$$
\begin{aligned}
& \text { التَمْعُتِّ } \\
& \text { عِ عِنَّ }
\end{aligned}
$$

مَكتبة الرشد<br>الربِّاض

## © (C)

## فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

البناحسين، يعقوب بن عبد الوهاب
التخخريج عنل الفقهاء والأصوليين
ras
997. _

1- الحديث ـ تخريج أ ـ العنوان

> الناشر
> مكبة الرشمد للثــر رالتوزيع
مُ.

لر ع الثعـبم ربدها حى المفراء


: $4-\infty$

الحمد لله على كثير فضله وعظيم آلائه، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد خاتم رسله وأنبيائه .

وبعد:
فمنذ سنوات غير قليلة، بل منذ أنْ أقرّت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تدريس موضوع (تخريج الفروع على الأصول) على طلبة الدراسات اسن

 وبذلت جهوداً شخصية لدى عدد من أساتذة الجامعات الإسلامية، وطلبة

 منهج الدراسات العليا في جامعة أم القرى، اشتمل على أمرين :

 العلم بعلم الأصول، والفرق بينه وبين علمي الأشباه والنظائر والفروق . كما ضم البحث عن أسباب الاختلاف في الفروع ع
 هو قواعد مختلف فيها، ومنها ما هي أدلة مختلف فيها . ولّمّا أردت أن أعرف طبيعة ما درّس في موضوعات الأمر الأول، لم

أجلد هناك مادة مدروسة تحّدّد العلم، وتبين نطاقه ومشتملاته، ولهذا فقّد

 الأصول، متخذة من منهج الزنجاني، وتصوّراته مثالاً يحتذى، غير، غير أني

 كثيرة، اضطررت معها إلى تغيير خطتّي التدريسية، وإلى تنويع التّخرِيج
 التخريج، هي :

الأولّ: تخزيج الأْصول:من الفروع، وهو الأساس في تأسيس أضول فقّه
 نصّوا على قسم منها، ولمَ ينقل عنهم شيء بشأن قسمها الآخر .

الثاني: تخريج الفروع غلى الأصول، وهو النمط الظاهر فـي كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، وما أشبهه من الكتب التي نُحت هذا

الثالث: تخريج الفروع على الفروع، وهو النوع الذي حظي بعناية
 أو في الكتب الأصولية في فباحث الاجتهاد والتّقليد، أو في مواضِ منئ منورة من كتب الفقهاء.

ولم أجد ذراسة نظرية تؤصّل علم التخريج، وتبين لنا حدوده ومععالفهه،

 فيما تصحّ نسبته للمجتهِ من أقوال) ولكنه لم يبحث إلاّ في النوع الثالث مبن (1) العلد V

التخريج، مفتصرأ على بحث صحّة نسبة الأثوال المخّجة إلى الأئمة، دون


 فأصبحت أنظر إلى التخريج على أنه أنواع من العلوم، يشملها جنس واحد هو التخريج.
ومن الملاحظ أنّ الأنواع الثلاثة من التخريج التي ذكرتها آنفاً تمثّل

 تخريج الفروع والجزئيات، إمّا ببنائها على القواعد الكلية، أو ببنائها على جزئبات مثلها .
ولما استقر" ذلك عندي، بدا لي أن أضيف إليه أمرأ ذا صلة بالتخريج، هو صفات المجتهد وشروط العلماء الذين يقومون بها وما ومنزلتهم بين طبقات الفقهاء، ومراتب الأقوال التي يخرجونها، وتسميتها وصفاتها .




 تطبيقية له. ولهذا فإنّ الباحث في حاجة إلى معرفة وجها ولهات نظر العلما وملحوظاتهم، من أجل تقويم هذا البحث وتلافي ما فا فيه من هنات. وقد رتبت هذا البحث على تمهيد وبابين وخاتمة .
التمهيد: في تعريف التخريج لغة واصططلاحاً وبيان أنواعه .
الباب الأول: في أنواع التخريج، ويشتمل على ثلالثة فصول: -

$$
\begin{aligned}
& \text { الفصل الأون: في تخريج الأصول من الفروع. } \\
& \text { النصل الثاتي: في تخريج الفروع على الأصول } \\
& \text { النصل الثالث: في تخريج الفروع على الفروع. } \\
& \text { الباب الثاني: ويشتمل على ثلاثة نصول: }
\end{aligned}
$$

الفصل الأون: في مراتب المخرجين بين طبقات الفقهاهم
الفصل الثاني: في سروط وصفات علماء التخريج النا اللصل الثالب: في أنواع الأحكام المخرّجة وصفاتها. والخاتمة: في ذكر أحكام بعض الوفائع المعاصرة المخرّجة على أصول وفروع الأئمة.

هذا والله أسأل أن يُسْدّد على طريق الحتّ خطاي، وأن يلهمتني، في ما ما
 الباطل باطلًا ويرزقني إجتنابه.

وصلى الله على نبينا محمد. . .

[^0]في تعريف التخخريج وبيان أنواعه

معناه في اللغة: قال ابن فارس : الخاء والراء والجيم أصلان.
قال: : وتد يمكن الجمع فيهما :
فالأول: النفاذ عن النئ
والثاني: اختلاف لونين
ويبدو من خلال تتبع معاني المادة في المعاجم أن المعنى الأول هو الأكثر استعمالاَ، فالخروج عن النّيء هو النفاذ عنه وتجاوزهة، ومنه خراجِ الأرض وهو غلتها .

 عنه، ومثله أخرج الشيء واستخرجه فإنهما بمعنى استنبطه، وطلب إليه أن بيخرج
ويقال أيضاً خرّج فلاناً في العلم أو الصناعة درّبه وعلّمه، والمصدر تخريج

معناه في الاصطلاح:
وقـد استعمـل لفظ (التخريج) في طـائفـة مـن العلوم، فـأصبحت
(1) (1) معجم مقايس اللغة.
(r) رابع : لسان العرب، والقاموس المحبط في مادة (خرج) باب الجيم نصل الخاء. (r) المعجّم الوسبط (مادة خرج) ص MY\&.

استعمالاته عندهم تعبي مصطلحاً خاصاً، كما هو الشأن عند علماء الحديث، وعلماء الفقه والأصول، ونسنذكر فيما يأتي معناه عندمم:

## ا ـ معناه عند المححدثين:

 كتابه. (") ومنه قولهم: هذا الحديث خرّجه أو أخرجه فلان بمعنى واحد هو ما ذكرناه.

وذكر: بعضهم أنّه عند المحدّثين (إيراد الحديث من طريق أو طرق آخر تشهد بصحته، ولا بذ من مبوافقتها له لفظاً ومعنى) (r)
 المسرفة، وتتبع طرقه وأسانيده وحال رجاله وبيان درجته قوة وضنفالها (ب)
 رجال الجديث وقوّة: أسانيذه، والحكم عليه توّة وضعفاة، وبيان صحتّه أو

عدمها.
ولتخريج الأحاديث طرق متعلددة، وفوائد كثيرة، كل مل من أهمها جمع
الطرق التي جاء الحدِيثِ منها، وجمع ألفاظ متن الحديث (1)
(1) (1) (Y) القاموس النقهي لثنة واصطلاحا
 النماري، نتله عنه صبحي السامرائي في متدمنه لكتاب تخريج أحاذيث ميختصر اللمنهاج للحانظ العرأقي. كما ورد بمعدمة تحقين كناب النماري المذكور . وبيذا المعنى للتخريج عزنفه د/محمود الطحّان، فقال في كتابه هأصونول التُخريج ودزاسة الأسانيده (مو الدلالة على موضع الجديث في مصادره الأصيلة التي أخرجته
بسنذه، ثمّم بيان مرتبته عند الحاجة) .

طرق تخريج حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صى عل، للدكتور/ أبو محمدل
عبد المهدي عبد القادر عبد' الهادي .

هذا وللمحتّين طرف متوعة لتخريج إلحديث اثتهر منها خمسة. ولمعرفة ذلك =

كما أطلق المحدّثون التخريج على الإشارة إلى كتابة الساقط من المتن في الحواشي وهو المسمى اللحق، أو التنبيه إلى شرح أو أو غلط أو الو اختلاف رواية أو نسخة أو غير ذلك"(1). ولهم في بيان كيفية تخريج السفط ضوابط

## 「 ـ ـ معناه عند الفقهاء والأصوليين:

وإذا تأملنـا استعمـالات الفقهـاء والأصـوليـين، وجـدنـا أنّ مصطلـ
 بين هذه المعاني تقارب وتلاحم، فمن تلك الاستعمالات : الات † (إ إطلاق التخريج على التوصّل إلى أصول الأئمة وقواعدهم التي بنوا عليها $=$


 صاعلأ إلى نوق ثم يعطنه يبن المطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاثية التي يكتب فيها اللحن، ويبأ في الحاثية بكتابة اللحت مقاباًّا للخط المنططف وليكن ذلكُ في حاثيته ذات المين، وإن كانت تلي وسط الورةة، إن اتسعت له فلككته صاعداً إلى أعلى الوردة لا نازلَّ به إلى أسفل). لاحظ ني ذلك:
 الحسين العراقي [ت 7 ا 1 هـ هـ ] بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان.
 وتناميل كفية التخريج يمبناً وشمالاً فالكى الجهات الأخرى تلاحط في فتح المغيث هذا وهناكُ ضوابط متعددة تتعلت بالكيفيات المتعلدة بنتدّد موضع السقط، ومن رأي القاضي عياض أن لا يخرج لنير الستط خط، الثلا يذخل اللبس ويحسب من الأصل . فلذأ توضع له علامة أخرى كالتفيبب، ولم يرتض الحافظ العراتي ذلك، ورأى أن تخريج السقط يوضع بين الكلمتين فلا يلتس بغيره. (رابع: التقييد والإيضاح صض (r|r

ما توصّلوا إليه من أحكام، في المسائل الفقهية المنقولة عنهم، ،وذلك من خلال تتبع تلك الفُوع الفقهية واستقرائها استقراء شاملاَ يجعلَ المخرّج

ب) إطلاق التخريج على زدّ الخلافات الفقهية إلى القواعد الأضولية، على نمط ما في كتاب (تخريج الفروع على الأصول) للزنجانياني، أو التمهيلد في تخريج الفروع على الأصول) للأسنوي، أو (القواعد، والفوائد الأصولية والفقهية) لابن اللحام .


 اختلاف في الفروع الفقهية، سواء كانت في إطار مذهب معين، أو في

 الشأن في كتاب (تأسيس النظر) المنسوب إلى أبي زيد الدبوسي ـ الـي وهذا هو ما الصطلح عليه بـ : (تخريج إلفروع على الأصول) .
ج) وقد يكون التخريج - ومذا هو غالب استعمال الفقهاء ـ بمعنى الاستنباط المقيّد، أي بيان رأي الإمام في المسائل الجزئئة التي لم يرد عنه فير فيها
 تحت قاعدة من قواعده، والتخريج بهذا المعنى هو ما تكلّم عنه الفقتهاء والأصوليون في مباحث الاجتهاد والتقليد، وفي الكتب المتعلقة بأحكام

الفتوى
د) وقد يطلِون التخريج بمعنى التعليل، أو توجيه الآراء المنقولة من الألمّة وبيان مَآخذهم فيها، عن طريق استخراج واستنباط العلّة وإضأنا الحكم إليها(1). بحسب: اجتهاد المخرّج، وهو في حقيقته راجع إلي المعاني
(1) نرح مختصر الروضة للطرني Y\&Y/T بلاحظ تول الآمدي في الرذ على دليل=

السابقة، لأن تلك المعاني لا يتحقّق أيّ منها دون التعليل والتوجيه، ومن هذا القبيل ما يسمىى (تخريج المناط).

لكن الذي نهتمّ به من إطلاقات التخريج، هو ما يصلح آن يكون عنواناً
 القول إنّ التخريج يتنوع الـى الآتي:

$$
\begin{aligned}
& 1 \text { ـ تخريج الأصول من الفروع. } \\
& \text { r ـ تخريج الفروع على الأصول. } \\
& \text { 「 ـ ت تخريج الفروع من الفروع. }
\end{aligned}
$$

ونظراً إلى مثـل هـنا الاختـلاف في معنى التخريـج عنـد الفقهـاء

 منها على انفراد، مبتينين ما يتعلق بها نشأة وتاريخاً وأحكاماً.
=

ومثل ذلك عنده، كثير •
(1) من الملاحظ أنّ هناك إطلاقات خاصة لبعض العلماء على التخريج، لم نذكرها في
 التخريج على ما قابل الاتفاق، وعلى ما قابل المعرون، وعلى ما قابل المنصوص،

وفي أحيان كان يستي التخريج (الاستقراء) .

لابن فرحون).
الباب الأول
فـي أنواع التخريــج

الفصل الأول: تخريج الأصول من الفروع الفصل الثاني: تخريج الفروع على الأصول الفصل الثالث: تخريج الفروع من الفروع

$$
1
$$

# الفصل الأول تخريج الأصول من الفروع 

تعريفه وبيان موضوعه ومباحثه والعلوم التي استمد منها وفائدته

المبحث الأول: نناتّه وتطوره
المبحث الثاني: امثلة لبعض الأصول المخخرّجـة المبحث الثالث: حكم نسبة الأصول المخزجة إلى الأنمة


# تمهيد في: <br> تعريفه ـ وبيان موضوعه ومباحثه <br> والعلوم التي استمد منها وفائدته 

## تعريفه:

ذكرنا أن من أنواع التخريج التوصل إلى أصول الأئمة وقواعدهم من
خلال استقراء وتتّع الفروع الفقهية المروية عنهم، واكتئتاف عللها النها وما بينها من علاقات وفلنا إنه من الممكن أن نطلق على ذلك النى (تخريج الأصول من من
 ولكنّ نمرته هي أصول الفقه وقواعده الكلبة، كما أنه ليس علم أصول المول الفقه

 غروعهم الفقهية وتعليلاتهم للأحكام).
فقولنا: (العلم) كالجنس يشُمل المعرفف وغيره.
وقولنا: (الني يكشف عن أصول. . .) فيد أخرج ما ليس كذلك،
(1) (1) مي موسوعة الفقه الإسلامي الصادرة عن جمعية الدراسات الإسلامية بياشران الشيخ
 القواعد التي كان يلتزهبا الأثمة السابقون، ويجمعون الضوابط النقهية التي تتكوّن من علل الأنسة التي استخرجها العلماه) / / 09. نقل ذلك محمد هـنام الأيربي في كتابه (الاجتهاد ومقتضيات العصر) ص سرانا وكلام الموسوعة يتصر التخريج على أحد أنواعه، وهو تخريج الأهول من الفروع، وسبق أن يبنّا انه أكم من ذلك.

كالفقه الني يكثف عن الأحكام الفرعية العملية، والأصول التي هي القوّاعد نفسها والتي تعدّ ثمرة ونتيجة لهذا التخريج
وتولنا: (من خلال تتبع فروعهم . .) قيد ثانِ أخرج الأصول المصرّح بها من قبل الأئمة أنفسهم، لأنها لا تعدّ أصولاً مخرجة، وإنما هي من المنصوص عليه من قبلهم.

موضوعه"!
إنّ بيان موضون كل علم، يُعد المميّز له عن سائر العلوم، كمنا أن أن
 ويقصدون بموضوع العلم ما يبحث في ذلك الك العلم عن عوارضه الـئ الذاتية ، كبدن
 وكالكلمة لعلم النحـو، فإنه يبحث فيه عن أحوالها من حيث الإلـا الإغراب والبناء . . . الخ) (r)
والعوارض الذاتية هي الخارجة عن النيء الذي يحمل علبه، وكونها ذاتية يعني أن منشأها الذات (r)، بأن كانت تلحق الشيء الشيء لذاته أو تلحقفه لجز نه، أو تلحقه بوانبطة أمر آخر خارج عنه مساوِ لها لها
وفائدة التقييد يكون الأعراض ذاتية الاحتراز عن الأعراض الغرئريبة الغية،
 ومعنى البحث عن العوارض الذاتية للموضوع حملها عليه وإثباتها لـ كقولنا: الكتاب يثبث به الحكم، أو حملها على أنواعه، كقولنا: العام يفيد (1) لاحظ في تنصيل معنى' (الموضوع) في الاصطلاح كتاب (اصوول النفه - الحد



(()) لاحظ أنواع العوارض عند المناطةة في بحثنا: أصول الفقه الحد والنوضوع والغاية هامش \& صن هـ

القطع، أو على أنواع أعراضه الذاتية كتولنا: العام الذي خُص منه البعض يفيد الظن "
ومن خلال هذا البيان لمعنى الموضوع، ومن النعريف السالف لهذا

 من علاقات، وعلى الأسباب الباعثة للأئمة على الأخذ بما أخذوا به من آراء. مباحثه ومسانله(!)
ومباحئه ومساثله هي معرفة الأحوال العارضة لموضوعه هذاليالياليا أي البحث في الأحوال العارضة لنصوص وأفعال الأئمة، لأن المباحث والميالي ذات صلة وثيقة بموضوع العلم نفسه، على ما هو معلوم في مصطلحاتهم .

والمعين اللذي يستمدّ منه هذا العلم مادته، هو نصوص وأفعال وتقريرات الأثمة، والدراية بعلوم العربية، وبالترآن الكريم، والحديث الشير النريف .
وبعد نشأة أصول الفقه وتدوينه، أصبح علم الأصول من أفرادي ماد ما يستمد منه المخرّج مادته أيضاً، بغية معرفة رأي الإمام في أمثال تلك القواعد التي لم يرد عنه نص بشأنها.

فاندته وغايته(ب)
(1) التلفيح /(1) ينظر كثير من الباحثين إلى المصالح المترتبة على الشيء باعتبارين :
(Y) (Y) (Yائل كل عام هي المطالب التي يرمن عليها في العلم، ويكون الغرض من ذلك
 وسسائل الالمر والنهي والعام والخاص والإجماع والقياس ونحوها لأصول النفة (اليحر

الدحبط (Vr/).
(r) رابع: أصول النقه الحد والموضوع والغاية . للمؤلف ص Iro ـ IrA.

## الاعتبار الأول: من حيث ابتداء التفكير في الثيء وهو المسمّى عندهم

 بالعلة الغائثة التي هي الناعث على الفين الفعل وطلبه.والاعتبار الثاني؛ من حيث النهاية، وهي آخر العمل، أو ثمرة الفعلى ونتيجته، ومي المسمّاة عنذهم بالفائدة (1).


 أدلتها الأربعة، أعني الكتاب والسنّة والإجماع والقياس . وفائ وائدته استنباط
 الشيء ويين الفائدة التي مئي الثمرة المترتبّة غليه.
وبناء على هذا التوضيح لمعنى الفائدة والغاية، فإنّ غاية مذا الأباسية، هي الكثشف عن قواعد وأصول الأئمة التي بنوا عليها أحكامهمم،
 كما تتحقّق منه فوائد أُخر .
 (1) للجرجاني ص ا11).
(Y) هو أبو الطبب محمد صديت بن حسسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري


 حاله ماليا، واستقرّ "ن بهوبال حتى توني سنة من مولفاته : البلغة في أصول النفة. والإقلبد لادلة الاجتهاد والثقليد، وخصول المأمول من علم الأهول، والروضة الندية شرح اللدرر البية للثنوكاني، وابثجد العلوم وهو من أوسع كتبه.




ومن الممكن أن نلحظ بعض هذه الفوائد فيما ياتي :
1 - إن كثف هذا العلم عن قواعد الأثمة يمكنن العالم من ترجيح الأقوال واختيار أقواها، عن طريق توة القاعلة ومتانتها.

Y - إن هذا العلم يساعد على معرفة العلاقات القائمة بين الفروع الفقهية، مما يمكن الباحث في ذلك من التعليل والفهم السليم، وضبط الفروع المروية عن الأثمة بأصولها.
「 ـ تمكخن نتيجته العالم من تخريج المسائل والفروع غير المنصوص عليها، وفق تلك القواعد المخرّجة أو أن يجد لها وجا وجهاً أولى . ₹ ـ كما تمكّن نتججته من معرفة أسباب اختلاف الفقهاءه . وقد يقال : إن هذا

 ولكنه لا يمثل الحقيقة كلها، وإنما يمثّل جانبآ منها

 يعيّن صاحب الرأي بعينه، وهذه الآراء خليط من من آراء الإمام نفسا

 تصريح من الإمام بشأنها، الأمر الذي لا يساعد على تصحيح نسبة هذه القواعد إلى الإمام، وتد يكشف البحث المستفيض والاستقراء الجيّد عن رأي يُخالف ما نسب إليه.
وفي العلم الذي نحن بصلده إثراء لعلم الأصول بالأمثلة الجزئية وتعزيز له بالجوانب التطبيقية العملية.

*     *         * 


## المبحثث الأول <br> نشأته وتطوره

يبدو انّ التخريج بالمعنى السابق ظهر حين نساة المذاهب؛، وبروز
 (ت :
 استنباطاتهم الفقهية، والمى إبراز المبرّرات التي دعتهم إلى مخالفة غير الميرهم في أحكامهم وتدوين ذلك في رسائل أو كتب، كانت نواة التأليف الأصولي" في المذاهب المختلفة.
على أننا ننبه ألى أنّ تخريج أصول وقواعد المذاهب لم بتزامن امع أصول وقواعد الأئمةً المجتهدين نفسها، لأن القواعد المذكورة لا بدّ أن
(1) هو محمد بن إدريبّ بن المبّاس بن عثمان بن شانع القرني الططلبي؛ أحد أيمة

المذاهب الإسلامية السنية الأربعة. ولد بغزّة في فلسطين، على ما ما هو الصحيح



病 من آثّاره: الرسالة في الأهول، وانتالان الحديث، والمبسوط في الفُنهّ برواية الربيع بن سلبمان والزعغراني، وأحكام القرآن، والأم .

 بعدها، معجم المؤلفْنِ

تكون أقدم من الفروع الفقهية؛ إذ من المستبعد أن نتصوّر أنّ الأئمة قد
 يستدل به، وما هي المنامج الاستتباطية المعتدّ بها.
غير انّه لمّا لم يرد عن أغلبهم التصريح بأصولهم التي التيا اعتّوا بها عند
 باستنباط تلك الااصول من الفروع. وقد كانت نلك الأصول في البداية متناثرة، ولم يقم بها شخخص واحد، بل كانت جهود علماء كثيرين الاني وبعد ذلك انتظمت في كتب أصولية مذهبية، متدرّجة في التنظيم والتنسيق والترتيب بحسب التدرج الزمني
إنّ هذا المنهج الاستقرائي هو الظاهرة الطبيعية في نشأة كثير من العلوم، سواء كانت في اللغة أو غيرها، وهو الطريت السانير السليم إلى اكتشاف الروابط والأسس بين تضايا العلوم المتناثرة والجزئية.
ويرى كثير من الباحثين أن أهـول الفقه الحنفي قامت على هذا
الأساس(1).
بل إن طائفة من أصول بعض الأئمة كانت كذلك (r)". قال الدهلوي (r):
(واعلم أنـي وجـدت أكثرهـم يزعمـون أن بنـاء الخـلاف بيـن أبي
(1) تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص • •r. الفكـر السامي في تاريخ الفته

(r) الفكر السامي
(r) مو: احمد بن عبد الرحيم الفاروفي الدهلوي من مدينة دلهي الهندية الملقب شاه ولي الشا من علماء الهيند البارزين خلالال القرن الثاني عنر الهجري.
 من مولفاثاتم: حجة اله البالنة، والإنصاف في أسباب الخلافلا وعقد الجيد في

 الإمام ولي الهّ الدهلوي في تاريخ التنريع الإسلامي لسلماذ الندوي.
 البزدوي(")، ونحوه، وإِنما إلحق أن أكثرها مخرّجة على قولهم .


 الشرط أو الوصف أصلاً، وأن موجب الأمر هو الوجوب ألبتة، وأمثال ذلك أصول مخرّجـة على كـلام الأئمة، وأنه لا تصح رواية عن أبـي حنيفة وصاحنيه)
 (1) أبو حنبفة: هو المعمان بن بنابت الكرني الثيمي بالولاه، أحد أثمة المذاهنب النقهية
 سليمان. أراده عمر بنّ هبيرة على القضاء في الكونة فامتين وأراده المنصور العبابني،
 من آثّاره: النقة الأكبر في :الكلام، والمسند ني الحديث، والرد على القنزية والمخارج في الفقه.


 للترجمة لأبي حنينة.
(Y) هو: أبو الكّسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن الحسين البزدوي المعروف بفخر

 من مؤلفاته: المبسوط وشنح الجامع الكبير في فروع النفه الحنفي، وشرح الجامع



 الدهلوي نفسه (ध) هو : أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الملقب بشمس الأئمة، متغلم =

الله - وقد سأله بعضهم: أسمعت هذا كلّه من أبي حنيفة؟ فقال: لا. فقال أسمعت من أبي يوسف(1) نقال : لا. وإنما إخذنا ذلك مذاكرة(1).

ومثل ذلك يمكن أن يقال عن أصول الإمام مالك ـ رحمه الها -
=
 سنة بیع هـ من مؤلفاته: كتاب في أصول الفقه طبع باسم أصول السرخسي، وله أيضاً المبسوط في الفروع، ومو شرح للجامع الصغير ، والسحيط في الفروع.
 (VT/r

(1) هو : أبو يوسف بعقوب بن إبراهمب بن حيبب الأنصاري الكوني البغلادي صاحب الإمام أبي حنيفة. من الفتهاء والاصوليين المجتهودين، وإلى جانب وحانظ وعالم بالتفسير والمغازي وأبام العرب. تفته على الإمام أبي حنيفة، وروى عنه مخمد بن الحسن وأحمد بن حنبل، ويحعى بن معين . تولى القضاء لثلالثة من خلفاء بني العباس، هم: المهدي، والهادي، والرشيد ودير بقاضي التضاة. توفي في بغداد سنة من آّاره: كتاب الخرأج، وادب القاضي، واختلاف الأمصار وكتاب البيوع وغيرها.




(r) مالك: هو أبو عبد الش مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني. ولد بالمدينة سنة



البقتحّ انثاره: الموطا، والمدونة الكبرى ومي تمثل فتاواه، وآراءه برواية تلاميذه.


في كتب المالكية من أصول منسوبة الى هذا الإمام ليست كلها ممّا ضمّح بها






في حياة وسيرة الإمام مالك خالك الـاصة .
(1) (أَحمد: هو أبو عبد الشا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي البغذادي، أحد

 ضُرب وعذب بسبب صلابة موتفه في وجه المعتزلة المثيرين لفتنة القول بخلفّ القبرآن


 والتعديل وغيرها .
 سذرات الذهب المؤلفة في ترجمته خاُصة.

## المبحث الثاني <br> أمثلة لبعض الأصول المخرّجة

ومما يمثل تخريجات العلماء أصولاً للأئمة نكتفي بذكر عدد محدود
منها لغرض توضيح هذا المنهج، وبيان طرائق العلماء فيه. فمن ذلك:


 الله - في ذلك نصن، ولكنّ مذهبه يدل على انها علها على الفور؛ لأنّ الحجّ عنده على الفور، ولم يكن ذلك كذلك إلا لأن الأمر اقتضاه) (r)
 (1) هو: علب بن أحمد البندادي القاضي أبو الحسن المعروف بابن التصّار . تفته بالأبهري، وولي تضاء بغداد. كان أصولياً ظظاراً. تال بعض علماء زمانها هو أنقه من رايت من المالكيين . كان ثة ولككن قليل الحعليث. نوني سني من مؤلفانه: عبون الادلة، وليضاح الملة في الخلانيات. رابع ني ترجمتة: اللدياج المذهب ص 194 ، مسجم المؤلفين M/V.

(r) وتلقّي تدراً من علومه عن الأبهري وابن الفصار وابن الجّلاب وغيرمم. كان نقيهاً وأصولبا وآدياً وشاراراً.
رحل إلى الشام والتقى فيها بالثناعر أبي العلاء المعرّي النّي رخّب به واستضافه، ثم رخل إلى مصر وبقى فيها إلى أن مات سنة الـة متعندة
من مؤلفاته: الإفادة، والتلخيص، والإنران على مسائل الخلاف، والتلقين ني فته =

دلالة الأمر على الفور الخذها المالكية من قول مالك بتعجيل الخعّ،
ومنعه من تفريق الْوضوء، ومن مسائل أخر (1)
 أن الأمر على التُراخي. وبنوا ذلك على قوله في الجامع: لوُ نذر أن يعتكف شهرأ له أن يعتكف أيّ شهر شاه، ولو نذر أن يصوم شهرأَ اله له أن يصوم آيّ شهر شأه، وأنه لا يصير ففرطاً بتأخير أداء الز كاة وصبدقة الفطر

وإلعشر (r)
r ـ وأنّ علماء الحنابلة خرّجوا للإمام أحمد - رحمه الله - رأيين في المسألة
السابقة :
أحلهما: : آنه على الفور؛ وعلّ الظاهر من كلام الإمام، بناء على قوله
بوجوب الحج على الفور .

=
 اللذهب
(1) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي (القسم الأول (4^ะ/Y) تحقيف : أحمد بن محمد السراح (الهة كاتبّ) .






