعتين أولاًا ويرَرم بعدهما.
(1) كما سيأتِ في قسم الأحكام - الإحرام والنية فيه -.

ومتى أحرم المسلم سواء بحج أو بعمرة لزمه التقيد بأحكام الإحرام واجتناب مخظوراته ．
فلا ييوز للمحرم：لبس الثياب المخيطة على سبيل اللبس أما هلها أو
 الناتيء وسط القدم كا لا يكوز له التطيب، فيتجنب الصابو المابون المطيب والمطعم



 ويتحلى المحرم بالحِلم والأناة والصبر، ولا

في الإحرام.

لئلا يُستط شيئاً من شعره فتلزمه الفدية، ولا يُرم عليه التلفف أو التدثر بشيء غخيط． ويدخل المحرم إزار الإحرام في بعضه، ويكره عقده عند الحنفية، ولا بأس أن يشد عليه أو تحته النطاق الذي يضع فيه نقوده وأوراقه ألو أو يحمل أو يعلق على كتفه حقيبة فيها أوراقه ونقوده وإن كان ذلك كلك كله وله خلهيطاً ولا يكره لبس
 فارجع إليه．
الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها فيلبي المحرم قائماً وقاعداً وماشياً وراكباً ومضطجعاً وعند تجدد الأحوال وال وتغاير الأزمان واجتا واجلاع الرفاق والقيام والقعود وأدبار الصلوات． إحرام المرأة：
المرأة في الإحرام كالرجل غير أنها تبقى في ثيابها ولا تتطيب ويُرِم

بكشف وجهها ولا ترفع صوتها بالتكبير والتلبية، وتحرم الحلائض والنفساء وتؤدي سائر أعحال الحج إلا دخول المسجد الحرام والطواف به.
 مكة، فإذا دنا الحاج من مكة فإن حولها منطقة الحرم المحرم الذي جعله الله تعالى أمناً آمناً فلا يكل أبداً الصيد فيه، ولا يُروع ولا يُقطع حشيشه النابت بنفسه سواء في أيام الحج أم غيرها.


 تستقبلني بعفوك وأْنْ تتجاوز عني برهمتك وأن تدخلني جنتك الـك و ومن لم يحفظ هذا الدعاء يدعو با أحب.
ويؤمن الحاج متاعه عند المطوف الذي يؤمن له مكان مبيته ويسارع إلى
المسجد الحرام .

أعهال العمرة

$$
1 \text { - الطواف: }
$$

يُسن التعجيل بالطواف فإنه تحية الحرم ولا يُقدِّم عليه شيئًاً إلا إذا
 للطائف أن يضطبع وذلك بأن يبعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه فوق الكتف اليسرى، ويبدأ الطواف من الحـجر الأسود فيستقبله بجميع بدنه
 مرم فيكتفي بالإشارة إليه ـ وذلك ما أوصى به النبي

ريا عمر إنَّكَ رجلْ قويُ لا تزاحم على المجرِ فتؤذني الضعيف، إنْ وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر)|(1).
 يديه حذاء منكبيه جاعلًا باطنها نحو الحجر الأسود ويقول: لا إله إلا الهُ والش أكبر. اللهم صلٍ على سيدنا عمدلـ .. .
ويبدأ الطواف عن يمين البيت سبعة أشواط يبدأ كل شوط عند الأسود وينتهي عنده وقد جُعل في أرض المسجد المي خط من من المزمر الأسود يدل عليه. ويُسنٌ عند كل شوط استقبال الحجر الأسود والإشارة إليه. ويسن أن يَرْمل في الأنشواط اللالاثة الأولى. والرمل : هو الإسراع الكتفين فيرمل فيها داعياً متوجهاً ملاحطاً أنه يفر من الديا الدنيا وآثامها إلى الخالـالق

 وجب أن يصلي ركتي الطواف ويسن أن يصليها عند مقام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام
أحكام أساسية:
ا- ييب في الطواف ستر العورة والطهارة عن المدث والحبثـ.
r- r- متى باشر المتتمر الطواف فإنه يتوقف عن التلبية لانتهاء وقتها


₹- من عرض له تعب أو حاجة فإنه يقطع طوافه ليستريح أو يقضي حاجته
وييدد وضوءه ثم يعود ليتابع طوافه من حيث تور توقف فيه 0ـ الاضطباع في الطواف والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى سنة الرجال فقط
(1) حديث: وصية النبي لعمر: الحج والعمرة ص Yا Y وقال: أخرجه أمد برقم •19 وانظر

في كل طواف بعده سعي. فإذا تطوع بطواف لا سعي بعده فإنه
لا يضطبع ولا يرمل .
7- تجب ركعتي الطواف بعد كل طواف سواء أكان فرضاً أم نفلًا.
F F السهي بين الصيفا والمروة:
الصنا والمروة تلان قائهان جانب البيت الحرام يبعدان عن بعغهه| ( ) © © متر . وعليهها صحدت أم إسل|عيل، فعندما اشتد بها الظمأ تركته واتجهت إلى أقرب تل هو الصفا فصعدته تنظر هل من أحد قادم فلم| لم تجد انتقلت إلى المروة في الاتجاه المقابل، وفي بطن الوادي حيث غاب عنها سيدنا إسم|عيل تعجلت فيه لتدركه ببصرها وتابعت إلى المروة فصعدتها، وهكذا أخذت تنتقل بين الصفا والمروة وتعجل في بطن الوادي تأمل الفرج حتى جاءها الغوث فنزل سيدنا جبريل فبحث بـجناحه الأرض بين يدي إسماعيل فخرجت زمزم . وقد أقيم على الصفا والمروة بناء طويل عظيم يمِمع بينهـا. وفي بطن الوادي حيث سعت أم إسم|عيل أقيم عمودان كبيران على جدار المسعى دهنا باللون الأخضر يظهران أول مسافة ما يهرول وآخرها. يتوجه المعتمر إلى المسعى ويُسن له أن يكون على طهارة ووضوء فيبدأ بالصفا فيرقى عليه ويتوجه حتى يرى الكعبة إذا أمكنه ذلك فيستقبلهيا ويقرأ
 والله أكبر ويلعو بـا يحب ويمضي ماشياً باتجاه المروة فإذا بلغ ما بين الميلين الأخضرين (وبطن الوادي) ومسافتة حوالي (V*) متراً هرول فيها ثم تابع ماشياً إلى المروة فيصعد عليها وهذا شوط وعلى المروة يقف أيضاً ويتوجه إلى
 الله والله أكبر، كا فعل على الصفا ويدعو بما يحضره وينطلق قافلاً إلى المروة
 بين الميلين الأخضرين ويسبح ويذكر ويدعو أثناء ذلك با يحضره أو با معه من أدعية السعي المأثورة .

أحكام أساسية:
ا- السعي بين الصفا والمروة واجب من واجبات الحج والعمرة عند الحنفية،
وعند الأئمة الثلاثة هو ركن من أركانها.
 والعاجز فُيسعى به على عربات موجودة هناك ماك rـ المسعى ليس من المسجد الحرام وإن كان ملاصقاً له فليس له أحكام المسجد.
ع- يصح سعي الحائض والنفساء إذا كانت قد طافت قبله لأنه لا يشترط
لصحته الطهارة عن الأحداث.
هـ المرولة بين الميلين الأخضرين سنة للرجال فقط فلا تطلب من النساء. 7- من عرض له في أثناء السعي تعب أو حاجة فإنه يتوقف ليستريح ألما أو يقضي حاجته ويجدد وضوءه ثم يعود ليتابع السعي من حيث توقف فيه.

ץـ الحلق والتحلل :
بعد السعي يكلق المعتمر رأسه أو يُقصرٍ شعره قدر الأثنلة وهي عقدة
 الحلاقين ويسن عند الحلق أو التقصير أن يبدأ برأسه من الشق الأيمن تيمناً

بفعل النبي
فإذا حلق أو قصر تَت عمرته وتحلل من إحرامه فيلبس ثياباً عادية
ويباح له ما كان معظوراً عليه في حالة الإحرام .
= المكث في مكة :
ثم يكمث في مكة إن أحب، وذلك خير عظيم، ويكثر ويكر فيها من العبادات والطاعات والصدقات وما يقدر عليه من الذكر والبر فحسنات الأعحال هناك تضاعف بغضل الله تعالى ففي المديث قولهِ

أفضل من ألف صلاة فييا سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا|)(1)"
ع- تكرار العمرة والتطوع بالطواف:
فإذا أراد أن يكرر العمرة لزمه أن يتوجه إلى الحل وأقرب منطقة من الحل منطقة رابغ وعندها مسجد أمنا عائشة فيخرج إليها ويحرم منها بالعمرة.
 ركعتي الطواف ولا يسن في الطواف النغل رمل ولا اضطباع لأنه لا سعي بعده.

ولا يتطوع بالسعي لأنه لم يرد فيه تطوع عن النبيكَ

أعهال المـج وكيفيته

1- الإحرام ودخول مكة : يكرم الماج من المواقيت كا أسلفنا ويتقيد بأحكام الإحرام، ويدخل مكة المكرمة ويستحب أن يعجل إلى المسجد الحرام

لطواف القدوم
(ط- Y منطقة المواقيت، فيتوجه إلى المسجد الحرام ويطوف بالبيت سبعة أشواط كا شرحنا في طواف العمرة غير أنه لا يسن في هذا الطواف اضطباع

ولا يرمل في أشواطه الأولى.
وهنا أحكام :
من كان. مقياً ضمن منطقة المواقيت لا يطلب منه طواف القدوم
(1) حديث: صلاة في مسجدي: متفق عليه.

لأنه لا قدوم في حقه وكذا من اعتمر قبل الحج وتحلل من عمرته لأنه أصبح كأهالي مكة.
القارن الذي أحرم بالجج والعمرة، يؤدي أعهال العمرة أولًا
بالطواف والسعي، وبعدها يطوف للقدوم. المفرد الذي أحرم بالحج فقط يطوف للقدوم ويطوف تطوعاً كما


قارناً (أي داخلًأفي العبادتين معاً) فتلزمه أحكام القارن.
المعتمر الذي أدى العمرة وتحلل منها وكذا المقيم بكة يكرئ بيرم بالحج
 القارن الذي أحرم بالـج والعمرة معاً لا يكتاج إلى إحرام الـج لأنه مُرم به من قبل . في السابع من ذي الحجة يخطب الإمام في المسجد الحرام خطبة يعلم فيها الناس مناسك المج ويذكرهم، فاحضرها إلما إن استطعت

فإنها بجلس علم وعبادة.
ץـ الحروج إلى منى: في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية . يصلي الحاج الفجر بككة ويخرج مع مطوفه بالسيارات إلى منى استعدادياد ليون الميوم

عرفة وبلوغ المنى فيدعو الحاج ويكثر من الذكر والمنشوع §- الوقوف في عرفة : صباح اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يور يوم عرفة يصلي الماج الصبح في منى ويدفع منها إلى عرفة بعد طلوع المئ الشمس إن أمكن
 الزحام، وفي عرفة ينزل الحاج في الحـيام المعدة له من قِبَلِ المطوف الذي

يؤمن له طعامه وشرابه.
ويوم عرفة هو المقصود في الحج وهو الركن الأساسي الأول فيه وهو يوم
 تعالى، وإذا قدر الماج على الوقوف قرب جبل الرهمة حيث وقف الرسول

عند الصخرات السود الكبار المفروشة على الأرض فليفعل إلا إذا خاف المزاحمة أو التيه عن مكان نزوله فلا يورط نفسه في في ذلك، ألما أما الصحود على


 ارخير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا اللا


 بالذكر ولا يضيع وقته بالمسامرة مع الرفاق ويبقى في عرفات ولـئلـا للا بعد الغروب ثم يرج منها إلى مزدلفة. أحكام أساسية:
ا- وقت الوقوف في عرفة : من زوال الشمس من يوم عرفة ـ أي من الظهر حتى طلوع فجر اليوم التالي وهو يوم النحر.
r- المقصود من الوقوف في عرفة : الوجود فيها في أي فترة من من هذا الوقت،
 r- من دخل عرفة في النهار لزمه أن يبقى فيها للا بعد الغروبا ₹- يصح وقوف المحدِث والحائض والنفساء، ويكون جديراً بالمار بالسلم في هذا اليوم العظيم أن يكافظ على طهارته ووضوئه قدر الإمكان المانـ هـ عرفة مي الركن الأساسي الأول في الـج فلو قدم الماج متأخراً أتوجه إلى
 7- من فاته الوقوف بعرفة وقت الوقوف فقد فاته الحج .
(1) حديث خير الدعاء: رواه الترمذي ومالك.
-ror_

هـ الوقوف في المزدلفة:
بعد الوقوف بعرفة يفيض الحاج ليلًا (ما بعد الغروب) إلى المزدلغة

 وقتها ليجمعها مع العشاء في المزدلفة إلا إذا خُشي فوات صات صلاة العشاء أيضاً فيصليهلا حيث كان.
ويستحب أن يكثر في أثناء الطريق من قول (لاإله إلا الله والهُ أكبر) وينزل قرب
 عظيم عليه منارة مضاءة بالأنوار يهتدي بها بالنا الناس. وفي المزدلفة يبادر الحاج إلى أداء المغرب والعشاء بياء بأع تأخير فيصلي فرض المغرب وبعده مباشرة فرض العشاء لا يفصل بينها بشيء وئيؤدي سنير المغرب بعد العشاء إن أحبر.
ويرقد في المزدلفة إلى قبيل الفجر ثم يستعد للوقوف بعده والمقصود بالوقوف التواجد والدعاء فالمكث في المزدلفة بعد الفجر واجب عند ولو جزءاً يسيراً من الزمن وهاء والمو سنة عند غيرهم فيتوجه المسلم بالدعاء
 إغا اشتق اسمها من الزلفة وهي القرب فهو في مقام التقرب والقرب من الشا

أحكام أساسية:
ا- الوقوف في المزدلفة: واجب باتفاق الأئمة الأربعة رضي الش عنهم

r- وقت الوقوف: عند الشافعية بعد منتصف الليل وعندالحنفية من طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس
فإذا تيسر له أن يكون في المزدلفة ما قبل الفجر إلى ما بعد طلوع

الفجر فقد طبقً المذهبين وفاز أيضاً بسنة المبيت في المزدلفة.
7- إلى منى لرمي بمرة العقبة:
يدفع الحاج من المزدلفة إلى منى يوم الأضحى وقد جعل تبارك وتعالى هذا اليوم عيداً للمسلمين احتفاءُ بوقوف حجاجه المِمر في عرفات وفي منى موضع الجمرات الثلاثة حيث رجم سيدنا إبراهيم إبليس لعنه

 الاسمنت ليدل غليه وأحيط ما حوله بجدار واطى إليء ليجتمع حوله الحصى
 الجمرة الكبرى.
كيفية الرمي: يقف الحاج على بعد خمسة أذرع من الجممرة فيأخذ
 وحزبه ورضاً للرمن) ويرميها بحيث تقع في الدائرة ويستشعر بهذا الرمي أنه


 يُوَكِّل من يرمي عنه كما سيمر في بحث الأحكام (الرمي عن الغير).
: النححر للقارن والمتمتع -V
بعد رمي جمرة العقبة يجب على القارن الذي أحرم بالحج والعمرة معاً والمتمتع الذي أحرم بالعمرة وبعدها بالحِج أن يذبح هَدْيهُ شكراً اله تعالى ولى فلا
 هذا إذا كان مقتدراً على المدي فإن كان مان معسراً وقد صام القسم اللازم من الصوم فإنه يحلق ويتحلل كا يفعل المفرد (1) انظر تنصيل هذا المكم في باب الأحكام: واجبات الـج .

## ^- الحلق أو التقصير:

بعد رمي جمرة العقبة (وبعد الذبح للقارن والمتمتع أيضاً) يكلق الحاج رأسه أو يقصر شعره، والحلق أولى للرجال وعند التقصير يقصر من شعره مقدار الأغلة (عقدة الأصبع) ويسن أن يبدأ الحلق بشّق رأسه الأئن . ويقول الحاج عند الحلق:

 التقصير يتحلل الحاج التحلل الأول ويسمونه (التحلل الأصغر) وبه تحلِ له غخطورات الإحرام إلا النساء، فيلبس الثياب المألوفة، ويتطيب ويقلِّم أظافره، ولكن لا تحل له زوجته إن كانت معه.
9- طواف الـجج:

بعد التحلل الأول يتوجه الماج إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الـج ويسمونه الطواف الفرض، أو طوال الوال الإفاضة، أو طوراف الئراف الزيارة. فيطوف
 الطواف هو الركن الثاني من أركان الحمج فيجتهد فيه ويلاحظ


 ويسمونه التحلل الأكبر فتحل له زوجته إن كانت معه. -1- السعي بين الصفا والمروة:

بعد الطواف يتوجه اللماج إلى المسعى (وقد سبق أن وصفناه في كيفية العمرة)، فيتوجه إليه الماج ويصعد الصفا ويستقبل البيت داعياً ويلأ ويقرأ قوله
 - rot

وشرحنا في كيفية العمرة: من الصفا إلى المروة شوط. ومن المروة إلى الصفا شوط ثان، ويهرول بين العمودين الأخضرين ويكثر المالج من المن الديعاء مـا يفظ ويستعين بأدعية السعي المأثورة التي سنوردها بعد. أحكام أساسية:
اـ السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج والعمرة عند الشافعية وهو واجب عند المنفية.
r- يُ بكن تقديم السعي على الوقوف بعرفة تُبنباً للزحام الذي يكصل بعده إن أحب الحاج ذلك.
ويشترط لصححة تقديم السعي أن يتقدمه طواف نفل، فإذا أحرم
الحاج بالمج أمكنه أن يقدم السعي فيسعى بعد طواف القدوم أو بعد أي
 الثلاث الأولى لأنه سوف يسعى بعده.
11- رمي الجمهرات الثلاث في مِنى:

بعد طواف الزيارة والسعي يتوجه الماج إلى منى ليقضي فيها يومين



إلى فجر اليوم التالي والأولى إن تيسر للحاج أن يرمي بالنهار إذ يكره الرمي في الليل عند الحنفية.
وفي اليوم الأول: يبدأ الحاج برمي البمرة الأولى وهي الجمرة
الصغرى بسبع حصيات: يكسك الحصاة بين السبابة والإبهام، ويقول:
 تقع في الدائرة حول العمود، وهكذا حتى يرمي الحصيات السبعا رماها ندب أن يتوقف قريباً منها مقدار ما يقرأ جزءاً من القرآن أو مقدار

عشرين آية يدعو ويذكر ويسبح، ثم ينطلق إلى الجمرة الثانية وهي (الجممرة الوسطى) فيرميها كما فعل في الأولى ويتوقف عندها أيضاً، ثمَ
يتوجه إلى الجمرة الثالثة وهي الجممرة الكبرى (بمُرة العقبة) فيرميها أيضاً
غير أنه لا يتوقف عندها لانتهاء رمي هذا اليوم.
وفي اليوم الثاني : يرمي الحاج الجممرات الثالث كحا فعل في اليوم
الأول تماماً.
إذا رمى الحلاج الجممرات في اليوم الثاني وغادر من قبل أن يطلع عليه فجر اليوم الثالث من أيام التشريق (وهو اليوم الرابع من العيد) فقد تمت نسكه فيها. ويسمونه (النغر الأول) أي الأنصراف الأون للحججاج
وإذا بقي في منى حتى طلع عليه الفجر التالي لزمه أن يبقى فيها ليرمي هذا اليوم أيضاً والبقاء للرمي في هذا اليوم أفضل . في اليوم الثالث: يرمي الحاج الجممرات الثلاث كـا فعل في اليومين الماضيين، ووقت الرمي في هذا اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عند الحنفية ـ ومن الزوال (الظهر) إلى الغروب عند الأئمة الثالث فيرمي الحاج هذه الجمرات وينهرف من منى وهذا هو النفر الثاني أي

الإنصراف الثاني للحجاج
Y Y ا يؤوب الحاج إلى مكة وقد أتم مناسك الحج فيمكث فيها ما شاء الله يذكر ويطوف ويتعبد ويعتمر ويكرر العمرة كللا بدا له، ويلزمه
 التنعيم ويسمونها مساجد عائشة فيخرج إليها ويكرم منها بالعمرة ويؤديها

على الشكل الذي شرحناه في كيفية العمرة.
ץا ـ إذا قرر الحاج الرجوع إلى بلاده لزمه أن يطوف بالبيت طواف الوداع وقد يسمونه (طواف الصدر) فيطوف هذا الطواف بلا اضطباع

ولا رمل مودعاً راجياً العودة بالخير والبركة واليسر بفضل الله تعالى، وهذا الطواف واجب عند الحنفية . وكل طواف تطوع بعد طواف الم الح الحج يقع
 تتمكن من هذا الطواف وتهيأ من معها للسفر فإنها تسافر ويسقط عنها هذا الطواف لوجود العذر.
وهنا أحكام أساسية نكررها للتبيت والتذكير :
1- المفرد بالحج لا يؤٍدي العمرة قبل الحِج لأنه لو أحرم بها أيضاً أصبح


القارن
Y- المفرد بالحج إذا أتم حجه لزمته العمرة، إذا كان لم يعتمر في حياته فالعمرة فرض كالحج عند الشافعية والحنابلة وعند الحنفية سنة مؤكدة

يعاب على تركها.
rـ القارن الذي أحرم بالحج والعمرة معاً: يؤدي العمرة بالطواف والسعي
ولا يتحلل بعدها بالحلق أو التقصير لأنه محرم بالمج
 ويكث في مكة حلالًا فإذا كانت أيام الحج فإنه يحرم به من مكة أو من منزله حيث كان.
0ـ المتمتع والقارن يلزمهال دم هدي (شاة ونحوها) شكراً لله تعالى وأحكام
 ثلاثة أيام قبل الحج وسبعة بعده. 7- ليس على الحجاج أضحية (كا سبق أن بينا في بحث الأضحية).

* 米


## زيارة النبئ

زيارة قبر النبي

 حرصاً لأن النبي سائر الملائق والمخلوقات لعلو مقامه وعظيم فضله عليه وعلى أهله وعلى من سبقه من المسلمين.
وإذا توجه المسلم لزيارة النبي


الحرام، والمسجد الأقصى)(()، .

ما يستحب للزائر عند الزيارة:
ا- إذا وصل المدينة أن يدعووفيقول: اللهم هذا حرم نبيك فأجعله وقاية لي
من النار وأماناً من العذاب وسوء الحساب.
 (اللهم صلي على سيدنا محمد وآله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب
رهتك).
r- يصلي ركتيتن تحية المسجد ويكون أشد حرصاً على آداب المساجد في هذا

(r) حديث: لا تشد الرحال: متفق عله.

عـ أن يتوجه إلى الحجرة الشريفة التي فيها قبر النبي



 واستففَرَ هم الرسولُ لوجدوا اله تواباً رحياً oـ ويكثر الزائر من الدعاء والصلاة على النبي فيدعو لنفسه وأهله وأقاربه وسائر المسلمين ويضبط نفسه فلا يدفعه الشوق إلى المجوم إلى الــجرة ألو التمسح بها بل يتأدب ويتخشع في قلبه ولا يفعل ما يفعله العوام.
 ويكره الصاق الظهر أو البطن بجدار القبر ويكره مسحه باليد وتقبيله بل
 الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ولا يغتر بمخالفة كيُرين من
 الصحيحة وأقوال العلم|ء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهمه|"(1) .

 أدعية
V- ثم يتقدم إلى اليمين أيضاً قدر ذراع ليسلم على سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقرأ ويدعو با يكا يِره وبا معه.
حرم المدينة :

وأعلم أن حول المدينة حرماً يشبه بالفضل حرم مكة فيحرم الصيد فيه وقطع نباته الطالع بنفسه وذلك عند المالكية والشافعية والمنابلة وعند الـننفية
لا يكرم الصيد في المدينة.
المكث في المدينة:

ينبغي لمن أراد المكث في المدينة أن يلاحظ جلالمالما ومكانتها، ويكثر


ويستحب للماكث في المدينة أن يصوم فيها ما يستطيع كا يستحب
زيارة المشاهد المشهورة ومنها زيارة البقيع (مقبرة المسلمين أيام الرسول) وزيارة شهداء أحد ومسجد قباء.

*     *         * 

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) حديث: صلاة في مسجدي: متفق عليه. } \\
& \text { ـ ب بץ ـ }
\end{aligned}
$$

الباب الثالث في الأحكام

تنقسم الأعمال في الحج إلى: فرائض (أو أركان) لا بد منها فلا يتم
 وسنن يسسن اتباعها ويعاب المتعمد غير المعذور بتركها، وسندرس هذا الأحكام في الفصول التالية:
الفصل الأول: فرائض الحج
أــ الإحرام
ب - الوقوف في عرفة.
ج- ـ الطواف بالبيت.
الفصل الثاني: واجبات الـج
أ ـ السعي بين الصفا والمروة.
ب - الوقوف في مزدلفة.
ج- - رمي البلمار في منى.

- ـ الحلق أو التقصير.

هـ - طواف الوداع.
الفصل الثالث: سنن الـج
أ ـ ـ طواف القدوم.
ب - المبيت في منى ليلة عرفة.
جـ - المبيت في المزدلفة بعد الوقوف فيها، وفي منى أيام التشريق. s ـ خطب الإمام.
الفصل الرابع: أحكام العمرة
-

الفصل الأول
في فرائض الحج
فرائض الـجّ: هي أمور أساسية في الـج لا بد منها لصحته وتمهه،
فإذا ترك الحاج شيئاً منها لم يصح حجه ولم يثبت.
وفرائض المج ثلاثة الإحرام - الوقوف في عرفة ـ طواف الإفاضة.
البحث الأول
الإحرام
هو فرض من فروض المج وشرط لصحة أعاله، فلا لم يددأ الـج بالإحرام مل يصح وكذلك العمرة.
والإحرام : هو الدخول في الحرمة، فمن أحرم بالصهاة فقد دئ دنحل في

العمرة فقد دخل في حرمة هله العبادة ولزمه التقيد بأحكامها.
أحكام الإحرام(1):

ا- الإحرام هو النية مح التلبية: فالنية في المج أو الحمرة كالنية في الصلاة، والتلبية للحج أو العمرة كتكبيرة الافتتاح للصلاة فكلحا أن المصلى لا يعتبر داخلاً في الصلاة إلا بالنية وتكبيرة الإحرام، كذلك لا يُعَدَ داخلًا في


الحج أو العمرة إلا بالنية والتلبية فيرتدي ثياب الإحرام ويستحضر بقلبه ما يريد من الحج أو العمرة وينطت بها بلسانه إن أحب ويلعو الِّ فيقول: اللهم إني أريد الحج أو العمرة، أو الحج والعمرة (معاً إذا كان قارناً). فتقبله مني ويسره لي (البيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لـك لبيك، إنَّ الحمدَ والنعمةَ لكَ والملك لا شريك لكهاه . وكل ذكر فيه ثناء أو تسبيح يقوم مقام التلبية إذا قصل به التلبية، ولو نوى ولبى قبل أن يلبس ثياب الإحرام صح منه وعليه تبديل ثيابه . r- تحرم المرأة بثيابها وإحرامها بكشف وعها وجها، وتحرم ولو كانت حائضاً أو نفساء (كحا بينا حج المرأة وأحكامه). r- من أحرم بحج أو عمرة، أو بححج وعمرة معاً فقد ثبت إحرامه ولا يخرج عنه إلا بعمل ما أحرم به إلا إذا فاته الحج فلم يقف فـ في عرم بعمرة، أو أحصره بأن حدث له مانع يمنعه من متابعة السفر أو متابعة الحج أو العمرة فيتحلل بذبح الهدي . (كا) سيمر في الفوات

والإحصار) .
عـ أن يقع الإحرام بالمج في أشهر الحج ، قال تعالى : الحِّه أشهر معلومات أش⿻冖 وأشهر الحِ هي (شوال ـ ذو القعدة ـ عشر ذي الحـجة) فلو 'أحرم بالحِج قبل هذه الأشهر - وهذا ما لا يفعله أحد ـ لم ينعقد عن الحـج ـ وانعقد عن العمرة عند الشافعية وعند الحنفية ينعقد عن الحِ مع
الكراهةَ(1" .

0ـ ييب أن يقع الإحرام من الميقات المكاني أو قبله : والمواقيت المكانية هي الأمكنة التي لايجوز لقاصد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرماً(r)، وتختلف المواقيت باخختلاف البادد حسب مواقعها.
(1) لأن الإحرام عند المنفية كا أنه فرض للحج من شروطه أيضأ ويصح تقديم الشرط على :
(Y) المج والعمرةص §

ميقات أهل الشام: الجُحْفَة. وقد اندثرت الجحجفة فيهل حجاج بلاد

 ميقات أهل العراق: ذات عِرْق وتبعد عن مكة ع 9 كم
 ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، وتعرف الآن باسم (آبار علي) وتبعد عن مكة •ع ع كم.
ميقات أهل نجد: قرن المنازل وتبعد عن مكة عو كم.


 يريم من الميقات الأول وإن أخره لميقاته الأقرب صح منـه منا من كان في المناطق بين المواقيت ومكة فإنه يكرم بالمج من داريه ومن أراد العمرة وهو في مكة فعليه أن يخرج من منط منطة المرم إلى أي مكان من الحل فيحرم منه بالعمرة والإحرام قبل الميقات الميك المكاني
 بلاده جاز وهو أفضل عند الحنفية إذا أمن على نفسه خخالفة أحكام

7- من جاوز الميقات فلم يكرم فعليه أن يعود إلى أي ميقات يكرم منه، ، فإن لم


 الإحرام وتقيد بأحكامه(1).
(1) رد المحتار جr صصجه - شرح فتح القدير جr ص19

- דוז-

النية في الإحرام:
اـ النية هي الإرادة الجازمة أو العزم(1) وتكون في القلب ولا يطلب
 يساعده على حصر ذهنه وحضور قلبه(الما . r النية كا أسلفنا عمل القلب فلو نطق به فأخطأ فلا عبرة لنطق لسانه، فلو قال أريد الحج وهو ينوي العمرة أو قال نويت الصلاة وهو يريد الحمج إحرامه علا نوى في قلبه ولغا نطقه فلا عبرة له. rـ من نوى ولبى فقد ثبت له مانوى ولا تتغير النية بعد التلبية ولو قصد


 ๕- لو لبى ناوياً الحج ثم لبى ناوياً العمرة أصبح قارناً


 7- إبهام النية في الإحرام : إذا أحرم المسلم في أيام الحج بنية النسك ولم يعين
(1) حاشية الطحطاوي: وقد أورد في رد المحتار جr ص ص المع عن الراغب أن دواعي الإنسان
 عنده) ثم الفكر (ومو ما يفكر به المرء لينظر مزاياه) ثم الإرادة (هي الرغبة فياني في الفعل) ثم الممة (قوة إرادة الفعل) ثم العزم وهو الإرادة المقدرة أي البازمة نائيأً للفعل .