 كثيرة غير ها .
راجع في ترجمته: الجواهر: المضية




$$
r_{1}
$$

الأثرم (1). فقد سنل عن تضاء رمضاٍِ يفرقّ؟ فقال نعمّ، قال الله تعالى :


تال أبو يعلى (ت عO^ هـ ) (r): (فظاهر هذا أنه لم يحمل الأمر على الفور لأنه لو حمله على الفور؛ منع التفريق)
₹ ـ وأن قول الحنفية إن دلالة العام تطعية، وأنه يقع بينه وبين الخاص التعارض فد خرجوه من طاثفة من المسائل المروية عـن أثمتهم. فال وال
 اله - قال محمد - رحمه الله - في الزيادات : إذا أوصى بخاتم لرجل ثم (1) الأثرم: هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي الأثرم الإسكافي. من أصحاب


 طائفة من العلماء منهم موسى بن هرون، ومحمد بن جعفر، وعمر بن بن محمد الجوهري
 من مصنفاته : العلل والسنن .

المنهج الآخمد للعليمي / Y / Y - Y .





 وتد توفي في بغداد عام
 أحمد، وردود على بعض المفق، والألاحكام السلطانية وغيرها




أوصى بنصّه لاَخر بعن ذلك، في كلام متطوع، فالحلقة للموصى له بالخاتم، والفصن بينهما نصفان، لأن الإيجاب الثان الثاني في عين ما أوجبه للأول، لا يكون رجوعأ عن الأوّل، فيجتمع في الفصّ وصيتّان إلحانـاهِما
 الحكم يجعل الفصَ بينهما نصفين)(") ثم نقل عنه في المضاربة قوله: (إذا اختلف المضارب ورب ورّ المال في العموم والخصوص فالقول فول من يذّعي العموم أيهما كان) قال السرخبي: (فلولا المساواة بين الخاص والعام حكماً فيما يتناوله لم يُصَرَ إلى الترجيح بمتِضى العقد) (r) وغزّز السرخسي ذلك الاستدلال بقول محمد ـ رحمه الهّ ـ بـشأن الختلاف



 ه ـ وإنْ ترجيح العامّ على الخاصّ في العمل بهِ به، وإنبات التعارضِ بينه وبين
 (من حفر بيراً فِله مماً حولها أربعون ذراعاً) (r). العام بصنيغته على


 ( ( $)$
(r) روى ابن ماجة من حديث عبد الشا بن مغغظل (من احتفر بيراً فله أربعون ذراعاًا لطعن
 اششعت عن الحسن: وأحمد عن أبي هريرة. تلخيص الحبير r/r/ فا في كلامه عن

 (0) هديث (ما أخرجت الأرض فنيه العشر) أخرجه البخاري عن عبد الثار الشا بن عمر بلفظ (فبما سقت السماء والليون أر كان عثرياً العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)،، =
 صدقة(1). ليس فيما دون خمسة الوسق صدقة) (r) ${ }^{(1)}{ }^{(1)}$ ومن قوله بنسخ
 بنجاسته، وجعل الحديث الخاص الوارد بشأن العرنيين (ثا)، منسوخاً بال بالعام وهو قوله -

7 - وإنّ القول بنفي المفهوم المخالف خرّجه علماء الحنفية لأئمتهم من طائفة من الأحكام الفرعية المنقولة عن هؤلاء الأنمة، ومن ذلك ألكّ أنّ أبا يوسف
 دلالة فيه على أنّ اللاتي لم يهاجرن معه محرّمات عليه.
=
الصحيح وتفه على ابن عمر .
 (1) نقل ابن حجر في تلخيص الحبير عن الترمذي بشأن الخضروات
 لحديث: (ليس في الخضروات صدةت) ولكن وتع إنكار وتضعيف لمن قال فيها بالرنع .

(ليس فيما دون خمسة أوست من التمر صدفة) متّفق عليه من حديث أبي
 رواية النسائي : (لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر) لاحط تفاصيل ذلك في:
 (r) في الصحيحين عن أنس ـ رضي الها عنه ـ فانظر القصة وساتر الروايات في نيل الأوطار


 الحديث روايات أخر .
 (0) سورة الأحزاب: آية / 0.0.

ومثل ذلك ما حكاه أبو الحسن الكرخي(1) عن أبي يوسف أيضِاً أنه قال



 فقال رجل من أهل الحصن أمّنوني على أن أنزل إليكم على ألى أن أدلكم ملمى



قال الجصاص (0): (وهذا يدل من مذهبه دلالة واضحة على أنَ التخصيص
 العلم في أصحاب أبي حينفة. دزّس في بنداد وتنفّه عله كثيرون. وكاني في الأصول. وعدّه إبن كمال باشا في طبقة المجتهين في المسائلّ . كان كثير الصورم
 من مؤلفاته: شرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصنير في فروع الفقه الخنفي، وسـألة في الأشربة ؤتحليل نبيذ التمر، ورسالة في أصول الفتة.





(0) هو: أبو بكر الحمّد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصّاص. مـمن الفقهاء المجتهدين. ورد إلى بغداذ شاباب. وذرس وجمع وتنقّه على أبي الحسن الكرخيني،
 توفي في بغداد سنة :rv. هـ. مـن مولـفاتا : النفصول في الأصول، وشرح الجامع الكيير لمحمد ين الحسس وشرح مختصر الطحاوي، وأحكام القرآن وغيرها.



بالذكر أو التعليق بالثرط لا يدلّ على أنّ ما عداه فحكمه بخلافه)(1". V
 طائفة من الفروع الفقهية أيضاً. منها قول علمائهم أنه لما أريد من آية
 محمد بن الحسن : أنه إذا أوصى لمواليه وله موال المالع أعتقهم ولمواليه موالي أعتقوهم كانت الوصية لمواليه دون موالي مواليه.
 الأجلاد في الأمان ولو استأمنوا على أمهاتهم لا يثبت الألمان الانم في حيّ
 حكم الوصية. . وتول علمائهم أنه لو أوصى لبني فالان وله بله بنون وبنو بنيه، كانت الوصية لبنيه دون بني بنيه وقولهم: لو حلف لا ينكح فانانة، وهي أجنبية، كان ذلك على العقد، حتى لو زنا بها لا يحنث
1 ـ إن نسبة اشتراط انقراض العصر للاحتجاج بالإجماع إلى الإمام أحمد
 زعم أنه إذا كان أمراً مجمعاً، ثم افترقوا، أنْ نقف على ما ما أجمعوا عليه، أنّ
 بعد موته، وحدّ الخمر ضرب أبو بكر أربعين، وعمر خار خالفه فزا فاد أربعين،

 إلخمر . وهذا هو سند تخريجهم رأياً له باشتراط انقراض الحصر (r).

*     *         * 

(1) الفصول في الآصور / /rar.

الصول الشاشثي ص


## المبتحث الثالث

## حكم نسبة الأصول المتخرّجة إلى الأئمة

ذكرنا في المبحث السابق أنّ كثيرآ من أصول الأئمة لم ينصّ عليها من
 على نهمهم لنصوص: الأئمة وإدراكهم لعللها، والمعاني الرابطة بينها عنا عند تعدّدها، وإذا كان الأمر كذلك فإن احتمالات الخات الخطا في تخريج القواعد والأصول أمر ممكن، "ولا يمكن القطع بنسبنتها إليهم - لا سيما إذا كانت مبنية على فروع جزئية محدودة، أو باستقراء جزئي مبتور .

 ذلك جملة وتفصيلاَ، فُقد تال في مسالة اقتضاء الأمر الفورية أو عدنهاه، وما وما نسب من آراء بشأنها إلى أبي حنيفة والثمافعي - رحمهما اله ـ - (وْهذا خَا (1) هو: أبو الفتح آحمد بن علي بن محمد الوكبل المعروف بابن برهان الحنبلي ثم
 الغزالي وأبي بكر الثناثي؛ وألكبا أبي الحسن الهراسي. كان حاد اللذكاء سزيع

 بيغداد سنة 10اه هـ هـ وثيل غير ذلك من مؤلناته: الوصول إلى الأصول، والبسبط، والأوسط في علم الأصول ايضًا،
وله الوجيز في الفةه.



في نقل المذاهب، فإنّ الفروع تبنى على الأصول. ولا تبنى الأصول على
 بناها على أدلة خاصة، وهو أصل يعتمد عله في كثير من المسائل)(1")
وربما كان ما ذكره ابن برهان من احتمال الخطأ، هو الدافي لكا لكثير من
العلماء على جعل التخريج على أصول وقواعند العد الإمام، يأتي بعد مرتبة
التخريج من الفروع الفقهية المنصوص عليها من تبله (r)
ومن خلال ما خرّج للأئمة من أصول نجد ألد أن العلماء قد الد اختلفوا في في
صخةة تخريج عدد منها. وسنكتفي بذكر بعض الأمثلة، لإيضاح ذلك وليس للحصر
1 ــ ذكر أبو بكر الرازي (ت •rv هـ ) أنّ ما روي عن أبي حنيفة ـ رحمه
 أبا حنيفة يرى الإجماع على أحد الرأيين في العصر التالي ليس بإجماع





 الأصول بمئل هذا الطريق ليس سبيلاً مؤكداً، وأنه ربما كان طريقاً إلى الخطأ
 الشا ـ مفاده أَنْ الأصل في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع الإباحة، أخذاً

من إيماء أحمد في رواية أبي طالب" "، وقد سُاله عن تطع النخل؟ فقال:
 أحمد أسند الإباحة في قطع النخل، لعدم ورود الشرع بحظره()
فتعقب ابن تبمية (r) هذا التخريج من هذه الرواية، وبيّن أنّ قول الالامبام
 العمومات الشرعية، ويجوز أن يكون مما سكت عنه الشرع فيكون عـون عفواً،

 رحمه الشا من إباحة القطع هو من الأحكام المتعلّقة بالأفعال، لا المتعلقة
بالأعيان(8).
r ـ و ومن هذا القبيل اختلاف علماء الحنفية في مسألة مخاطبة الكفار بالشرائع (1) هو: أحمد بن حمبد أبو طالب المشكاني. صحب الإمام الحمد، وروي غنه مسبائل
 توفي سنة \&
انظر : طبقات الحنابلة / / به:

(r) هو : تتي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تيفبة

 الاسكندرية نم أطلق فلاد إلى دمشق. واللنيخ ـ رحمه الشا ـ من أبرز علماء الحنابلة ومجتهديهم، كان عالماً بالنفه والأصول والحعبي والنفسير والعرية وغيرها كن
 من مؤلفاته: مجموعة فتاوري، ومنهاج السنة، وأصول التفسير، ودرء تعارضن الغقل والنقل والاستقامة وغيرها.




وتخريجهم رأياً لمشايخهم ني المسالة، هو آن الكفار لا يخاطبون بأداء
ما يحتمل السقوط. وقد تنوعت تخريجاتهم وتوجيهاتهم فيها
 المتأخرين خرّجوا لعلماثهم رأياً من مسائلهم، ومن خلالافاتهم مع الإمام الشافعي - رحمه الها - في طائفة من الفروع " فبعضهم خرّج ذلك من أن المرتد إذا أسلم لا يلز مه تضاء صيلاة الردة،

 في أول الوقت نم ارتذ، ثم أسلم والوقت باقي. فإن عليه الأداء، خلافأ
 الشرائع ليست من الإيمان عند الحنفية، خلافاً للشافعي، فلا يكونون مخاطبين باداء الشُرائع المبنية على الإيمان.
 وقد أجابوا عنها بما يدلّ على أن علماءهم لم يقولوا بالألاحكام المام المذكورة


 قال السُرخسي: (نعرف أنّ الردّة تبطل وجوب ألدا أداء كل عبادة ، فيكون هذا شبه التنصيص عن أصحابنا أنّ الخططاب بأداء الشرائع التي تحتمل التما السقوط لا يتناولهم ما لم يؤمنوا) (8)
ولا شك أن مثل هذا الاختلاف في التخريجات، ومثل هذه الانـوا الاعتراضات الموجهة إليها يعزّز وجهة النظر القائلة بكثرة احتمالات الخطا فيا في


(r) المصدران السابقان. ولاحظظ يهمها الإجابة عن كل مذه التخريجات.


## التخريج، بصورة واضحة .

乏 ـ ومن هذا القبيل تخريج ابن الرفعة(1) (ت • V هـ ) أصلاً للشافعي هو




 - ${ }^{(r)}$ (الJحرام

لكن الشيخ تقي الدين السبكي (r)نازع في هذا التخريج، وقال : (إنما أراد (1) هو: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري البخاري المصري الثانعي، الـنهير بابن الرفعة، والملقب بنجّم الدين، والمكنى بأبي العباس . كان من كبار أئمة ألثـانعية في
 نعلم في الشانعية مطلقاً بعد الرافعي من يساوريه كان الما العجوية ني معرفة مذهب النـافعي، وفي قوة التخريج. عرف بالدين والتقوى، ومن أشهر تلاميذه: تقي الدين السبكي. توني في مضر سنة • •V هـ .






(Y) هو : أبو الحسن غلي بن عبد الكاني بن علي السبكي الملقب بتقي الدين. ولد


 واستقر ني القاهرة مبرسأ ومفتيا ومصنفا حتى عام VrQ

 شارك في علوم كثيرة كالتفسير والحديث، واللغة والنحو والجدل والخلاف والفقه، =

الشافعي ـ رحمه اللّ ـ تحريم الوسائل لا سدّ الذذرائع، والوسائل تستلزم
 هو خرام. ونحن لا ننازع فيما يستلزم من الوسائل)(").

ه ـ ومن ذلك ما ذكره الغزالي (r) في المنخول، ونسبه إلى أبي حنيفة، وهو

 امر أة العجالني وكانت حاملاً(8) . ومن إخراجه ولد الأمة الموطوءة من =
 من كتب: الإبهاج في شُح المنهاج لم يكمله وأثمه ابنه، مختصر طبّات النفهاء، الالدر النظيم في الثنفير ولم يكمله.



هو: أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الثمانئي المعروف بحجة الإسلام ,الغزالي من أشهر علماء المسلمين وأبرزهم في مبادين الحكمة والكـلام والفقة ,الأصول والنصون مع جمعه إلى ذلك جملة من علوم أخرى . ولد بطرس وارنتحل في


 من مؤلفاته: إلحياء علوم الدين، والمستصفى ني أصول النفه والمنخول في أصول الفقة، وشفاء الغليل ني أصول الفته، والوجيز في فروع الفقة الثنانعي، وتهافت الفلاسفة والمنتد من الضنال وإلجام الموام عن علم الكلام، وغيرها .


(r) انظر رأي ابي حنيفة وتوجيه رأيه وراي من وانفة بهذا الشأن في الهداية بشرح نتح


 مع أنّ النصز العام (الولد للفراش) جاء بسبب وليدة زمعة، وكا وكانت أمة موطوءة(Y) ويعزو الغزالي في المستصفى الخراج أبي حنيفة ولد الأمة من
 لابي حنيفة، وإن كُانت نسبة الفروع الفقهية إليه صحيحة . لكنهم يؤونها بطائفة من التأويلات التي تبعد نسبة هذا الرأي 'عن (1) ${ }^{\text {(2) }}$

7 - ومثل ذلك يتحقق حتى في القواعد والضوابط الفقهية. ومن أمثلة ذلك أنَ

 الصادقين. (7) والخامُسة أن لعنت الش ملي إن كان من الكاذيين . (v) ويدرؤا ونها العذاب أن تشهل أربع شهادات بالشّ إنه لمن الكاذين. (A) والخامسة أن فضضب أش


* وتد ذكر أكثر من بيب لنزول هذه الآية، ومنها ما أشار اليه الغزالي . والعجالني هو عويمر بن نضر . وفي صصيح البخاري ما يـهـد لنكلك. وقد نتل عن السهيلي أنه تال: إبه الصحيح، ونسب غيره إلى الخطا (تفسير آيات الآحكانم (iro/r
 (1) (الولد للفرانب وللعافمر الحجر) جزء من حليث رواه الثبخان عن عن البي هريرة، وقال


 وناص لأخيه عتبَ، وأدّعى عبد بن زمعة أنه (أخور) وابن جارية أيه وقد ولدته على فراثشـ

$$
\text { المنخول ص } 101 \text { و10r. }
$$

المستصفى عـ نواتح الرحموت ז/آ.

 قدر الثتشهد ولم يسلم ' 'نم ححدث ما يفسد الصلاة، فعند أبي حنيفة أن صلاته تفسد كما =

وصاحبيه لم يتفق على الأصل الذي بنيت عليه. فبناها أبو سعيد البردعي (ت (تاV هـ ) (IV على أن الخروج عن الصلاة بصنع المصلّى فرض عند

 كالحدث العمد، ولو كان فرخاَ لاختص بما هو قربة) وخرجها على أصل آخر هو (ما غير الفرض في أوّله غيرّه في آخره عند 'أبي حنيفة)
= بالجلوس المساوي في نترته فدر التشهد. وقد اختلف علماء الحنفية في الأصل الذي تلئي تبنى علبه هذه الفروع، فمنهم من انتصر للكرخي، ومنهم من انتصر للبردعي، نظراً لان بعض الفروع الفقهية صعب تطبين هذا الضابط عليها، على تخريج الكرخي

 كتاب تأسيس النظر، وفي كتب الفقه الحنفي في موضع مفسدات الاني الصالاة. وقد أضاف
 راجع: تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي في الأصل الأول في في كتابن الابه المذكور .


 أستاذاً لابي الحسسن الكرخي وأبي طاهر الدباس القاضي وأبئ عمرو الطبري وغيرهمي.






 رد المحتار / (६) تأسيس النظر ص 11 وما بعدها.

والذي يظهر لنا من خلال ما لاحظناه من نقد لبعض التخريجات، وما وما أطلعنا عليه مما لم: نذكره، ألن مجال النقد في نسبة القواعد والألأضول المخرجة إلى الأثمة ينبع من أمرين : -
الأمر الأول: إنّ الأساس في الوصول إلى قواعد الأئمة هو: الاستقراء

 تربط بين تلك الأحكام أو القواعد المتفرّقة"1".

والاستقراءات التي بنيت عليها القواعذ كانت ناقصة، ، والاستقراء

 لكن بسبب أن نتيجته أعمم من أية مقدمة من مقدماته، فإنّه في معرض إيفاع الباحث في الخطأُ فثد يكتشف فيما بعد أمثلة أخرى تخالف الأمثئلة التي بنى
 الاكتشاف الجديد ومن قوإنين المنطق أن صدق الحكم الجزئي بليس دليلاً على صدق الحكم الكلبي (r).
 الاستقراء الناقص، بل والبالغ النتصان؛ لأنهم في كثير من الأحيّان يِّنيون القواعد على فروع لا تتجاوز أصابع اليد الوأحدة، وأحيانان على فرع ألوان فرعين، مما يجعل بعض تخريجاتهم في نطاق الظنّ الضعيف.


$$
\begin{align*}
& \text { (Y) مسائل فلسفية I\&V/ اللدكتور/ توفيق الطويل. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

للنصّ ولحاظه وجه الدلالة فيه، فهو لا يعدو أن يكون مجتهداً في التعرف على مدرك الإمام في الفرع الفقهي موضوع التحليل، وحينغذ فإنّة احتمال

 طائفة منها. وهذا الأمر يضيف خللاً آخر إلى مادة الاستقراء، لأنه يدخل فيها - في حالة الخطا ـ ما ليس منها.

وني كثير من الأحيان لا نجد في مراجع المذاهب ما يؤيد تخريج

 في تأسيس النظائر من أصول وقواعد للأئمة، فإنٌ كيرآ منها يمكن مناقشته فيها.
وعند الرجوع إلى المصادر الفقهية المشهورة في المذهب بشأن الفروع المندرجة في الأصول المذكورة لا نجد تعليل الكئير منها بالأصل الذي ذكره. بل إن الفقهاء يذكرون علاًّ وأسباباً أخرى غير تلك الأصول .

 غير ذلك، والتعرف على الطريق الذي أتبع في تخريج الآراء ونسبتها إليهم .
 لتخريجات مبنية على عدد محدود من الفروع، وربتما كان بان بعضها مبنياً على (1) هو: أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي الحخني، الملقب بإمام الهدى . وهو من علماء الحنفية المشهورين، فال عنه القرشي: (هو الإمام الكبير صاحب الآقوال المفيدة والتصانيف المشهورة) توفي سنة ركا HVT هـ، وفيل سنة من مؤلفانه: تأتسبس النظائر الفنّية، وكتاب عيون السسائل، وكتاب النوازل في الفته، وتنبيه الغانلين وبستان العار فين .



فرع واحد، الأمر اللذي أدى إلى نسبة الآراء المتعدّدة والمتناقضة إلى بعص الأنمة في بعض الأحبان، وفي المسالة الواحدة"(1). ولو كان التخريج مبنينياً
 ذلك يصلح طريناً إلى التأصيل، ويحقق غلبة ظنّ بمآخذهم، وما وما اسْتندوا إليه
 استنبط شروطها، ووضعت ضوابطها والشا أعلم.

*     * 来
- (1)
 خمسشة آراء متناتضة أو متضاديادة .
انظر : العدة ص






# الفصل الثاني <br> تخريج الفروع على الأصول 

ويشتمل على: ـ ــتمهيد في: تعريفه، وبيان موضوعه، ومباحثه وفائدته، والعلوم التي استمد منها وبعض أحكامه

ـ المبحث الأول: نشأة هذا العلم وتطوره.
ـ ـ المبحث الثاني: أسباب اختلاف الفقهاء. ـ ـ المبحث الثالث: التخريج على الأصول، وحكم نسبة الآراء إلى الأنمة بناء عليه.
ـ ـ المبحث الرابع: التعريف باهم الكتب المؤلفة فيه.


## تمهيد

## في: تعريفه - وبيان موضوعه ومباحثه - و وفائدته ـ وبعض أحكامه

'م نجد من تكلم عن ذلك على أنه علم مستقل يحمل هذا الاسم، وإنما كان يتحدث عن التخريج باعتباره عملاُ من أعمال المجته المد أو المفتي
 وما ألف في هذا الباب مما يحمل العنوان المذكور، كان تطبيقاً وتمثيلًا لعملية التخريج، فهو ألصق بالفنّ منه بالعلم، ومن أجل الجل ذلك لم نطّلع على


 إننا لو نظرنا إلى الكتب المؤلفة في هذا العلم، نجد ألمّا أن أكثر مؤلفيها قد

 على الأصول هو بيان للأسباب والعلل التي دعت الفتهاء إلى الأخذ بما قالوه من أحكام.
يقول الزنجاني"): (تم لا يخفى عليك أنّ الفروع إنما تبنى على (1) هو: أبو المناقب. وتيل أبو الثناء محمود بن أحمد بن بختيار الزنجاني الشانهي. كان بحراً من بحار العلم كما يقول الأسنوي. برّز في الفقه والأصول والتفسير
 والمستنصرية، واستنهد بيغداد، أيام دخول التتار بقيادة هولاكو إليها سنة 707 هـ . .

الأصول، وأنّ من لا يفهم كيفية الاستنباط، ولا يهتدي اللى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي مي الصول الفقه، لا يتسع له المجالل، ولا ينمكنه
 أصول معلومة وأوضاع منطوقة، ومن لا يعرف أصولها وأوضاعها لم يحط بها علماً) (1).

فالتخريج - عنـده -مو بيـان للأصول التي إستند إليها الأئمة في الاستنباط وبيان لكيفية ووجه الاستنباط منها، ونجمع للفروع المختلفة، وإلن تباعدت أبوابها، إن كانت تُتتند إلى أصل واحد.

وينهم من كلامه أنّ هذا العلم أيضاً، يهيء العالم به إلى التفريع على الأصول وبيان أحكام ما لم ينص عليه، استناداً إلى تلك الأصول أو العللّ إن كانت تلك الوقائع تتفق مع الفروع المنقولة غن الأنمة في معناهاها، وفي الدخول تحت القاعدة أو الأصل الذي رُدت إليه الفروع.
وفيما ذكره الأنسنوي (r) في كتابه المؤلف في هذا العلم تصريح بأنّ هذا $=$

للجوهري، ونخريج الفروع على الأهولن.
رابع ني ترجمنه: طبقات الثانعية الكبرى 10ع/0، طبفات الشافعية لكـنـوي
 العارفين ج/
تخربج الفروع على|الآصول ص ا و r.

 علمانها، فانتهت إليه رثاسة الشانعية، ولي الحسبة ووكالة بيت المالـ، الحسبة، برع في التفّير والفة، والأصول والعرية والعروض وكانت وفاتات بمصر 'منة . من مؤلفاته: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، نهاية السول شُرح بنهاج
 على السسائل النحوبة، الهداية إلى أوهام الكفاية في نروع الفته الشانفي، خبايا

العلم، كما يبين مآخذ العلماء وأصولهم التي استندوا إليها فيما ذهبوا إليه من




 غاية الطلب، وهي اتمهيد الوصول إلى معام استخراج الفار الفروع من قواعد الأصول، والتعريج إلى ارتقاء مقام ذوي التخريج|"(r)
 والأصول. سنقوم بنعريف هذا العلم، ويبان موضوعه ومباحثه وفائلدته، وبعض أحكامه. أولا: تعريفه:
إذا نظرنا إلى ما تقدم من وجهات النظر، وأردنا أن نعرف علم تخريج الفروع على الأصول تعريفاً يوفق بين تلك التصورات، فإننا نتقرح تعريفه بانه:
(هو العلم النيّ يبحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية لردّ الفروع إليها بياناً لأسباب الخلاف، أو لبيان حكم ما لم يرد بشأنه نصّ عن الألمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم)(8) = الزوايا، المتور في القواعد.

 .rr/o
(1) الثميد في تخريج الفروع على الأصول ص 7 .
 . المصدر السابت (r)
(£) على أساس آلّه هذه الأحكام معلومة ومعرونة من خلال القاعدة التي هي من القضايا =

1- موضوعه:
بغد أن بِّنا معنى الموضوع وما يراد به عندمم، في الفصل السابق،،
 المؤلفات التي كتبت في مجاله التطبيقي، وما ورد في كتب أصون الفتق المته مما
 دراسة نظرية لهذا العلمّم من قبل .

إن إلقاء نظرة هلى المؤلفات التي طرحت في هذا المجال يوضّح أنّها
 والضوابط الفقهية(1) والأحكام الفقهية التي بنيت على هذه القو القواعدوالضالضوابط.

 تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية) (r) فُ إفرادها فيا في التأليف لا لا يعني خروجهاعن أن تدخل ضمن القُواعدالأصولية، فهي منهاوليستخارجة تُنها . وإذن فهذه الكتب تبحث في القواعد الأصولية من حيث ما يتبنى عليّها =

 باب تحقين المناط، أو تطيتن القاعدة على ما يمكن أن يدخل تحتها من فروع أو جزئيات.

(1) (1) كما هو كتاب (تأكسين النظر) لأبي زيد الدبوسي.
 (1/2 مخد حسن عواد بُعنوان (الكوكب الدري فيما يخرج على الأصول النحوية منـن الفروع الفقيةية).

من الفروع الفقهية، وفي الفروع الفقهية من حيث انبناؤها على تلك الأصول. وههنا أمر جدير بالنظر والتأمل، وهو أنّ كثيراً من هذه الكتب لم تمنتاول

 مباحث الاجتهاد في أكثر كتب الأصول. وإذن فموضوع التخريج الانير يتناول الأدلة والقواعد الأصولبة، ومن ضمنها قواعد الانيا النحو واللغة، كما يتناول الأحكام الفقهية، وصفات المخرّج، والشروط التي لا بلا بدّ من تحقتها في في بناء
 في كتب التخريج، لأن أغلب هذه الكتب قصرت كا كالامها على ما هو هو من قبيل اللا الاستنباط للأحكام الشرعية من الأدلة التصصيلية، الذي هو شألن الماني المجتهد
 متميزاً بهذا اللاطلاق عن الاستنباط من الأدلة النرعية.
وهنا أمر آخر ينبغي التنبيه إليه أيضاً، وهو آنّ التخريج أساساً إنما إنا نشأ نتيجة الخلافات المذهبية، ورغبة علماء كل مذهب في الديا الدفاع عن آراء أثمتهـمه، وردّ استنباطاتهم الفقهية إلى أصـول معيّنة، أو أصول أصول مستنبطة ومخرجة من مجموعة من الفروع الفقهية، ثم الدفاع عن تلك الكا الأصول، لتسلم لهم قوّة الفروع بقوة الأصول. ولهذا فإنه من الممكن ألن يقال الهال : إن علم
 وثيقة به، وعلى هذا فإن بحث هذا هِا العلم في الفروع والألصول إنما هِ هو في في نطاف ما وقع الخلاف فيه بين علماء المذاهب، أو بين علماء المذهب الوا الحد ويتضح مما قدمناه أن موضوع علم تخريج الفروع على الأصول
 الاختصاص. وقد رجح كثير من المحققين جواز ذلك، إذاً كان هناكُ نوع المع تناسب بين الأمور المتعددة(1).
(1) صلر الثريعة: التوضيع / /r

وذكر ابن الهمام（ت الواحد، إذا كانت له غاية واحدة، فالموضوع تابع للغاية التي توجل فـي في


وغيره（ ${ }^{\text {（ }}$

على أنه مهما يكن من أمر فإن تخريج الفروع على الأصول يبححث في （1）هو：كمال الدين محمد بن عبد الوأحد بن عبد الحميد بن مسعود الـيواسيني الأصل،
 من العلوم كالفقه والأضول والتفسير وعلم الطبيعة والفرائض والتصبوّف والنحو والصرف وغيرها ．
 تنقل في البلدان، ووكان آخر مطافه العوذة اللى مصر ．حيث توفي في القاهرة سنة ． －人7
 العقاثد المنجية في الآخرة، والْتحرير في أصول الفقفه، وله مختصر في الفقه سماه زأد الفقير وغيرها ．
راجع في ترجمته ：بفتاح السعادة
 ．Y ィร／人：
（ التحرير مع شرحه تيُبْير التخرير（Y）
（Y）هو ：علي بن محمد بين علي الجرجاني الحسني الحنفي، ويعرف باللسيد الشريف．
 تيمورلنك إليها ．ثم عاد إلى بيراز بعد موت تيمورلنك، فأقام فيها حتى توفأه الشا سبنة تا 17 هـ ．شـاركك في كثير من العلوم لا سيما الفلسفية والعربية والأصولية، وْبرع فيها

 متن أضول الحديث وغيرها ．
رانجـع في ترجمتـه：مفتــاح السعـادة VAV／A، الأعـلام V／0، معجـم المـؤلفين ．YIT／V


أكثر من موضوع، سواء كانت تلك الموضوعات مقصودة أصالة أو تبعاً. r ـ مباحثله ومسانله:
تعدّ مباحث ومسائل علم تخريج الفروع على الأصول ذات صلة وثيقة بموضوعه، لانْ موضوعات المسائل والمباحث مي نفسايها موائليا موضوعات العلم

أو أنواعها، أو أعراضها الذاتية، أو ما تركب من هـا هذه الأثشاء أو بعضها ولما كان موضوع العلم، كما عرفنا، هو ما يا يبحث فيه عن العا الأحوال

 أن مباحثه ومساثله تتناول ما ياتي: أ ـ المباحث المتعلقة بأحوال الأدلة أو القواعد المختائلف فيها، أو أنواعها، لا من حيث حقيقتها، بل من حيث صصتها، واستقامة إثبات الأحكام الشرعية بها، وئبوت هذه الأحكام بها
ب ـ المباحث المتعلقة بكيفية استخراج الأحكام من أدلتها مثل المباحث الما التي


تحت أبواب التعارض والترجيح"(1).

وبوجه عام، فإنه لا يبحث في هذه الأمور جميعاً، وإنما يبحث فيم فيما اختلف فيه منها، سواء كان في دلالته على معناه أو تقديمه على غيره،

$$
\begin{aligned}
& \text { أو كونه مرجّحاً لسواه، أو غير ذلك. } \\
& \text { ج ـ أسباب الاختلاف بين الفقهاء . }
\end{aligned}
$$

د ـ المباحث المتعلقة بالفقيه الذي يخرّج الأحكام على قواعد الألمد الأيمة، والشروط الواجب تحققها فهه، ممّن يسمّون أهل التخريج، أو أصحاب


هــ مباحث الأحكام والفروع الفقههة، من حيث اكتشاف الروابط بينها، وردّها إلى أصول الإمام، أو إلى أصول مخرّجة تنسب إلى الإمام.

ثالثا: الفائدة والغاية من هذا العلم(!
وبعد أن أوضحنّا معنى الفائدة والغاية، في النصل السابقن فإنِّن من

 أسباب اختلافهم في الأحكام . وأن نمرته أو فائدته هي تخريج آلما آلماء وأقوال
 ولا شك أنهما أمران يتصل بعضهما بالآخر، وأنه لا تخريج من من ذون التعرف على مصادره، التي هي نصوص الأئمة وقواعدهم التي تبّنى عليها الأحكام.
وأنَّ عنوان هذا ألعلم (تخريج الفروع على الأصول) يؤكد على جانب الفائدة والثمرة، ولكن مذه الفائدة لا تتحقق من دون التُ التعرف على البنصوص


 يترتب على هذا العلم من "المصالح سواء كانت في غاياته أو من ثمرأته المترتبة عليه.
ونذكر هنا أنّ التّخريج نفسه وإن كان المقصود الأساس منه الْتهرف
 منها فوائد كثيرة، قد يكون بعضها غير مقصود أصالة ولكينه يأتي عن طريق التبعية، وقد رأينا الاكتْاء من ذلك بالآتي :



والترجيح وتفريع المساثل وبنائها على الادلة ، والتعرّف على آراء الأثمة
 أيضّاة، على أنّ الجزء الأخير في هذه الفائدة لا يتحقق لكا لكل أحدا با بل هو هو خاص بالعلماء القادرين على ذلك ممّن تتحقق فيهم شروط أهل التخريج التي سنذكر ها فيما بعد.

 اعتباطية، وإنما هي اختلافات مردودة إلى ألسس علمية الما ومنا


 مثل تلك الاختلافات.
r ـ إنّ هذا العلم بُخْرِج علم الأصول من جانبه النظري إلى مجال تطبي
 الفقهية أيضآ، وبذلك فإنه يعطي علم الأصول مزيداً من الوضوح.

 مآخذها، في سلك واحد، بما يساعد على نهم وحفظ وضبط المنا المسائل


 الصلاة، وجواز دفع اللتيمة في الزكاة وزكاة النطر بدل الأعبان، وجواز التغذية والتعشية ني الكفّارات وعدم وجوب استيفاء العدَدِ فيها بتجويز
 أو عشرة مساكين في ستة أيام، بدلاَ من ستين مسكيناً في جميع ذلك.

إن قول الحنفية بُمثل هذه الأحكام وما يشابهها مما هو في معناها
 انفراد بأن لا رابطة بينها ، ولكنتا لو عرفنا بأن مرذ ذلك الاختيا لانـلاف ألى
 والأعيـان المنسوبة أليها، أثتها الثـارع معللة بمصالح العباده بينما ذهب الشافعية إلى أن تلك المعاني ليست من صفات الأعيان المنسوبة إليها،
 الأمر أكثر، وسهل وفط هذه الفروع وما يشبها مما يدخلّ في هذا المجال.

ه ـ إنّ هذا العلم باخخراجه الأصول من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي، بحقّق الزبط بين علمين مهمين هما: الفقه وأصوله، مما يلما يزيل ذلك الانفكالك اللني ختّم عليهما قروناً كثيرة نتيجة لللدراسة النظرية وِحدها في مجال الأصول.

7 - إنّ ردّ الأحكام الفقهية إلى قواعد الأصول، ومعرفة أنّ الاختلافافت فيها فيها
 بمعرفته الراجح من المرجوح في قواعد الأصول، مما يساعد في المين أحيان كثيزة على التقريب بين المذاهب، ويقلّل من الثنافر بين أتباعها، ويذيب ما بينهم من حواجز .

## رابعاً: العلوم التي استمد منها علم تخريج الفروع على الأصول:

 والفائدة التي تترتب غليه، يوضح أن مادة هذا العلم مستمدة من طائفة من (1) لاحظ مسالة (1) من كتاب الطهارة في تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، ليتضح مرذّ اللخلان ني هنه المسائل والجأمع ينها.

العلوم، مْمن أممها ـ بحسب النظر المشار إليه ـ أصول الفقه، واللغة، والفقه، وعلم الخلاف.

أمّا أصول الفقه نهي من أهم ما استمدّ منه هذا العلم، فالتخريج مبنيّ

 عن شروط المخرّج، وما يصح ان يخرّج عليه، وما لا يصح يُ يُدّ من المباحت الداخلة في مجالات علم الأصول.

وامنا استمداده من علوم اللغة فلان معرنة دلالة الأدلة متوقفة عليها،



 والاتتضاء والإشارة والتنبيه ومعاني الحروف وغيرها والمان مع بيان ما ينبني على الاختلان فيها من اختلان في الأحكام المستنطة، والأحكام المخرجة على

ذلك.
والما الفقه فإنه وإن كان نمرة من ثمار التخريج إلا أنّه باستقراء الفروع

 بين العلماء مما يدعو إلي البحت عن أمباب الخلافلا الـيا التي هي من المقاصد الالساسية لهذا العلم إيضاً.

أما استمداده من علم الخلاف فلان الغاية من هذا العلم كانت بيان
 ومجادلته سعباً إلى تصحيح كل منهم مذهب إمامه، والدفاع عن أصوله التي التي بنى عليها استنباطاته، مع تضعيف رأي الخصم وتزيف وجهة نظره. وتد ذكر

ابن خلدون (ت العلماء أن مما كان فئها (بيان مآخذ هؤلاء الأئمة ومثارات ات اختلانلافهيم ومواقع اجتهادهم. وكان هذا الصنف يسمى بالخلافيات)(T)

على أننا نذكر هنا أنّ طائفة من المؤلّفات في هذا العلم تقتصر على ذكر


(1) هو: ولي الدين أبو زبد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي، الإنبيلي



 وولي تضاء المالكية وتصدر للإتراء في الأزهر .
 التاريخ؛ لما فيها من منهج جديد ني دراسة التاريخ وتحليل المجتمعات نوني في في
 منز مؤلناته: العبر وديران المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم البربز، ومتدّمته المشهورة، وله شرح للبردة، وتلخيص لبعض الكتب ومنيا المحصول لنخر اللدين الرازي، وله عدد من الكتب ني الحساب وأصول المفة وغير ذلكّ.

 المؤلنين 111/0. المقّدمة. ص AY• - AIA
(r) هو : أبو زيد عيد الش بن عمر بن عبـى الدبوسي البخاري الحنفي، نسبة إلى دبوسية
 الخلاف وأبرزه للوجود، وكان يضرب به المثل ني النظر واستخراج الحججج. توني في
 من مؤلفاث: :تويم الأدلة، والأنوار، وتأسسس النظر في الأصول، والأمد الآتصى في الحكم والنصائح.
زاجع ني ترجمت؛: الجواهر المضبئة

الاستدلالات لأصحاب الآراء المختلفة، مع اللجوء، في أحبان قليلة إلى الترجيح والتزييف لَآراء الخصـم، كمـا في تخريج النرا النروع على الألصول
للزنجاني (ت 107 هـ )(1).

 أفادت في التعرف على الأخبار وطرتها وترجيحاتها

 والأسس التي تقوم عليها المناظرات والمجادلاتلات، وتحديد وظيفة كل من السائل والمعلّل وغير ذلك.

## خامساі: حكمه ـ :

تتوقف معرفة حكم هذا النوع من التخريج على بيان حالة المخرّج، وما يقوم به من عمل :
1 - فإن كان المقصود من ذلك هو مجرّد التعليل وبيان الأسباب التي دعت


ومثل هذا العمل لا يدخل في نطاق الاجتهاد، ولا يلا يتاتى به فرض الكفاية لعدم انطباق وصف الاجتهاد عليه.
 الإمام، بإلحاقها بما ورد عنه بالطرق المعتدّ بها أصولياً، فحكمه الجوان = الذْبب ז/ $=$ (IV/1

 في كتاب: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني.

وقد جرى العمل على ذلك، وكان إليه مفزع المفتين. لكنّ كلام الأيمة

 الفتوى؛ لانه في فتواه يعوم مقام الإمام المطلق ويؤدي ما يتآّي به(1)

## المبحتث الأول

## نشأة العلم وتطوره

ذكرنا أن تخريج الفروع على الأصول، علي نمط ما هو عند الزنجاني،

 الأدلة والقواعد والضوابط الأصولية أو الفقهية التي ترتب عليها الاختلاف في أحكام الفروع الفقهية.
والتخريج بالمعنى المذكور، لم نجد فيها أطلعنا عليه من موسوعات العلوم الإسلاميةي(i)، من أفرده بالحديث أو علّه علماً مستقالَا
لكتنا نجد أن طائفة من العلماء حينما تكلمت عن الخلافيات الخات وبينت
 الاجتهاد، وجريان المناظرات بين أتباع المذاهب، أشارت إلى ما يمسّ هنا



القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام كما يحتاج إليها المجتهد) (r)

 (مفاتيع العلوم) لمحمد الحمد الخوارزني (ت (ت هN هـ )، والفهرست لأبي الفرج محمد بن إسحان النديم (ت ت 1 هـ هـ ) . (r) مقدمة ابن خلاون ص ( 1 (
(r) هو : مصطفى بن خليل طاش كبري زاده، ولد ببلدة طاش كبري، وقرا على أبيه =

طريق ابن خلدون في عدّه هذا العلم من فروع الخلاف، بل إنه عدّ علم الخلاف فرعاً من فروع علم أصول الفقه (1).
ولأجل معرفة مدى صلة هذا العلم بعلم الخلاف، نذئر تانـر تعريفاً لعلم
 العلوم، قال: (وفي مدينة العلوم، وعلم الخلاف علم باحث عن ونجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية أو التفصيلية الذاهب إلي كل منها طائفة من العلماء . . . ${ }^{\text {( }}$.
وهذا التصوير لعلم الخلاف يوضّح العلاقة المتينة بين هذا العلم وعلم تحريج الفروع على الأصول المخختلف فيها بين العلماء.
ونظرآ إلى أنّ إدراك اكمآخذ العلماء وأسباب الاختلاف بينهم، تُعُدّ من النشروط الهامة في تقويم الفقيه. نجد أنْ بعض العلماء الشترطوا في الفقيه معرفة علم الخلاف.
قـال ابـن السبكي (ت V07 هـ ) (r): (إن المـرء إذا لـم يعـرف علـم



$$
\text { توفي سنة } 9 \text { هـ ـ . }
$$

من مؤلفاته: بفتاح السعادة ومصباح الـسبادة، وطبقات الفقهاه، وحواش على نبذ
ونرح المفتاح وغيرها.

راجع ني ترجمته: :شذرات الذهب
(1) مفتاح السعادة 1 (1/ عدّ من فروع علم أصول الفقه، علم النظر آي المنطن وعلم المناظرة وعلم الجّذل وعلم الخلان.
 في تعريفاته، أن الخلان: كمنازعة تجري بين المتعارضين لتحقين جن أْ لإبطال باط
(r) هو : أبو نصر عبد الووهاب بن علي بن عبد الكافي، الأنصاري الشانئي الملفب بتاج


الخلاف والمآخذ، لا يكون فقيهاً إلى آن يلج الجمل في سمّ الخياط، وإنما

 الخطأ إليه، وأكثر تزاحم الغلط عليه، وأبعد الفقه لديه) (1)

والذي يرشح دخول هذا العلم ني الخلافيات أن ردّها إلى قواعد وأصولِ عند كل واحد منهم تختلف عما هي عند الآخر .

وإذا كنّا لا نستطيع تحليد بداية نشأة هذا العلم، فإنه من الممكن - في



= في غالب مدارسها، وتد تعرض لثدائد ومحن واتهامات لم تجر على تاضِ قبله، كما قيل. كان طلت اللسان، توبي الحجة.
ومصنفاته كثيرة ومنها: طبقات الثنافية الصغرى والوسطى والكبرى، ومعيد النمم
وميد النتم.
مّن كنبه الأصولبة: جمع الجوامع، شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول لليضضاوي، وهو المستى بالإبهاج، ورنع الحاجب عن شرح مختصر ابن الحاجن الحبا برع في النفّه والأصول والتاريخ والأدب، والسبكي نسبة إلى سبك من أعمال المنوفية





(Y) (Y) الج النظر في المسار التاريخي للتخربج ينبني التفرين يين التخريج باعتباره عملية اجتهادية استنباطية من نصوص الشاري ومن تواعده الأساسية، وبين التخريج النذي هو علم قائم بذاته يتنارل الثفريع على آراء الألثمة وبيان مبنى الخلافات القائمة
 الأول فالذي يبدو أنه نشأ مع الأثمة المجتهدين بل مع الصحابة والتابعين، لأنه عملية =

- فعلماء هذا الدور ومن جاء بعدهم - على الرغم من نعتهم بالمقتلدين
 واستخرجوا من شتّى المسائل والفروع أصول أيمتهم وقواعدهم التي بنوا عليها فتاويهم)
= استخراج الااجكام السرعية من نصوص الشبارغ بالقياس عليها، أو بابي طريت آخر يعرن به وجهة الشارع في شكم الوانعة موضوع التخريج، وإلن لم يرد بُشأنها نصص محذّد. وخينما نشأت المذإمب الفتهية كان التخريج قائماً ومستخدماً من قبل تلامذة الأنبة،
 شيء عن الامام، فياسًا على وتائع جزئية منصوص على حكمها من تَبل الالامام، 'أو على تواعده والأسبن التيَ استخدمها في الاستتباط. وبمكن القول إنّ محمبا بن











 أو غن تلاميله، كاخمدل بن محمد بن عبد العزيز المروزي (ت YVO هب)، وابي البي


 وغيرهم ومن الممكن ألن نلحظ هذا في سائر المذاهب الفقهية التي ظهرت في المخيط


وبوجه عام فإن أهم أعمالهم المتميزة كانت في ثلاثة أمور : تعليل الأحكام، والترجيح، والانتصار للمذهب.
وقد ساعد على ذلك شيوع الجدل والمناظرات فيما فيما بين العلماء، الأمر اللي دفع الكثيرين منهم إلى البحث عن العلل والأدلة التي دنعت أثمتهم الثى الـى أن يقولوا ما قالوه في طائفة من المسائل، التي أدى الاختلاف فيها إلى الاختلاف في الأحكام الفقهية.


 (ت



 بوجود أكثرها، أو لعدم تيسر الحصول على ألى بعض منها .
=
 (Y) هو: أبو العباس مظفر الدين أحمد بن علي بن تغلب المعروف بابن الساعاتي البغادي المولد والمتنـا وعرف بابن الساعاتي، لأن أباه هو الذي عمل الساعات المشهورة على باب المستنصرية بيغداد. نقبه وأصولي وأديب، توفي سنة 19 هـ وقيل سنتة 797 هـ، وقيل غير ذلك
 جمع فبه بين أصول البزدوي ولآحكام الآمدي، والمر المنضود في الرد على فيلسوف اليهرد. المؤلنين

مقدمة ابن خلدون: الموضع السابت .
 ساحة العلوم، فربما جاز أن نقول إن كتاب (تأسيس النظالثائر) لأبي الليث


 الفقهية، ولم يحو من القواعد الأصولية إلاّ القليل. وإلذا كان ألوا أبو إلليث لم يسمّ كتابه تخريج الفزوع على الأصول، فإِنَ مادته كانت كذلك، والعبرة بواقع الموضوع لا باسمهـه
وإلى جانب هذا الكتاب نجد كتابا آخر يحمل اسماً مشابهاً لاسم كتأب
 قريب العهد من أبي اللِيث، وتد يكون كتابه هو نفسه كتاب أبي الليث، لنكين
 جداً، فيما عدا ذلك، في الصياغة وفي بعض الفروع، مما سنئير إليه عند دراستنا هذا الكتاب.

وبعد ما يزيد بُلى قرنين من الزمان ظهر كتاب (تخريج الفريع على
 وهو من أنضج الكتب إلمؤلفة في هذا الباب.
وقد ادتعى الزنجاني سبقه غيره في هذا النوع من التأليف: قال في في مقدمة كتابه المذكور (وحيث لم أر أحداً من العلماء الماضين والفقتهاء

 الأصولية وحدها، كمأ سنفصّل ذلك فيما بعد.
وبعد ذلك نجد أن القزّن الثامن الهجري قد جاء بعدد من العلماء الذين (1) تخريج الفروع على الأهول ص

ألّفوا في هذا المجال منهم جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي.

 الوجوه والطرق وما يشبه ذلك من أقوال في المذهب، وقلمّا يذكر خلافالـات

المذاهب الأخرى .
وللأسنوي كتاب آخر، في هذا المعنى، يحمل عنوان (الكوكب الدرّي فيما يتخزّج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية) وعنوان الكتاب يفصح عنه، لانه قصر الككلام فهه على الفروع الفقهية المنبنية على قواعد النحو النـو ليس

ومن العلماء الذين أسهموا ني ذلك، في هذه الفترة، أبو الحسن علاء
 بابن اللحام|")، في كتابه (القواعد والفوائد الألصولئلية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية) .
وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يتناول القواعد الأصولية واختلاف العلماء فيها إلا أنّ فروعه المبنية عليها كان غالبها منا من فنه الإلما الإمام أحمد ـ رحمه الهّ ـ وأتباعه. وجاءت بعد هؤلاء طائفة أخرى نسجت على منوالهمم،
(1) هو: أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي نم الدمشتي المعروف بابن
 وشاركُ في علوم متعدَدة . تتلمذ على ابن رجب ودرّس في حليته في الجامع الامّموي،
 دمشنق إلى القاهرة، بعد استبلاء تيمورلنك على حلب، وبقي نيها حتى مات سنة

$$
\rightarrow \wedge \cdot r
$$

من مولفاته: القواعد والفوائد الأصولية، ومختصر ني الصول الفته، والأخبار العلمية ني اختبارات الثيخ تتي الدين بن تمبية، وتجريد العنابة في تحرير أحكام النهاية.



وسلكت طريقتهم ومن هؤلاء أحد علماء الشيعة الذي ألّف كتابآ سمّاه (كشَف
 مقدمته أنّه صنفه على نمط تصنيف الأسنوي للتمهيد. وهو خارِيّ بار بفقه الشيعة ومحفوظ بدار الكتب المصرية(1).

 سار به، أيضاً، على نمُط الأنسنوي في كتابه التمهيد (r).

ومن المؤلفات آلمعاصرة في هذا المجال (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء) للدكتور/ مصطفى سعيد الخن، وهو الهو رسالة الها للدكتوراه من كلية الشويعة في جامعة الأزهر .

ومنها كتاب (أثز الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسالامي) للدكتور| مصطفى ديب البغا، وهو رسالته للدكتوراه من كلية الشريعة في جامعة الأزهر أيضاً (8)

 وانه توجد نسخة خطية منه في مكتبة الاززمر .

 زين بن نجيم صاحب إلبحر وغيره، فارتنع ذكره وتصده الكانس للفتوى. نوفي في'غزة سنة
من مؤلفاته: تنوير الالأصطار وجامع البعار، ومعين المفتي على جواب المستفتيّ، ومسعف الحكام على الأحكام، والوصول الـى قواعد الاضوّل، ورسائل كثيرة منئها رسالة في النقود، وغير ذلك. راجع في نرجمته: الأعلام

 نتحّّ عنه، أو ما يُبهه، وتد أهملنا ذكرها في البتن لعدم معرفتتا شبئًا عنها إلْا =

 كان جزءاً من موضوع متشتّب.

ومن هذه المؤلفات كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصدل) لأبي الوليد

 الفروع، وإن كان المؤلف قد تطرق إلى ذلك في مقدمته وبيّن من خلان اللال عرضه الفقهي الرائع آراء الفقهاء والأسباب التي أدت إلى وقي وقوع الاختلاف بينهـم ومن هـذه المـؤلفات كتـاب (مفتاح الوصول إلى الـى بنـاء الفـروع على الـى

المتوفى سنة VV| هـ (r)
$=$ النُرعية لزين اللدين بن علي العاملي الشُبعي. وقد ذكر صاحب إيضاح المكنون أنه في

(1) هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي القرطبي الغرناطي

 الفتوى اتْهم بالزندةة والإلحاد فنفي إلى مراكت نم عني عنه، فعاد إلى بلده ولم يعش طويلً بعد ذلك، إذ مات سنة 040 هـ ــ ـ
من مؤلفاته: التحصيل في اختلاف مذاهب الفقهاء، فصل المقال فيما فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، والضروري في العربية، وتهافت التهافت في اللردّ على


(Y) هو : أبو عبد الش محمد بن أجمد بن يحيى الشريف الحسني التلمساني المالكي يتّصل ولم

 بعض علماء عصره ببلوغه دزجّة الاجتهاد، ونعت بأنه كان حبراً إماماً محقققاً نظاراً. =

وهو كتاب موْجز مؤلف في أصول الفقه بعامة، ولكنه كان يُتْعْ الاختللفات الأصولية بذكر: ما يترتب عليها من الاختلافات الفقهية، ولم يكن ون

الغرض الأساس من تّأليفه، ألن يكون في التخريج .
ومن المـؤلفـابت التي تنـاولت هـذا المـوضوع جزيبـاً كتـابً (الأشباه والنظائر) لتاج الدين عبد إلوهاب بـن علي السبكي المتوفى سنة VVI هـ . فقد تناول هذا الكتاب في مواضع مختلفة منه، أسباب اختلافت الفقهاء، وأصولاّ كلامية يبنى :عليها: فروع فقهية، ومسائل أصولية يتخرّج عليها فروع فقهية ومسائل نحوية يترتب عليها مسائل فتهية، وقد شفع كل ذلك 'بطائفة: من

الفروع المبنية على تلك المسائل (1)
ومن تلك المؤلفات كتاب (مختصر من قواعد العلائي وكالم $ا ل ا ٔ س ن و ي) ~$ لأبي الثناء نور اللدين محمود بن أحمد الحموي، المعروف بابن خطيب اللدهشة. المتوفى سنة ع ع
=
 بناء الفروع على الأصنول. راجِع في نرجمته: نيل الابتهاج ص Y00، والأعلام . |Ar/r
VV (1) لاحظ ج وما بعدها، وص Y Y





 الغريب. تهذيب المطالع لترغيب المطالع، شرح الكافية لابن الابن مالك، وممختصر من تواعد العلائي وكلام الاأسنوي .

طائفة من القواعد الأصولية المختلف فيها، وذكر ما يترتب على ذلك الاخختلاف من الختلافات في الفروع الفقهية . ونكتفي بذكر هذين الكتابين، لأن استقصاء من تناولوا ذلك تبعاً أو جزئياً أو ضمناً يطول .

米 米 *


$$
V^{\mu}
$$

## المبحث الثاني

## أسباب اختلاف الفقهاء

ذكرنا أنّ لعلم :تخريج الفروع على الأصول، علاقة بيّنة بالخلافلات


 عن أسباب الخلاف، يُعَدَّ ذا صلة مباشرة به، إن لم يكن من أركانه الأساسية. ونذكر في بداية حديثنا أنّ الاختلاف في الأفكار والآراء والطبانع والأخلاق واللغات ظاهرة إنسانية، وقد جعل الها ـ سنبانه ـ ذلك اللك جزءأ من
 وَآلَّْنِ




 الانجذاب إلى غيرها، ولذلك كانت الانت الاختلافات في الأحكام الفقهية ويعضى الأسس والأصول التي تُثنَى عليها .

 السلبية في المجتمع، كاختلاف أصحاب الملل وأهل البلع والأهواء. قال

 وهذا النوع من الاختلاف ليس هو موضوع بحثنا، وإن كان منا من الممكن ألنا يتخرّج عليه كثير من الأحكام والقضايا العقدية، لأنه اختلاف منسؤه الونا الزين
 والخروج عن العقيدة السلفيتة الصحيحة، ومثل هذا ليس محلّ الاجتهاد، ولا

 منهم، وكان موضع نكير (1) - على أنّ المصيب فيه واحد، وأنّ المخططى ونيه آتم، وذلك لوضوح الأدلة، ولعدم الحاجة إلى مزيد بيان على ما أوضحه الشارع بشأنها .

فكلامنا - إذن - هو عن النوع الأوّل من ألاختلاف المسموح بالاجتهاد

 الخالق - سبحانه ـ والبحث عن أسباب هذا الان الاختلاف يكشف عن عن أنّ تلك الاجتهادات لم تكن عن انحراف وزيغ، ولا علا عن شهوات وهوى الاتي (وإنما عن أسباب يعذر لمثلها المخطىء ويؤجر أجراً واحداً، ويحمد المصيب ويبا ويؤجر

 (1) بحر الجاحظ (ت Y00 هـ ) المعتزليني. وهناك من العلماء من لم ينقل عن الجاحط التصويب في الأصول، بل نفي الإنم والحرج.
 r. Yo/r (rov/r
(Y) من المفيد رباجعة كتاب (ما لا يجوز نيه الخلان بين المسلمين) للثيخ عبد الجليل عيسى، ومدقدم شمس الدين المناري لكتابه (فوائد الفوائد ني اختلان التولين

(r) أسباب اختلان الفنهاء للدكتور عبد اشا التركي. متدمته للشيخ عبد الرزاق عفيفي .