 قول اللاج (اللهم إني أريد المج فيسره لي وتقبله مني) فهو الدعاء وهو غير قور قوله (نويت
المج) فتنبه.
(Y) رد إلمحتلر جr صץ؟

في نفسه حجاً أو عمرة صح إحرامه وعليه التعيين(1). فإن عين مايريده قبل الطواف كان له ما عين به حج أو عمرة أو حج وعمرة معاً.
إن باشر الطواف ولم يعين كان إحرامه للعمرة. وإذا أحرم ولم يعين وانطلق مباشرة إلى عرفات فإحرامه عن الحج وعليه أن يتم مناسكه .
V- النية على نية الغير(1) أو الإحرام بإحرام الغير: إذا كان الحاج مع رجل فاضل من أهل العلم يريد الإقتداء به ومتابعته في أعمال الحج ألم الر الرجل




با أحرم به) فتابعه في حجه(r).
سنن الإحر ام
يسن لمن أراد الإحرام لـج أو عمرة أمور هي :
 كبر ذكر أم أنثى ويطلب من المرأة ولو كانت حائضاً أو نفساء لأنه
 للبدن من قص الأظافر وحلق ما يلزم، ويستحب أيضاً أن يكون ثوبا الإحرام جديدين فإن لم يكونا جديدين فمغسولين.
(
جr صזیֹ
(ب) المديث: أخرجه الشيخان.

Y- التطيب في البدن: وهو سنة عند الشافعية مستحب عند الحنفية، وفي المديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: מكنت أطيب رسول
 الإحرام فقط وفي البدن فقط أما في الثوب فلا يكر يكوز قبله ولا بعلده

 الإحرام ولا يصلي ركتتي الإحرام في الوقت المكروه عند الـنـفية.



 في العمرة عند بدء الطواف وفي الحج عند رمي جمرة العقبة يوم النحر.

هظورات الإحرام
متى أحرم المسلم بالمج أو العمرة فقد أصح داخلألا في هذه العبادة ويلزهه التقيد بأحكامها واجتناب محظوراتها ونفصل مخظورات الإحرام أو محرماته با يلي:
اـ المحرمات المتعلقة باللباس : يلبس الرجل للإححرام إزاراً (مئزراً)
 ققاشية كالإزار يلف بجا نصفه العلوي وينتعل حذاء أو (شحاطة) من الون


 ما تضمنه المديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنها أن رجلاً سأل النبي

علا يلبس في الإحرام فقال : (الا تلبسوا القُدص ولا العمائم ولا السراويلات
 أسفل الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس)|(1). والمقصود بما مسًّه الزعفران، والورس : الطيب لأن لهم رائحة طيب،

وعليه يكون المُحَرَّم من اللباس:



 بهذه الثياب كل ما نسج ليكون عحيطاً بالجسم أو أحد الأعضاء كالجورب

والقفازين
ب - لبس العائم أو القبعات أو وضع أي شيء يغطي الرأس ولو قطعة قحاش، أما التظلل بالمظلة أو الميمة أو بشيء لا يلامس الرأس فلا بأس به.
 الرجل الذي وقَصته الناقة فات في الحمج (ا . . . . واكشفوا رأسه ألمه ووجهه

فلا يستره.

دـ ـ أن لا يكون ثوب الإحرام مطيباً سواء بشيء كان له لون إلا كا لوا كالورس والزعفران أو لا لون له إلا إذا قد غسله فزالت الت رائحته، ولا با بأس بأن يكون ثوب الإحرام مصبوغاً والأبيض أولى . الانـ (Y) المج والعمرة صه

ولا يَرْرُمُ على المُمْرِمر :
أ ـ لبس الخاتم والساعة وتقلد السلاح. ب - عقد النطاق الجلدي الذي يشده الحاج على وسطه ويضع فيه نقوده أو
 ذلك غيطاً سواء شده فوق الإزار أو تحته.
 د- يكره عند الحنفية أن يربط طرفي الإزار أو يشد عليه حبلًا أو تكة وإِّا فعل فلا شيء عليه، وعند الشُافعية لايكره ذلك أما النطاق النا والمديمانكا
 هـ - ولا يكره لف عصابة على جرح أو حبة أو وضع ضمايه بشيء على بدنه لِلَّةٍ أو مرض، ويكّ ويكره تعصيب رأسه ولو عصبة يوماً أو ليلة فعليه صدقة (مقدار زكاة الفطر). باب
 البدن تزلفاً للخالق عز وجل وإظهاراراً للشُعث في سبيله، فيكون مغظوراً على المحرم في بدنه الأمور التالية: أ ـ حلق الرأس أو قص شعره وكذلك حلق شيء في الششعر أو قصه أو إزالته
 ب - تقليم الأظافر: ولو واحداً ولو انو انكسر ظفره وظل معلقاً بأصبعه فلا بأس بقصه.
ج - استعمال الطيب في الثوب أو البدن ولو كان للتداوي فيكون على المُحْرِمر
 شم الطيب إلا إذا كان عفوأ عن غير قصد. (1) رد المحتار جr ص•

د ـ دهن الرأس أو الشعر أو البدن بشيء من الزيوت أو الدهون التي تستعمل على سبيل التنعم والتزين لما فيه من التحسين وإزالة الشي الشعث،
 الطبية غير المعطرة(") ولا يكرم على المحرم : الاغتسال وحك اللا الرأس ألو
 للمحرم أن يكتحل با لا طيب فيه ويجبر الكسر ويعصبه وينزع الضرس.

ץـ الصيد البري: ويحرم على المحرم الصيد البري مها كان المان الميوان المصيد، كذلك يمرم مساعدة من يريد الصيد ولو بالإلشارة أو الإرشاد الماد كا
 المحيط بكة .

 الفاضح قال تعالى :

في الـهج
ه ـ الفسوق والجدال: والفسوق هو الحُروج عن الطاعة، والجلدال أن

 ومن فعل شيئاً من مخظورات الإحرام يرجع إلى باب الجنايات وسيأتي إن شاء الله .

米 米
(1) رد المحتار جY ص7

19V الآية: البقرة (Y)
_rVr_

## البحث الثاني

الوقوف في عرفة

عرفة هو اليوم الأساسي في المج وهو اليوم المبارك المتظر لأنه اليوم
 والمفغرة والتكريم والرضوان .

 ليس من عرفة وكذلك وادي عُرنة. أحكام الوقوف(1):
ا- الوقوف في عرفة فرض من فرائض المج وهو الركن الأساسي فمن فاته

r- يبدأ وقت الوقوف من زوال الشُمس من يوم عرفة (أي من الظهر) ويتد
إلى الفجر من اليوم التالي يوم الأضحى


 عرفة وقت الوقوف ولو فترة قصيرة من ليل أو نار . فإن تواجد ولو ماشيأ
(1) حديث (وقد وقفت): رواه مسلم وأبو داود
(r) (r)
(r) حديث: المج عرفة: أخرجه أهمد وأصحاب السنن، وله بقية.

أو راكباً أو تائهاً عن الطريق لا يعلم أنها عرفة صح منه ولو أغمي عليه فأدخل عرفة ولم يستيقظ حتى خرج منها صح أيضاً لوجونا

الوقوف.
を- لا يشترط للوقوف في عرفة الطهارة فيصح وقوف الحائض والنفساء والجنب والمحدث والطهارة عن الحدث ورئ وريره سنة مؤكدة كا كا سيأتي فلو

أدرك الجلب أو المحدث عرفة قبل أن يغتسل صح منار منه.
 فيها لما بعد الغروب ولو بدقائق ليجمع في وقوفه بين الليل والنهار، لأنه لـا أدرك الوقوف جزءاء من النهار لزمه أن يبقى فيها إلى أي جزء مئ من


 من الحلاف وعليه تفريعات. من خرج من عرفة قبل الغروب ثم رجع قبل الغروب وبقي لما بعده سقط عنه الدم لأنه بجع بين الليل والهار. إذا خرج قبل الغروب ورجع بعد الغروب لم ينجبر واجبه لعدم

الإتصال ولم يسقط عنه الدم . من تأخر فوقف ليلًا ولم يدرك جزءاً من النهار فوقوفه صحيح كامل

بفضل الله.
ما يسن في الوقوف في عرفة:
1- المحافظة على الطهارة بأن يظل على وضوء طول الوقوف فإذا فسد جده
 Y- أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم (في وقت الظهر) مع إمام الجمع إن أمكنه، فإن فاته ذلك أدى كل صلاة لوقتها منفرداً أو مع جماعة، ولا يممع بينها لفواتها مع الإمام عند المنفية.

ץـ أن يبكر للوقوف قدر ما تيسر له، ولا يتشدد فيحرج نفسه ومن معه. عـ أن يقف قرب جبل الرمة عند الصخرات السود المود المفروشة أسفل المبلم
 نفسه فليس مشروعاً وإن فعله بعض العوام ، أما النساء فإنهن يقفن في حواشي الناس تجنبأ للزحام والضياع عن الرفاق . هـ استقبال القبلة فيجعل بجلسه متوجهاً إليها قدر الإمكان الإلان.

 ذلك بسامرة الأصحاب وما لا يفيد من الحديث. وهذه السنن من متمات الوقوف فلو خالف فيها اللحاج من غير عذر * * *


الطواف
الطواف بالبيت الحرام هو الدوران حوله وتامه سبعة أشواط يبدأ كل شوط من الحجر الأسود وينتهى عنده.
أوصاف الطواف

1- يكون الطواف نفلاً: وهو كل طواف تطوع يقصد به التزلف لله تعالى


الحرام عند دخوله

rــ ويكون واججباً: وهو طواف الوداع.
-rvo_

ع- ويكون فرضاً أو ركنأ: وهو طواف الهج وطواف العمرة.
وصورة الطواف وكيفيته واحدة سواء في الفرض أو الواجب أو السنة
أو النفل، وقد أوضحناها في كيفية العمرة.
أحكام الطواف(1):
1- طواف الحج : ويسمونه طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الفرض(1): ركن من أركان المج لا با بد منه ولا يتم المج بدر بارونه، ومثله طواف العمرة فهو ركن من أركانها. r- يبدأ وقت طواف الإفاضة (المج) من طلوع الفجر يوم النحر ويكّد وقته إلى ناية العمر، وإيقاعه في أيام النحر واجبب. ب- الفرض في طواف الإفاضة سبعة أشواط كاملة عند الأئمة الثلاثة ، وأقل ما يتحقق به الفرض عند المنفية أربعة أشواط وإتمامه سبعة أشواط

واجب كا سيمر.
を- يصح الطواف داخل المسجد ولو من وراء السواري أو على السطح أما
خارج المسجد فلا يصح لأنه طواف بالمسجد وليس بالكعبة.
واجبات الطواف:
هي أمور يجب فعلها ولو أخل الطائف بشيء منها عامداً أو غخطئاً ذاكراً أو ناسياً لزمه إعادة الطواف فإن لم يعد فعليه الفداء. 1- أن يؤدي طواف الإفاضة أيام النحر، وهي الأيام الثلاثة الأولى من

وسمي طواف الزيارة: لأن الماج ينزل من منى إلى مكة فيؤديه ثم يعود الم منى فكانّه جاء
مكة زائرأ.
وسمي طواف الفرض:لأنه الطواف الوحيد اللني حكمه الفرض في المج.
وسمي طواف الركن: لانه ركن من أركان المج لا يتم بدونه.

العيد، فلو أخره عنها لزمه دم (شاة)، أما طواف العمرة فلا وقت عدوود له لأنا غير مقيدة بوقت كا علما علمت.
r- الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر والميض والنفاس، أما طهارة الثوب والبدن فهي سنة كا سيمر .
r- ستر العورة: هو واجب عند المنفية وشرط لصحة الطواف عند الألئمة الثلاثة، فلو انكشفف شيء من العورة أثناء الطواف، بعقدار ما يفسد الصالة(1) - فسد الطواف عندهم ولم يفسد عند الحنفية وعليه الإعادة أو -الفداء.
عـ أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود. 0 بجدار واطىء نصف دائري لبيان حده وتبعيته للكعبة. ד- أن يطوف المقتدر على المثيتيمَاشياً، أما المريض أو الضعيف أو العاجز
 V- أن يكون طوافه عن يكن البيت وبذلك يقع البيت عن يسار الطائف أقرب للقلب.
^ـ أن يتم أشواط الطواف الفرض سبعاً فلو لم يتمها فعليه دم، أما طواف القدوم والطواف النفل فإتمامه سبعة أشواط سنة.
 -1- يكب بعد كل طواف صلاة ركعتين هما ركعتا الطواف سواء أكان الطواف فرضاً أم واجباً أم نفلًا

وهنا فرعان()
أ ـ لو شك في عدد الأشواط في الطواف الفرض أو الواجب فالأفضل الإعادة ليكون سبعاً على يقين أما في الطواف السنة أو النفل فيبنى
(1) سبت أن شرحنا ذلك في مفسدات الصلاة.
(Y) رد المحتار جY صזף

على غالب ظنه أو يعتبر العدد الأقل كا في الشك في عدد ركعات
الصلاة.
ب - لو طاف ثُانية أشواط عمداً لزمه عند الحنفية أن يتم الشوط الزائلب إلى سبع لأنه بتعمده يعتبر شارعاً في طواف جديد.