على ربط كثير من الُفروع بأصولها، ونظمها في سلك واحد، ممّا يمكّن

 الأمر الذي يساعد على الانتتنباط والتخريج والفهم . ومسألة الاختلاف بين الفقهاء مما شغلت اللعلماء، فألفوا فيها الكتب المتينوّعة، والكثيرة، الكيرة، منذ فجر نهضة الفقه الإسلامي. غير أن أغلب هذه الكتب لم تختصّ بينائن أسنباب الاختلاف، وإنّما تعزّضت لآراء الفقهاء المختلفة في طائفة من المبسائل الفقهية، كالذي عليه (اختلاف الفقهاء) لأبي جعفر محمد بن جرير الطير الطبري


 (1) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري. المؤرّخ المفسّر الفقبه. ولد في في آمل طبرستان، ونشأ نيها، ثم تركها بعد أن ترعرع، واستوطن بغلادياد، فبرز بين علِّماثيا

 وطر تها، وبأوال الصحابة والتابعين ومن بعدمم، نوفي في بغداد سنة . با ها هـ . من مؤلفاته: ناريخ الأمم والملوك والمعروف بتاريخ الطبري، وجالمع البيان فين في
 الآثار ، والتبصير في أضول الدين وغيزها


والالعام ד/ ד9.
(Y) هو أبو بكر محمد بئ أحمد بن الحسبن الشاثني القفال الفارفي الملقب بفخر الإسلام
 علمائها، كما قرا النبامل في الفته على مصنفه أبي نصر الصبّا
 وناته سنة
 من كتهه: حلبة العلماء في معرةًا النقهاء المعروف بالمستظهري لكونهُ ألفنه للإمام =

 أنها لم تؤلف لغرض بيان الأسباب المؤدية إلى الاختلاف.

ومن الجدير بالذكر أن ننوّه بأنه كانت توجد قضايا رئيسة وكبرى، يدور

 هذه الكتب، كتاب (الاصططلام في الخلاف) لأبي المظفر السمعاني الشافنعي
 الزمخشري الحنفي المتونى سنة OrA هــهـ (r)، وكتاب (طريقة الخلاف بين
=

 (ا) انظر ترجمته في النصل الأول من الباب الثاني من هذا الكتاب
(Y) هو أبو الـظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي السمعاني التميهي. نسبة
 تدمه نظام الملك على أترانه. تفقته على مذهب أبي حنينة، ثم تحوّل إلى مذهب
 تنتّل في البلدان فسانر إلى بغداد والحجاز وغير ذلك. ووتع في أسر الأعراب نترة . توني في مرو التّ ولد نيها سنة منّ مؤلفاته: الُّبراطع في اصولا الفقه، والاصطلام في الردّ على أبي زيد الدبوسي، والانتصار لأصحاب الحديث
 /r9/r /r /r

 والمجاهرة به، لكنّه هتمذهب بمذهب أبي حنيفة في الفروع. تنقّل في البلدان، وجاور


سنة

الأسافف) لعلاء الدينّ محمد بن عبد الحميد الأنمَمْندي السمرقندي الحنفني


 = والأمكنة والمياه، وغيرها.
 . IVA/V

 الباززين
تفقت على السيد الأشرفن؛ وروى عنه أبو المظفر السمعاني. واتْم بشُخّة الككلام،


من مؤلفاته: الثعليةة في مُجلدات، ومختلف الرواية، وطريقة الشخلان بين الأئمة
الالسلاف، وبذل النظر في أصول النق، وغيرها.

(INV/4

 وقال إن معنى تزغلي في التركبة ابن البنت. ولد إبو المظفر ونثـأ في بغنداد تحت رعاية جذّه لامه أبي ألفّرج جبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت هو هـ هـ )، ثم تركها


 من مؤلفاته: إيثار الإنصاف، ومعادن الإبريز ني التاريخ، والإيضاح في توانين الاصطلاح ونرح اللجامع الكبير وغيرها



بعضها أصول ينبي عليها فروع فقهية كثيرة، وغالبها من الجزئيات
الفقهية.
وقد تكون رسالة (تأسيس النظائر) لأبي الليث السمرقندي المتوفى سنة المr r
 سيتما الأحناف منهم، وما يترتب على هذا الخلى الخلاف من نتائج في المجا التطبيقي التفريعي، وهذا عمل جليل، لكنه، كما ذكرنانا، لم يبحث عن الالسباب التي أوجبت الخلاف بين الفقهاء بصورة شاملة .

 سنة هrl هـ هـ (1) في كتاب (التنيه على الأسباب التي أوجبت الاختـلاف بين
 أسباب الاختلاف في ثمانية أوجه، هي:

ا ـ اشتراك الالفاظ والمعاني .

r

(1) مو أبو محمد عبد الهُ بن محمد بن السيد البطليوسي. ولد ني مدينة بَطَلْيوس في الالاندلس، وسكن بلنسية. كان آديبأ عالماً في النحور واللغة، ومشاركاً في علوم أخرى. تتلمذ على طائغة من علماء عصره، كان من أبرزهم القاضي عياض. توني في بلنسية سنة
من مولفاته: الاتتضاب في شرح أدب الكاتب، والتنيب على الأسباب التي أرجبت الاختلاف بين المسلمين ني آرائهم.... والمثلث ني اللنة، وشرح موطا الإمام مالك، وغيرها.



$$
\begin{aligned}
& \text { ـ ـ الرواية والنْقل . } \\
& \text { ـ } 7 \text { الاجتهاد فيمـا لا نصيّ فيه. } \\
& \text { - V } \\
& \text { 1 ـ الإباحة والتُوسّع . }
\end{aligned}
$$

وبعض هذه الأسباب متداخلة فيما بينها، كما هو ظاهر . ومن الملاحظ
 وفيما يتعلّق بالسنة من جهة الرواية والنقل، وطوى بعض المباحث الأخرى، دون تفصيل، ولا نماذج تطبيقية(1). ولم يتطرّق إلى المسائل .الفقهية إلا نادراً.

ونجـد، بعـد ذلك، أبـا الـوليـد محمـد بـن أحمـد بن رشـد الُقرطبي (ت 090 هـ )، يذكر:في مقِّمة كتابه (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) أسبابِ الاختلاف باقتضاب . وقد حصرهما في ستة أمور ه هي :

 لا يكون
Y ـ الاششتراك في الألفأظ، سواء كانت مفردة أو مركبة . r ـ ـ الختلاف الإعراب
\& - تردّد اللفظ بين حمْله على الحقيقة، أو حملهن على نوع من أنواع المجاز . - ـ إطلاق اللفظ تارة، وتقييده تارة.

ويلاحظ على هُه الأسباب، أنها ـ باستثناء التعارض، بينْ الأدلة ـ
 والباب السابع في الخلان العارض من قبل النسخ (ص (Y10)، فقد كان كُلامه عامانما، دون ذكر نماذج محدّذة في الفروع المبنية غلى الخخلاف .


ترجع إلى سبب واحد يتعلّق بقواعد الدلالات اللنوية، والنحوية . فهو تقسيم غير جامع، ولم يقم على أساس استقرائي صحبح، ولا على على فسمة عقلية . وممّنـن تناول هذا الموضـوع شيـخ الإسـلام تقيّ الدين أبو العبّاس

 منها حصر أسباب الخلاف بوجه عامه التي تلتمس للمختلفين، مع توفّر الأحاديث، المتعلّقة في المسألة، عن

وقد حصر الأعذار، أو أسباب الاختلاف، في ثلاثة أصناف، هي : ا ـ عدم اعتقاد المجتهد أنّ الحديث قد ورد ألا
 Y Y ـ اعتقاده أنّ ذلك الحكم منسوخ
وقد فرّع عن مذه الأصناف الثلاثة عنـرة أسباب، تتعلّق جميعها


 بالتعارض فيما بينها تخصيصاً أو نسخاً (1).
وفي عصر الإمام ابن تيمية ـ رحمه الها ـ أفرد أبو القاسم محمد بن
 (1) رنع الملام عن الأثمة الأكلام ص "1 وما بعدها، وانظر أيضاً في مجموع الفتارى .
(Y) هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزيّ الكلبِ الغرناطي. كان عان عالماً


 من مؤلفاته: القوانين الفقهة في تلخبص مذهب المالكية، وتقريب الوصول إلى =

الأصوليين، (الباب اللعاشر) من كتابه (تقريب الوصول إلى علم الأصولن، في
 الاستقراء، في ستة عنّر سبباً، هي: I ـ تععارض الأدلة. r ـ الجهل بالبا بالجيل
r ـ ـ الاختلاف في صيخة نت بل الحديث

ه ـ الاختـلاف في قُاعدة من الأصـول، ينبني عليها الاختـلاف في
الفروع، كُحمل المطلت على المقيّد، ونبه ذلك

- 7 - الاختلان في القراءات في القرآن.

V - ا ا ا الاتتلاف الرواية في ألفاظ الحديث.


| 1-1 ـ الاختلاف في حمل اللفظ علي العموم أو الخصوص .


> Yا ـ الاختلاف في هل في الكلام مضمر أو لا؟
r|

10 ـ الاختلاف في حمل النهي على التحريم أو الكراهة
 الندب، أو الإباحة؟"(1).
=
وغيرها .

.rro/o
. IVI ـ ـتقريب الوصول صن ITX.

وكان عرضه لهذه الأسباب موجزاً، ولم يذكر لكثير منها أمثلة، بل

وممن تكلّم عن أسباب الاختلاف في هـه الفترة تـاج الـدين عبـد الوهاب بن علي السبكي (ت VVI هـ ) في كتابه (الأشباه والنظائر) . فبيّن المآخذ المختلف فيها بين الأئمة مما ينبني عليها فروع فقهيّة، وقدّم لنذلك الك


القسم الأولّ، أي الخلاف في المسائل المستقلة ينسأ من أمور، منها : 1 ـ كون اللفظ مشتركاً (كالقرء) فإنه عند الثافعي الطهر وعند أبي حنيفة


 على التخيير، فيفعل السلطان ما يراه في هذه الأمور، وقال الهال الشافعي وألبو حنيفة للتفصيل والتقسبم، فمن حارب وقتل وأخذ المال صلب وقتلّ، ومن قتل ولم يأخذ قتل، ومن أخذذ ولم يقتل قطع . . . .

 والحقيقة، ، وقال الحنفية إنه لنني الكمال، أي لا صيام كامل؛ ونحو ذلك: لا نكاح إلاّ بولي ץ ـ الحخلاف الناشىء عن دعوى ارتباط إحدى الآيتين بالأخرى . ع ـ الغفلة عن أحد الدليلين المتقابلين - ولو بالعموم والخصوص - فينسحب

 الخمسة، وقد مال الترمني والنسائي إلى ترجيح وتفه، وصتحه مرفوعاً ابن خزيمة وابن حبّان .


ه ـ الخلاف الناشيء:من جهة الراوي ضعفاً أو إرسبالًا، ونحوه، أو بنقله



7 ا الخلاف الناشىء:من جههة الاجتهاد، وهو يختلف باختلانـا القرائح
 فيه من أنواع الخلالف، ولا سيّما في شأن العلّة" (1)
 على أصولها، فهو في غالب ما ذكره من الأمثلة يرجع إلى تخريج المي المنا المناط،
 إحداث قول ثالث: مل يرفع المجمع عليه أو لا؟ فمن رأى أنه يرفع المجّمع
 رافع لاتفقوا على بطلإنه : ومن ذلك في الفقه، التفاقهم على أنّ الغرز مجتنبّ
 النتر(r) الفوا في بيع الغائب هل هو غرر أو لا، بناءً على اختلافهم في معنى
وممّن أسهم في هذا الموضوع في هذه الفترة أبو إسحاق إبراهيمبّبن موسى الشاطبي (ت •V9 هـ ) فقد تكلّم عن الخالاف بين الفقهاء، وأسبابه، ،
(1) الأشباه والنظائر Y Y Y Y وما بعدها . وقد ذكرنا طائفة مما ذكره من الأسباب بنصّه . (نديث (نهي عن بيغ الغرر ) رواه مسلم وأحمد وابن حبّان من حديث أبي هريّة،
 الصغير أنّ حديث (نهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، برئ برواية مسلم وأبي :ذاود والترمذي والنسائي وأبن ماجة، عن أبي هريرة، حديث صحيح) . (الجامع الصغير ص
(r) الأشباه والنظائر Y/ זTY.

في كتابه (الموافقات في أصول النريعة)، وذكر سبق ابن السيد في التأليف

 ظاهري، وذكر ضربين من الخلاف، وقال عنهما: إنّهما ممّا لا يعتدّ به، وهما:
1 ـ ما كان من الأقوال خطاً مخالفاً، لمقطوع به في الشريعة. Y Y ـ ما كان ظاهره الخلاف، وليس في الحقيقة كذلك.
 أسباب تجعل بعض العلماء ينتلون الخلاف في المسائل، مع ألنه لا لا خلاف فيها لدى التحقيق، ونبّه المجتهدين إلى مثل ذلك، ودلـو ودعاهم إلى التفهّم، وقياس ما سواها عليها وإلى عدم التساهل في افتراض الـو الخلانانات فيما ليس فيه خلاف، الأمر الني يؤدي إلى مخالفة الإجماع (1).
وفي القرن الثاني عشر الهجري، أبدى الشيخ أحمد بن عبد الـئ الرحيم


 الرسالة المذكورة بنضهـ.
وقد تكلّم عن أسباب الخلاف بين الصحابة والتابعين، فذكر منها ضروباً مختلفة، تتعلّق بأقوال وأنعال النبيّ جميع ما ذكره، إلى ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الشّ - في رسالته الته



$$
\begin{aligned}
& \text {. YYY _ YII/ / الموافقات (1) } \\
& \text {. } 17 Y \text { _ } 1 \varepsilon \cdot / 1 \text { ( } Y \text { ) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

كتاب الآم للشُافعي ج رحمه الله ـ . وهي الأسباب المتقذّمة نفسها، مضهافاً إليها الاختلاف في الإحتجاج ببعض الأدلة، كالاختالف في الاحتتجاج بآراء الصحـابـة، وكـالاختـلاف فـي الاغخـل ببعض وجـوه الالـوأي، كـالاستحسـان
 وأهل الرأي، منما لا يخزج عن الأسباب المتقدّمة، إلآفي التوسّع في بعض

وفي رسـالته فـوائـل كثيـرة تتعلّت بـالاجتهـاد والتقليـد واثــار الجـــل


ونفي القـرن الـرابـع عشبر الهجـري تكلّـم صـديت بن حسـن القنّوجي
 مطلفاّ، لا بشأن الاختلافات الفقهية، فتناول أسباب الاختلافف في الاعتقادأت والمذاهب والملل والنُحل والأديان. وكان من تلك الأسباب ما هو حقيقي
 والأفكار الوثنية (「) ومن الأنسباب المقبولة التي ذكرها : 1 ـ انختلاف الطبائع في البيئآت والباد والعادات والأمزجة.
Y ـ اختتلاف حال البلبان تطوّرآ ورقياّ، من أمم زراعية، أو صناعية، آو متأخّرة في سائر الُمـجالات .
r ـ توجه العناية الإلهية بإرسال رسل مبشّرين ومنذرين، وقد كانوا في أقطار
(Y) من تلك الأسباب ذكره اختلاف طوالع المواليلد، والقرانات الجزئية والكلنّة، وبعضن

 انظر : / ع •ع و0 : ع من كتابه (أبنجد العلوم).



ع ـ التأثّر بمن كان له نوع نفوذ على عقليات الناس، سواء كان الْ من الأذكياء أو الحكماء أو الأولياء الصلحاء، أو الرؤساء، على حسب ما با بلغته تلك العقول من التأثر بذلك" (1).
: ـ اختلاف الناس فيما خلقوا عليه، وما يوجد بينهم من فروق، في الفهم
 ومنهم من يتجاوزون ذلك بدرجات


 إلى غير ذلك من الفروق التي تترتّب عليها أنواع الخلافات.
 لشيء، مستقلة أو لا، وقريبة أو لا، كانية أو لا، أو أو يكون له عدّة علل، وقد يكون واجب الاجتماع مع شيء، على تقدير، وا وممتنع الاجتماع
 والعينية من وجه آخر أو وجوه.... مما بترتب عليه وقوع الاختلاف بحسب نظر الإنسان.

V إليها أحد الأشخاص من زاوية معيّنة، وينظر إليها الآخر من زاوية غير (1) ومـا يتصل بذلك ما ذكره من انتنار الكذابين والمتنبين والدجاجلة والمحرّفين , المخترعين من أصحاب البخت والقوةة، وما يتصل بذلك من دواعي الرّنض والقوبول عند الناس، لمناسبات وطبانع جبلبة عندمم. انظر: / /7•צ אن كتابه (أبنجد العلوم).

تلك، فيعبّر كل" منهما عن رؤيته، فتختلف العبارات، وتكثر المصطلجات والاختلافات . . إلخ .
1 ـ ا اختلالا اللاحقين في فهم كلام السابقين، وهذا قد يعود إلى الفروق بين' الأفراد أنفسهم في الفهم والإدراكا ، أو إلى الكلام نفسه، بسبب ما ما فيه من دلالات غير صريحة ولا واضتحة، مما هي مثار الاختلاف في التفسير والفهم"
والكلام عن التُقرّق أو الاختتلاف بوجه عام، قد تطرّق إليه كثير من
 أسباب الاختلاف بين الفقهاء بكثير من الاهتمام (Y)، ولهذا فقد رأينا الإعرزاض عن التطرّق إليها، ومتابعة مسيرتها.
 الموضوع، وسنكتفي بالتعرض إلى بعضها، دون استقراء شامل لها لها، نظران الـا لكثرتها، ولكون ما فيها لا يعدو آن يكون تكراراراً لما ورد فيما 'سبقها من كتب. فمن هذه الكتب:
أولاً: أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف ـ رحمه الشّ - (r)
(Y) وممن امتم بذلكُ من القدماء أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني المتوفى سنة
 بتهزيها، وسدّ الثلملم المنبنقة منها.
أخدما: وقوع الثنبه من الألفاظ المشتركة.
والثاني: اختلان النظرين، ،من جهة الناطرين. وذلك بناء على اختلان أفكارمم

> ومعنقداتْهم.

والثالث: الختلاض نظر الناظظرين، من اللفظ إلى المعنى، الو من المعنى إلى اللفظ.

 وحاضر في علد من المعاهد العليا. وكتابه (محاضرات ني أسباب اختلان الفقتهاء) =
 زمن الصحابة والتابعين، وتكلّم عن أسباب الاختلاف الذي وني ونع بينهم، بعد وفاة النبيّ من هذه الأسباب ما هو موجود مع تونّر النصّ، ومنها ما ها هو سبب للاختلاف فيما لا نصّ فيه.

1 ـ أما أسباب الاختلاف مع وجود النص فردّها إلى ثلانة أمور ، هي :
 والاختلاف فيها يقصد به ما سبق أن ذكرناه عن شيخ الألان الإسلام ابن تيمية في رسالته (رنع الملام عن الأئمة الأعلام)، وما يتعلّق بذلك من الاختلاف في بعض شروط هذه الأدلة، من حيث توالتا تواتر القرآن،



ب ـ الاختلاف بسبب الاختلاف في فهم النصوص، سواء الاء كان ان ذلك مما يتعلّق بمفردات الألفاظ، أو بتراكيبها وأساليبها ممّا هو من مباحث الألفاظ ووجوه دلالاتها
ج - اختلافهم فيما يدل عليه فعل الرسول - -

 = هو محاضرات القاما على طلبة معهد الدراسات العرية العالبة في القاهرة سنة



(خذوا عني مناسككم) جزء من حديث صحيح رواه مسلم من حديث جابر (تلنيص
الحير (1)

وقع اختلاف الفقهاء في كثير منها، فكان منها ما يعِّهُ بعّض الفقهاء واجباً ويعذّه غيرهم مندوباً. وهكذا الكحلام في كثير مُن أنعال النبيّ-
Y ـ وأما أسباب الاختلان فيما لا نصّ فيه فهي كثيرة تشمل كلّ ما يتناوله
 والقياس والمصلحة والاستحسان والاستصحاب والعا والعرف، وما ينبنبي على الاختلاف في الاجتجاج بها من الختلاف في أحكام الفروع. ولم يتر ئلى الكلام عن الخلاف، بين من اتفقوا على دليل من هذه الأدلة، علىّى بعض
 أو القائلين بالإجماع في بعض شُروطه.
 وقد عرضناها بإيجاز وتركيز . وليس فيما ذكره ها ما يضاف إلى ما تما تقدّم، ،

 مراحل التدوين التاليّة، وردّها إلى الأسباب التي ذكر ها ها
ثـانباً: أسبـاب اختـلاف الفتهـاء للدكتور عبد الها بَن عبـد المحتسن
 تبرير الخلاف، وفي نشأتّه وتطوّره وأنواعه وآزاء العلماء بشأنه، والفألفائدة من معرنة أسبابه، والآثار السيئة للخلافات. والتا وكانت الخاتّمة في بيان موقف المسلمين من الاختلافي، وجثّهم على الاعتصام بام بالكتاب والسنة
 أبواب كتابه، وهذه الأنبباب والأبواب هي :

 كالاخختلاف في أنّ الأصل في الأحكام والمعانين الشرعية التعبّد أو

التعلِيل، وهل يفترق الفاسل عن الباطل، وما حكم الزيادة على مقدار الواجب، وما حكم الأفعال قبل ورود الشُرع وغير ذلك" (1).
Y ـ والباب الثاني في الأسباب الراجعة إلى الأدلة، كالاختلاف في في بعض
 والمختلف فيها في باب واحد()
r ـ ـوالباب الثالث في الأسباب الراجعة إلى دلالة النصوص. وقد أد أدخل فيها أفعال الرسول -
 الحروف(r) والمجـلمبّن، والمفهوم، والحقيقـة والمجـاز، ودلالات بعض
\& ـ والباب الرابع في الأسباب الراجعة إلى الاختلان في تحقّق التعارض، ، ووجوه الترجيح
وما ذكره الأستاذ الباحث من أسباب، تُعَدْ عناوينها الكبرى جامعة لجميع أسباب الاختلاف، ولكنّها تحتاج إلى نوع من الإيضاح والتفصيل،

 ذكره من مبادىء فقهية، هو في حقيقته من القواعد الأصولية. ولما ولم يظهر لنا لنا وجه إدخاله أفعال النبي - بذلك نصوص الرواة. والكتاب، بوجه عام، دراسة علميّة قيّمة، تضاف إلى الـى بناء صرح أسباب اختلاف الفقهاه.
ثالثاً: دراسات في الاختلانات الفقهية، حقيقتها، نشأتها، أسبابها،

$$
\begin{aligned}
& \text {.V._ } \text { q }_{\text {(1) }} \\
& \text {. }\left|r V_{-} V\right|(Y) \\
& .\left|9 r^{\prime}\right| \Sigma \mid \rho(r) \\
& \text {. Yr._ } 19 V \text { ( }(\varepsilon)
\end{aligned}
$$

## المواقف المختلفة منها للبكتور محمد أبو الفتح البيانوني

 وألكتاب في حقبقته ليُس مقتصراً على أسباب الاختلاف، وإنّما تناول طائفة من المسائل التي لها علاقة بها . فتناول حقيقة الاختلافات الفقات الفقهية، ونشأتها وأسبابها في الباب الأوّل، أمّا الباب الثاني فجعله في خمسية فصولن، ذات علاقة بذلك، بيّن فيها موقف العلماء من الاختلانانات الفقهية، ونماذئج من أدب العلماء مع بعضهمه، وموقف المسلم منها، والتنبيه علي مواقن الاقف شاذّة، وما وقع من الإنكار في المسائل الخلافية. ولم تنل أمباب الأختلاف من كتابه غير 09 صفحة من من مجموع صفحات الكتاب الباب البالغة 179 صفنحة عدا الفهارس، من الطبعة التي الطلعنا عليهاوقد حصر مؤلف الكتاب أسباب اختلاف الفقهاء، في أربعة أسباب إجمالية، تتفرّع عنها أنبّباب تفصيلية، وهذه الأسباب هي:

1 ـ الاختلاف في ئبوث النصّ وعدم ثبوته . (ص rV) .

 ₹ ـ الاختلاف في القوأعد الأصولية وبعض مصادر الاستنباط. (ص :V). ومن خلال تفصيله هذه الأسباب، والتمئيل لها، نجد أنها ليست
 ذكره أهمية، كما أنّه لم يكن دقيقاً في التمييز بين الأسباب، فأدئ أدخل بعض ما ما يتعلّت بالمباحث اللفظيّة في سبب اختلاف الفقهاء في الفهم (1)، وبعضض ما هو مو من باب الاختلاف في الفهم، أو التعارض، في سبب ثبوت النصّ الشنرعي
وعدم ثبوته (r)
(1) انظر على سييل المثال رده سبب اختلان العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو (الإباحة إلى الاغتتلان في الفهم (ص OV)، مع أنه من مباحث الألفاظط، وما نبّاه القواءد الأصولية.
(r) انظر على سبيل المثّال ردّه الاختلان في خيار المجلس إلى الاختلانٍ في نبوت =

رابعاً: أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام السرعية، للدكتور مصطفى
إبراهيم الزلمي
وقد صدر منه الجزء الأول فقط، وقد صدّره المؤلف بتمهيد يزيد على خمسين صفحة، عرّف فيه الفقه والشريعة، وبين أنواع الحكمّ، الشّر الشرعي
 المجتهدين، وبيّن مناهج استنباط كلّ منهم، وسبب انتشار ألوا أو ضمور بعض المذاهب الفقهية، مما لا يتصل اتصالاَ مباشراً بالموضوع.






 القسم الأول: يتعلّق بالمصادر الأصلية، الكتاب والسنّة، وجعل هذا القسّم النوع الأول: الأسباب التي يشترك فيها الكتاب والسنّة، وهي الاختلاف في القواعد الأصولية واللغوية .
النوع الثاني: الأسباب التي تختصّ بالسنّة، وهي الاختلاف في العلم بالحديث، أو الثقة به، أو العمل به تحت شروط معينّه، أو التعارض بين الأحاديث ودفعه.
= مالكُ، والاختلاذ في نهم الثغرتق الوارد في نصّه . وإلاّ فإنّ الحديث ثابث عند مالك وقد رواه في الموطا.

والتسم الثاني: يتعلّق بما سمّاه المصادر التبعية كالإجماع والقياس وقول ولما الصحابي والاستصحْاب والاستحسـان والمصالح المرسلة وسدّ الذرائع والعرف وغيرها.
وهذا التبسم يمثّل الخلاف في الاجتهاد بالرأي فيما لا نصّ فيهن عن طريت العمل بمصدر مِن المصادر التبعيةّ. وقد جعل هذا القسم في بابين: ألباب الأول: : يتعلّق بأسباب إتالاف الصحابة والتابعين في الأحكام

بسبب اختلانهم ني الإجتهاد بالر أي
الباب الثاني: يتعلّق بأسباب اختلاف أئمّة المذاهب، النأشى؛ من
اختلافهم في العمل بالمصادِر التبعية" (1)
وبناء، على ذلك تكون أبواب كتابه الأربعة، كما يأتي :
الباب الأول: في اختلاف الفقهاء بسبب اختلافهـم في القواعد الألأصولية
واللغوية.
ألباب الثاني : في اختنال الفقهاء بسبب اختلافهم في السنّة.
الباب الثالث: في إختلاف الصحابة والتابعين بسبب الاختلاف بالرأيم
والاجتهاد.
الباب الرابع: :في اختلاف أثمة المذاهب بسبب اختلافهم في العمل
بالمصادر التعبية(1).
وتد حاول المؤلف أن يضبط أسباب الاختلاف بحصر عقلني، ولكّنّ

 ببحث الموضوع منفرددا، أو بالتعرض إليه ضمن مبحث أنسل وأوسع ع ومن هذه البحوث:

$$
\begin{aligned}
& 1 \text { ـ (ما لا بجوز فيه الخلاف بين المسلمين) للنُيخ عبد الجليل عيسى } \\
& \text { (1) الظظر: ص آ ـ ـ آَ من الجزء الأول من الكتاب. }
\end{aligned}
$$

Y ـ ـ (أدب الاختلاف في الإسلام) للدكتور طه جابر فياض العلواني. r ـ ـ (معرفة علم الخلاف الفقهي قنطرة إلى تحقيق الوفاق الإسلامي) للدكتور زكريا عبد الرزاق المصري
₹ ـ (صفخات في أدب الرأي، أدب الاختلاف في مسائل العلم) لمحمد عوامة.
0 وبعد هذا العرض الموجز لطائفة من وجهات النظر، في في حصر أسباب الاختلاف بين الفقهاء، نجد أنّ بينها تلاقياً كبيراً، وإذا كانت هناك فياك فرون بينها، فإنّ ذلك ينبع من طائفة من الأمور، كأن بحصر بعضها
 الإسلام ابن تيمية في رفع الملام، حيث كانت تلك الكا الأسباب تدور حوبا في غالبها، أو أن يفرّع بعضهم أسبابآ وينوع فيها، بينما هي متداخلة الئلة فيما بينها كالذي فعله ابن جزيّ، أو أنّ بعضها اقتصر على أمتّها، فيما بدا فدا له، أو أنّ بعضها خرج من مجال الفقه إلى مجال أوسع وأرحب كالذي فعله صدّيق

> القنوجي ؛

وفي الحقّ إنّ حصر أسباب الاختلاف يحتانج إلى استقراء شامل لكلّ

 المشقةّ العظيمة، ولأنه لم يكن عندهم من الأمور المعصودة بالذات، لمتوجّه نحوه الهمم.
ومحاولة حصر تلك الأسباب بالتقسيم العقلي فيه نوع من المجازفة، ، لأنّ الخلافات منها ما يرجع إلى الطبيعة الإنسانية، وقوّة الإدراك والفهـم، وهذه أمور لا تخضع للمقايس العقلية .
وتـد رأى النيـخ محمـد تقي الحكيـم حصر أسبـاب الاختـلاف في

الأول: الأصول والمباني العامة المعتمد عليها في الاستنباط، مما بقع موقع المقدّمة الكبرى في فياس الاستنباط. والثاني: تطبيق: تلك الأصول والمباني، بعد الاتفاق عليها، بعلى الجزئيات، أو ما يسمّن بتشخيص الصغريات"(1).
وعلى هذا فإنّ الخلاف لا يخرج عن هآتين الحالتين، ولا يتخطّى مقدّمتي قياس الاستنباط، فهو إمّا خلاف في كبرى التياس، أو خلاف في صغراه بعد تسليم كبراه.
وهذا التقسيم وإن كان صحيحاً، من حيث النظر العقلي، ومن حين واقع المسائل المختلف فيها، لكنّه في إيجازه لا يعطي تصوّراً شافياً لأسبابِ الخلاف.
ومهما يكن من أمر فإنّ المظر فيما ذُكِر من أسبابَ، وفيما ذُكِر من محاولات الضبط، دعانا إلى أن نجمع بين الأمرين، فنرتّب الأسبـأب ونحصرها وفق الآتي:

موقع المقدّمة الكبرى في قياس الاستنباط، وهذا بِتناول ما يأتي:
1 ـ الأنباب العائدة إلى الألذة وأنواعها وشروطها وما وما يتعلّق بذلك .

 والاستصحاب والعرف والاستحسان وغيرها الانيا أو خلافاً في بعضن أنواعه، بعد الاتفاق على ححجبته، كالاختلاف في إجماع أهل المدينة، 'أو إجماع

 الأحادي فيما تعم به البلوى، والحديث الذيا الذي عمل راويه بخلافهه، أو
(1) الأصول العامة للنقة المقارن ص 11 و19 الا 1 .

الحديث المخالفـ للقياس، أو الحديث المشتلف في شروط صسته، ، وكالاختلاف في بعض شروط الإجماع، عند من يراه حجّة، فهل انقراض العصر شرط أو لا؟ وهل يدخل ميل من بلغ درجة الاجتهاده، من أهل العصر
 بها، كالاختلاف في العلة في القياس وهل يجوز ألن تكون قاصرة؟ وهِ وهل

 حكم نابت بالقياس، أو لا بد أن يكون حكم الأهل منصوصاءّ وهل يجري القياس في الحدود والكفًارات والمقدّرات أو لا؟ وهل وهل يجوز القياس على ماعدل به عن القياس أو لا؟ وهل يجري القياس في اللغة أو

Y ـ الأسباب العائدة إلى دلالات الألفاظ ويدخل في ذلك طائفة كثيرة من الأسباب، منها الاختلاف في دلالة المفهوم سواء كان مفهوم موافلافة الألا متالفة، ومنها الاختلاف في المقتضى وهل له اله عموم، والاختلاف فلاف في في دلالة العام وتعارضه مع الخاص، وني وجواز استعمالل المشترلو في في جميع معانيه، إن لم يكن بينها تضاذّ، وجار والواز واز استعمال اللفظ في في معنييه الحقيقي
 بعض صوره، والاختتلاف في الأمر ومقتضاه الحقيقي، وما والا ولا حكمه إذا

 يقتضي النهي الفساد والبطلان أو لا؟
ץ ـ الأسباب العائدة إلى مناهج وطرق الترجيح. فإذا وقع تعارض بين

 أسباب الثرجيع بين الأدلة، سواء كانت عقلية أو نقلية، أو عقلية ونقلية.

فالترجيح في الأخبار بكون من جهة السند، ومن جهة المتن، ومن جهة أمز خارج، فهل تمدَّم رواية المثبت على رواية النافي أو لا و؟ وإذا تعارض الحاظر والمبيح فما المقدّم؟ وكذلك الترجيح في العلل وقع فيه خناف
 ثانياً: الأسباب العائدة إلى مجالات التطبيق وتحقيق المنناط، مما يختلف الأمر فيه باختلاف الفهم والإدراك والتصوّر . مما يقع موقع المقدّمة الصغرى في قياس الإستنباط.

 بالنسيان والإكراه والسكر، وفي الحقّ أنها داخلة فيما تقدّم، فأفعال النبيّ -
 عن ذلك، ولكن يمكن إذخاله في تلك الأنواع بضرب من التأويل -والشا - أعلم

## * * *

# المبتحث الثالثـ <br> التخريج على الأصول <br> وحكم نسـبة الآراء إلى الأئمة بناء عليه 

يتصل موضوع تخريج الفروع على الأصول بمسألة التعليل اتصالاً وثيقاً

ولكن تبقى بعد ذلك مسألة صحة نسبة هذه الأقوال المفرّعة إلى الأئمة موضع بحث. فإذا عرف أصل من أصول الأئمة، فهل يصحّ أن يعلّ بله بها أو أن يبنى عليه استنباط حكم ينسب إلى الإمام في وقائع جديلة لم يرد فيها عنه نصّ . إنّ الحكم على ذلك يمكن أن يدخل في مجالين :
الأول: أن يكون الحكم الشرعي مما نص عليه الإمام، أو مما ورا ورد عنه بطريقة معتدّ بها، ويكون التخريج لغرض التوجيه والتعليل وبيان المأخذ ليس . غير
الثاني: أن لا يكون للإمام رأي في المسألة المعزوضة، فيقوم العلماء بتخريج رأي فقهي له بناء على قواعده وأصوله.
 مئل هذا التعليل إلحاق فروع جديدة بما ورد عن الإمام في المسألةا لما لألأن التعليلاث والتوجيهات ليست الحكاماً تكليفية، وليس فيها نسبة قول اللإلامام

 الإمام، في حالة ما إذا كانت العلة مستنبة من فبل المخرّج، وهي مسألة


 التي ينبني عليها هذا النوع من التخريج تاركين مصادر التخري التخريج الأنخرى في مجالها الخاص، وهو:تخريج الفروع على الفروع لمناسبتها له وارتباطها بـا به . إن المقصود من هذا البحث، هو النظر في قواع العد الإمام الأضولية ألم

 - رحمه الله - أن العام قطعي في دلالته على معناه قبل التخصيص، ولا وأنه لا لا
 جاءنا نصّ عام في الكتاب أو السنة المتواترة، وجاء وجاء خبر آحاد يقتضي معناه

 المذكور؟

وهل نطبق قواعده وضوابطه الفقهية على ما يجلّ من الوقائع الجزئية؟
فيقال: إن رأي الإمام ألفلاني هو كذا، بناء على هنه القواعد والضوابط؟ إنّ الذي يظهر من كلام ابن الصلاح (ت سعچ هـ )(1) جواز ذلك،
 الموصلي الشانعي المعروفت بابن الصالاح.



 من مؤلفاته: الْفتاوى، ومعرفة أنواع علوم الحديث المعبرون بمقدمة ابن الصلاِح وأدب المفتي والمستفتي، وطبقات الفتهاه الثافعية .

ولكنه جعل مثل هذا التخريج، متوقفآ على عدم وجدان نص للإمام يقاس. عليه، قال: : (تخريجه تارة يكون من نصّ معيّن لإمامه في مسانيألة معينة، وتارة


وقد اختار جمهور المحققين من الحنفية جواز ذلك" (†). ونصّ ابن

 على قواعد الإمام متمكناً من الفرق والجمع والمناظرة في في ذلك، ولكا وبتعبير آخر



وقد اختار ابن حامدل(0) جواز ذلك، وأدخله في باب القياس على قول =

المؤلفين Yov/T .
(1) أدب المفتي والمستفتي / / זr وهr تحقيق د/عبد المعطي وص $4 V$ بتحقيق د/مونق

عبد القادر .
(r) نيسير التحرير

. المصادر الــابفة (Y)

(0) هو : أبو عبد الشا الحسن بن حامد بن علي البغدادي الورّاتن من نقهاء وأصوليم الحنابلة. كان إمالمهم وملرسهم وممتهيهم ني زمانهـ س سمع العلم من كثيرين، وأخذ

ذلك عنه كثبرون إيضاً، منهم القاضي أبو يعلى الفراء.
 مكة بقرب واتصة سنة ب.
اصول الفُنه.

الإمام الذي يدخل فني أصل يحتوي على مسائل متعدّدة، وذكر مثالاً لذلك قوله: (صورة هذا أن يقول في ماء الباقلاء والورد لا يتوضأ به، إذا

الماء، فينسب إليه ما هو في معنى ذلك، وإن كئرت مسائله) (1)
ومعنى ذلك أن كل ما غير الماه، وحوله من وصف الإطلاق، لم يـجز

وقد ذكر الطوفي (ت V17 هـ ) (Y) وغيره من العلماء فرقآ بين الصطلِّح




 (r) الإمام)
=
 (1) تهذيب الأجربة ص
(Y) هو : أبو الربيع سليمانِ بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرئ الصرصري نسبة إلى
 عن مشاهير علماء عضره، في بلده وفي بغداد وغيرها . وعرف وبر بقوة الحافظة وشلّة





 النووية وتعالين على الأناجيل .
 شذرات الذهب


وجواز التخريج على ما ذكر يلزم منه أن تسلم صحّة نسبة القاعدة أو الأصل إلى الإمام، وذلك لاحتمالات الخطان الحألى في استنباط القاعدة نفسها، ولاحتمالات وجود القرائن والصوارف عن إدخال اللفروع الجزئية ضمن القاعدة، كما ذكرنا ذلك من قبل .

على أنّه ههما يكن الأمر في هذا الشأن؛ فِإنه متى سُلِّمت القاعدة ابتنى عليها كثير من الأحكام المتجدّدة الوقائع
وسنكتفي بذكر ضابطين أو أصلين يوضحان ذلك:
 إذا الجتمعت الإثارة والتسمية في العقلد، فإن كان المسمى من جنس المن المشار إليه (يتعلق العقد بالمشار إليه، لان المسمى موجود في المشار المار إليه ذاتاً
 للمشار إليه، وليس بتابع كه، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرّف الماهية، والإشارة تعرف الذات)(")، فإذا باع جارية فيار فإذا هي غلام الييع، وإذا باع كبشاً فإذا هو نعجة انعقد البيع وتنجّز وذلك؛ لألأن الغالام
 والزراعة وغيرها، والجارية لخلمة داخل البيت اليا كالاستفراش اليا والاستيلاد اللذين
 الغرض الكلي من الحيوانات الأكل والركوب والئ الحمل . . . والذكر والألأنى في ذلك سواه. فالمعتبر في اختلاف الجنس واتحاده تفاوت الأغراض (r).
 البن نجيم ذكر في الأنباه أن الشارحين فالوا بان هذا الأصل متفق عليه في طائفة من الأبواب ص

ولاحظ: ني ص علبه ومما اختلفوا فيه من الأجناس.

وعلى هذا الأصل يمكننا تخريج كثير من المسائل، فلو باعه دنّآ على




 الثاني: قاعدة أو ضابط تفريق الصفقة"')، وقد ذكرنا أن طائفة من من علماء الحنابلة كالطوفي وغيره، ذكروا أنه ينبني عليها فروع كثيرة، ولهذا فإننا سنبين

 إنْ المقصود منْ تفريق الصفقة عنذهم هو أن يجمع بين ما بِجّوز بِيعه
 1 ـ أن يبيع معلوماً ومجهولًا كا كقوله بعتك هذه الفرس وما في بطن هِّه الفرس الأخرى بـألفـ فهـا البيع باطل لأن المجهول لا يصـح بيعـه لجهالته، والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى معرفته، لألن معرفته إنما

تكون بتقسيط الثمن عليهما، والحمل لا يمكن تتويمه فيتغذّر التّقسيط .
 بينهما، أو أن يبيع ما يُنتسم عليه الثمن أجزاء كففيزين من صبرة وا واحلدة باعهما من لا يمْلك إلاّ بعضهما، وهذه الصورة لها في مذهِ ألهِ أخمد

وجهان:
أحدهما: يصح في ملكه بقسطه من الثمن، ويفسد فيما لا يملكه.

 بعض مشايخ المذهب حصلز نسعة أتوال ني الصفقة إذا جمعت حلالًّ وحراماًّ.

الثاني: لا يصح فيهما، وأصل الوجهين أنّ أحمد ـ رحمه الها ـ نصّ فيمن تزوّج حرّة وأمة على روايتين إحداهمما يفسد فيهما، والثانيانية يصح في الحرّة r ـ ـ أن يكون المبيعان صفقة واحدة، معلومين ولكن لا ينتسم عليهما الثمن
 وروي هذه الصورة يبطل البيع فيما لا يصح بيعه، وأما الآخر ففي المذهب روايتان"
وعند ابي حنيفة أن من جمع بين حر وعبد أو شاة مذكاة وشاة ميتة بطلٍ
 جاز فيما يجوز وبطل فيما لا يجوز، أي أنه يجوز في العبد والشاة المذكاة، ويبطل في الحر والشاة الميتة ${ }^{\text {الا }}$
 في المهنّب، وهما:
القول الأول: تفريق الصفقة فيبطل البيع فيما لا يجوز، ويصح فيما يجوز .
(1) لاحظ تفاصيل ذلك والآراء والمذاهب والاستدلالات عليها في: المغني لابن تدامة

 فاستوطنها، ولزم القاضي أبا الططب الطبري وكان من أنصح وأورع وانظر أها النل زمانه .



 من مؤلفاته: التنيبه، والمهذب في الفقه، والتبصرة في أصول المقفه، واللمع وشرحه في أصول الفقه، وطبقات النـافعية .


وذكر السيوطي (ت الها 9 هـ) ${ }^{(r)}$ أن أصح القولين أو الو الوجهين هو الصحّة في

 الآخر عند الشافعية وهو البظلان في الكل .

ومهها يكن من أمر فإن تفريق الصفقة بالمعنى الذي ذكرناه ينبني غليه
 اللثفريڤ فيهما، فكل 'عقد جمع فيه بين ما يجوز بيعه وما لا لا يجوزل، فرا فراني الإمام ومذهبه فيه هو هو في المسائل الأخرى من غير فرق .
 يأتي في مرتبة تالية لمرتبة القياس على نصوص الإمام، وأنَّ اللجّوء إلى التخريج على القواعد إنما يتم عند عدم وجدان نصّ للإمام يقاس عليه.


 اعتزل التدريس والإفتاء والناس بعد بلوغ الأربعين، وانصرف اللى التالِئِ. توفي

$$
\text { سنة } 911 \text { هـ . }
$$

 علوم القرآن، والأثباه والنظائر في فروع الثـانعية، والأشباه والنظاتر النحوية، وخْبن المحاضرة وغيرها
 .15x/0


# المبحث الرابع <br> التعريف بأهم الكتب المؤلفة في تخريج الفروع على الأصول 

ويشتمل على خمسة مطالب:
المطلب الأول: كتاب تأسيس النظر. المطلب الثاني: كتاب تخريج الفروع على الأصول.
المطلب الثالث: كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على على الأصول. المطلب الرابع: كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. المطلب الخامس: كتاب القواعد والفوايلد الأصولية.

## المطلب الأول

## كتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي (ت -rع هـ )

تمهيد: في الصلة بين كتاب الدبوسي
وتأسيس النظانر للسنمر قندي
 الـ

 وطبع أكثر من مرّة، لكُنّْ تأسسن النظائر لم نعلمه مطبوعاً، وإنما رأيناه


"الماجستير" " من كلية البريعة في جامعة الأزهر .
r - إنّ منهج الكتابين واحد، والأصول والأمثلة التابعة لها ليس فيها الانيا اختلاف هام، فهما إن لم يكونا كتاباً واحداً. فهما متطابقان إلآلا في أموز يسيرة، كتضمّتن تـأسيسنُ النظر زيـادات محـدودة، في الأمثلـة أو الأُصـول،
 الكتابين دراسة للكتاب آلآخر .
 عنده في الأصول. .تلك هي الأمور التي دعتنا إلى ترجيح الحـئيث عن تأسسس النظر علي تأسيس النظائر ولتجلية ما سبق، نذكر فيما يأتي طائفة من الإيضاحات، ‘ُنُّأن ألفقرتين السابقتين:

أ) إنّ الدبوسي أورد ثمانية أقسام من الخلافات، وأضاف إليها قسماً


 أصلّا أو أقلَ منها بقليل . ب) إنّ القسم السابع من أقسام الخلاف المتعلّق بالخلاف بين بين علماء

 وربما يعود ذلك إلى سوء عمل المحقِّق، فقد أدلد أدخل أصلا في في أصل، وذكر أمثلة أحد الأصول ضمن أصل آلخر . فذكر الألما الأصل الثاني من التسم السابع وهو أنّ الأصل عند ابن ألمي أبي ليلى في باب



 تتعلّق بالأصل الذي ذكره، بل تتعلّق به مسائل أخر ، لم يوردها الما المحققّ لكتاب السمرقندي، ولعله غفل عنها وسها، فلم يثبتها،
 في المعاملات وإنما تتعلّق بأصل آخر ورد عند الديبرسي واني
 هذا قال ابن أبي ليلى أن التوكيل باستيفاء الحدود جائز . .ألئى

ج) وفي القسم الثامن الذي فيه الخلاف بين الحنفيّة والإمام الشافعي ـ ر رحمه الش ـ نلاحظ أنَ محقّق تأسيس النظائر أدخل الأصل (Or)

وجعله من مسائلز الأصل الذي قبله، وهو الأصل (01)، ذلكُ أنه




 عندنا). وهذلا أضل بنيت عليه فروع، وليس هو من مسائل الأصل الذذي قبله، وهو (الأُصل عند أصحابنا أنّ القدرة على الألأصل أي

 لاعلاقة لهبأصل (القدرة على الأصل . . . إلخ)، وهذايفهم بأدنى ينظر .

 والأربعين () "، والأصل الحادي والخمنسن، على سبيل المثال، لا

الحصر



 حنية وأبي يوسف أنّ كل عصير استخرج بالماء والطنخ بالنار ادادنى طبخه فالقليلزغير مسكر حلال كالدبن والرُبُ) ص باب من تأكسيس النظائر . صينغ هذا الأهل عند الدبوسي: (الأصل عند أبي يوسف أنّ البشروط المتعُلّة بالعقد
 من تأمسس النظر . وغند السمرقنلدي (الأصل عند أبي يوسف أن الشنرط الملحق إلى الانححلال بمتزلة الموججود للّئ المقد، وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجعل. كالمونجود لدى العقد) ص
 التميز في الجنس الواحد لا تعمل، وعند زنر تعمل) ص 99 من تأسيس النظر ـ وغند

## الفرع الأول: التعريف بالكتاب





 أنّ ما طبع في المطبعة المذكورة هو الأساس لما جاء بعلـي
وقد طبع الكتاب على نفقة مصططفى محمد القبّاني الدمشتقي، ومحمد أمين الخانجي، وليس فيه مقدمة للناشر، ولا ترجمة للمؤلف.

 كتاب أعلام الأخيار لمحمود بن سليمان الـيان الشهير بالكفوي، ومدِّدّمة لمصطنى محمد الثتاني، أفادت أنّ الكتاب استند إلى نسختين في دار الكتيان الكتب المصرية
 وأخراهما في مجموع آخر كان رقمة 11A، ولم تذكر أية معلومات أخرى عن صحة نسبة هذا الكتاب إلى الدبوسي

 ذكر تميزه بالخلاف، وتأليفه بعض الكتب فيه. ومن هؤلاء الذين لم يذكروا الكتاب:
=

 المعيّة: وعند زفر لا يجوز : لان نية التيين ني الجنس الواحد شرط).

1 ـ ابن خلكان (ت ات
 . (0..)




/ ع ع / منسوباً إلى أبي زيد الدبوسي، وعنه أخذذ ذلك كثيرون.
وبعد هذا نذكر :فيما يأتي وصفاً لهذا الكتاب :

 ذلك شأن أبي الحسن الكرخي، فالأصول عنده تعني الضوابط أو القواعده. ثانياً: والكتاب، وإن كان في الضوابط والقوان نطان كتب التخريج، لانه إنما ذكرها لبيان كيفية بناء الفروع على الأصول، وردّ الخلاف في الجزئيأت إلى الخلاف في الأصول التي بنيت عليها هذه الجزئيات

وتد صرّح الدبوسي، في مقدّمة حديثه، بأن هذه الأصول التي تسهّل

 والتخاصم) كما قال (1) . . أو يعرف أسباب الخلاف ومأخذذ آراء المّختلفيني .
 الخامس الهجري، ونتبرز أهميته في جانبه التطبيقي، وذكره الفـر الفروع الفقهية المبنية على القواعد، وأكثر ما ذكره من الأصول ضوابط فقهية، وليسى فيما
(1) تأسيس النظر ص 9 .
 الآحاد على القياس الصحيح عند الحننفية")، والأصل (79) المتعلّة بمفهوم المخالفة وأنّ الحنفية لا تقول بأنّ تخصيص الثيء بالنّالذكر ينفي الحكم عما عداه "(1)، والأصل (10) المتعلق بحكم مخالفة خبر الأحاد للأصول (r) رابعاً: جمع الكتاب (A〕) ستة وثمانين أصلاّ مختلفاً فيه، وقد جعل المؤلف هذه الأصول في نمانبة أقسام، خمسسة منها بين علماه المذهب اشتملت على (1) (§) واحـد وأربعين أصلاَ، والأقسام الباقية بين الحنفية

وغيرهم من العلماء. وقد أدخلت هذه الأصول ضمن الأقسام الآتية: giry ا ـ قسم فيه خلاف بين أبي حنيفة وصاحيبيه ونيه


 ه - قسم فيه خلاف بين فتهاء الحنفية الثلالثة أبي حنيفة ومحمــد ^أصول وأبي يوسف ويين زفر . . . . . . . . . . . وفيه
7 - قسم فيه خلاف بين فتهاء الحنفية الثلالثة وبين الإمام مالك وفيه ابأصلان V
 9 ـ أصل اشتمل على أصول بنيت عليها مسائل خلافية وفيه 1 آأصلا فالمجموع:
وتد أجاد المؤلف في تقسيم الأصول وترتيها وتنظيمها، فجاءت أصوله مرتبة ومنظمة ومضبوطة.
خامساً: إنّ الفروع المذكورة في الكتاب لم تكن مختّجة م قبل

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تأسيس النظر ص } 99 .
\end{aligned}
$$

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

المؤلف أو غيره من فنقهاء:عصره، وإنما هي منقولة عن الألمة، فالتخريج في الكتاب كان لبيان أسبناب الخخلاف، أو لتعليل الأحكام المنقولة عن الأئمة.


 تعليلات أخر غير مسنبدة إلى هذه الأصول.

 ذكره الأصل يذكر الفروع المبنية عليه، بعد قوله : وعلى هذا مسائلز منها منها، أو على هذا تال أصحابنا . ولم يخرج عن ذلك إلاّ عدد محدود جداً من إلأصول.

## الفرع الثاني: :نماذج مختارة من الكتاب

أولا: قال أبو زيد في الأصل الأول من كتابه المذكور ص "ا وما بعدها:

 الإقامة للمسافر (r) واقتداء المسافر بالمقيم (r) وعلى هذا مسائل منها: ـ
 أورده الدبوسي هنا! هو مدا الختلف فهه، نارجع إلى ذلك لمعرفة وجهتي النظر في
 ممّن مشى على وجهة نظر أبي سعبد البردعي، صاحب الهدلاية، وتعهه البُراح وعامة المشايخ وأكثر المحققين من الحنفية، والإمام النسفي ني الوافي والكافي، والككتز وشروحه، والثيخ أبو منصور الماتزيدي.
 كما لو نوى الإقامة في أول الصلاة. انظر : بدائع الصنائع / /99ا
= = (r)

1 أن يسلم فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة - رحمه الشا - لهنا المدا المعنى، لانه ثو حصلت الرؤية في أول الفرض غيرّه، فكذلك إذا حصل في آخره، وعندهما لا تفسد.

 لهذا المعنى الذي ذكرناه، وعندهما لا تفسد صلاته.

 لهذا المعنى الذي ذكرناه، وعندهما لا تفسد صالاته.

ع - إن المستحاضة، إذا خرج وقت صلاتها، بعدما تعدت قدر التشهد، قبل

 البون، وصاحب الجرح السائل، ومن هو في معنى المسنحاضة(r) هذا الخلاف.
= يصخ الاقتداء، لاذ الفرض، بعد خررج الوقت، لا ينثير بنية الإقامة .
انظر: : رد المحتار \/10م0.
(1) تيل المراد بذلك أنه تذذرها، بعد نسبان، لان التعلّم لا باّه له من التعلمي وذلك نعل بنافي الصلاة.
وتّيل المراد: إنه سمعها بلا اختيار ، وحظظها بلا صنيع.
انظر : العناية / / TVY .

والمراد من الدتعلم هنا ما هو أعم من آن يكون إماماً، أو منغرداً، أو مثتدياً باتيَ أو تارى*
انظر: رد المحتار
(Y) وأضان القدوري من كان صاحب عذر فانتطع عذره، (انظر: اللباب في شرح
الكتاب //A^).

0 - إن المرأة إذا قامت بجنب الرجل، 'في آخر الصلاة، بعدما تعد قُدر التشهد، قبل أن يسلّم أفسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعندهماً لا لا تغفـل(1)

 وعندهما لا تفسد.

V

 فإنه لا تفسد صلاته بالإجماع.
 يسلّم (0)، فإن صالاته تفسد عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.

 مأمور بتانيرها، وموا المختصن بالامر، دو دنها، نتفسد صلاتة. . انظر : الاختبار في تعلبل إلمختار / ov/
(Y) ومثل ذلك، إذا كان ماسحأ على الجيرة، فسقطت عن بره.
انظر : اللباب / / ^^ .
(r) بانن كان واسعاً لا يحتاج فبه إلى المعالجة بالتنع.

$$
\text { انظر : رد المحتار T/ } 1
$$

(ع) بأن كان الخفت ضبيقاً يحتأج الكى علاج، فني هذه الحالة تكون صلاته قد تمّت، لوجود المنافي، وهو النخروج بصنعه ال



سواء كانت الفائتة غليه أو على إمامه، بشرط ألن يكونا من أهل الترتبب، وأن تكون

التكرار (1) بعدما قعد قدر التنهد قبل أن يسلّم، فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.
-1 - إن العاجز إذا قدر على الركوع والسجود، بعدما قعد قدر التشهد، قبل أن يسلّم فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد .

11 ـ إن المرأة إذا حاضت، بعدما قعدت قدر التشهل، فسدت صلاتها عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.

Y ا ـ إن من كان في صلاة الفجر وطلعت عليه النمس، بعدما قعد قدر
 تفسد. نإن قيل: لو طلعت الشمس عند التكبيرة لا تغيّر الفرض في أوله(r)
 التثهد قبل آن يسلّم، فإنه يصلّي ركعتين، وقال محمد: يصلي أربعاً.

 انظر: الاختنار / / الج



 المنهي عنها)، ولا يرون تخصيص الاهحاديث المتعارضة بيغضها، لأنهم يشنرطون ني التخصيص المقارنة.
 بعدها، والتعارض والتربيح عند الأصولين للدكتور محمد الحّناوي ص ص 19Y وما بعدها
(r) فالمفروض، إذن، أن لا تنغّره ني آخره. (£) أي بيباء العلة، دون الحكم.

وكذلك لو أدركه في سجود السهو، في صلاة الجمعة، فإنه يصنلي



 مذهب أبي حنيفة الخروج من الصـلاة بصنعه فرض، وني وعندهما لِّبن بفرض. ولكن هـذا لِيس بمنصوص عليه عن أبي حنيفة"(1) والأول

## ثانيا: وقال في صفحة .

الأصل عند أصحابنا أن القدرة على الأصل أي المبدل قبل استيفاء
 (1) وإنما استبطوه من وجهة نظرمم في الفروع الفقهية، ، نهو أصل مخرّج وليس بمنصوصن . هذا وقد أضاف بعض العلماء فروعأ أخرى إلى ذلك، فأرصلوها إلى غبشرين أر
 وهذه الفروع المضافةً هي: وجود ماء يزيل به نجاسة الثوب، ونيّ ونتّ الأمة، أين إذا


 . $101 /$ /TVE/1


 ذكر محمد بن ابي ساليمانذ البكري الثـانمي التونى في أوائل القرن التاسع الهجزي،






حاضت"(1)، أو المعتدة بالحيض، إذا أيست(") عند أبي عبد الش لا ينتلل، وعلى هذا مسائل منها:
إن إلمتيمم إذا وجد الماء، خلال الصالهاة تفسد صالاته عندنا (r) وعند أبي عبد الشا لا تفسد (\&). إن العاري إذا وجد ثوباً في خلا صلاته عندنا (0) وعند أبي عبد اله لا تفسد صلاته .

والمريض إذا وجد خفّة من مرضه وقوة وذلك في خلال صلاتي .استقبلها من الابتداء عندنا (1) وعند أبي عبي عبد الشا يمضي علي
 أو في اليوم الثالث، ما يكفر به من طععام أو كسوة أو عتقى، بطلّ بكل حكم الصوم عندنا (v). وعند أبي عبد الشا لا يبطل .