سنن الطواف
1- الاضطباع قبل البدء بالطواف: وهو أن ييعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه اليسرى وبذلك تلبقى الكتف الكالف اليمنى مكشوفة، فإذا فرغ من الطواف ترك الاضطباع لأنه لا يسن ولا يستحب في غيره والاضطباع سنة لكل طواف بعده سعي r- الرمل في الأشواط الثلالة الأولى والمثي في الأشواط الأربعة الباقية، والرمل: هو الإسراع في المثي مع تقارب الخطا وهز الكتفين، وإلذا والما كان
 كالاضطباع سنة في كل طواف بعده سعي، ومن سها عـا عن الرمل في شيء من الأشواط الثلاثة لم يرمل في شيء من الأشواط الأربعة الباقية لفوات عحله ولئلا يخالف سنة المثي في الأشواط الأربعة الباقية، والرمل والاضطباع سنة في حق الرجل فقط فلا يسن للنساء. ب- ابتداء الطواف من جهة الركن اليليا قبل الحجر الأسود بقليل، ثم يستقبل المجر مهللًا رافعاً يديه ليتحقق له ابتداء الطواف من المجر الأسود بيقين. ع- استلام الحجر الأسود وتقبيله أو الإشارة إليه في ابتداء الطواف وأول كل شوط.
وإغا يسن استلام الحجر الأسود أو تقبيله إذا وجد الطائف خلوة

 (ياعمر إنك زجل قوي لا تزاحم على الحَجر فتؤذي الضعيف إنْ

وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلر وكبر(1). 0ـ استلام الركن اليحاني: وهو الركن قبل الحجر الأسود، والمراد بالاستلام لمسه بالكفين أو بكفه اليمنى ولا يسن تقبيله وإذا فات استلامه فلا تندب

الإشارة إليه(1).
7- أن يكون الطائف قريباً من البيت قدر الإمكان دون إحراج أو تكلف
 V أن يوالي بين أشواط الطواف ولا يفصل بينها إلا لعذر أو لسبب مشروع

كا سنبين.
^- ويسن في الطواف ما يسنُ في كل عبادة من حضور القلب وصدق التوجه ويكره ما ينافي ذلك فيكره في الطواف الأكل [إلا الشرب فإنه مباح] والبيع والشراء والحديث في ذلك ونحوه ولا يكره السؤال عن أمر شرعي
 الطواف بفعل مكروه أو تاركاً لبعض السنن لم يتركه ليبدأ غيره بل يتمه ويطوف طوافاً آخر إن أحب.

قطع الطواف وأداؤه مفرقاء(1)
الموالاة بين أشواط الطواف بإدائها متواصلة دون توقف بينها سنة للمستطيع الذي لم يعرض له سبب يدعوه لغير ذلك.
ومن الأسباب الداعية إلى قطع الطواف والتوقف عنه : أ ـ تذكر صلاة الوقت وخوف فواتها، فلو دخل المسجد وباشر الطواف وخشي فوت صلاة الوقت الذي هو فيه أو خشّي دخول وقت الكراهة فإنه يتوقف عنه ليؤدي الصلاة .
§l/0 حديث باعمر: أخرجه الإمام أهم. وانظر: نيل الأوطار (1)


الحنفية


ب－حضور صلاة المنازة أو الإقامة لصلاة الفريضة، فلو كان في الطواف وحضرت جنازة أو دخل وقت صلاة مفروضة فألقان الميم لما فإنه يتوقف
ليؤدي ذلك، وإذا كان أثناء الشوط فهل يتوقف فورأ أَ يتم شوطه؟ و إذ خاف فوات ركعة فإنه يتوقف وإن لم يخف ذلك فإنه يتم شوطه ويدخل في الصلاة．
ج－طروء تعب أو حاجة للتوقف：فلو تعب أو عرضت له حاجة فإنه يتوقف ليستريح أو يقضي خاجته ويجدد وضوءه ثم ويع يعود ليتابع الطواف من حيث توقف فيه، ومن شغل عن متابعة الطواف تابعه في يومه أو اليوم

أيام النحر، ويكره أن يفرق بين أشواط الطواف تفريقاً ولو فعله صح ． وأحكام السعي بين الصفا والمروة في التوقف عنه وتفريق أشواطه كأحكام الطواف هنا، فاحفظ ذلك．
النية في الطواف والطواف الموقوت(1)

النية للطواف شرط صحته والنية هي القصد والعزم ومحلها القلب كما
سبق وأسلفنا ولا يتصور ترك النية في الطواف إلا أن يطوف حول البيت
 النية والقصد فلا يشترط أن ينوي أنه الفرض أو ألهر السنة أو النغل ． الطواف الموقوت：هو الطواف الذي له وقت يبدأ ميله منه． ووقت طواف العمرة أول دخول المعتمر المسجد الحرام．
ووقت طواف القدوم يبدأ أول قدوم الحلاج ودخوله المسجد الحرام المرام． ووقت طواف الفرض في الحج بعد الوقوف بعرفة． ووقت طواف الوداع بعد طواف الحج أو عند إرادة السفر． فلو طاف الحاج في أحد هذه الأوقات（قبل أن يؤدي طوافه）طوافاً نواه نفلًا لم يقع نفلاً ووقع عن طواف الوقت لأنه مقدم وأولى بالأداء＂（ا）． （1）رد المحتار جr ص

## طواف تحية المسجد والطواف النفل

الطواف بالبيت عبادة كالصاة، لقوله

 ومن دخل المسجد وعليه فريضة حان وقتها أو أقيمت الصلاة فإنه

 عنها، وطواف التحية أثوب من الركعتين كالما هو دفهوم. والتطوع بالطواف كالتطوع بالصالاة يتقرب به الطائف إلى خالقه عز
 الطواف ويكره وصل طوافين أو أكثئ ببعضها فيفصل بينها بينها بالركعتين أو بقدار ما يستريح

## ركعتا الطواف

ييب بعد كل طواف ـ ولو نغل ـ ركتعا طواف وليس لما وقت محدد فلو الي أداهما بعد الطواف أو بعد عودته إلى البيت أو بعد أسبوع أو أثهـر ألمر أو سنة كان مؤدياً، وأداؤمها في المسجد الحرام أفضل وأثوب لعظم أجر الصالاة فيه. ولايؤدي المصلي ركعتا الطواف في وقت تكره فيه الصلاة عند المنفية،
 كان فليس في الحرم وقت تكره فيه الصاةاة.

*     *         * 

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شرح فتح القدير جr صصا } \\
& \text { (Y) رد المحتار جr صر }
\end{aligned}
$$

## الفصل الثاني

وابجبات الـجـج

الواجب في المج هو ما يطلب فعله ويرم تركه ولكن لا يفسد الـيج بتركه، بل يكون تاركه مسيئأ، ويَب عليه الفداء لجبر النقص في إذا كان قد تركه لعذر معتبر شرعاً فلا فداء عليه ولا ولا إثما(1). والواجبات التي نتحدث عنها هنا هي الواجياترات الواتيات الأصلية المستقلة بنفسها، وهي غير الواجبات المتعلقة بالأركان كواجبات الإحرام والظواف والوقوف بعرفة.
وواجبات المج الأصلية المستقلة بنفسها هي :
ا- السعي بين الصفا والمروة.
r- الوقوف في المزدلفة.
r- رمي الجملر.
ع- الملتق والتقصير.
هـ طواف الوداع.

الواجِب الأول: السعي بين الصيفا والمروة
الصفا والمروة تلان قائمان قرب المسجد الحرام، وبينها سعت أم سيدنا إسماعيل في طلب الماء عندما اشتد بها وبه الظمأ، وقد أقيم عليها بناء عظيم

$$
\begin{align*}
& \text { الـج والعمرة ص9 }  \tag{1}\\
& \text { - rar_ }
\end{align*}
$$

وفي بطن الوادي حيث أسرعت أم إسماعيل أقيم عمودان ضخخان من
 وآخر المسافة التي يهرول فيها، والمسعى ليس من المسجد الحرام وإن كان



أحكام السعي(1):
اـ السعي بين الصفا والمروة هو المثي بينها وإنا سمي سعياً وهو الإسراع
في المثيي - لوجود السعي وهو الهرولة بين الميلين الأخضرين المين Y- السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ركن من أركان المج عند الأئمة الثلاثة وهو واجب عندِ الحنفية وأقل ما يتحقق به الواجب أربعة أشوا فإن لم يتمها سبعاً صح سعيه ولزمه بكل شوط ناقص صد صدقة كصدقة الفطر
「- يمب أن يبدأ السعي من الصفا إلى المروة وهذا شوط ومن المروة إلى الصفا شوط ثان وهكذا فإذا بدأ الشوط الأول من المروة كان هذا الشوط لاغياً فلا يكسبه من أشواط سعيه. ع- السعي ماشياً واجب على الصحيح القادر، أما المريض والعاجز فيسعى به على عرباتٍ موجودة هناك . هـ يشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف فرض أو نفل، فلو توجه الماج أو المعتمر إلى المسعى قبل أن يطوف بالبيت لم يصح سعيه وعليه السعي بعد

الطواف.
7- السعي كالطواف يصح التوقف فيه وتفريقه، كا بينا في الطواف.


## سنن السعي

يسن في السعي الأمور التالية:
ا- أن يؤدين بعد الطواف فلا يفصل ينينها بفاهل طويل، فلو فصل بفاصل طويل لغير عذر كان مسيئأ ولا شيء عليه.
r- أن يستلم قاصد السعي المجر الأسود قبل التوجه إلى المسىى أو يشير
إليه بكفيه كا عند بدء الطواف.
r- يستحب أن يكون على طهارة من المدث والنجاسة، فلو خالف صح
سعيه بشرط أن يكون قد طاف على طهارة

 والمرولة هي أسرع من الرمل وأبطا من العدو، وهي سنة للرجال دون

النساء لأن مبنى حالمن على الستر والسكينة. هـ أن يرول بين العمودين الأخضرين كلما بلغهيا.
تقديم السعي في الـحج"):

وقت السعي في العمرة بعد طواف العمرة، وفي المج بعد الوقرف بعرةة وطواف الإفاضة ويكن للحاج أن يقدم سعي المج عن الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة ولا كراهة ولا إساءة في ذلك بل بلى لعله أفضل تخلصاً من

فيمكن للحاج أن يؤديه بعد طواف القدوم أو بعد أي طوراف نـي يتطوع به له تعالى، ويسن في الطواف الذي يسبق السعي الاضطبع في
(1) الحج والعمرة في الفقه الإسلامي للدكتور نور الدين عتر ص\^Y .

أشواطه كلها والرمل في أشواطه الثلاثة الأولى كا سبق أن بينا، وإيقاع السعي بعد طواف فرض أو نفل شرط لصحته كا بينا.

الواجب الثاني: الوقوف بالمزدلفة

تقع المزدلفة بين عرفات ومنى، يفيض الحاج من عرفات إلى منى فيمر بالمزدلفة ويبب أن يقف فيها (يوجد فيها) وقت الوقوف ولو لديانيائق تسمى هذه البقعة مزدلفة: من الزلفى والتزلف: وهو التقرب والقرب

من الله تعالى.
وتسمى جمعاً (جمع) لاجتماع الحجاج فيها أو لأن الحجاج يممعون فيها بين المغرب والعشاء جهع تأخير.
وتسمى المشعر اللحرام باسم الجبل الموجود فيها وهو جبل قزح.
أحكام الوقوف بزدلفة(1):

1- الوقوف بزدلفة واجب باتفاق الأئمة رضي الله عنهم، والمقصودو بالوقوف
 الواجب عن المريض والضعيف والمرأة إذا خشيت الزحامن الرين ولا شيء
عليها بتركه(1).
r- وقت الوقوف عند الـنفية ما بين طلوع الفجر إلى بزوغ الشمس فمن وصل بزدلفة بهذا الوقت فترة من الزمن ولو ماراً فقد أدراك الوقوف الو الـوا
في الوقوف بعرفة ..

وعند الشافعية والمنابلة: وقت الوقوف من منتصف الليل ليلة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المج والعمرة ص^9 - رد المحتار جr صه } \\
& \text { (Y) الـج والعمرة باب الجنايات صر } 10 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

النحر إلى طلوع الفجر ومن وجد بالمزدلفة قبل الفجر ومكث فيها لبحده ولو بقليل فقد صح وقوفه باتفاق الأئمة ونال سنة المبيت بالمزدلفة لتواجده

فيها شيئاً من الليل وشيئاً من النهار．
ץ－يمب في المزدلفة المجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بمع تأخحير يصليها وقت العشاء ومن سها فصلى المغرب في عرنات أو أثناء الطريق أعادها مع العشاء في مزدلفة، ومن ضاق الصن عليه الوقت وخشي العشاء أدى الصلاتين أينها كان．

ويسن في المزدلفة：
اـ أن يعجل بصالاة الفجر فور دخول وقتها．
 Yـ أن ينطلق منها إلى منى قبل شروق الشمبس إن تيسر．
（1）الواجب الثالـد ：رمي

الرمي ：هو القذف كا هو معروف．
الجمار：هي الأحجار الصغيرة كالحصى ونحوها．
والجممرات التي ترمى ثلاثة هي ：بمرة الحقبة، والجمرة الوسطى المّى، والجمرة الصغرى، وهي المواضع التي ظهر منها إبليس لسيدنا إبراهيم عليه السلام وهو ماض لذبح إبنه إسل｜عيل．وقد بينا كيفية الرمي في（كيفية المج）فارجع إليه ．

أحكام الرمي ：
1ـ أن يكون المَرمي＂حجراً أو حصى＂، فلا يصح بمعدن أو خشب ونحوه، وعند الحنفية ييوز بالطين والتراب لأنه من جنس الأرض ويكره ذلك ألك

Y فلو رماها بميعاً دفعة واحدة اعتبر الجمميع رمية واحدة وبقي عليه ست. rـ أن يكون الرامي قاصداً للرمي، فلو ضربه في الزحام أحد على يله فطارت الحصاة إلى المرمى لم تعتبر، وكذا يُبب أن تقع الحصصاة قريباً من

المرمى فإن بعدت عنه كثيراً لم تعتبر أيضاً. ع- يُب أن يرمي الحاج بنفسه فإن كان مريضاً أو ضعيفاً وجب أن يوكل من

يرمي عنه كا سيأتي
هـ يسن في الرمي أن تكون الجممرات التي يرميها أكبر من الحمصة وأصغر من البندقة؛ وأن يكون بين الرامي والجمبرة خمسة أذرع فأكثر ليتحقق الرمي، وأن يوالي بين الرميات فلا يفصل بينها بغاصل طوه طوه 0ـ يكره أخلذ الحصى من محل الرمي في الجممرات كا يكره تكسير الححر الواحد إلى حجرين أو أكثر.
يقطع الحاج التلبية ويتوقف عنها أول رمي بمرة العقبة.

أوقات الرمي وعلده
أيام الرمي أربعة: يوم النحر: وهو يوم الأضحى العاشر من ذي
الحجة،وأيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى . الار
أ ـ الرمي يوم النتر :
الواجب فيه رمي جمرة الققبة وحدها وهي البمرة الكبرى، يرميها بسبع حصيات، يبدأ وقت الرمي لهذا اليوم من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، والرمي في الفترة ما بين طلوع الشمس إلى زوالها أي إلى ما قبل الظهر هو السنة، ويكره تأخيره إلى الليل لمن تيسر له في

النهار ومع أول الرمي يقطع الحاج التلبية ويتوقف عنها.
ب - الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق :
يُبب في كل يوم من هذين اليومين رمي اللمهرات الثلاث.