وكذلك المكفر عن قتل الخطأ إذا وجد رقبة في صيامه قبل تمام
=
كما تكلم عن ذلك ابن رجب في القاءدة السابعة من كتابه في القواعد (ص 9 و و • ) بنص (من تلبّل بعبادة، ثم وجد، تبل فراغها، ما لو كان وان واجباً له، تبل الشروع،

 القاعدة السادسة عشرة (ص •r) أيضاً وذكر لها صوراً كيرة . وتد تناول ابن القيّيم في كتابه (بدائع الفوائد) بغض هذه الفروع، ورّق بين بعضها في الأحكام، مع ذكره (1) لوجوه الفرق (1)/8).



 (0) (0) اللـر المختار بحاثية رد المحتار (7) رذ المحتار مع الدز المختار 1/^1•1/، وني كتاب القدوري ان استثناف الصلاة هو رأي محمد، والمفتى به أنه يبني على صلاته.
 اللباب

الشهرين فإنه يعتق الر'قبة ولا يجزيه الصوم عندنا. وعند أبي عبد الهّ لا يُبطل


 ما يعتق أو ما يطمم، قبل الفراغ من الصوم لا يجزيه الصوم الإعتاق وعند أبي عبد الها يجزيه الصوم ولا يلا لانمه الإعتاق ويمضي إتمام * شهرين متتابعين (Y)
(1) لانه تدر على الأصل قبل :حصول المقصود بالبدل، وهو التحلل . وإن قدر عليه،


(Y) من الفروع التي ذكرها ابن رجب، ولم ترد هنـا : إذا نكح المعسر الخائف للعنت
 ص " ا من تواعد ابن رجب، وما ذكره مذهب الحنابلة .

# المطلب الثاني <br> تتريج الفروع على الأصول <br> <br> لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني (ت 707 هـ ) 

 <br> <br> لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني (ت 707 هـ )}

الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
نشر هذا الكتاب أول مرّة، فيما نعلم، سنة IYAY هـ الموافقة لسنة 197Y أعاد محقّقه نشره مرّات عديدة، مع زيادات يسيرة في استقصاء القواع اعد الأصولية، والفقهية، وما بني عليها من الفروع.
وقد اعتمد محقّقه، على ما ذكر، على نسختين مخطورطتين، إحداهما



 ممّا في نسخة الأزهر من التصحيف والخروم، التي حلّد مواضعها في مقدمة الكتاب" (1)

ولم يمنعه ذلك من العودة إلى مخطوطة الأزهر ؛ ليسذّ بعض ما وجده من نقص أو ليهتدي به إلى الصواب الـي ولما فيها من زيادات، رأى إثباتها في
المتن مع الإشارة إلى ذلك في الهامش . (1)

ولم يذكر المحقّق تاريخ نسخة الازهر، ولا عدد الأسطر في كل صفحة

من كلنا المخطوطتين، ولا عدد كلمات كل سطر؛ ليتضح سبب الفرق في
عدد الأوراق بينهما .
وممّا يؤخّذ على عمل المحقّق أنه لم يبحث في صححّة نسبة الكتاب
 كابن السبكي، والأسنوي، وابن قاضي شـهيبة، ولا ألا ورده صاني
 معرنة ذلك من الأمور المهمّة.

على أنه مهما يكن من أمر فإنّ الكتاب سذّ فراغاً كبيراً في مككتبة الفقه
 يستحق عليها الثناء.

ووالمرجوّ من المُحقّق، أن يوثّق نسبة الفروع الفقهية، فيما لم يوثق ، عند إعادة طبعه.

وفيما يأتي وصف موجز للكتاب:
1 ـ يُعَدّ هذا الكتاب من الكتب المتبحَرة في موضوعها، وقد كتبه مؤلفه ليبيّن


الأصول التي تبنى عليها الأحكام .
 والفقهاء المتقدّمين لم يتصدّوا إلى ما تصبدّى إليه، فعلماء اللى الألى الأصول يذكرون الأصول مجرّدة:عن الفروع المبنية عليها، وعلماء الفروع ينعلون

(1) الأصول

ץ ـ وكان منهجه أن يذكر المسألة الأصوليّة أو الفقهيّة التي تردّ إليها الفروع،
(1) تخريج الفروع على الأصول ص ه .

ويذكر وجهات نظر المختلفين بشأنها ثم يبيّن ما ينبني على ذلك من الختلاف الفقهاء، وكان ترتيبه لتلك المسائل على وفت الكان الأبواب الفقهية بدءأ بكتاب الطهارة وانتهاء بمساثل الكتابة من غير استيعاب لجميع الأبواب الفقهية.





 والأيمان، والأتضية، والشهاداتات، والعتق والكتابة : الـنا وقد ضمّن هذه الكتب أو المسائل (90) أصلاً أو مسألة، وفرّع على كلى كل أصل أو مسألة عدداً من الفروع الفقهية المختلف فيها بناء على الاختلانلاف في تلك الأصول. وكان يسميها في الغالب مسائل . وفيما يلي بيان لعدد تلك الأصول أو المسائل في كل كتاب من كتبه:

الكتاب أو المسألة الأصول أو عدد الكتاب أو المسألة الأصول أو عدد المسائل فيه




مجموع المسائل أو الأصول: 90
§ ـ ولم تكن عناوين توزيع موضوعاته واحدة فتارة يسمّيها كتاباً ككتاب
 يسمّيها مسائل كمسّائل الإجارة ومسائل الشفعة ومسائل المأذون والومسائلز وائل الصبداق ومسائل النسرقة . . . . إلخ .
0 ـ ولم يكن الكتاب خاصاً بتخريج الفروع على الأصول المعروفة في






$$
\text { (1) المسألة } 7 \text { من كن مساب الجرال الأيمان ص } 191 \text { م } 191 \text {. }
$$

بالاستصحاب"(1) أو بقول الصحابي على انفراده(r) وغير ذلك . وأما الضوابط والقواعد الفقهية فقد ورد عنده منها مسألة القطع والضمان

 الأعيان في عقد الإجارة أو لا؟؟(0) وهل المأذون يتصرّف لسيّده بحكم
 ملك الغنائم يتوقف على الإحراز بدار الإسلام، أو لا، بل بل يحصل بمجرد

 يصلّي لنفسه ولا شركة بين الإمام والمأموم، أو إن صلاة المأموم تابعة لكصلاة الإمام

7 - وزّع المؤلف ما أورده من أصول وقواعد على الموضوعات التي أشرنا
 لا تقتصر على كتاب أو باب معيّن .
 في كثير من الأحيان من أبواب متعددة المئ ففي المسألة (1) من كتاب الطهارة المتعلّقة بمسألة الأصل في العبادات

$$
\begin{aligned}
& \text {.V9 المسالة } 0 \text { من مسائل الربا ص (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) المسالة } 1 \text { من كتاب السير ص } 191 \text { (V) }
\end{aligned}
$$

هل هو التعليل أو التعبّد؟ ذكر الاختلاف في أمور ليست من كتاب
الطهارة. منها :
هل يتعيّن لفظ التكبير في افتتاح الصلاة أو لا
 وهل يمتنع الأبدال في الزكوات ولا يجزىء إلخراج القيمة أو لاء وهـل التغـنـية والتعشيـة في الكفـارات تجزىء عـن صـرف الطعام إلى المساكين أو لا؟ وهل يجب استيعابِ العلدد عند صرف الطعام إلى المساكين أو لا بلّ من

صرفه إلى مسكين وأحذ (r) وفي المسألة المتعْعّقة بجواز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة، ، ذكر طائفة من الفروع الفقهية لنيست من كتاب الطهارة، منها مسألة الإفطار بالأككل والشرب في نهار رمضان هل يوجب الكفارة كألجماع أو لا؟ (F)



والمولودين، أو أنّها عمْوم الرحم
وفّي المسألة (Y) من كتاب الطهارة المتعلّقة بالزيادة على النصن هل هي
نسخ أو لابْ (0)
ذكر مسألة التغريب هل يسرع مع الجلد أو لا؟ (7) ومسألة القضاءء بالشاهد
(v) واليمين هل يجوز أو لا
(1) كتاب الطهارة مسألة اص

كتاب الطهارة مسالة ا 1 ص

(€) كتاب الطهارة المسالة Y
(0) كتاب الطهارة المسألة
(1) كتاب الطهازة المسارة
. كتاب الطهارة المسالة
174

وفي المسألة (£) من كتاب الطهارة المتعلقة بالواو الناسقة هل تفيد الترتيب أو إنها لمطلق الجمع؟ ذكر في الاب الاستدلالات فروعاً فقهية من

 وآخر هما هو البداية بالسعي بالصفا دون المان المروة هل يجب أو أو ل؟؟(r) وهذا لا علاقة له بالطهارة، بل هو متعلق بأفعال الحج . وهكذا يقال عن المسألة (0) التي ذكر فيها خمس مسائل، تتفزيع على

 فرع واحد يتعلق بالطهارة، وهو الوضوء من مست الذئ الذكر، وثلاثلة فروع لا

 وثالثها يتعلّت بثبوت خيار المجلس في عقود المعاوضات بما تعمّ به البلوى
وفي المسألة (V) المتعلّقة بدوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز ذكر ثلاث


 باستعمال لفظ (أنت طالق) بنتّة العتق (0) . ومما ليسا من كتاب الطهارة الـياري ونكتفي بما ذكرنا من كتاب الطهارة تركاً للتطويل، ويمكن أن يقاس عليه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) كتاب الطهارة المسألة ع ص } \\
& \text { (Y) كتاب الطهارة المسالة ع ص ع }
\end{aligned}
$$

غيره" (1) ومنه ندزكُ أنّ ما ذكره محقّق الكتاب من أن المؤلف إنّما سمح


 للمنهج في التخريج" (r) غير مقبول، لأن التخريج على الأصول يقتضي ترك توزيع القواعد الأصولية أو الفقهية العـامة على الموضي الخاصـة، لأن طبيعـة هـذه القـواعـد تنـافي الاختصـاص المـذكـور،
(1) ونذكر نيما يأتي نماذج أخر اللتمثيل وليس للحصر . فمن ذلك أنه:

أ - في كتاب النكاح أورد مسائل ذكر لها فروعاً نتهية من باب النكاح، ولكّنٍ تلك المسائل لا تختص بيا، بل هي عامة، ومنها:

 المطلت على المقيد أو لا

 هذه المسألة لا يختْنَ بالنكاح.

 الأأين . . إلخ، ولكنه في الثفريع لم بلتزم بذلك، وتد ذكر ثلالثة فروع: () أحدها الخلاف في البلراط وإلحاته بالزنا وهذا مما بتعلن بالمسبالة. ولكن
الفرعين الآخرين ليسنَا منْ جـَ الرزنا، وهما:

ج) إلحان النّالش بُسارف مال الحيّ، وهذا يتعلق بحد السرتة، مع أهن أفرد للسر تة مسائل خاضة. r- في كتاب السيري مسالة (Y) ص 19 ذ ذكر مسالة أن (اللفظ العام إذا ورد على





فالاختصاص الذي اتبعه المؤلف يناسبه الضوابط الفقهية المنعلّقة بباب واخد، لا القواعد الأصولية، ولا القواعد الفقهية الكليّة العامة، ولهـة الهـا فإن منهج ابن اللحّام في كتابه (القواعد والفوائد الأصولية) يُعَدّ المنهج الصحيح في ذلك، والمتلائم مع طبيعة الأصول .
 اقتصر - كما ذكر مؤلفه ـ على أمتهات المسائل الخلا



 ^ ـ وكان المؤلف عند عرضه لوجهات النظر في القواعد التي يذكرها، لا لا

 كان بيان كيف اختلفت الفروع، تبعاً للاختلاف في الأصول .

 إمامه. ومن هذه المواضع القليلة نتده لرأي أصحاب أبي حنيفة في أنّ


 الأسبـاب (0) ومنها نقده استدلالهـم بالإجماع على أنَ للعموم ألفاظاً
. $r^{(1)}$
(Y)
(Y) المسألة ع من كتاب الصوم ص ( ) ( المسألة V ( ) (0) المسالثة r من مسـائل الجرأل ص

شرعية، وأوضاعاً معلومة، لا يدخلها التخصيص تطعاً ويقيناً (1)، ومنها تضعيفه رأي الحنفية بشأن إنكار تخصيص عموم الكتاب بالقياسن، وتبرير هذا التضعيف بالدليل (Y)، وتضعيفه رأيهم ألقائلّ بأن (مَن) الشرطية
 اللغة(Tr ، ، ونقده لكهم وللقدرية في ذهابهم إلى ألنّ حديث (رفع عن أمنتي
 رأيهم في ذلك بالفسادا، وتبرير هذا النعت بالدليل (8)
4- اقتصر المؤلف عند عرضه للأصول المختلف فيها على مذهبي الشير الشافئي وأبي حنيفة، ولم يذكر غيرهما من أصحاب المذاهِ المب المقهية المستشهرة، إلا في مسألثين ذكر فيهما الإمام مالكاًأ. أولاهما: في المسُّألة الرابعة من كتاب الطهارة، إذ ذكر فيها موافافقة مالك


 الشافتي باختصاصٍ اللقظ العام بسببه، إن ورد على سبب خأص (T) - " ـ لاحظ د. محمد سلام مدكور - رحمه الها - في تقديمه للكتاب ألن مؤلفه

 إلحنفية، وما هؤ مشهور في المسائل العلمية، واكتفى بالتنبيه على اثني عشر موضعاً، لـم يكن الزنجاني فيها دقيقاً بنقله لمذهب الأحناف، أؤو

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text {. } 19 \mathrm{H} \text { (1) }
\end{aligned}
$$

 مزايا في (إبداع تبويبه ووجازة تعبيره وضبطه للمسائل ضبطانِ قلّ نظيره (1) بين الكتب المتداولة)

## الفرع الثاني: نماذج مخختارة من الكتاب


 المعاني والأحكام الشرعيّة هل هي من صفات الأعيان الميان المنسوبة إليها فيصح


 اختيارها لهذا السبب، ولكنّنا ننبّ هنا إلى أمرين :
أولهما: إنّ الرجوع إلى كتب الفقه في المذهبين، لا تدلّ على أنّ ما ما
 الكتب تعلّل أحكامَ كثير من هذه الفروع بأدلّة أخرى، عقلية أو نقلية، وقا وند
 الانفراد . وفي أحيان قليلة يوجه الحكم بما ذكره من تعليل .
وثانيهما: إنّ ما ذكره من توجيه للمسائل يعطي تصوّراً جيّيداً لها، ويُمَكَن من الفهم الدقيق، ويوجد رباطاً وثيقاً بين طائفة من المسائلألـا في في الأبواب المتفرّقة، ما كان يمكن أن يُدرك من دون التنبيه إلى ذلك إلك إلاّ بمشقة

$$
\begin{aligned}
& \text { زائدة . قال الزنجاني(1): } \\
& \text { (1) ت تديم الكتاب ص }
\end{aligned}
$$



 المؤلف. وتميزاً آلها عن هوامش الدحقَق رمزنا إليها بالحرون الهجانية .
(ذهب السّافعي رضي اله عنه( (1) وجماهير أهل السنة إلى ألن الطّهارة

 مملوكاً مرقوقاً، ليست من صفات الأعيان المنسوبة إليها، بل أثبتّها الله



 واحتج في ذلك: بأن الله تعالى إذا جاز أن يعاقب الكافر على كفزهه، والفاسق على فسقه، ،ولا مصلحة لآحد فيه، جاز أن يشرّع الشُرائع، وانى




 مطردة في جميع المواطن، وهي من الفروق بينهما.
(Y) في (ادل| .
(Y) سْتطة في هز" .
(£) سورة هود: الآبة r1 :






 (ا) أظر : أصول السرخسي r/ ا/ آه وما بعاهما، وألحكم الشرعي بين النقل والعقل للدكتور الصادف عبد الرحمن النرئياني ص و10 وnا بعدها.

مَكدِقِينَهِ(1) وكـل ذلك تـكليف للإنسان ما ليس في وسعه، وذلـك ضرر لا
مصلحـة فــبه.

وسر هذه القاعدة أن الله تعالى مالك الملك وخالق الخلق ، يتصرف فيا فيا عباده كيف يشاء، ولا كذلك الواحد منا . فإنه إذا أضرّ بغيره كان مان متصرّفاً فيا في ملك الغير بالضرر، وذلك ظلم وعدوان.

وذهب المتتمون إلى أبي حنيفة رضي اله عنه من علماء الأصول إلى أن الأحكـام الثـرعية صفـات للمحـالّا (r) والأعيـان المنسـوبة إليها، أثبتهـا الله تعالى، وشرعها معلّلة بمصالح العباد لا غير
 والكراهة، والإباحة، من صفات الأفعال التي تضاف (1) إليها، غير أنّهم فتّموا أحكام الأفعال إلى: ما يعرف بمحرد العقل، وإلى ما ما يعرف بأدلة الشرع، على ما سيأتي :

أما أحكام الأعيان: فقد اتفقوا على أنها كلها نعرف بأدلة سرعية، ولا تعرف بمجرد العقل، وأنها (v) كلها تثبت بإثبات الش تعاللى .

واحتجّوا في ذلك بقياس الشاهد على الغائب، بناءٍ على قاعدة التحسين
(1) سورة البقرة: الآية ال (r) في زه (





$$
\begin{aligned}
& \text { (v) في ادهة (وان). }
\end{aligned}
$$

والتقبيح، وزعموا أن شرع الحكمب" (1) لا لمصلحة عبث وسفه، والعبث قبيح
 منه ذلك ويستحقّ الذّم عليه.

وإذا تمهّدت هلْه القَاعدة فنعول (Y) : الشافعي رضي اله عنه خحيث رأى أن التعبّد في الأحكام هو الأصل غلّب احتمال التعبُد: وبنى مسِائله في الفروع عليه :

وأبو حنيفة رضي السه عنه حيث رأى أن التعليل هو الأصل بنى مسنابُله
في الفروع عليه، فتفرّغ عن الأصلين المذكورين مسائل .
منهجا
ا ـ أن الماء يتعين (r) لإزالة النجاسة عند الشافعي رضي اله عنه(ب) ، ولا يلحق غيره به تغليباً للتغبد. وقال أبو حنيقة رضي الله عنه: يلنحق به كل
(1) في هز" (الحكيم) والصواب ما في نسخة (لاهه وهو ما أثبتناه.
(r) في هزه (فيقول) والصواب ما أثبتناه من نستخة (د).
(Y) في هزه (متعين).



 وأحمذ.

## مائع ظاهر مزيل للعين والأثر (ا) تغليباً للتعليل(1)(ب)

Y ـ ومنها: أن الماء المتغير بالطاهرات كالزعفران والأشنان(ج) إذا تفاحش تغيُره " (Y) لم يجز التوضي به (عند الشافعي) رضي الله عنه بناء على الأصل
(1 (1 لا خلاف في أن الطهارة الحكمية (وهي زوال الحدث) لا تحصل بما سوى الماء من
 وهي زوال النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف تحصل
 تحصل، وروي عن أبي يوسف أنه فرق بين الثوب والبدن المنان



المنهاج للنوويه: ( (Iv/1).








 ما صحبه من أجزاء النجاسة، والخلِّ بشاركه في هذا الوصف، بل بل فوته في في فلع الآثار . نعلم


 الثوب طاهراً، وهذا المعنى موجود في اللخل، بل أتوى، فيفيد الطهارة ضرورة). طريقة الخلاف ص ع 1 .


المذكور، فإنه تعبّد باستعمال الماء بالاتفاق (1)، والميع (1) اسم .الماء

"
(وغنده) : جائز (0)
(1) وهو كذلك عند مالكُ. أنظر بداية المجتهد: (YV/1) وانظر لمذهب ألحنفية في



(٪) في غز" (اسم الماء المطلق) .

(0) ما ذكره المؤلف هو المنقول في كتب الحنفية عن أبي حنيفة رحمه الل، ، واستذل له


 المحتار)، انظر (اكنز 'الدفائق" وشرحه "اكشف الحقفاثق" لعبلد الحكيمّ الأفغاني:





 ومراتي الفلاح ص ع) .
 وأبان أنَ ذلك، لأنه إنما يضاف إلى ما خالطه، فيقال ماء كذا، لا ماء مطلق. والم المتعبّد به هو الماه المطلق. والبو عنيفة يرى النّ ذلك متّا يتناوله اسم الماه، وليس هو كالمطبوخ. (Yт/1)

 تغليباً للتعبّد بترجيح الاجتناب على الاقتراب .

وعندهم: يطهر تشوّفآ إلى التعليل
0 ـ ومنها : أن ذكاة ما لا يؤكل لحمه لا تفيد طهارة الجلد (عندنا)(ب) مراعاة
للتعبّذ (r)، كما في ذكاة المجوس (8)، ونجاسة اللحمب من هذا الذبيح . وعندهـم يطهر تشـوفـاً(0) إلى تعليـل الطهـارة بسفـح الـدم والرطوبـات المتعفْنة

7 ـ ومنها: أنه يتعيّن لفظة التكبير في افتتاح الصلاة (عندنا) ولا يقوم ما في معناها مقامها (V) ويتعين لفظة(A) التسليم في اختتامها، ولا يقوم ما في
(1) ويروى هذا القول عن الحسن بن زياد من الحنفية . انظر هابدائع الصنائع؛ للكاساني :
( ( $10 / 1$ )



 (0) في ازه (نظراі).

(انظر للتفصيل والتفريت بين من يحسن العربية وبين الأعجمي الذي ضات وقته عن (V) (V)
التعليم (المهذب) : (V./ (V).
( ( ) في ازء (لفظت) والصواب ما آثبتناه.
(أ) ويروى ذلك عن مالك واحمد، (انظر : إيثار الإنصاف ص \&^) وانظر توجيهات الثـافعية في


(1) (1) معناها مقامهـه

- ${ }^{\text {(Y) }}$

V V ومنها: أن غير القاتحة لا يقوم مقامها في الصّالة(ب) (عندنا)، لاحتمال
التعبّد بالإعجاز الللفظي والمعنوي
وعنده"(\%): يقوم مقامها تعويلاْ على المعنى (a)


 أبو يوسف: : إن كان يححن النكبير لم يجزئه إلا قوله: الهل أكبر . وانظر الالهداية وفتح


(ع) في "ز" (عندهم) بميمٍ الجمع .



 حجره قال: تضضيّة كلام ابن عبد السلام أن التعبّدي أفضل، لألنه بمحضض الانقيلاد،
 نقال: لا شك أن معقول المعنى من حيث الجملة أنضل ، لأن أكثر الشريعة كذلك، = . . . (أ) وتد بتّ ابن رشد سبب أختلانهم في هذا الأمر ورده إلى تاعدة الباب التي ذكرها الزنجاني". قال: وسبب اختلافهم! هل اللفظ مو المتعبّد به في إلافتصاح أو المعنى (بدائة المجتهد

$$
.(119 / 1
$$

 وتحلينها التسليم. موجهين الدلالة بأنَ الألف واللام ههنا للحصر، والحصر يدلّ علي ألن الحكم خاص بالمنطوق؛ وأنه لا يجوز بغيره.

والحنفية ل بحتجّون به: (بداية المجتهد / (119/9).
(ب)انظر : الإصطلام // ابזץ وفيه طائفة متوعة من الاستدلالات للفريقين، وكانت تاعدة الباب التعليلية واحدة من تلك الاستدلالات رالتا

1 ـ ومنها: أنه يمتنع الإبدال في باب الزكوات"(1)، ولا يجزىء إخراج القيم (عندنا)، لظهور احتمال التعبّد بالتشريك بين الفقراء والأغنياء في جنس

Q ـ ومنها: أن تخليل الخمر حرام، والخلّ الحاصل منه نجس (عندنا)،
= وبالنظر للجزئيات نتد بكون التتبدي انفل كالوضوء وغسل الجنابة فإن الوضوء أفضل، وفد بكون المعقول اففضل، كالطواف والرمي، فإن الطوان أنضل أنظر : (حانثية ابن عابدينه: (1/1) (r- وراجع لحكم القراءة بالفارسية وغيرها عند عدم العجز وان ابا حنيفة رجع لقول أبي يوسف ومحدل بعدم الجواز وأنهم تائلون بجواز ذلك عند العجز عن القراءة بالعربية الهولية مع فتح اللديرها: (199/1) فما بعدها
 (1) في بزه (الزكاة) بالإنراد. (Y) الظُر رتحفة الفقهاءه للسمرتندي: (1/Tזا) من القسم الثاني تحقيق الدكتور زكي عبد البر.




 وجبت عليه الصدقة، إذا تهدّق على وجه يستو في به مراد النص مبن أجزأ عما وجبت عليه،




 نصوص الزكاة في يان الواجب غير مطلّلة عند مالك والثانعي، لانّ الأصل في العبادات



 الشانفي ومالك هو يان عين الواجب. آتا أبو حنفة فيرى انه يبان تدر الواجب (قواعد
المقرّي فاعدة Y Y م OYA, OYV).

تغليظاً للأمر فيها(1) ": وعندهم جائز، والخلّ الحاصل منه طاهر تعليلذ بزوال علة النجاسة كما في الدباغ (1)

- ـ ـومنها : أن التغذية والتعشية في الكفّارات لا تُجْزىء ( ${ }^{(1)}$ (عندنا) (ب) بل ينجب صرف الطعام إلى المساكين (r)

1 ا ـ ومنها: أنه يبجب استيعاب العدد (عندنا) وصرف الطعام إلى المساكين .
 أيام في كفّارة اليمين (o)

 (气) في:(ز) (يجزيه).
 العيد: (r/r/


 التغدية لم يتحقّق ذلبك (rV9/IV) كما ذكر الإمام السبكي، بئأن استبعاب العلدد، عند

لانه لم يطمم ستين مسكيناً (YvA//V).


 انظر : ردّ المحتار ؟/ •هع وانظر : اللباب في شرح الكتاب

ثانياً: المسألة (؟) من كتاب الصوم، وهي خاصة بمسألة جريان القياس في الكفّارات. وقد ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ أربع مسائل، مبنيّة على الخلاف في ذلك. ورأي الحنفية في منع القياس لا يقتصر على الكفًّارات، وإنما هم يمنعون ذلك في سائر العقوبات من حدود وتعازير وكفّارات، كما
 وبيان للأسباب التي دفعت كلًّ منهم للأخلذ برأيه، تعرف في مظانها من كتب

الأصول
قال الزنجاني (ب):
كل حكم شرعي أمكن تعليله، فالقياس(1) جائز فيه عند الشافعي رضي
الله عنه ${ }^{\text {ع }}$
وذهب أصحاب أبي حنيفة : إلى أن القياس لا يجري في الكفّارات وهذا فاسد: فإن مستند القول بالقياس : إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يفّقّوا بين حكم وحكم فيما يمكن تعليله، ولأنّا نساثلهم ونقول: لا يجوز إجراء القياس فيها مع ظهور المعنى وتجلّيه، أم مع عدم ظهورْه؟ .



 وما بعدها، والتحرير بشُرح التقرير والتحبير الـوا


 (ب) ص بr|r

إن قلتم (1): مع ظهوره وتجليه: فهو تحكّم، وصار بمثابة قول القائل : أنا أجري الثياس في مسألة، ولا ألجريه في مسألة، مع ظهور المعنى فيهمان، وتجليه، وإن قلتم: منع عدم ظهور المعنى: فنحن ولياكم في ذلك على وتيرة واحدة:

واحتجّوا بأن فالوا: إنما منعنا من إجراء القياس في الكفاراتات، لأنا رأينا السُع قد أوجبِ الكفّارة على المظاهر، وعلّل وقال: إإنهم ليقولون



 مساكين، وأوجب على المظاهر عتق رقبة، أو صيام شهرين أو إطعام ستين
 قلنا: شهران فِلمَ نوجبَ ثلاثة أيام؟ وكيف يتعدد البدل والمبدل واحد؟
وهذا ضعيفن: فإن امتناع القياس في الأَبدال لا يمنع الفياس في الأسباب بعضها(r) علي بعض . ويتفرّع عن هذا الأصل مسائل :
(1) في (زه" زبادة كلمة (غدم) بعد (مع) والصواب ما أثبتناه من اده.


(r) في هده (من). وما أبُتناه من (ز).
(أ) انظز هذا الدليل ني الأهكام للامدي ع/ (ب) الصواب ثلاثة آتِّم، وتد بئي هذا الخطا دون تصحيح في جممع طبعات الكتاب.

1 ـ منها: أنه إذا جامع في يومين من رمضان (1) واحد: يلزمه كفًارتان(1) عندنا لتماثلز السببين

Y ـ ومنها: أن المنفرد برؤية الهلال إذا ردَّ الحاكم شهادته (ج) يلزمه الكفّارة،
إذا جامع في ذلك اليوم عندنا، كما إذا قبل القاضي شهوادته (\%)

「 ـ ومنها: إن من تعمد استدامة الجماع حتى طلع عليه الفجر، ولم ينزع
(1) في هز (من نهار رمضان).