يبدأ الرمي في كل يوم من هذين اليومين بعد الزوال (أي من الظهر) ويتد إلى


 الأقل وأتم الرمي، فإذا انتهى من الجمرة الأولى فإنه يتوقف عندهِ فيا قليلّا فيدكر ويسِ ويدعو ويصلي على النبي بسبع حصيات ويتوقف عندها أيضأ كما في الأولى ثم يتوجه إلى الجمرة المير الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها وينصرف دون نوقف عندها، لانتهاء منسك الرمي هذا اليوم
وفي اليوم الثاني يرمي البممرات الثلات كا فعل في اليوم الأول. فإذا أتم الحاج رمي البمرات في هذين اليومين وأحب أن يتعجل
 والنفر بعد هذين اليومين يسمونه النفر الأول أي الانصراف الألؤ الأول للحجاج،
 أيضاً ليرمي فيه الجمرات الثلاث مرة ثالثة، ووقت الرمي هني الئ اليور اليوم من زوال
 بعد الفجر، فيرمي اللماج الجمرات الثلات وينصرف متى شاء وهي وهو ما يسمونه (النفر الثاني) والبقاء في منى لرمي اليوم الثالث أفضل وأثوبر. ويسن أيام الرمي أن يبيت اللماج في منى فلا يغادرها ليبيت في غيرها

إلا لعذر أو سبب مانع
النيابة في الرمي أو الرمي عن الغير(1):
 ب - المريض المعذور الذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه ييب أن يوكل من

$$
\text { (1) اللجج والعمرة في الفقه الإسلامي للدكتور نور الدين عتر ص9 } 1 \text { ـ . }
$$

يرمي عنه، فيرمي الوكيل عن نفسه أولاً ثم يرمي عن موكله، فيرمي الجممرات كلها عن نفسه ثُم يرميها عن موكله أو يرمي البحمرة الأولى عن نفسه ثم عن موكله وكذا الثانية والثالثة، ولو رمى حصى حصاة عن نفس وأخرى عن موكله جاز ويكره ذلك. ج - من كان مغمى عليه أو مريضاً عاجزآعن التوكيل يرمي عنه رفاقه، فإن لم يرم عنه أحد سقط هذا الواجب عنه لوجود العذر ولا شيء عليه.

الواجب الرابع: الحلق أو التقصير

الحلق : هو إزالة الشعر عن الرأس بالموس. التقصير: أخذ جزء من الشعر بالمقص ونحوه.

أحكام الحلقق أو التقصير(1):
اللملق أو التقصير: واجب من واجبات الحمج عند الأئمة الثلاك، وعند الشافعية، وهو ركن من أركانه لا يتم الحج بلدونه. أقل ما يمزء عن الواجب عند الحنفية حلق ربع الرأس أو تقصير شعره (قياساً على المسح في الوضوء) وعند التقصير يجب أن يأخذل من رؤوس شعره قدر الأنملة أي بقدر الاصبع (r)ويكره الاكتفاء بحلق أو تقصير ربع الرأس فقط لأنه تشويه وْغالف الف للسنة .

الحلق للرجال أفضل من التقصير باتفاق الأئمة . أما النساء فالأفضل
بحقهن التقصير ويكره الحلت لأنه تشويه لهن
الأصلع الذي لا شعر له يمري الموس على رأسه عند الحنفية، وعند
الشافعية لا يجب ذلك بل يستحب.
 (Y) وفي رد المحتار: عن المنائي والشيباني: (لكل أصبع ثلات أثلات) جr صو

المريض برأسه أو به جروح أو قروح إن لم يككن الحلق أو التقصير
سقط عنه ولا شيء عليه.
وقت الحلق ومكانه:
وقت الحلق في المج بعد رمي بجرة العقبة أو ل أيام النحر ويعتد إلى



 وقت الحلق للعمرة عند انتهاء العمرة بعد السعي ولا حلا حدّ لآخره لأن

العمرة غير موقوتة، ويحب أن يكون الحلق في منطقة الحرم أيضاً. أثر الحلق: التحلل الأول والثاني الحلق بعد رمي جمرة العقبة: يتحلل به الحاج التحلل الأول ولا ويسمونه

 توجه إلى مكة فطاف طواف المج فقد تحلِ التحلح التحلل الثاني ويسمونه التحلل الأكبر وتحل" له زوجته إن كانت معه.
 زوجته وكل ما كان مظوراً عليه بسبب الإحرام.
(1) الواجِب الحمامس : طواف الوداع

طواف الوداع : ويسمونه طواف الصدرة لأنه يصدر به الحاج إلى أهله


أي يتوجه إليهم، وقد شرع هذا الطواف لختم مناسك الـج يؤديه الماج بعد
 عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة المائضه متفق عليه. أحكام طواف الوداع: 1- طواف الوداع واجب عند الحنفية والحنابلة وفي الأظهر عند الشافعية.
 المواقيت - سواء كان مفرِداً بالهِج أم قارناً أَم مُتمتِّعأ. ـ فلا ييب على المعتمر لأنه لم يمج وإغا وجب هذا الطوا - الحج
「- وقت طواف الوداع عند المنفية يدأ من بعد طواف الإفاضة (وهو طوراف
 طواف الإفاضة يقع عن طواف الوداع ويُزىء عنه وإن لم ينو المانج

وعند الشُافعية: وقته بعد فراغ الحاج من جميع أموره وعزمه على السفر، ولا يضره أن يشتغل بدلد بأمور سفره وما يلزمه من أمتعة ومشتريات.
ع- المرأة إذا حاضت وتوجه من معها إلى السفر ولم تتمكن من طواف الوداع
 السابق: : إلا أنه خفف على المرأة الحلائضه. 0ـ من خرج من مكة مسافراً ولم يطف للوداع لزمه العود ليطوفه فإن لم يعد فعليه دم (شاة) لجبر هذا النتص.

## الواجبات التابعة لغـرها

هي الواجبات التابعة للفروض كواجبات الإحرام والوقوف بعرفة
والطواف
وكذا الواجبات التابعة لغيرها من الواجبات كواجبات السعي ورمي الجمار
وغيرها وكلها ذكرت في مواضعها.

米 类 类
الفصرل الثالث
（1）سنن الحِج

هي أمور يطلب فعلها ويثاب الحاج عليها ومن تركها عامداً لغير عذر فقد أساء ولاشيء عليه．
والسنن المستقلة بنفسها هي ：
1－طواف القدوم：هو سنة للحاج الآفاقي القادم من خارج منطقة المواقيت، سواء أكان مفرداً بالمج أم قارناً، ووقته أول الدخا

إلى الوقوف بعرفة، ويسن التعجيل به لأنه شرع لتحية المان البيت． ـ لا يطلب طواف القدوم من المكيين ومن كان منزله ضمن المواقيت
 ـ ولا يطلب من المعتمر والمتمتع لأنه لما أدّى العمرة وأقام في مكة حلالًا أصبح كأهلها．
（1）اللجج والعمرة في الفقه الإسلامي للدكتور نور الدين عتر صז 1 ．．

ـ أما القارن فيؤديه بعد العمرة أول أععال الحج .
 بالوقوف بعرفة ودخول وقت طوا
 فقد فاز بججلس علم وذكر وفاز با لما من الفضل والأجر العظيم. الحطبة الأولى: في مكة في اليوم السابع من ذي المجة قبل ولم يوم

التروية.
المطبة الثانية: في عرفات قبل الصلاة. الحطبة الثالثة: في منى في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة أيام

رمي الجلمار.
r- المبيت في منى ليلة عرفة وأداء هس صلوات فيها. يسن للحاج أن يتوجه إلى منى يوم التروية ليبيت فيها استعداد للوقوف بعرفة، فيتوجه إليها بعد طلوع الشمس ويسن المير أن يؤدي فيها خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي يوم عرفة، ثم ينطلق منها بعد طلوع الشمس إلى عرفات. ع- المبيت في المزدلفة عند الوقوف فيها. 0- المبيت في منى أيام رمي البلمار أيام التشريق، وقد ذكرنا من ذلك مع واجبات المج لأنها تابعة لما.

الفصل الرابع
أحكام الحموة
تحدثنا عن العمرة أول بحثنا في الـج ونفصل القول فيا يلي: حكمها: العمرة عند المنفية والمالكية سنة مؤكدة للبالغ العاقل المستطيع مرة واحدة في العمر.

وعند الشافعية والمنابلة أنها واجبة في العمر مرة وتجب على من يجب عليه
الهـ
أعهال العمرة:
1- الإحرام من الميقات لمن كان قادماً من خارج المواقيت، ومن الحل
لمن كان في منطقة الحرم.
r- r- الطواف بالبيت سبعة أشواط.
r r
₹- الملق أو التقصير وبه يتم التحلل وتنتهي العمرة.
أركان العمرة:
أركان العمرة عند الشافعية هي هذه الأمور الأربعة: الإحرام، الطواف، السعي، الحلق أو التقصير، يضاف إليها عندهم ركن
 بواحد من هذه الأركان الخمسة لم تتم عمرته.


 عليه السعي والـلق ، فإن ترك أحدهما عامداً لغير عذر فقد أتم ولزمه الفذاء وعمرته صحيحة.
أحكام هذه الأوهال:
أحكام أعمال العمرة وفروعها (الإحرام ـ الطواف ـ السعي ـ الحلق)
كأحكامها في المج.
فواجباتها في العمرة كواجباتها في المج وصورتها في العمرة كصورتها في المج وقد بينا ذلك.

# الباب الرابع <br> الجمع بين العمرة والمج <br> القران والتمتع 

أحكام أساسية:
المقصود بالقران أو التمتع: اداء العمرة والـج في أيام الـلج بسفر
واحد، ويلزم عن ذلك وجوب المدي (ذبح شاة) شكرأ للـ تعالى الما
والسفر المعتبر هنا أن يكون الحاج آفاقيأ من منطقة المواقيت أو ما
قبلها.
وبناء عليه:
اـ لو أدى العمرة في أشهر الحج قفل عائداً إلى بلده ثم رجع ليؤدي المج في
عامه هذا لم ييب عليه الهدي لأنه لم يميع بينها في في سفر واحـر r- المقيم في مكة أو ضمن منطقة المواقيت إذا اعتمر في أشهر الحج وحج في في عامه هذا لا هدي عليه أيضاً لأنه لا سفر حج في الو r- الحاج الذي يؤدي المج ثم يعتمر بعده لا هدي عليه أيضأ لأنه لم يؤد
العمرة في أيام المج.

للجمع بين المج والعمرة أسلوبان:
الأول: أن يُرم بالعمرة والحج معأ، حقيقة بألن يُرم بهط من الميقات،
 ثم يكرم بالعمرة قبل أدائه فيكون في إحرامه جامعاً بين العبادتين المج
والعمرة ويسمى هذا قِراناً.

الثاني: أن يكرم بالعمرة وحدها فإذا أداها تحلل منها ثم أحرم بالمج
_r90_

ويسمى هذا تتعاً، ولو أحرم بالعمرة وأدى ركنها أو قبل التحلل منها أحرمٍ


بالعبادتين معاً والنتيجة واحد ة لزوم دم المدي شكراً لله تعالى . لارن الهدي: واجب على القارن والمتمتع الموسر، أما المعسر أو غير المقتدر فيكفيه عنه صيام عشرة أيام، ثلاثة قبل يوم النحر وسبعة بعد المار المج

 يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقابج الصغير والمجنون فلا هلي عليه لأنه غير خخاطب على سبيل الوجوب.
(r) القر ان وأحكامه

القران لغة: هو المجمع
وفي الشريعة: المجمع بين العمرة والمج في إحرام واحد يكرم بهل مماً من الميقات. أو حكاً: بأن يكون محرماً بالعمرة فيحرم بالحج قبل أداء ركن العمرة (وهو الطواف أربعة أشواط)(r)، أو بالمرات بالعكس يكرة يكون عحرماً بالحج فيحرم معه بالعمرة قبل الوقوف بعرفة. أحكام القران:
1ـ القارن داخل في عبادتين معأ العمرة والمج، ولا يضره عند الدعاء أو
(1) رد المحتار جr صوrorr
 مغني المحتاج جا صع
(r) لو أححرم بالحج بعد طواف العمرة أو ركنه لم يعد قارنأ بل متمتعاً والنتيجة واحدة:لا يتحلل عند انتهاء العمرة لدخوله في إحرام المج ويجب عليه المدي الذي ييب على المتمنع أو القارن.

التلفظ بالنية أن يقدم أو يؤخر بينه|، فلو قال: اللهم إني أريد العمرة والحج. كان والحدأ .
Y- يجب أن يقدم القارن العمرة فيؤدي أعالما أولاًا ثم يؤدي أعهال المج في في وقتها فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة كا شرحنا في كيفية العمرة، غير أنه لا يُلق أو يقصر ليتحلل لأنه محرم بالحِج أيضاً، فلو حلق أو قصر لم يتحلل بل ظل محرماً ولزمه دم (شاة) بلنايته على إحرام الحج
r- يبدأ القارن أعاله بطواف العمرة، فلا يطوف للقدوم لأنه من أععال الحجّ، ولا يطوف لتحية البيت لأنه يدخل مع طواف العمرة ولو باشر
 العمرة ـ عند الحنفية ـ لأن هذا وقته ومحله، فإذا أدى العمرة فإنـ الـنه يطوف للقدوم ويتطوع بعده بالطواف كا كا يشاء.
६- إذا أراد القارن تقديم سعي الحج عن الوقوف بعرفة فإنه يؤديه بعد طواف القدوم أو بعد أي طواف نفل يتطوع به لله تعالى، ويسن في الطواف الذي يسبق السعي الاضطباع في أشواطه كلها والرمل في أشواطه الثلاثة الأولى، ولو سها عن ذلك فلا بأس عليه. 0- يبقى القارن على إحرامه في انتظار يوم عرفة، فإذا كان يوم التروية فإنه يؤدي أعال الحج كاملة كا يؤديها الحاج المفرد بالمج رمي جمرة العقبة يوم النحر ذبح هديه فلا يكلق حتى يذبح هذا إذا كان موسراً، أما إذا كان معسراُوقد صام الأيام الواجبة عليه في الحمج فإنه

يكلق ويتحلل كالحاج المفرد.
7- ذبح الهدي : إذا رمى الحاج القارن جمرة العقبة يوم النحر فإنه لا يقصر



أخلَ به لزمه فوق الهدي (شاة) دم لمخالفته لمذا الواجب. وعند الشافعية(1): هذا الترتيب سنة، فلو خالف فذبح قبل الرمي أو حلق قبل الذبح كان مسيئاً ولا شيء عليه . V القارن إذا وقف في عرفات قبل أن يؤدي العمرة ـ أو ركنها وهو الطواف
 بعد الحج، ويسقط عند دم القران وعليه دم (شاة) لرفضه العمرة. ^ـ المدي الواجب على القارن والمتمتع كالأضحية يأكل منه وعهيل، وسنفصل القول فيه وفي ما يِزىء عنه من الصوم.

القران عند الهافعية:
القارن عند الشافعية: هو من أحرم بالحج والعمرة معاً أو أحرم بالعمرة وقبل أن يطوف لما أحرم بالمج ، فلو أحرم بالـج
 والقارن عندهم يعمل أعمال الحج فتندرِج معها أعحال العمرة، فإِّا طاف طواف المج وقع عنه طواف العمرة أيضاً وإذا سعى سعي الحِ وقع عن سعي العمرة أيضاً فيتم له النسكان معاًّاً،

التهتصع
التمتع : هو أن يحرم الحاج الآفاقي بالعمرة فقط، فإذا أداها تحلل منها ومكث في مكة حلالًا إن أحب ثم أحرم بالمج .
فالفرق بين المتمتع والقارن: أن المتمتع يؤدي العمرة ويتحلل بعدها فيتمتع بإقامة في مكة حلالاً حتى يمرم بالمج ، أما القارن : فإنه لا يتحلل بعد
(1) نفسه: وكذا عند الصاحبين من المنفية. ( (Y) مغني المحتاج جا صعاء


أداء العمرة لأنه مرم بالحج أيضأ.
أحكام التمتع:
ا- التمتع أفضل من الإفراد بالمج

 وحج في عامه نفسه لم يعتبر متمتعأ لأنه من أهل المل البلاد.

 بالمج وفي هذه الحال لا يسن في حقه طواف القا
 ₹- لا يشترط في التمتع أن يتحلل المتمتع من عمرته فلو أداها ولم يتح الم الم الل منها

 إحرام المج أيضاً فأصبح كالقارن . ○ـ يمب على المتمتع (وكذا القارن) هدي يذبحه
 وسبعة بعد الحج 7- المتمتع الذي وجب عليه ذبح الهدي ـ وكذا القارن ـ ييب أن يذبحه بـد

 الهدي دم (شاة) لمخالفته الترتيب. وعند الشافعية الترتيب هذا سنة فإذا أخلَّ به كان مسيئاً ولا شيء عليه.
(1) شرح العناية حاشية شرح فتح القدير جr صY Y - 599 -

V- المتمتع المعسر إذا صام الأيام الثلاثة المترتبة عليه قبل يوم النحر، يرمي جمرة العقبة يوم النحر ويلق ويتحرل ^- إذا أحرم المتمتع بالعمرة وبعد أدائها انصرف إلى أهله ثم عاد للحي عامه بطل تتعه وسقط عنه دم التمتع لأنه لم يؤد العمرة والمج واحد، وإذا كان سفره لغير بلاده وأهله لم يبطل تمتعه لأنه لم يلم بأحد فبقي عرفاً كالمسافر.

هلدي التهتع والقران وما ينوب عنه
الهدي: هو اسم لما يذبح ويهدى إلى الحرم، والميوان الذي يصلح
هدياً هو ما كان من الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز خاصة.
 من الإبل أو البقر حتى سبعة أشخاص إذا اشتركوا فيه بميعاً على سبيل القربة .
ويشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية من حيث سن الميوان وسالمته من الحيوب الظاهرة وقد أوضحنا ذلك في بحث الأضحية فارجع إليه.
والمدي أنواع: منه هدي تطوع: وهو ما يتطوع به المسلم ليذبح في الحرم، وهدي واجب للشكر: وهو هدي المتمتع والقارن، وهدي وان واجب لجبر نقص أو خلل في أعحال الحج : وهو دم الجنايات، ونفصل القول الآن في هدي التمتع والقران.
أحكام هلي التمتع والقران:
1- المدي واجب على الحاج المتمتع والقارن المقتدر باتفاق الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. وإغا يبب عند المنفية على البالغ العاقل، أما الصغير غير البالغ والمجنون ومن كان في حكمه فلا هدي عليه.

Y- هدي التمتع والقران كالأضحية تماماً فله جميع أحكامها وشروطها، الفرض فيه الذبح فقط، فله أن يأكل منه أو كُلّه، والسنة أن يالك ويهدي ويتصدق(1). هذا عند الأئمة الثالثة : الحنفية والمالكية والـنابلة، وعند الشافعية: لا يأكل منه بل يتصدق به لألهم الأهم اعتبروه كالمدي الواجب عن جبر نقص في المِج ، أما الدم الواجب عن جناية أو خالفة

فلا يأكل منه ويُبِ التصدق به جميعاً كا سيأتي . ّـ وقت ذبح هدي التمتع والقران: أيام النحر، وهي الأيام الثلاثة الأولى . للعيد(r) وعند الحنفية يُبب الترتيب برمي بمرة العقبة أولاً ثم الذبح ثانِياً
 (شاة) بلمبر هذا الخللل، وعند الشافعية: ترتيب الذبح سنة، فلو ذبح

قبل الرمي أو أجّله لما بعد الحلق فقد أساء ولا شيء عليه. ع- يُبب أن يكون الذبح في منطقة الحرم"(7). فلو خرج فذبح في الحل أو وكل

من يذبح عنه في الحل لم يجزه.
الصيوم بدلاً عن الهدي:
الحلاج القارن أو المتمتع إذا كان معسراً لا يقتدر على الهدي يجب عليه الصوم بدلاً عنه. قال تعالى: الفأذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحـج فـا استيسر من الملي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة والنصى وإن ورد في التمتع فالقران مثّله لأنه مرتفق بأداء

النسكين.
وهنا أحكام(\$):
1- القارن والمتمتع الذي لا يقتدر على الأضحية ييب عليه صيام عشرة أيام
(1) رد المحتار جY ص10 10 وانظر أحكام الأضحية في بحثه من هذا الكتاب. (Y) عند الشافعية: لايختص ذبح هدي القارن والمتمتع بزمان فلو ذبح بعد الإحرام في القران ويعد العمرة بعد الإحرام بالمج بالتمتع كان



ثلاثة أيام في المج قبل يوم النحر وسبعة بعده، ولا يشترط في هذا الصوم التابع، فلو أداها متفرقة أجزأته.
r- صوم ثلاثة أيام في الـجج : ويبدأ وقت صيام هذه الأيام اليام من وقت الإحرام بالقران للقارن ومن وقت إحرام العمرة للمتمتع وينتهي يوم النحر . ץ- يندب تأحير صوم أيام المج إلى آخر الوقت لمن كان يرجو ألمو أن يتيسر له الهدي ولا يضعف الصوم عن أيام الحج . ع- إذا صام القارن أو المتمتع الأيام الثلاثة الواجبة أيام المج ثم ثم اقتدر على الهدي قبل يوم النحر لزمه الهدي وسقط الصوم لأنه اقتدر على الألما
 يلزمه المدي لأن التحلل قد حصل بالملق وتم كرؤية المتيمم الماء بعد

الصالاة .
0- إذا جاء يوم النحر ولم يصم القارن أو المتمتع المسسر لم يعد يجزئه الصوم
 الشّافعية يصوم بعد هذه الأيام لأنه صوم موقت فيقضي كصوم رمضان .

الإيرصار

الإحصار والحصر في اللغة: المنع
 مانع ينعه من أداء ما أحرم به، سواء أكان ذلك ألك المانع عدواً ألم مرأ مرضاً أم

 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ المدي مكلهم)(1).
(1): أحكام الإحصمار

1- إذا أحرم المسلم بحج أو عمرة فأخصر بالعجز عن أداء ما أحرم به يلزمه هدي ليتحلل من إحرامه ذلك .
 بالحج والعمرة معاً وَأحصر قبل أداء العمرة فيلزمه هديان عند الحنفية . شـ ييب ذبح المدي في منطقة الحرم فإذا أحصر المحرم فيها فإنه يذبح هدبه ويتحلل بذلك فلا يكتاج إلى حلق أو تقصير، ولمن أحصر خارج منطقة الحرم لزمه أن يرسل المدي أو قيمته بتوكيل من يذبح عنه ويضرب لذلك موعداً يتحلل بعده بلبس الثياب العادية الِ ؟ـ المدي الواجب عن الإحصار لا يُوز الأكل منه ولا يطمم غنياً ويتصدق به كله .
0- إذا أحصر المحرم فأرسل هدياً يذبح عنه ثم زال الإحصصار : أ ـ فإذا كان يدرك الحمج والمدي لزمه التوجه للحج ، والمدي ملكه يفهل به ما يشاء.
ب - وإن كان يدرك المدي دون المج فإنه يتحلل لعجزه عن المج . ج - وإن كان يدرك الحمج ولا يدرك المدي فهو غخير يتحلل عند وقوع الذبح أو يتوجه للحج . والمج أفضل وأقرب إلى الوفاء. 7- يُبب على المحصر الذي فاته أداء ما أحرم به القضهاء سواء أكان عحرماً

عن فرض أم واجب أم نفل . f
 ج - وإن كان قارناً: فعليه ححجة وعمزتان.
(1) شرح فتح القدير جr صr90 - الحج والعمرة صا71 وما بعدها.

وعند الشافعية: المحصر بحج أو عمرة نفلأ عليه المدي كما أسلفنا ولا ييب عليه التضاء(1). وإن كان فرضاً أو واجباً قضى ما فاته فقط.

## الفوات (7)

الفوات: خروج الوقت المحلود للفعل قبل التمكن من أداثه.
فوات الحج : أن يُرم المسلم بالمج وير عليه وقت الوقوف بعرفة
دون أن يقف فيها.

أحكام الفوات:
ا- من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته المج بأتفاق الأئمة رضي الله عنهم.
Y- يتحلل المحرم الذي فاته المج بأداء عمرة فيطوف بالبيت ويسعى ويلق
أو يقصر فيتحلل.

ץ- الحجة الفائتة يجب قضاؤها ولو كانت نفلًا وذلك باتِفاق الأئمة الأربعة
 رمن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل (T)
६ـ وهل يِب على من فاته المج هدي يذبحه في حجة التضاء ـ كما في المحصر ــ
عند الأئمة الثلاثة أنه ييب عليه.

وعند المنفية لاييب لأنه تحلل بعمرة فقامت مقام الدم في حال

$$
\begin{aligned}
& \text { الإحصار . } \\
& \text { (1) المجموع شرح المهنب جY صـ } \\
& \text {. V• شرح فتع القدير ج } \\
& \text { () } \\
& -\varepsilon \cdot \varepsilon-
\end{aligned}
$$

هـ إذا كان الحاج الذي فاته الحج قارناً: فله حالان: أ ـ إذا كان قد طاف بعمرته قبل الفوات فهو كالمفرد أدى عمرته أو

طاف هلا.
ب - إذا كان لم يؤد العمرة (أو ركنها بالطواف) فإنه يؤدي عمرته بالطواف والسعي ثم يؤدي عمرة أخرى (بالطواف والس السعي
أيضاً) لفوات الحج ويملق ويقصر وقد سقط عنه دم القران وعليه
قضاء الحجة الفائتة.

- T- المتمتع إذا فاته الحج بطل تتتعه وسقط عنه دم التمتع لأنه لم يتمكن من

جمع الحج مع العمرة في سفر واحد.

الباب الـنامس
*الحنايات والمخالفات
الجلنايات: هي فعل المخالفات في المج والعمرة.
أما ترك الواجبات فليس جناية بهذا المعنى لأنه ترك وليس فعلاً وإن
كان يلزمِ الجزاء أحياناً بهذا الترك كـيا سنبين:
قواعد أساسية:
ا- لا جناية على الصغير الذي لم يبلغ - عند المنفية -(1) فلو خالف في

عليه لأنه غير بخاطب بالتكاليف الشرعية على سبيل الوجوب.
 والذاكر والماهل والعارف والمكره والمختار والموسر والمعسر فالجزاء يلزم المجمي() غير أن العامد المختار يأثم وعليه الاستغفار، ولا إثم على

 (1) رد المحتار جr ص (1)

المخطىى والساهي، والجزاء لازم للتحويض، أو لسد الخلل الحاصل تم إن المعذور إذا فعل محرماً يستوجب دماً فهو غخير بين ثلاثة(1): الدم أو إطعام ستة مساكين، أو صوم ثالاثة أيام كما سنبين. ץ- في الجناية بترك الواجبات يقبل الهذر فيسقط الواجب عن المريض

والمضطر ونحوه كا سنبين ولا شيء عليه. ؟ـ الجزاء أو الكفارة أو الفدية: هو ما يجب على المخالف لسد النقص الذي حصل معه والكفارات في الحج ثلاثة : دم (شاة أو بدنة) وقد يسمى هدياً لأنه يهدى إلى الحرم، وصدقة: وهي بصورة عامة كصدقة الفطر، أو صوم وسنفصل القول في كل منها آخر البحث إن شاء الله تعالى . 0- على الحاج التقيد بأحكام الحـج واجتناب محظوراته، ومن تعمد المخالفة بلا عذر فقد أساء إلى نفسه وأثم وعليه الجزاء والاستغفار ولا يخرجه

العزم على الفدية عن كونه عاصياً آثّاً . قال الإمام النووي رحمه الله (وربما ارتكب بعض العام هذه المحرمات وقال أنا أفتدي، متوهماً أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية وذلك خطأ صريح وجهل قبيح . . . فليست الفدية مبيحة للإقدام على الفعل المحرم . . . ومن تعمد ش'يئاً مما يمكم بتحريمه فقد أخرج حجه عن أن يكون مبروراً )

الحِناية بفمل المُورمات

غنالفة المواقيت(1):
اـ من مر بالمواقيت ولم يكرم ولو مريضاً أو ناسياً fو جاهلاً أهنا مواقيت وجب عليه أن يعود إلى أي ميقات منها فيحرم منه .
. (1) الحج والعمرة ص (Y (Y

r- من بلغ الميقات مغمىً عليه أو مريضأ أو دائخأ لا يعي أحرم عنه رفاقه أو أي شحص آخر دون أن ييرده من ثيابه وبذلك يصبح محرماً فإذا ألفا أفاق لبس ثوب الإحرام ولبى با يريد من الـج أو العمرة، فإن لم يمريم عنه

أحد لزمه العود إلى الميقات ليحرم منهـه




الحج، فقد ثبتت عليه المخالفة وعليه دم (شاة).
(1): خالفات اللباس والبدن

1 ـ اللباس:
من لبس شيئًا من الألبسة المحظورةلبساًمعتاداً أو غطى على رأسه (أو ربعه) . أ ـ فإن لبس ودام ذلك نهاراً كاملاً أو ليلة كاملة أو ما يعادل ذلك فـل فـد

وجب عليه دم (شاة).
ب - وإن كان لأقل من يوم أو ليلة فعليه صدقة (كصدقة الفطر) أو ما
يعادل قيمتها.
(



المعطرة ونحوها من العطور الممددة فعليه دم (شاة). ب - إذا طيب المحرم بدنه كله في بجلس واحد فهو كالما كالعضو الواحد عليه دم واحد لاتحاد المجلس
ج - وإن طيب بدنه عضواً عضواً كل عضوٍ في بجلس فعليه لكل طيب كفارة (دم) شاة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) رد المحتار ج } \\
& -\varepsilon \cdot v-
\end{aligned}
$$

ء ـ إذا طيب المحرم أقل من عضو فعليه الصدقة (كصدقة الفطر) أو قيمة ذلك.