(0) انظر 『إلهداية مح شرح العنابة وفتح القديره (ON/Y).
(ا) سواء كفّر عن الأولى او لم يكفَّ . وهو تول مالك ـ رحمد اله ـ أيضضاً (نتح العزيز مع المجهوع
 عندمم، آنَ صوم كل يوم عبادة براسهها، فلا تثداخل كفًارتامما كالحجّتْن إذا جامع فيهما (فتح



ورأي الحنفية هذا هو أحد وجهين في مذهب الحمد، واختار الحار طائفة من علماء السلف.
 استيفانها فيجب أن تتداخل كالجدّا (ج) انظر تاميس النظر ص 1\&^1، وند ادخل ذلك في اصل: (إنّ صورة المبيح إذا وجدت منعت وجود 1 ايندري (د) الظُر : إيثار الإنصاف ص بیه، وطريقة الخـلاف ص vo. وتد عتلّ ذلك بتمكتن شبهـة

 للشبهة (Y/9/1). والقاعدة في ذلك ما أوردناها في الهامن السابق عن ابي زيد الدبوسي.

 قال الشافعي رضي:الله عنه، إذا وجبت الكفّارة في الخططأ، فني العمد أو جب .



(1) في "زه (لزمه)
<





















 والشانعي وأحمد، قيابِّاً على من أفطر متعمدّاً، لأن كليهما مستهين بحرمة الصوم. (بُداية (Yへ9/ / المجتهد

## المطلب الثالث

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي الشريف الثلمسوساني
(المتوفى سنة هV هـ هـ

## الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

هذا الكتاب الأصولي ممّا أدخله كثير من الباحثين في إطار التخريجه
 الزيتونة، وطبع باسم مفتاح الوصول في علم الأصول من قبل دار الـو الكتاب
 الأصول في ابتناء الفروع على الأصول، ولم تعط دار النشر مبرّرات لطبعه الصن
 الأصول في بناء الفروع على الأصول، وكان طبعه بإشراف قاضي القضياة ران بنيجيريا الشيخ أبو بكر محمد قمي، وعلى نفقة أحمد وبيلو رئيس حكومة نيجيريا الشمـالية في حينه .
ثم طبع بتحقيت الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف باسم (مفتاح الوصول !إلى بناء الفروع على الأصول)، ورضع المحقّق مقدّمة له، ترجم الـم فيها
 المحقّقة، المطبوعة سنة

وهذا الكتاب على صغر حجمه يتميز بمنهج وأسلوب فريد، يختلف عن كثير من الكتب الأصولية، ومن الممكن أن نوجز أهم ما اتصّفَ به بالأمور الآتية :

1 ـ اتبع المؤلف في ترتيب كتابه وعرض موضوعاته خطّة فريدة، ومنهجاً خاصّاً، على غير ما هو معروف وشائع عند جمهور الأصوليين. ونظراً !الي أنّ أصول الفقفه هي أدلته، فند جعل الأصول، أو ما ما يتمستك به المستدلّ على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية جنسين، هما
 أصل بنفسه ولازم عن أصل، والأصل بنفسه صنفان أصل نقلي له أربعة شروط هي:
صحة السنذ إلى الــــارع، ووضـوح الدلالة على الحكم المطللونب،
 والثا الأصل العقلي فهو استصنحاب الحال، وهو ضربان استصبحاب أمر عقلي أو حسّي واستصحابب حكم شنرعي.


 وعلى مـذا فـالكتـاب خـالِ من مباحث الاجتهاد والتقليـد والتعـارض والترجيح
واللني يبدو أنّ ما اتْعّه المؤلْف في التبويب والثقسيم هو مُنهج إتْعه
 الوليد الباجي(1) وغيره.



 على الاختلاف في القواعد الأصولية. وتد أكثر من ذكر الفروع الفقهية

> (1) انظر التعريف به في مُبحث شُروط علماء التخريج.

في مواضع كثيرة، الأمر اللذي دعا الكثيرين من الباحثين إلى ضمّه إلى
 الوصول إلى بناء الفروع على الأصول) .


 واختلافهما في أن الشاشي كان ياني الحنفية، وقلّ "آن يذكر مذهب غيرهم. أما التلمساني نكان نطاق أمثلته أوسع مدى من ذلك.
r ـ ابتعد المؤلف عن الأسلوب الجدلي، والحجاج المنطقي في كتابه،


 بشرح التعريف بإيجاز كما في فياس الطرد (r)
 والعلة(8)، والاستدلال(0) والإجماع" (7)، وغيرها . وفي أحيان أخرى كان



 راجع ني ترجمته: طبقات الفتهاء للشيرازي ص اء ال، وأخبار ابي حنيفة للصيمري ص ص

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \text { صو ص } \\
& \text { - IYY ص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (171 ص ص (0) } \\
& \text {. } 17 \text { (7) }
\end{aligned}
$$

لا يذكر محل الثنزاع. كما في قول الصحابي (1)، وفي أكثر 'المباخث اللفظبة.

وكانت استدلالاته للَارِء قليلة، وإذا استدلّ فإنه يستدل بإيجاز، دون الدخول بالتفصيلات والاعتراضات، أو التوتع في الاستدلال نفسهـ

ع ـ كان تعرضه لأثر اللخلاف في المسائل الأصولية، في الفقه بين ألمذاهب الثلاثة الحنفي والمالكي والشافعي، ولم يذكر غيرهم إلا نادران، كذكره

 في مسألة الاحتجاج بمفهوم اللقب (8)، وذكره احتجاج أهر المل الظاهمر باباباحة مباشرة النساء في غير المسججد، بمفهوم المكان المستفاد من قوله تعالى
 (inv

0 ـ والكتاب على صغر حجمه يحتوي على فوائد جمّة، ويعطي تصوّراً جيّداً لكثير من مسائل الأصولن .
.177 ص (1)
$.01(r)$
(Y) هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق البغدادي. كان فتيهاً وأصولياً وعالماً

 رابع ني ترجمته: طبقات النقهاء للنيرازي ص 111، وطيبات الشانيانيبة للأسنوي


$$
\begin{aligned}
& \text {. } 9 \mathrm{~V} \text { ص( }(\mathrm{s}) \\
& \text { (0) ص } 97 .
\end{aligned}
$$

# الفرع الثاني: نماذج مغتارة من الكتاب: 

## اولاَ: قال في المسألة السابعة من مباحث الأمر ص"

## المسـألة الدـابعة

في الأمر بالنيءي (1): هل يقتضي فعله الإجزاءُ أم لا؟؟(Y)

اعلم: أن الأصوليين اختلفوا في: أن المكلّف إذا فعل ما أمر به، هل


وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بنى الفقهاء عليها فروعاً كثيرة: منها: أن من لم يجد ماء ولا تراباً، ودخل عليه وقت الصلاة. فإنا


 ص ص
(Y) لبِيان موضع الخلاف نذكر آنَ الإجزاء فسّر بتغسيرين : أَحدهـما: حصول الامتثال به، ولا خحلافي بين العلماء في أن الإتيان بالمأمور به بحقّت هذا المعنى . وآخرهما: سقوط القضاء علبه، وهذا موضع الخلاف بين العلماء.

(Y) الحاجب، وقول بعدم الإجزاء، ومو تول القاضي عبد الجبّار المعتزلي ومن تابعه كأبي هاشمب.

 وإرشاد الفحول ص 110 .
 تلك الصلاة إذا وجد مناء أو صعيداً أو لا يقضيها.
فابن القاسم: ئأمره بتضائها، وأثهب لا يأمره بذلك، لأنه يرى ألا المكلّف لما أمر بأداء:ألصلاة على تلك الحالة الة، فإلذا فعل مان أمر أمر به انتطع عنه التكليف، لأن الأمر يقتضي الإجزاء، ويلزم من الإجزاء سقوط التضاء.

يعيد أو لا يعيد بناء علّى هذا الأصل .
وكذلك من التبست عليه القبلة، نصلّى إلي جهة غلب على ظلّينه أنها القبلة، ثم تبين أن القبلة غيرهما. وأمثال ذلك.
والمحققون من الأصوليين : يرون أن الأمر يقتضي الإجزاءء، وانتطاع











 انتهت البه رياسة الملذهب في مصر بعد ابن القاسمم. قيل أن السمه مسكين، وأنَ أشهب لقب له . توفي في مصر سنة ع \& هـ هـ .



الأمر غير متناول للزيادة على ال أتى به المكتف، انقطع الأمر والتكليف حينذ، نصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء.

ثانياً: وقال بعد مقدمته في النهي (ص ry)

## الصسالة الأولى

في كون النهي مقتضياً للتحريـ, أو الكراهة
وقد اختلف في ذلك"(1)، ومذهب الجمهور: أنه للتحريـم، لأن
الصحابة والتابعين - رضوان الها عليهم - لم يزالوا يحتجّون بالنا بالنهي على التحريم؛ وأيضاً: ففاعل ما نُهي عنه عاصِ إجماعاً؛ لأنه قد خالف مالف ما طلب منه، والعاصي يستحق العقاب، وكلّ فعلل يستحقّ فاعله العقاب فهو حرام، فالنهي يتتضي التحريم.
وينبني على هذا مساثل كثيرة من الفقه: فمن ذلك:
الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمّام ومعاطن الإبل، وفوق ظهر الكعبة، فإن العلماء اختلفوا في كون الصلاة في الميان هذه

المواضع محرمة أو مكروهة)
(1) انظر آراء العلماء في هذه السالة، في:
 gre/1 والإبهاج في شرح المنهاج r/זا والبحر المحبط ז/דזڭ، وشرح الكوكب المنير

 مع الختلاف بينه ويين غيره ني بعض المواضع، إذ آدخل بيضها بطن الوادي وأخرج المقبرة، وعكس بعضها ذلك . وتد زاد بعض العلماء مواضع اخر إلى ذلك، حتى أوصلوها إلى ما يزيد على ست وعثرين موضعاً أوردها مفصّلة النوكاني في نيل الأوطار، ومي المواضع السبعة =

وعندنا في المذهب في ذلك خلاف" (1)، مبناه على أن النهي مل يدلّ على تحريم المنهي عنه أو!ا ولا وتد نهى النبي السبعة أخرجه الترمذي(r)، وكذلك اختلفوا: في استقبال القبلة لبولِ أو
= العذاب، والصلاة فئي اللار المنصوبة، وني الأرض المنصوبة، والصلاجة إلى النائم،

 الهاديتّ. كراهة الصطلاة إلى المحدث والفاسف والسراج، وزاد الإمام يخى الجنب والحائض .



(1) انظر الإكليل بشرح مختصر خليل ص آّ، فنيه جواز الصالة بمرابض البقر والغنم والمقبرة، ولو لمشرك، والمزبلة والمجزرة، والطرين، إن أمن النجانسة، وكرفت بكنيسة ومعاطن إبل بيركها غند الماء.

 الآلانر لا إلى الاختلالن في متضى النهي. وفي الحق أن الحكم بيطلان الصلاة أو



 مالك أن الصلاة ني هذه المواضع صحبيحة، إن كانت طامرة، ولكن على كراهية، لان النجاسة تلّ أنّ تخلو منها، في الغالب. واستثنى ظهر بيت الشا الخرامه، وعذ الصطلاة عله فاسدة: لاستدبار المصُلّي بعض ما أمر باستقالهاله، وعند الثبانمي أنها صحبحة مع الكرامة، باستناه ظهر بيت الشا، إن لم بكن بين يديه، سترّرة متصلة، وباستناء المقبرة المنبوشة، حيث لا تصح نيها الصلاة، وذكر بلاث روايات عن أحمد، المشهورة منها أنها تبطل مطلقاً، والثانية أنها تصحّ مع الكرامة، والثالثة أنها إن



 محمول على التحريم أو على الكراهة .
=

(1) حديث متّفق علبه، رواه ماللك والنسائي ومسلم وابن ماجة وابن حبّان وأبو داود،

والدارمي وغيرهم.

lor

## المطلب الرابع

## التمهيد هي تخريج الفروع على الأصول

## لجمال الدين أبي متحمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي

## المتوفى سنة VVY هـ

الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
ومن الكتتب المؤلفة في هذا المجال كتاب (التمهند في تخريج الفوزوع
 (ت: VVY هـ ) . وقـذ طبع هذا الكتاب أوّل مرّة في المطبعة المانجدية بمكة



حسن هيتو .
وقد ادّعى الأسنوي في مقدمة كتابه : (الكوكب الدرّيّ فيما يـخرّج غلى الأصول النحوية من الْفروع الفقهية)، أنَّ تأليفه في فنّ التخريج يُعَدّ ابتكاراً
 تأليف كتابين ممتزجين من الفنين المذكورين(1) ". ومن الفقه، لم يتقدّمني إليهما أحد من أصحابنا :

$$
\begin{aligned}
& \text { أحدهما : في كيفّية تخريج الفقه على المسائل الأصولية. } \\
& \text { (r) والثاني : في كيفية تخزيجه على المسائل النحوية }
\end{aligned}
$$

(1) أي اللغة والأصول.

وهتي دعـوى ينقصهـا الــلـيـل، وينفيهـا الــواتـع، إذ الـزنجــنـنـي (ت 707 هـ )، وهو شافعي قد سبق الأسنوي بذلك بما يزيد على قرن من الزمان. اللهم إلآ إذا كان الأسنوي يفصد تخصيص ذلك في نطاق المنـي دون تجاوزه إلى غيره، من مذاهب العلماء.


 فعله، في نطاق مذاهبهم" (1). ومن هؤلاء أحد علماء الشيعة في في القرن العـئ العاشر في كتابه (كثف الفوائد في تمهيد القواعد)، ومنهم الشيخ محمد بن عبي عبد الشا

 1 ـ ذكر المؤلف، بعد المقدمة، بابين بابآ في الحكم الشرعي ذكر في فيه 19 تسع عشرة مسألة، وباباً في أركان الحكم الشرعي وذكر فيه 1 ست
 فكانت الكتب تتفرع إلى الأبواب، والأبواب إلى الفصول، والفي الفصول إلى المسائل التي تمثل القواعد الأصولية، وعلى تلك المسائل كان الئني تخريج الفروع الفقهية .

بلغ غدد كتبه، بعد البابين المشار إليهما، سبعة كتب هي: الكتابا،
 والتراجيح والاجتهاد. وفيما عدا كتابي التعادل والتراجيح والانيا والاجتهاد فإن هذه الكتب مثلت أدلة الأحكام الشرعية، وكان حانياني
 الأخرى يسيرآ، وفي المباحث المتعلقة بالكتاب تناول موضوع الألفاظ
(1) ص V\& من التمهيد.

ودلالتها، وكيفية:استخراج الأحكام منها. وقد تناول ذلك في 1 ا مسألّة
 الكتاب نفسه إلآ القراءة الشاذة وقد وزّع مسائله على الكتب وفق الآتي :

 الكتاب الأول في الكتّاب وفيه 1 ' 1 مسألة ’بحثها في


 الكتاب الخامس في دلائل اختلف

فيهاوفيه الكتابالسادس في التغادل
Y بسائل بحثهافي

4 بسائل بحثها في 4717

$$
\begin{aligned}
& \text { والتراجيحوفيه: } \\
& \text { الكتاب السابع فيالاجتهاد }
\end{aligned}
$$

والا فتاء وفيه
r - ـ ـلاحط أنّ المؤلفـ رتب كتابه على مناهج كتب الأصول فبدأ بالأحكام ثم

 كصنيع الزنجاني : وقد تناول أمهات القضايا الأصولية ولكنه لم يستوعبيا

 القواعد كثير، ويكفي النظر إلى كتابي الإجماع والقياس ليتضح هنا الأمر، نهو في الإجماع لم يتناول إلا أربع مسائل هي:

1 ـ تعريف الإجماع وشروطه ولم يذكر من الشروط إلا مسألة ما قاله بعضهم


السكوتي وما يترتب على ذلك من الفروع الفقهية (ص ال ال 0 ع . . ).



الموجود قبل الصفة عليه بعد الصفة أيضاً (ص ع09) ).
وهذه المسائل لا تمثل إلا جزءاً محدوداً من مباحث الإجماع، فهل انقراض العصر شرط؟ ومن هو المعتدّ به في الإجماع؟ وإذا والذا اختلف أهل
 يدخل في المجمعين من بلغ رتبة الاجتهاد من رجال وني العنصر الذي عصر المجمعين؟ وغير ذلك وني وفي القياس ذكر تسع مسائل لم تغط جميع مباحثه، فلا حديث عن جواز التعليل بالعلة القاصرة، ولا عن كثير من
 صريحاً وإيماء، ولا عن الخلاف فلا فيما يقدح في العلة وما لا ويقدح، ولا ولا ولا عن التعليل بالحكم أو تركيب العلة وغير ذلك.

 السيء القليل، كما في مباحث السنة التي لم يتناول فيها إلا أفعال النبي -

 والعرف وسائر أنواع الاستدلال.
r ـ كان يذكر الدليل أو القاعدة الأصولية أولاّ، تم يذكر وجهات الـات النظر التي قيلت فيها ويعرض ذلك عرضاً سريعاً، دون أن يستدل لها إلا في القليل

منهـا، وإذا استـدل اكتفـى بـالاستـدلال المـوجـز، واكتفى مـن ذلـك بالاستدلال للمذهب الراجح أو الصحيح عنده .
وإذا انتهى من ذلك، ذكر ما يبنى على القاعدة من فروع، قائلا : (إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة) .

ع ـ جعل تفريعاته علنى الأذلة والقواعد الأصولية تابعة لوجهات نظر علماء الشافعية، فهو متحصور في مجال عرض حالات غير كثيرة كان يذكر آراءبعض علماء المذاهب الأخرى، ولما ولكنه لم يذكر شيئاً مما يتفرع على آرائهم بهذا الشأن .
وعلى هذا فإنّ تفريعاته كانت في غالبها روايات أو وجوهاً أو طرقاً في المذهبب. وقد يذكر تخريجاً من غنده، على ما تقتضيه القاعدة، إن لم يقف على نقل عن علمأ المذهب .
وقد بين الأسنوي نفسه في مقدمة كتابه أنْ ما يذكره من الفروع أقسام: أ ـ فمنه ما يكون جوانبِ الأصحاب فيه موافقاً للقاعدة .
ب - ومنه ما يكون جواب الأصحاب فيه مخالفاً لها
 المذهب الأصولية)
وبذلك يتضح أن ما يذكره من اللفروع ليس كله ممّا نصّ عليه في المذهب، بل منه ما هو مستنبط أو مخرّج غلى القاعدر العدة من قبل الأبنوي
 وصوّرته) (r) . وذكر أنه فعل ذلك من أجل لفت نظر العلماء إلي مألخذ ما ما ما


$$
\begin{aligned}
& \text {. } \varepsilon V_{0}(\mathrm{r})
\end{aligned}
$$

0 ـ كان في طائفة غير قليلة من الفروع الفقهية المبنية على القواعد، بستقصي المسألة من جوانبها المختلفة، ويوستع فيها الكلام مصتحّاً ومرجّحاًا ومستدلًا . وفي هنا خروج عن المقصود من الكتاب، لأن تأليفه كان لبيان كيفية بناء الفروع على الأصول، لا بيان صسحة الحكم أو عدمه
والاستدلال له(1) .

7 ـ كانت أكثر الفروع الفقهية الواردة في الكتاب دائرة حول الطلاق وألفاظه، ،
 غير صحيح، وتعوزه الدقة ، فالألفاظ المذكورة لا تكاد الـاد تصل حتى نصف العدد الذي ذكره، والاستقراء وحصر الألفاظ وتصنيفها ينفي مثل هذه الدعوى.

V - ويلاحظ أن الأسنوي كان شديد النمد للعلماء، وبخاصة النووي، فهو لا يكاد يظفر بفرصة يسيرة إلا وهاجمه فيها، ومن نعته له قوله (والذي قاله ذهول عجيب وغفلة فاحشـ) (r)"، وقوله (واللذي ذكره النوري غلط
 كان مخطئاً وكان الحق بجانب النووي(0)

الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
نذكر فيما يأتي المسألة (IV) من مسائل باب الحكم الشرعي وأقسامه،
 نقلها مع هوامش المحقّق وتعليقاته، ونظراً إلى أنّ المحقّق لم يوثّق الآراء في
(1) (1) مقلمة المحقق ص Y Y
.
(Y) ص (Y 110 مسالة Y
 (0) لاحظ صن Y ( 0 (

المسالة، وإنما اكتفى بذكر بعض مظاتها، فقد أضفنا إلى ذلك بضعة هوأمسُ


 الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أم لا
 ولنقدّم على ذلك مقدّمة، وهي: أنه إذا فال السيّد لعبده مثيّلاً : أقعد، فمعناه أمران منافيان للّمأمور به، وهو وجوي المود القعود.
 والمنافاة بين النقيضين بالذات، فاللفظ الدال على القعود؛ دال على النيهي عن عدمه، أو على المنع منه بلا خلاف.



 إنما هو لامتناع اجتماع النقيضين؛ لا لذاتهما، فاللفظ الدال على إلقُعود يُدل
(1) من دأه وفي الأصل و اططه ولا.





 وذكر عدداً من الفرقو المبنية عليهاكب،




على النهي عن الأضداد الوجودية، كالقيام بالالتزام، والذي يأمر قد يكون غافلاَ عنها. كذا ذكره الإمام (1) وغيره، وحكى القرافي (1) عن بعضهم أن المنافاة بين الضدين ذاتية إذا علمت ذلك؛ فلنرجـع إلى ذكر المذاهب فنعول :

 الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة إلى شيئين .



 بخلاف النهي عن الشنيء، فإنه أمر بأحد أخداده كما ستعرفه . والثالث: واختاره ابن الحاجب (1) أنه لا يدلّ عليه أصلَّ(د) ، لأنه قد
(1) هو الإمام أحمد بن إدريس، أبو العباس، شهاب الدين القرافي، له مصنفات شائعة مشهورة في الفقه والأصول منها „أنوار البروق في أنواء الفروق" و والنذخيرة" في
 (الديباج المذهب

(
(६) وإليه ذهب إمام الحرمين والغزالي (ـ) .







يكون غافلاَ عنه كما بُببق، ويسنحيل الحكم على النيّ مع الغفلة عنه" (1): وإذا قلنا بأنه يبل، نهِل يختص بالواجبا كراهة ضدّه؟ فيه قولان، حكاهما الآمدي، وابن الحاجب"(1) وغيرهما . أصحهما: أنه لا فرق .
ويشترط في كوزنه نهياً عن ضدّه، أن يكون الواجب مضيّقاًا
كما نتله شرّاح المحصول عن القاضي عبد الوهابِ
(1) تال ابن السبكي في الإبهاج VA/1 وينعين أن تكون هذه المذاهب في الكلام النفسي



 اختالانهم على تولبن أحدّمطا: أنه يدل عليه بطريت الالتزام، وهو رإي الميتزئلة،


 يقل أحد هنا: هإن الألمر بالشيءي نغس النهي غن ضده لكونه مكابرة وعناذا كما قررناهه، أ. هـ

 حتى يستنى من تولهمه، الأمر بالشيء نني عن ضلّه . وإن صدن علبه أنه واجب
 ,وحاصل هذا، أنه إن صدق الأمر عله، انتدح كونه نهياً عنن ضلّه، وإلا فالذ وجه لاستنائه. أ. هـ .
 ترجمة المحقّق له فَّي مذا الالهامش، نُجنباً للثعارضن والتكرار .
(أ) انظر : الإحكام، ومتتهى الوجول، ومختصر المتتهى في المواضع السابةة.

لأنه"(1) لا بدّ أن يُنتْهَ عن الترك المنهي عنه حين ورود النهي، ولا يُتصهوَّر الانتهاء (r) عن تركه إلا مع الإتيان بالمأمور به، فاستحال النهي مع كونه موسعاً.
 في هذه المسألة، وفي عكسها من الفروع فقال:
1 - إذا قال لامرأته : إن خالفت أمري؛ فأنت ظالق، ثم ثم قال لها (r): لا تكلّمي
 وقال الغزالي : أهل العرف يعدّونه مخالفاً للأمر .ج.

Y ـ ولو قال: إن خالفت نهيي، فأنت طالق (8)، ثم قال لها: قومي، فقعدت. فللأصوليين من الأصحاب وغيرهم خلا نهي عن ضده أم لا فذهب بعض من جعله نهياً إلى وقوع الطلاق.
(1) ني اطه انه.
(Y)
(r) (r) في اطه نم فال لا تكلّكي. (ع) في ططه طالقة.
(ا(1) ترجم المحقق للرانعي في ص هr هم هامش 1 من كتاب الثمهيد فقال:




(ب) هو: احد شرحي الرانعي لكتاب الوجيز لاببي حامد الغزالي (تهذيب الأسماه واللغات

$$
\begin{aligned}
& \text { (ج) الوجيز }
\end{aligned}
$$

والأظهر عند الإمام وغيره المنع مطلقاَ (1) إذ لا يقال في عرف اللغنة لمن قال: قم: إنه نَهَى .
 الكبير" "بييناً من ذلك، مع ذكر ذلك في (الوجيز")، وكأنّ نظره انتقل خالة






 نسّاخ الرافعي قد أثنتها أيضاً من "الوجيز"، .
 وذكر أن من ثال بالطلاق بنى قوله على أن الأمر بالثشيء نهي عن ضدّه، وهو فانسد (الوججيز (v•/r



# المطلب الخامس <br> القواعد والفوائد الأصولية <br> لأبي الحسن علاء الدين بن متحمد بن عباس البعلي <br> المعروف بابن اللحام والمتوفى سنة 

الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
ومن الكتب التي تدخل في مجال تخريج الفروع على المي الألصول كتاب (القواعد والفوائد الأصولية) لأبي الحسن علاء الدين علي بن بلي محمد بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحّام.



 كتاب اذكر فيه (اقواعد وفوائد أصولية"، كما أن المحقّق لم يذك المر ما إما إذا كان العنوان الموضوع على الكتاب، هو مما استقاه من المخططوطة أو لا الما ولم


 ذكر ابن بدران أن هذا الكتاب وما فين فيه من نهرس يكثّف عن مسا مسائله مما كان

ويبدو أنّ المحقّق اعتمد على نسخة واحلـي المصريّة، لكن توجد للكتاب نسخ منعدّدة من المخطوطات منها نسخة في

المكتبة السعودية، وأخرى بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، وقد ذكر
 (Y9^) وغير ذلك من آلنسخ، عدا المصوّرات الموجودة في المكتبات العربية المتعددة. ونذكر فيما ياتي وصفاً موجزاً لهذا الكتاب:


 قاعدة بمسائل تتعلّق بها الأحكام الفروغية)(1) ،



 بعض أنواعه وشروطه أو شروط علته، ومنها بعض الأدلة المختلف فيها وانيا كالاستحسان والمصالح المُرسلة والعرف والعادة، وشرع من قبلنا.





 فيتعلّق بالقاعدة مسائل (r)
 (Y) لاحظ القاعدة (Y) (Y) (Y)

وعند ذكر بناء الفروع على الأصول لم يكن يكتفي بالنقل المجرّد، بل يرجّح ما يرى أنه الصواب، أو أنه يطرح رأياً غير الآراء المنورلة، فيرى فيه الصواب"

「 أصولية كما يبدو، وإنما هي من الأحكام والضوابط الفقهية الما
 ينبني على الخلاف في ذلك.
 بالتحريم، وذكر فيها ثلاثة تنبيهات (ث) وضابطة (r)"، وبعض ما يتعلّق بذلك من الأحكام. ونالثة الفوائلد هي مسألة الظفر وآراء العلماء في ذلك، وطائفة، مما ينبي على ذلك، من الأحكام.
ع ـ ـلم يرتب مؤلف الكتاب قواعده على أبواب النقه، كما فعل الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول، وإنما رتبها بحسب إلماب ما رآه من الترتيب
 فكان يذكر القاعدة ويذكر ما ينبني عليها من فروع، من من مختلف الألوابواب الفقهية، سواء كانت من العبادات أو المعاملات أو غير غيرها من الأبواب وهذا المنهج وإن كان أسلم من منهج الزنجاني، كما ذكرنا، إلا أنه جعل

$$
\begin{align*}
& .00 \text { (1) } \\
& \text {.r•^, r•v,r•T }  \tag{r}\\
& \text { ص } \tag{}
\end{align*}
$$




 عن مخصص، وإباحة النظر إلى المحظور، ولإنكار المنكر وغيرها وا والا

الرجوع إلى المنُائل الفرعية عسيرآ، لكن الفهرس المذكور في مقدمة

 مواضع الفروع الفقهية. من القواعد بتعيين رفم القاعدة بعد الفريع الفقّهي
 تساعد على الانتفاع بالكتاب، وتُسهّل لمراجعه معرفة مواضع الفروبع من القواعد. ومعرفة:مواضع القواعد والفوائد.
ه - تضمّن كثير من قُواعده طائفة من الفوائد أو الضوابط والتنيهاتات. ومن

وו0، و04، وצז، و07، وד7.