وييب على المحرم أن يزيل الطيب إن قدر فإن كفر عنه ولم يزله يُعَدَ مباشراً طيبأ جديداً وعليه كفارة أخرى. بـ الدهن
أ - إذا دهن المحرم بدنه بشيء من الزيوت أو الدهون المون المستعملة في البدن للترفه - بغير عذر - فحكمه حكم الطيب سو سواء أكا الكان مطيباً برائحة أم لا لا . ب - وإذا دهن شيئاً من بدنه على سبيل التداوي كا لو الو دهن شقوق قدميا ألوا جراحة في بدنه فلا شيء عليه. ع- الملق والتقصير("): أ - من حلق رأسه أو لـيته أو ربع رأسه أو لـيته فعليه دم لأن الربع يقوم مقام الكل هنا ب - من حلق أقل من ربع رأسه أو أقل من ربع لـيته: : بأن قص خصصلة من شعره أو قص أو حلق جزءاً من وجهه فعليه صدقة (كصدقة الفطر) أو قيمتها.
ج - من حلق رقبته كلها أو عانته أو إبطيه أو أحدما فعليه دم (شاة) وإن
 حلق بعض العضو ليس ارتفاقاً كاملًا
 التي يبب فيها شاة فيتصدق با يا يعادل قيمة ذلك. هـ - من حلق عدداً من الأعضاء في بجلس واحد فعليه دم واحد (شاة) لاتحاد الجنس والفعل .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) رد المحتار جr صو صو }
\end{aligned}
$$

و- من نتف أو أسقط من رأسه أو لميته عند الحك أو الوضوء شعرات فعليه
بكل شعرة كف من طعام"(1) (قمح)
ز - لو سقط شعر المحرم بنفسه فلا شيء عليه.
هـ تقليم الأظافر(():

 واحد فعليه دم واحد لاتحاد المجلس. ج - إذا قص أظافر يد في بجلس ويد أخرى في بجلس آخر فعليه بكل قص

دم (شاة).
دـ ــ إذا قص أقل من خمس أظافر من يد واحدة أو شمسة أظافر متفرقة من أصابعه ييب عليه لكل ظفر صدقة (كصدقة الفطر) أو قيمة ذلك. هـ - إذا انكسر ظفر المحرم بحيث لاينمو الجزء المكسور فقصه فلا شيء عليه.

7- الصيد (T)


 النعم يككم به ذواٍ عدل منكم هديأ بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً . . . عـهِ والمقصود بالصيد هنا قتل الحيوان المصيد والآية نصت على القتل العمد وقد اتفق الأئمة الأربعة أن العمد والحطأ والنسيان واحد في وجوب

```
                                . (1&)
#(Y)
    |(%)
        (&)
- &`9-
```

الجزاء لأن الجزاء إنا شرع ضماناً غير أنه مع العمد يلزم الأثتم ويجب
الاستغفار.
وحكمه: أنه تقدر قيمة الليوان المصيد بتقويم رجلين عدلين وتقدر
القيمة في موضع قتله ثم يخير الجلاني بين ثلاثة أمور:
† ـ أن يشتري هدياً ويذبحه في الحرم إن بلغت القيمة هدياً (شاة).
 صاعاً من شعير أو تر (كها في صدقة الفطر) ولا يكوز أن أن يعطي الفقير


دفع القيمة) ويتصدق ذلك بالحرم أو غيره . ج - أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً، وإذا بقي أقل من قدر الطعام

صام عنه يوماً أيضاً .
: الج
البلماع في الإحرام جناية أينها حصل ما دام المحرم لم يتحلل من إحرامه تحللًا تاماً ويختلف ححكمه باختلاف وقت وقوعه. أ ـ الجلحاع قبل الوقوف بعرفة: إذا جامع الحلج قبل الوقوف بعرفة سواء

ب - الجملع بعد الوقوف بعرفة قبل طواف الفرض : ا- من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول لم يفسد حجر حجه عند الحنفية لأن أساس الحج عندهم الوقوف في عرفة وعليه هدي بدنة وعند الأئمة الثلاث يفسد حجه ويفعل ما يفعل من فسد حجه. r- من جامع بعد التحلل الأول قبل طواف الفرض صح بالاتفاق وعليه شاة عند الحنفية والشافعية والحنابلة وبدنة عن

مالك.


ج - الجلحاع في إحرام العمرة:
1- إذا جامع المحرم بالعمرة قبل أن يؤدي ركن العمرة وهو الطواف
 فيجب عليه إتمامها رغم فنادها أن يمرم بعمرة جلديدة قضاءً عنها وعليه دم شاة كحا سنكرر في بحث فساد الحم . Y- لو جامع بعد الطواف قبل السعي والتحلل لا تفسد عمرته وعليه

شاة
وعند الشافعية : إذا جامع المعتمر قبل أن يتحلل من العمرة بالحلق - وهو ركن عندهم - فقد فسدت عمرته فيتمها ويكب عليه

قضاؤها وعليه بدنه كحا في إفساد الحمج
د ـ مقدمات المحلماع
1- إذا فعل المحرم إحلى المقدمات المباشرة وهي : اللمس بشهوة والتقبيل بشهوة والمباشرة بغير جاع عليه شاة أنزل أم لم ينزل

ولا يفسد حجه ولا عمرته بالاتفاق.
Y- إذا فعل المحرم إحدى المقدمات البعيدة(r): كالنظر أو الفكر بشهوة فقد أثم إن تعمد ذلك ولا شيء عليه ولو أنزل ويلزمه الاستغفار. rـ من مس عضوه أو عبث به حتى أنزل فهو استمناء وعليه دم، ولا شيء على المحرم لو احتلم.
(1) هُالفات الطو او

تتحقق المخالفة في الطواف بترك واجب من واجباته، ويختلف حكم
(1) الحج والعمرة في الفقه الإسلامي ص10 100 .
 (1) شرح فتح القدير جY ص (1 (Y

المخالفة في الطواف بحسب وصفه فرضاً أو غير ذلك وئكن أن نصنف ذلك
إلى مايلي:
أ ـ المخالفات في طواف الإفاضة (وهو طواف الركن في الـجج).
ب - المخالفات في طوافِ القدوم وطواف اللوداع والطواف الناف النفل . ج - المخالفات في ظواف العمرة.
والواجبات اللازمة في كل طواف أكان فرضاً أم نفلًا هي :
ا- الطهارة عن المدث الأكبر والأصغر والحيض والنفاس Y- ستر العورة: فلو انكشَف شيء من العورة بعقدار ما يفسد الصلاة ـ بينا ذلك في بحث مفسذات الصلاة - فقد اختل الواجب ووجب إعادة

ץـ أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود.
 الطواف بالحجر لزمه إعادة الطواف ولو طاف بالحِجر وحده بعد أجزأه وتم واجبه.
هـ أن يطوف الصحيح القادر على المثي ماشياً. ז- أن يكون الطواف بالِّوران عن يُ يلمن البيت.
V - إتام طواف العمرة وطواف الإفاضة سبعة أشواط، ويسن ذلك في بئية أنواع الطواف وتلزم الفدية بحخالفة ذلك فإذا انقص الطائف من أشواطه ثم أتهه ولو بعد زمن فقد أدى ما لزم ولا شيء عليه. قاعدة أساسية:
إذا خالف الطائف في أي بند من هذه الواجبات المذكورة ولو ساهياً أو ناسيأ أو جاهلاً لزمه إعادة الطواف أو إتامه عند نتض أشواطه فإنِ لم يعده أو يتم أشواطه فعليه الكفارة.
وسنكتفي بذكر أهم المخالفات في الطواف وما يترتب عليها من كفارة.

غخالفات طواف الإفاضة：
إذا ترك الحلج شيئاً من واجبات الطواف في طواف الإفاضة لزمته
 عليه دم بدنة（أي من الإبل）وإن طاف أر أربعاً ولم يتمه سبعاً فعليه دم شاة أيضاً ولو كان المتروك شوطاً واحداً．

المخالفات في طواف القدوم والوداع والطواف والنفل ：
إذا باشر المسلم طواف تطوع لزمه إتمامه وأصبح ذلك واجباً عليه، وبذلك تصبح أحكام طواف القدوم والوداع والتطوع واحدة عند المخالفة．

 وإن كان قد أدى الركن ويقي عليه شوط أو شوطان أو ثلاثة فعليه لكل

شوط صدقة ． Y－م－من طاف للقدوم أو الوداع أو النفل حمدثاً ولو ساهياًولم يعده فعليه صدقة ． r－من كان جنباً ولم يعده فعليه دم شاة． المخالفات في طواف الحمرة：
 لو ترك من طواف العمرة ولو شوطاً واحداً عليه دم（شاة）وإن أعاده أو أتمه فلا شيء عليه، لأنه لا مدخل في طور طواف الع العمرة للبدنة أو الصدقة（1）． ومن طاف للعمرة محدثاً وسعى ثم تحلل أمكن إعادة الطواف والسعي ما دام بكة فإن أعاد الطواف وحده أجزأه وسقط عنه اللدم（1）．


فساد الحـج:
لايفسد الحج إلا بشيء واحد هو الجحلع بالوطء بمقدار ما يوجب الغسل أٔنزل أم لم ينزل قبل الوقوف بعرفة. وابلحاع الذي يفسد الحم أو العمرة هو الملحاع الذي يكون فية التقاء المختانين وغياب مقدار الحشفة سواء
في قبل أو دبر.

والجحاع الذي يفسد الحج والعمرة هو جماع الأدمي الذي يكون فيه دخول العضو وغياب مقدار الحشفة سواء أكان في المحل المشروع أم في المحل

الآخر وسواء أٔنزل أو لم ينزل:
فمن جامع قبل الوقوف بعرفة في قبل أو ذبر ولو مخطئاً أو ناسياً أو
جاهاً
أما الحلحاع بعد الوقوف بعرفة وكذا الإن: ال بعباشرة قبل الوقوف بعرفة
أو بعله فلا يفسد الحجج وله أحكام أوردناها في باب الجنابات.
ومن يفسد حجه يترتب عليه:
1- الاستمرار في حجته الفاسدة إلى نهايتها فيقف في عرفات ويطوف ويسعى
ويرمي الجملار إلى آخر أعمال الحمج
Y- بيب عليه قضاء الحج الذي أفسده ولو كان الحج نفلًا لوجوبه بالشروع . ץ- ذبح هدي (شاة) في حجة القضاء، وعند الأئمة الثلاثة (بَذَنَةً) أي من المحال.
ومن فسد حجه فأحرم بالحج من جديد لم يغنه إحرامه شيئاً لأن إحرامه السابق لا يزال قائما فلا يخرج منه إلا بأداء ما أحرم به، لأن الفساد هنا لا يعني البطلان كحا في الصالاة بغير وضوء وإنا يعني الفساد هنا أن المج موجود ولكن دخل فيه خلل فأحش أخرجه عن أن يكون مجزئاً فلا بد من الإعادة. ويعيده باتفاق الأئمة ولو كان الحج الفاسد نفلًا .

## فساد العمرة:

إذا جامع المعتمر قبل الطواف أو قبل أن يتم من الطواف أربعة أشواط (وهو ركن الطواف) عند الحنفية فقد فسلت عمرته المنا وعليه إتمامها ثم قضاؤها وعليه هَدْيُ (شاة) كا في الـمج
الجِناية بترك الواجبات

واجبات الحج معروفة وقد عددناها وستمر منها واجبات مستقلة بنفسها: كالسعي، ورمي الجمار والوقوف بزدلفة، ومنها واجبات تاجبات تابعة للفروض كواجبات الطواف، والوقوف بعرفة، وواجبات تابعة لغيرها من أعالل الحج والعمرة، كواجبات السعي وواجبات الرمي ونحوها. وحكم الواجبات في المج أنها أمور تعبدية يبب أداؤها، ومن تركها
 ونعصل القول في كل منها با يلي:

1- تجاوز الميقات بغير إحرام:
تجاوز الميقات بلا إحرام وكذا الإحرام ما بعد المواقيت سبق أن تحدثنا عنه في خالفات الإحرام لتعلقه به فارجع إليه.

Y- ترك الوقوف بالمزدلفة:
الوقوف بالمدلفة واجب على القادر عليه: فلو تركه بلا عذر فعليه دم (شاة)(1) ومن تركه لهذر سقط عنه ولاشيء عليه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) رد المحتار جr ص\& } \\
& \text { (Y) رد المحتار جr صبت صه }
\end{aligned}
$$

ومن الأعذار المبيحة لترك الوقوف: المرض والضعفف الجسلماني وخوف الزحام على المرأة، وكذا تعجل المرأة للطواف خشية أن يدركها الحيض .

شـ ترك المبيت في منى ليالي التشريق (1":
المبيت في منى أيام رمي الجمرات الثالا سنة عند الحنفية فلا يلزم بتركه شيء ويعتبر مسيئاً إن تركه بغيرعذر . وهو واجب عند الأئمة الثلاثة فيلزم الجزاء بتركه من غير عذر. فإن ترك جميع المبيت لزمه دم - عند الشافعية - وإن ترك ليلة أو ليلتين

فعليه لكل ليلة مُّة من طعام.
§- ترك رمي الجمار أو بعضٍ منه(r) :
أ ـ المريض والمعذور الذي لايقدر على الرمي بنفسه يجب أن يوكل من يرمي عنه فإذا رمى عنه كان كأنه رمى بنفسه، ويحسن أن يرمي المى الوكي نفسه أولاً ثم يرمي عن موكله .
ب - الرمي في الأيام الأربعة كلها: يوم النحر، وثلاثة أيام التشريق (لمن بقي في منى لليوم الثالث) متكامل مع بعضه. فلو ترك بميع الرمي في هذه الأيام أو ترك رمي يوم واحد، أو ترك أكثر حصيات يوم واحد فعليه دم (شاة) في بميع هذه الحالات . ج - إذا ترك أقل حصيات يوم واحد فعليه لكل حصاة صدقة (كصدقة الفطر)



## ه- غنالفات السعي(1):

السعي ركن من أركان الحج والعمرة عند الشافعية، وهو من الواجبات في الحج والعمرة عند الحنفية وليس للسعي ولا يتصور تركه إلا إذا سافر الحاج أو المعتمر قبل أن يؤديه. أ - من ترك السعي لغير عذر فعليه دم (شاة).


ج - من سعى راكباً وهو قادر على المثي لزمه إعادته فإنٍ لم يعده حتى سافر فعليه دم (شاة).
s ـ أقل ما يتحقق به ركن السعي أربعة أشواط، فلو سعى ثلاثة فقط كان كمن ترك السعي كله.
هـ - إذا ترك الساعي ثلاثة أشواط فأقل فعليه لكل شوط صدقة (كصدقة الفطر) .

## * * *

## الباب السادس

## الحج عن الغير

العبادات ثلاثة أنواع: مالية عضة، وبدنية عضضة، وبدنية مالية.
فالعبادات المالية المحضة: كالزكاة، والصدقات، ودفع الكفارات
تقبل فيها النيابة مطلقأ.
والعبادات البدنية المحضة: كالصوم والصلاة، لا تقبل فيها النيابة
إطلاقاً.
والعبادات المالية البدنية: كالمج، تقبل النيابة حال العجز عن أدائها
بالنفس. فإن لم يتحقق العجز لم تقبل النيابة.
أحكام المج عن الغير(0):

المج عبادة بدنية ماليةالأصل فيها أن يؤديها المكلف بنفسه - كا أسلفنا

 فقالت: إن فريضة الله على عباده في المج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع
 المديث عن ابن عباس رضي الله عنها أن امرأة من جهينة جاء

 أقضوا اله فاله أحق بالوفاء1) (1)

$$
\begin{aligned}
& \text { • أخرجه البخاري والنسائي (Y) } \\
& \text { (1) متفق عليه }
\end{aligned}
$$

ويشترط لضحة المج الفرض عن الغير شروط نجملها فيا يلي:

 لا يرجى شفاؤه. أما العجز العارض كالمبا المبس وقطع الطريق والمرض



زوال عذره صح حجه عن الفريضة لوجود المانع إلى آخر العمر.
وإن صح بعد الـج عنه أو زال عذره وقع حجه نفلاُ ولزمه أن يكج
بنفسه عن الفريضة.
ب ـ العاجز عجزاً مؤبدأ أو المريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه إذا
أحج عنه فحصل أن قدر بعد عجزه أو شفي بعد مرضه صح حجه ولا إعادة عليه
r- أن يُحج عن المكلف بأمره أو بأذنه لتحق له النية. فلو تطوع شخص بالمج عنه دون إذنه لم يقع عن فريضته المنه
.
६- أن ييج عنه من وطنه.

0ـ أن يحج المأمور بالحج بنغسه إذا كان قد عينه وحده لا غير فليس للمأمور

ד- أن لا يشترط الوكيل أو الموكل أجرة. فلو اشترط صح الحج وبطل الشرط ويدفع له النفقة لا غير.
V. أن يؤدي الوكيل المج ضحيحأ فلو أفسله لم ييزىء عن صاحبه.

 ييب إعادة الـج بزواله لأنه أدي عل ظن اليأس من القدزة عليه.
^ـ أن يتقيد المأمور بالحج با يوجهه إليه موكله . فلو أمره بالإفراد فليس له أن يقرن أو يتمتع فلو خالف فقرن أو تمتع لم يقع عن الآمر ويضمن الوكيل النفقة . ولو أمره بالحج فحج ثم اعتمر عن نفسه جاز وعليه نفقة

عمرته.
Qـ لا يُوزز للوكيل أن يحرم بغير حجة واحدة، فلو أحرم عن موكله ثم أحرم عن نفسه أو عن موكل آخر لم يصح إلا أن يرفض الإلا لإحرام الثاني الزائد. - • ـيجب أن يكون الموكل بالحج عن غيره مسلماً عاقاً، ولا يشترط ألا



منعاً للخالوف(1)
المج عن الميت:
1- من شعر بدنو أجله وقد وجب عليه المحج من قبل ولم يمج وجب عليه الإيصاء بالإحجاج عنـر عنه . Y - بیِ عن المتوفى من ثلث تركته. فإن كان الثلث كافياً حج عنه من وطنه، ،


يتطوع الورثة فيتموا النفقة .
سـ إذا توفي المكلف بالحج ولم يوص بالإحجاج عنه لم يجب ذلك على الورثة فإن تطوعوا بالحج أو بالإحجاج عنه أجزأه إنشاء الله تعالى. . وعند الشافعية: يجب على الورثة الحمج أو الإححجاج عن ميتهم ولو استهلك ذلك التركة جميعاً.
(1) رد المحتار جr صץ• -

الـج النفل عن الغير
في المج النفل عن الغِرِ لا يتقيد المج بشيء من من هذه الشّ الشروط سواء
 الله وقد أفضنا الحديث في صحة إهداء الثواب للميت في عكله من صلاة
الجِنازة فارجع إليه إن أردت.

## * * *

اللهم إنا نسألك العفو والعافية، والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم علما علمنا


حال أمل النار .
وصلى الهه علي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليياً كثيرا. وسلام على المرسلين. والممد لَه رب العالمين.

## فهرس الموضوعات



vqVqأرض الحلامح• ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．MI ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
Ar ．．．．الفصل الثالث：المسح على الحفين والجوربين والجبائر＊
ヘr كيفية المسح
مدة المسح
نواقضى المسح على الخفين人。 المسح على الجوربينالمسح على الجروح والعصائب والجبائرNV9.米 الفصل الرابع ：التيمم
أركان التيمـ
91 ..... كيفية التيمم91
أحكام التيمـمQY ．．．．．．．．．．$9 r$الحيض90الطهر
97 ..... الصبفرة والكدرة
47 المبتدأة وصاحبة العادة
91 ..... النفاس
99 صاحبة العادة في النفاس
99 الاستحاضة
$1 \cdot 1$ ما يكرم بالحيض والنفاس1・をأحكام أخرى تتعلق بالحيضن والنفاس
1.7الكتاب الثانـي：الصطلة
1.9 الباب الأول ：الأحكام العامة للصلاة－$₹ \uparrow$ そ－

| $1 \cdot V$ | على من تجب الصاهة |
| :---: | :---: |
| $1 \cdot V$ | صلاة الصغار . |
| $1 \cdot 1$ | حكم الصاهوة |
| $1 \cdot 9$ | أهمية الصالهة ومكانتها وأثرها ها |
| 11. |  |
| IT | 釆 الفصاني : أوقات الصهاة . . . |
| ITr | أوقات تكره فيها الصالهة . |
| 118 | آ ـ أوقات كراهة التحريم |
| $11 \varepsilon$ | حكم الصالة في هذه الأوقات اورا |
| 110 | ب ـ أوقات كراهة التنزيه |
| 119 | * . . . . . . . . . . . . . . |
| 111 | أحكام الأذان والإقامة |
| 119 | إجابة المؤذن . . |
| 1r. | . . . . . . . . . . . . . . . |
| IrE | أحكام أساسية |
| 1 1ro | المرأة في الصالاة . . . . . |
| Irg | ** الفصل الحامس : شروط الصهلاة وأركانها وواجباتها |
| IY7 | المبحث الأول: شروط الصولا |
| $1 Y V$ | الشرط الأول: الطهارة عن الحدث . . . . . |
| $1 r V$ | الشرط الثاني : الطهارة عن الخبّ . |
| 149 | الشرط الثالث: ستر العورة |
| Ir. | الشرط الرابع : استقبال القبلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 14 | أحكام عامة |
| . ITr | الشرط الحامس : دخول الوقت للمكتوبة . . . |
| Irr | الشرط السادس : النية . |
| שr | ويشترط في النية للفرضا والواجب |
| \% | أحكام تتعلت بالنية |

1ro المبحث الثاني ：أركان الصلاة ：
1ro الركن الأول：التحرية
1 T الركن الثاني ：القيام في الصلوات المركي المفروضة والواجبة ． أحكام متفرقة
Irv الركن الثالث：قراءة شيء من القرآن
IMA
أحكام القراءة

149
الركن الرابع ：الركوع في كل ركعة
149 الركن الخامس ：السجود مرتين في كل ركعة
149 الركن السلدس ：القعود الأخير مقدار التشهـد
$1 \varepsilon$ 。
المبحث الثالث：واجبات الصلاة
1\＆0 ．．．．．الفصل السادس ：سنز الصلاة وآدابها والأذكار بعدها lor آداب الصلاة


YYA
＊الفصل السادس ：الصلاة في الحرب
YYQ
米 الفصل السابع ：صلاة المعذور والمريض
rra
صلاة المعذور
YM．
ثبوت العذر وزواله
Y．
أحكام المعذور
Mr
المرض وصلاة المريض
rrs
قواعد أساسية
YMo
آ ـ المريض المصاب بجزء من جسمه
דץץ
YrV
قواعد أساسية في الغسل والمسح
YrV
ب ـ المريض المصاب بعامة جسمه
طهارة المريض
rrı
ruq
المريض والعاجز المنقطع في الفراش
Y\＆1
ق الفصل الثامن ：صلاة البجنازة وما يتبعها：
Y६Y
حقوق الميت
Y\＆Y
الصالاة على الميت ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
Yミケ
أحكام صهاة الجلنازة
Yミを
الدعاء المأثور والصالاة على السقط والمولود الميت ．．．
ケミา
تشييع الجنازة وآدابها
Yミ7
صنع الطعام لأهل الميت ．
YミV
الـززن على الميت
Yミへ
التعزية
Y\＆q
الوليمة القبيحة
r．$\ell 9$
الدعاء للميت وإهداء الثواب له ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
ro．
العذّة
yoy
الحداد
ror
الحداد على الزوج وغيره
roo الوصية ：
rov حكم الوصية ومتى تكون مستحبة
ron
Yoq أحكام الوصية ． أحكام الشهداء ：
r7． أحكام الشهيد


\％：Aget
r بعض فضائل رمضان r
 Y7o
Y70 فرضية الصوم
Y77 فوائد الصيام وفضائله ．
YTA
Y79
YVIحال الذي يبن．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
YVIشرط صحة الصومrVY مفسدات الصيامYYالمفسدات التي توجب القضاء والكفارة ．YYالكفارة
YVをrVoالمفسدات التي توجب القضاء دون الكفارةأمور لا تفسد الصومYVVمكروهات الصومYVVولا يكره في الصيام
YVA سنن الصيام وآدابه ：rVAسنن الصيام

| YNI | آداب الصيام |
| :---: | :---: |
| YハI | الأعذار المبيحة للفطر في رمضان |
| Y＾0 |  |
| Y＾0 | قضاء رمضان والفدية ． |
| Yイı | ثبوت رمضان واختلاف المطال ويوم الشك ：．．．．．．．．．．． |
| Yヘт | ثبوت رمضان |
| Y＾т | －التوقيت واختلاف المطالع |
| YAV | اختلاف الفقهاء في هذا ． |
| rıi | يوم الشك والصوم فيه |
| Y＾Q | الصوم في غير رمضان وحكمه ：．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| rq． | الصوم الفرض |
| Y9． | الصوم الواجب ． |
| r9． | الصيام المسنون والمندوب والنفل |
| P91 | فمن الأيام المندوبة ．．． |
| rar | الصوم المكروه ．．．． |
| YqE | صدقة الفطر：．． |
| r90 | على من تجب صدقة الفطر |
| Y97 | عمن يخرج المكلف صدقة الفطر ． |
| Y97 | وقت وجوبها وأدائها |
| rav | جنس زكاة الفطر ومقدارها |
| rav | لمن تدفع صدقة الفطر وأحكام عامة فيها ．．．．．． |
| r．． | الاعتكاف ．． |
|  | الألكill |
| H．1 | ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．況血近 |
| $r \cdot 1$ | تعريف الزكاة ．．． |
| $r \cdot r$ | الزكاة والصدقة |
|  |  |

r．r ..... حكم الزكاة ومكانتها
$\mu \cdot \varepsilon$فوائد الزكاة
$\mu \cdot 0$
po

ومن آثار الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة وشروطها: . . . . . . . . . . . . .

$$
r \cdot q
$$

أموال لا تجب فيها الزكاة
نصاب الأموال وما يجب فيها
rll
الذهب والفضة والنقود
MI عروض التجارة
MrMr
الأموال السائمة．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
やを ．．．．．．．．．．．．．．نصاب البقر والجاموس وما يجب فيهها．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
MoM19M19MYEryo
rro rYAزكاة الزروع والثمارالـكانـابـب اللفاهسى：
～TQ الْ ..... ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．الـ．
PYQ الباب الأول：．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
ryq－
や！
ryo

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
كيف يحسب المكلف زكاة أمواله ．
كيف يحسب المكلف زكاة أمواله ．
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
أحكام عامة متفرقة。
من فضائل الحج




| rqy | ＊الفصل الثالث：سنز الحج： |
| :---: | :---: |
| rqy | السنن المستقلة بنفسها |
| rqu | ＊الفصل الرابع：أحكام العمرة：．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| ヤqを | أعهال العمرة ． |
| ヤ9を | أركان العمرة |
| ヤq\＆ | أحكام هذه الأعهال |
| r90 | البابالرابع ：الجمع بين العمرة والحج ：القران والتمتع ．．． |
| r90 | أحكام أساسية |
| r97 | القران وأحكامه ． |
| r9＾ | القران عند الشافعية ． |
| rqı | التمتع |
| \＆•• | هدي التمتع والقران وما ينوب فيه ． |
| $\varepsilon \times 1$ | الصوم بدلاً عن المدي ．．． |
| $\varepsilon \cdot r$ | الإحصار ． |
| $\varepsilon \cdot r$ | أحكام الإحصار ． |
| $\varepsilon \cdot \varepsilon$ | الفوات ．． |
| $\varepsilon \cdot \varepsilon$ | أحكام الفوات ． |
| $\varepsilon \cdot 0$ | الباباللمامس ：المنايات والمحالفات |
| $\varepsilon \cdot 0$ | قواعد أساسية ． |
| $\varepsilon \cdot 7$ | الجناية بفعل المحرمات |
| $\varepsilon \cdot 7$ | غخالفة المواقيت ．．． |
| $\varepsilon \cdot V$ | غخالفات اللباس والبدن |
| \＆り | خالفات الطواف ． |
| \＆1r | قاعدة أساسية ． |
| \＆1r | غخالفات طواف الإفاضة |
| EMr | المخالفات في طواف القدوم والوداع والنفل ．．．．．．．． |
|  | －¢r7－ |



类＊＊

## الدليل العام

| 0 | كلمة التقديم للدكتور نور الدين عتر |
| :---: | :---: |
| 11 | مقدمات أساسية |
| IV | الكتاب الأول：الطهارات |
| IV | الباب الأول：الطهارة الحقيقية |
| 01 | الباب الثاني ：الطهارة المكمية |
| 1.7 | الكتاب الثاني ：الصّلا |
| $1 \cdot 7$ | الباب الأول：الأحكام العامة للصالهاة |
| 1＾＾ | الباب الثاني ：أحكام صنلوات خاصة |
| Yq\％ | الكتاب الثالث ：الصوم |
| YVI | شروط صححة الصوم ． |
| Y9E | صدقة الفطر |
| r．l | الكتاب الرابع ：الزكاة ． |
| $\mu \cdot \wedge$ | الأموال التي تجب فيها الزكاة وشروطها ．． |
| r19 | أحكام عامة |
| rra | الكتاب الحامس ：الحـج والممرة |
| rra | الباب الأول：تعريف الحج وفرضيته |
| qur | الباب الثابي ：كيفية اللحج والحبا |
| rı |  |
| 470 | الباب الرابع ：المِمع بين الحِج والعمرة：الحِران والتمتع |
| $\varepsilon>0$ | الباب الخنامس ：المجنايات والمخالفات ．．． |
| そ1＾ | الباب السادس ：الحج عن الغير ． |
| EYY | فهرس الموضوعات |



 من الضروري التواصل مـع القراء الأعزاء عبر شبكة الإنترنت والبريد الإكتتروني نظرأ لسرعته وفعاليته وقلة كلفته . لهلذا استبدلت الدار بقسيمة القارئ اللنهم الورقية رقمأ تدخله من خلال موقع الدار ، فتتفتح لك بطاقة تسجل عليها المعلومات، ويصبح لك رصيدك من النقاط، وتستلم نشرة عن إصداراتالدار ونشاطاتها الثقافية، و تستفيد من حسومـات خاصة على الكتببً.

هلنه اللصاقة نافذتك ثلاشتراك فِّ بنك القارئ النهم •
بتواصلك هعنا، نرتقي بصناعـة النشر

اطلب أيقونـة بــك القارىئ النهم في موقع دار الفكر
وأدخل رقم الكتاب الآتي على الموقع •
$2623386261 \quad 9746$
المفصل في الفقه الحنفي
e-mail:fikr@fikr.net
w w w. fly k. c o m