ونذكر فيما ياتي حصراً لهذه التنبيهات والفوائد وغيرها، مع ذكر القواعد التي تضمنتها:

(1) انظر : الإنصان ني معرنة آلراجح من الخلان للمرداوي ج/1 مفدّمة المسقت.

$$
\begin{aligned}
& \text { وتتضمن فائدة واحدة } \\
& \text { القاعدة (६7) } \\
& \text { القاعدة (0•) وتتضمن فائدة أصولية } \\
& \text { القاعدة (01) (0) وتتضمن ( ) ) أربع فوائد أصولية }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القاعدة (TY) وتتضمن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القاعدة (70) وتتضمن 「 } \\
& \text { القاعدة (7 ) وتتضمن ץ فوائد }
\end{aligned}
$$

1 ـ كان يطنب في بعض الأحيان في تقرير القاعدة، ولا يذكر من تفريعاتها



 التمثيل لها، بالفروع التي كان يذكرها خلال تقرير القاعدة .

 استنجار الكفار للجهاد، وقال: (إنه يصح بناه بعضهم على القاعدة وليس بناءٌ جيداً)
وتارة يعلّل ذلك، كنقده لابن الصيرفي (Y)، حينما ذكر مسألة امتلالك أو عدم امتلاك الكفار لأموال المسلمين بالقهر، وفال : إن قلنا بالقاعدة ـ أي
(Y) هو أبو زكريا يحع بن منصور بن أبي رافع الحرّاني الحتبلي الملقب بجمال الدين


من مؤلفاته: نوائد المذهب، وانتهاز الفرص فيمن أفتى بالرخصر .


أنهم مخاطبون بالفروع- لا يملكون وإلا ملكوا، فقد انتقده ابن اللحام علىي ذلك من وجهين :
أ ـ أحدهما ما لا خلاف فيه في المذهب، أنهم يملكون، مع ألم المذهب أنهم مخاطبون بالفروع.
ب ـ وآخرهما أن الخلاف إنما هو في أهل الحرب وألما وألما أهل الذلذمة فالا


 ضعيفة) ثم ناتشها واحداً بعد واحد (Y) . وفي القاعدة (V) المتئلقة بمخاطبة الكفار بالإيمان ذكر وجهات والت النظر المختلفة بهذا الشأند، وذكر طائفة مما ذكروه من الفروع المبنية عليها، ولكنه انتقد بعضى هذه التفريعات.
قال بشأن ما ذُكره ابن الصيرفي الحنبلي الحرّاني من مسائلّ ؛ (والذني
 جميعها)(r). وفال فيما فرّعوه عليها: ومنها استئجار الكافر اللنجهاد، فإنه يصحّ بناهِ بعضه على القاعدة وليس بناءً جيداء(8).
1 ـ لم تكن جميع الآراء التي يذكرها في مسألة من المسائل مما يبني عليه
 يقربب من 10 رأياً، ليست لها أهمية في بناء الفروع على الأصول، إذ لم يذكر لهم وجهة نظر في مطالب الأمر -
(1) - وعلى الرغم من أن المؤلف كان يذكر المذاهب المختلفة، في تقريره


لقواعده الأصولية، إلاَ أنه عند التفريع والبناء على الخلاف كان يقتصر
 أحمد وإيماءاته وغير ذلك، وقلّما يرد ذكر تفريعات المذاهب الأخرى .
-1 - في تحقيق الكتاب ضعف، وفد وقع فيه شيء من التصحيف والسقط،
 المواضع، خلل ترتب عليه عدم إمكان الفهم الصحيح للنص، ونيكنتي بذكر بعض الملحوظات على التحقيق المذكور :
 ذلك، لما فيه من خطا في بعض المواضع في ني نسبة الآلآراء، كالذي فيا فعله
 البصري والأنعري والصيرفي أنه لا يتتضي النكرار، وحكى ذلك الك عن
 البصري والأشعري القول بالوتف، لا ما ذا ذكره المؤلف الن وكقول المؤلف النـ


 العباس لا جذّه أبو البركات، لأنه المراد من قول جامع المسوّدة شيّيخنا .
 هو الصـواب فمثلًا في الهـامش ا ص عی ای علّق على ما أورده اللمؤلف من تول بعض الشافعية وبيان أنه مبني على أن مالا الا يتم الواجب إلآ به غير واجب، فقال في الهامش (كذا فيا في الأصل والظاهر أن غير زائدة) وهذا ليس صوابابَ، بل إنَّ ما ذكره من تون بعض الشافعية مبني على ذكره المؤلف، لا ما تا تومّمه المحقق ، ولما وني



في قوله (وقاتلوا المسركين) عامة، والمؤلف لم يجعل كلمة عامة جزءاً من الآية وإنما أراد أن يبِن أن بعض العلماء قاء قالوا بأن العأم هو عام في الأشخخاص مطلق في الأحوال. فقالوا في في قوله تعالى:


ج - وفي الكتاب طائفة من الأمور المحتاجة إلى بيان وإيضاح، 'ففيه طائفة كبيرةا من الأسماء المتشابهة التي تحتاج إلى بيان أصحابها،


 الفروع، علي ما يذكره من القواعد، لأنّ طائفة غير قليلة مما ذكره المؤلّف، من الفُروع لا تتضح نسبته إلى باب معيّن في الفقّه . الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
 وتد آثرنا ذكر مْهه الثقاعدة لاعتبارين :
الأول منهمـا أنه لـم يطنب في تقرير القـاعـدة والإكثـار مـن الآراء والأقوال.
والثاني منهما كثرة ما بناه عليها من الفروع، إذ ذكر (TY) سُتة وثلاثين


(1) انظر ني هذه المسـالة:





إحداهما: وهي طريقة الغزالي(")، وأبي محمّل المقدسي "(r) وغيرهما : أنه ينقسم إلى غير مقدور ـ كالقدرة والأعضاء - وإلى فعل غ غيره ـ كالإمام، والعدد في الجمعة ـ فلا يكون واجباً . وإلى ما يكون مقدوراً له، ، كالطهارة، وتطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر، فيكون واجباً .
قال أبو البركات (r): وهذا ضعيف في القسم الأول. إذ لا واجب هناك؛ وفي الثانـي : باطل باكتساب المال في الحج والكفّارات ونحو

زلـك.
الطريقة الثانية: أن ما لا يتمّ الوجوب إلا به : فليس بواجب كالقسمم الأول، وكالمال في الحج والكفارات.
وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب مطلقاً، وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم.
قال أبو البركات: وهي أصح (ع)" وسواء كان (شرطا") وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أو (اسبباً") وهو ما يلزم من وجوده الو جود، ومن عدمه العدم ولام
وقال بعض الأصوليين : يكون أمرأ بالسبب دون الشرط .
وتال بعضهمم: لا يكون أمرأ بواحد منهما . حكاه ابن الحاجب في

 ومسلّم الثبوت بشرح فواتح الرحموت 1 / / 90 .
. $V$ / / المستصفى (Y) (Y) روخة الناظر ص بیر.
(Y)


 ( ) المسوّدة ص الـ

واختاره في مختصره المعروف في ڤالشرطه أنه إن كان شرطاً شرعياً
وجب: وإن كان عقليا أو عادياً: فلا(٪).

إذا علمت ذلك، فيتفزع على هذه القاعدة فروع كثيرة.
1 ـ منها: هل يجب على الصائم إمساك جزء من الليل أم لا؟ في المسألة
 وذكره ابن عقيل( (8) في الفنون (0)، وأبو يعلى الصغير (7)، وفاقاً في صوم

$$
\begin{align*}
& \text { (1) متتهى الوصول والأمل إلى علمي الأصول والجدل، لابن الحاجب ص آبـ. } \tag{1}
\end{align*}
$$

(Y) هو: أبو الفرج عبد الرحمنْ بن علي بن محمد يتتهي نسبه إلى ابَ بكر الصديت من مجتهدي الحنابلة، ومن المكثرين منهم ني التأليف، في مختلف الُعلوم. توفي بسنة . $\rightarrow 09 \mathrm{~V}$
 وغراثب الآثار.
رابِ في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة 1/r99.
 مجتهدي الحنابلة، وأموليهفم. تتلمذ على عشرات العلماء، وكان منـ ملازمي القاضي أبي يعلى. اشتثل بمذمب المغتزلة، ثم تركه. عرف بقوة الحجة وحضور البديهة: والمناظرة والجدل. توني سنة من مؤلفاته: الواضح في أهول الفقه، والجدل على طريقة النتهاة، ،والنونن، وكفاية المفتي، وعمدة الألكة وغيرها.
 .rır/\&
(0) هو كتاب ضختم بحتوي على فنون شتى. نعته اللذهبي في تاريخه بأنه لم يصنف في





ليلةُ الغيم. وذكره القاضي في الخلاف في النية من الليل ظاهرَ كلام أحمد، وأنه مذهبنا (1).

Y ـ ومنها: إذا اشتبهت زوجته بأجنبية. فيجب عليه الكفقّ عن الجميع، ومثله: لو اشتبهت محرّمة بأجنبيات محصورات بعشر . فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا؟(Y) في المسألة وجهان:

 قال بعض متأخري أصحابنا: يتوجه مثل هذه المسألة في الستباه الميتة بالمذكاة.
 فهذا غير هذا. ونقل الأثرم أنه فيل للإمام أحمد: فثلاثة؟ قال: لا أدري
「 「 ـومنها: إذا الشتبه الماء الطاهر بالنجس. نهل يجوز له التحرّي أم لا؟؟ (r). إن كان النجس مساوياً للطاهر، أو أكثر : فلا يجوز الها له الها التحري، ويجب علهه الكفتّ عنه، بلا خلاف. صرّح به به غير واحد من من الأصحاب وإن كثر عدد الطاهر: نهل يجوز له التحري أم لا؟ المذهب: عدم الجواز (\%)
=
 رابع في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة \/r\&\&، الألألام





(£) وهو ظأهر كلام أحمد - رحمه الشا - ، وتول أكثر أصحابه، والمزني وأبي نور،
المغني

ولنا رواية بالجواز . وهي ظاهر كامهه في رواية المروذي. واختارها أبو
 وهل يكتفي بمطلق الزيادة، أو يعتبر ذلك بعشرة أوانٍ طاهزة، منها واحد نجس، أو عثّرة طاميهو وواحد نجس . أو بما هو كثير عادة وعرفاّ؟ فيه أقوالْ للأصحابا



○ - ومنها: إذا اشتبهت الثناب الطاهرة بالنجسة : فإنه يلزمه أن يُنالّي بعدد



وخرّج أبو الخطاب وغيره على منصوص الإمام أحمد فـي الثيا
 (1) هو: إيراهيم بن أحمد بن غمر بن حمدان من علماء الحنابلة المشهورين في عصره. كان من المكثرين في الرواية، ومن أثمة الفقه والأصول في المذهب. توني سنة 974 هـ

 والأضول، صحب مني شيوخ المذهب أبا الحسن بن بشار وأبا علي البربهاري. ومن






الثبصرة(1) قال القاضي وغيره: الأمر بذلك أمر بالخطأ. فلهذا أمر
بالاجتهاد .

ـ 7 ـ ومنها: لو غصب زيتاً فخلطه بمثله
قال الإمام أحمد، في رواية أبي طالب: هذا قد اختلط أوله وآخره.
 منه قدر ما خالطه. واختار ابن عقيل في فنونه: التحريم. لامتزاج الحرام
 وعن أحمد رواية أخرى: آنه استهلاك. فيخرج قلدر الحرام، ولو من

غيره•قاله سيخنا (\&) V = العلماء بين الأمرين بطاثفة من الفرون، يترنب عليها تخطثة التخريج المذكور، ومن هذه الفروق: أ إنْ القبلة يكثر الانتباه نيها، نيستّ اعتبار اليقين، فسقط دفعاً للمشقة،، بخلاف

الثباب.
ب - إنْ الانتباه حصل بتفريط منه، لأنه كان بإمكانه معرفة مكان النجاسة وغسلها، بخلاف القبلة.
ج- إنّ القبلة عليها أدلة من النجوم والشُسس والقمر وغيرها، فبصح الاجتهاد في


 (1) التبرة من كتب الفقه الحنبلي، لعبد الرحمن بن محمد بن علي الحلونواني البغدادي
 (r) الظر في المسالة:
 . المحرر (r)
 (0) انظر مسالة جواز ذلك أو عدمه، وما ينبغي إخراجه، وطائفة من أحكام هذه المسالة =

أحدها: التحريم مطلقاً. تطع به نرف الإسلام غبد الوهاب بن أبي
 الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هنالك . لاختلاط الأمؤوالـ . لأخذهم المال من غير جهته، و ووضعه في غير حقه.
 الأواني الطاهرة بالنجسة . وقدّمه أبو الخطاب في انتصارهد وقال ابن عقيل فيّ فنونه - في مسألة اشتباه الأواني - وقدّ قال الإمام أحمد: لا يعجبني أن بأكل منه. وسال المروذي أبا عبد الها عن اللذي يعامل بالربا يؤكل عنده؟ قال: لا . وموكله. وقد أمر النبي -
والقول الثاني: إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل. وإلا فلا قدّمه في
= في المغني rav/8، وما بعدها.
 ثم الدمشقي المعرون بابن الحنبلي، والملقِب بشرن الإسلام. فتيه وواعظ ومفـي كان شيخ الحنابلة في الشام ني زمانه. توفي سنة البه هـ ــ ـ من مؤلفاته: المتنخب في النقّه، والمفردات، والبرهان في أصول الدين، ورسالة في الردّ على الأشعريُ.

(Y) هو: بحيى بن يحيي الأزجي. من علماء الحنابلة، عرف بكتابه (نهاية ألمطلب في
 كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين، وإكتر استماده من كلام ابن عقيل. ومما ذكره
 المظنون أنّ علمه كانٍ مستمدآ من المطالعة، لا من التحقيت. لم يذكر تاريخ لوناتِات. لكنّا ابن رجب يغلبّ على الظنّ أنّ تونج بعد الستمائة بقليل .
راجع في ترجمنه: :ديل طبقات الحنابلة
(r) هو : كتاب (الانتصار في المسائل الكبار) ويستى الخلاف الكيير، ني مقابلة 'كتابه


الرعاية . لأن الثلث ضابط في مواضع
والشالث: إن كان الأكثر الحرام حرم، وإلا فلا . إقامة للأكثر مقام الكّل .
تطع به ابن الجوزي في المنهاج (1)
 إن عرف شيناً بعينه ردّه. وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزّه عنه، أو نحو هذا، ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالَالًا : إن كان غالبه نهباً أو
 ونقل عنه أيضاً: هل للرجل أن ان يطلب من ورثة إن إنسان مالنا

ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا .
 الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. جزم به في المغني. وقاله ابن عقيل في فصوله (Y) وغيره. وتدّمه الأزجي وغيره الحيره
1 - ومنها: لو طلّق إحلى زوجتيه، ولم ينوِ معيّنة (r): حرمتا إلى البيان.
 فعليهما: هل وطؤه تعيين أم لا؟ في المسألة وجهان. والذي والذي ذكره القاضي : أنه ليس بتعيين. 4 ـ ومنها: لو طلّق معيّنة ونسيها، أو قال: إن كان هذا الطاتر غراباً فهذه
 (Y) كتاب (الفصول في الفقه) يقع في عشر مجلدات (انظر : الأعلام ع/r/r المؤلفين (lor/V ( كتاب الفصول في الفقه هو كتاب (كفاية المغني) نفـيه .

 أبي سليمان وأبي حتيفة والشانعي . ونقل عن قتادة ومالك أنهز يطلقن جميعاً (المغني . (YO)/V

طالق، وإن لم يكن فهذه. وجهل(1) فعن الإمام أحمد روايتان : إحداهما: يجتنبها حتى يتبيّن. بناء على القاعدة: الختاره الشيخ أبو

محمدل
والثانية: نقلها الجمأعة، واختارها أكثر الأصحاب ـ : أنها تَخْرُج
بالقرعة

- ـ ـ ومنها: لو قال الزوج: إن كان هذا الطائر غراباً فزوجتي طالق ثلاثلاًاً وقال الآخر : إنٍ لم يكن غراباً فزوجتي طالق ثلاناًا . ولم يُّرْرَ منا الطائر؟

وجب الكفت في أصح الوجهين (ع)
11 ـ ومنها: الذبيحة في بلبة فيها مجوس وعبدة أوثان يذبحون: فلا يلا يجوز



كلابآ لم تسم عليها . فلا تأكل . فإنك لا تدري : أيّها قتله؟" (0) فأما إن كان كذلك في بلد الإسلام: فالظاهر إباحتها، لأن المسلمين لا لا يقرّون في بلدهم مالا يحل بيعه ظاهراً أ قاله في المغني

Y ـ ومنها: لو نسي صلاة من خمس. فهل يلزمه قضاء الخمس آم لا وم المذهب عندنا : لزوم قضاء الخمس . وينوي بكل واحلدة الفرض . وعنه

 roعgror/V المغني (Y)
كثـاف القناع وقواغد ابن رجب في الموضع السابق وعتلل ذلك بأن لا سبيل إلى معرفة المطلفة منهما، والقرعة طريق شُرعي لإخراج المجهول، كما في المبهمة والمنسية.





يلز مهّ مغرب وفجر ورباعية. بناء على أن نية التعيين لا تشترط"(1).
ץا ـ ومنها: لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار . فإنه يغسل الجميع ويكفّنون، ويصلّى عليهمّ، سواه كان وان من يُصلّى عليه أكثر أو أقلى ، وسـواء دار الحـرب وغيرهـا : صُلمي على الجميع . يُنْوَى بـالصـلاة المسلم ${ }^{\text {الم }}$
وعن أحمد رواية أخرى: إن اختلط المسلمون بالكفّار في دار الحرب فلا صلاة. حكاها القاضي في شرحه الصغير . والمذهب: الأون الأول. وأما وأما دفنهـم: فقــال الإمـام أحمـد: إن قـدروا دفنوهـم منفـردين، وإلا مـا مـع المنسلمين

を
الإمام أحمد رواية أخرى :"لا يجب"(r).

10 ـ ومنها: لو خلق له يدان، وكانتا متساويتين، ولم يعلم الأصليّة منهما: فإنه يجب عليه غسلهما (\%) ،
17 ـ ومنها لو خفي علبه موضع النجاسة: لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها (0). (1) انظر المغني / / آآ وذكر أن ذلك هو تول أكثر أهل العلم، لأن التعيين شرط في
 وانظر رأي الشافعية في: التمهيد للأسنوي ص 10، والأثباه والنظائر لابن السبكي . $1 /$ /
 ص
 وفي غسل جزء من الرأس والرقبة ونحوهما، ليتيقن غسل الوجه، وجهان المعروف



 يغسلها كلها، والوجه الثاني يتّرّى ويصنّي فيما يظنّ طهارته، ولا يلزمه غسلها ولا، كما =

فإنه لا تصحّ طهازته حتى يزيله (1)
ولنا وجه : أنه تصنح طهارته ولو لـم يزله . واختاره أبو العباس . وعزاه البى


1 1 ـ ومنها: المبتدأةٍ إذا قلنا ـ على المذهب - إنها تجلس يومأ وليلة: لم
 الإمام أحمدل .
وهو المشهور عند الأُححابب، بناء على ألقاعدة. وذكر في الرعانِ(Y) رواية : بالكراهة وذكر ابن الجوزي في إباحته روايتين .
وقال صاحب المْستوعب (£) وغيره: هي في الوطء كالمستحاضة .
ودليل جواز الوطء: لأنه الأصل . ويحتمل أن يكون هذا حيضاًّ، وأَن لا يكـون حيضـأ فلا نحرّمـه بـالشـك . وتؤمر بـالعبـادة بعـد اليوم واللنلـة

احتياطاً .
= لو تيقّن أنّ موضعاً من الصخراء نجس، فإنّه يصلّي إلى أي موضع شاء. (انظر : الأثباه والنظائر لابن السبكي 1 الو/ه) .
(10N/1 (1) الإنصاف 1 (1)
(Y) المغني / / (Y (Y)




 . $\rightarrow 717$





## الفصل الثالث <br> تخريج الفروع على الفروع

تمهيد في: تعريفه - بيان موضوعه ـ مباحثه ـ فاندته المبتحث الأول: مصادر تخريج الفروع على الفروع المطلب الأول: النصّ وما يجري مجريراه. المطلب الثاني: مفهوم النصّ. المطلب الشالث: أفعال الأنمة. المطلب الرابع: تقريرات الأنمة. المطلب الخامس: الحديث الصـحتيح. خاتمة: في نسبة هط وافق الحديث الصتحيح إلى المجتّهد، إن لم يقله.

المبتحث الثاني: طرق التخريج المطلب الأول: التخريج عن طريج المطلب الثاني: التتخريج عن طريق لازم المذهب المطلب الثالث: النقل والتغريج

## تمهيد

## تعريفه ـ بيان موضوعه ومباحثه ـ فائلته

لما كان ما نقل عن الأئمة المجتهدين من فروع فقهية، واجتهادات المات

 المعاملات والتصرفات والوقائع التي لم تكن في زمنهم، لجا لتا تلاميذهم واتباعهم إلى استخراج آراء لأيمتهم المتبوعين في أحكا

 الأمر الني لا تصح معه دعوى أنه ممّا نصن عليه الإمام أو فعله بنفسه. إن هذا الاستكشاف أو الاستنباط - إن صح التعبير - هو عملية تخريج باصطلاح الفقهاء والأصوليين، وهو الذي تناولته كتب الأصول في مبالـاحث الاجتهاد والتقليد، والكتب المتخصصّة بالفتوى وشروطها وصفاتها وآدابها وغير ذلك.
ومن تتبعا لاقوالهم وجدنا أنهم يطلقون التخريج على أمرين: الأول: على استنباط الأحكام من القواعد، أو إخراج إحنىا القاعدة من القوّة إلى الفعل (1)، ومذا أمر قد أدخلناه في مجال الأل تخريج الفروع
 عليه، إلى الأنمة.
(1) تتريرات الشربيني على شرح الجهال المحلي على جمع الجوامع بحاثية البناني (1/ / /

الثاني: على استنباط الأحكام من فروع الأئمة المنسوبة إليهم، سؤاء


موضوع هذا الفصل وآثرنا أن نطلت عليه (تخريج الفروع على الفروع) .
تعريفه:
جاء في المسودة إنّ إلتخريج هو (نقل حكم مسالة إلى ما يشبهها والتسوية


والتخريج وفق هذا التعريف يتعلّق بمادة هذا الفصل تعلقًا مباشراً. وظاهره أنّ المقصود بالتتخريج هو القياس، اللّي يتضمّن نقل مثل حكُم مسْألة جزئية الىى أخرى، لوجود شِّه بينهما، سواه كان باتفاقهما في العلّة وذلك هو قياس إلعلة، أو بانتفاء الفازق بيئهما وهو ما يسمّى، عندهمه، بالثقياس بنفي

الفارق، أو القياس في معنى الأصل (ع)
لكنًا نلاحظ أن هذا التعريف يقتصر على بيان معثى التخريج بصفة عامة، وليس تعريفاً له على أنه علم معيّن . وعملنا في هذا الفصل يموم على (1) المسوّدة ص بro ه

 العلماه، فنبغ في ذلك، وانتهت إليه رياسة المذهبِ. كان حجة محققاً متفمنتاً . توفي


 راجع في ترجمته: شذرات الذهب . $1+Y / V$


$$
\begin{aligned}
& \text { rov/ry }
\end{aligned}
$$

117

 ذلك ممّا له صلة بهذا الشأن.

 في كتب الأصوليين، وتارة في كتب الفقهاء، وتارة في الكتب الخاصة بصفات المفتي والمستفتي، وتارة في مواضع أخر . وإذا أردنا أن نضع له تعريفاً يتناول ما تقدّم قلنا بأنه : هو العلم اللذي يتوحل به المى التعرّف على آرّى آراء الأئمة في المسانيائل


 وشروط ذلك، ودرجات هذه الأحكام.
وهذا التعريف قد يخالف ما اشترطه المناطقة في التعريفات، من حيث
 سواء كان من شروطه أو لم يكن، ولكنتّا ذكرنا ذلك من أجل إلعا واضحة عن تصوّراتنا لما يشتمل عليه هذا العلم وما يتقوم بهـ

فقولنا: العلم جنس شامل لكل أنواع العلوم .
وقولنا: الذي يتوصل به إلى آراء الأئمة . . . قيد أولّ أخرجه ما ما لم يكن الغرض منه التوصّل إلى هذه الآراء.
وقولنا : في المسائل الفرعية قيد ثان أخرج
 من الفروع، أو غير ذلك من الأمور.
وقولنا: بيإلحاقها بما يشبهها في الحكم عند اتفاقهما . . . قيد ثالث

لإخراج التوصل إلى أحكام المسائل الفرعية من القواعد والأصول، مبما يدخل في نطاق تخريج الفروع على الأصول .
 يشترط في عملية التخريج المذكورة، سواء كان ذلك متعلقاً بالمصلدر الذي يخزّج منه، أو بمن يقوم بعملية التخريج.

## موضوعه ومباحثه:

من خلال تعريف هذا العُلم، اتضح لنا موضوعه ومباحثه، ، فهو يبخث

 المذهب، فيلحقها بها قياساً، أو إدخالاَ لها في عموم نصّه أو مفهومه، أو ما شابه ذلك.
كما يبحث في صفات المخزّج والشروط اللازمة له، وصفات الأقوال المخرّجة ودرجاتها . فائدته:

والفائدة من هذا العلم التعرّف على أحكام المساثل الجزئية المتنوعة التي سكت عنها الأئمة إما لالنه لم يقع عنها سؤال في زمنهمه، أو الوأنّا من الوقائع والنوازل الجديُدة، التي لم يرد عنهم فيها شيء

## المبتحث الأول <br> مصادر التخريج

وسنتاول في هذا المبحث مصادر تخريج آراء الأثمة، ووجهة نظر

 أدخلناها في موضوع تخريج الفروع على الأصول، وقد جعلنا هذا المبحث في خمسة مطالب وهي:
المطلب الأول: النصّ وما يجري مجراه المطلب الثاني: مفهوم النص المطلب الثالث: أفعال الأنمة المطلب الرابع: تقريرات الإمام المطلب الخامس: الحديث الصححيح

## المطلب الأول <br> نصّ الإمام وما يجري مجراه

وقد رأينا أن نجعل هذا المطلب في فرعين، أحدهمما في بيان المصصوود من النصّ وما يجري مْجراهه، وآخرمما في بيان الطرق التي نتعرف بها على تلك النصوص

## الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه



وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين نجد اختلافاً في بيان معناه، بين جمهور العلماء من جهة، وأتباع المذهب الحنفي من جهة أخرى.

فني اصطلاح الجمهورٍ أطلق على معالِ متعدّدة منها :
أ ـ أنه بمعنى الظاهر، أي ما فهم المعنى المراد منه من غير تطط، وهنذا

 التأويل أصلاّ، وعلى هذا فإنّ الظاهر ما دلالته ظنية، والنصّ ما دلالته

تطعية.

وفي اصطلاح الحنفية أطلق النصّ على ما كان أعلى مرتبة في الوضوّح
(1) (Y)
(Y) المستصفى للغزالي \$/ (Y

من الظاهر، ودون مرتبة المفسّر والمححكم، فالنصن ما ظهر منه المراد

 على حلّ البيع وحرمة الربا، ونصّ في التفرقة بينهما؛ لأنَّ النصّ سيت للرذ على من زعم التسوية بينهما وقاس الربا على البيع (r)"
وقد أطلق النصّ أيضاً على صيغة الكلام الأصلية التي وردت عن المؤلف أو المتكلّم، وهو من المعاني المولّدة، التي استعملها الناس قلديما بعد عصر الرواية(r).

وإنّ إطلاق الأصوليين للنصّ على صيغ الكتاب والسنة هو من هذا القبيل

والذي يبدو من كلام الفقهاء والأصوليين، حينما يتكلّمون عن نصوص الأئمة وما يجري مجراها، أنهم كانوا يقصدون في تعبيرهم (نصّ عليه)، ما دلّ عليه بألفاظه صراحة . ومن تعبيرهم معنى النصّر . ما دلّ عليه بألفاظه بصورة غير صريحة، وهذا هو اصطلاح جمهور الأصوليين في تقسيم الألفاظ من حيث كيفية دلالتها على المعنى. حيث إنهم جعلوا دلالة اللها حله
 والدلالة الأولى هي الدلالة اللفظية التي تؤخذ من عبارات المتكلّم، أمّا



 وجهة نظر أخرى في التفريق بينهما عند الحنفية، هي وجها الئن نظر المتقدّمين منهم. فانظر ذلك في كثّف الأسرار المسنار إليه في الهامش، وتفير والفسير النصوص للدكتور/
 (Y) المصاذر السابةة (Y)
(المعجم الوسبط، مادة (النصت).

الدلالة بمفهوم اللفظ فهي دلالة معنوية أو التزامية، والكلام عنها سيأتي في
مبحث المفهوم
والمنطوق عندهم نوعان: صريح وغير صريح.
1 ـ فالمنطوق الصريح"(1): هو ما وضع له اللفظ، فيدلّ عليه بالمطابقة أو
 الأمثلة على ذلك من كلام الأئمة:
 واجبة أن يصنليها متطهرّاً وبعد الوقت، ومستقبلز للقبلة، وينويها
 فهذا النص واضح وصريح في بيان مذهب الشافعي - رحمه اله - في بعض شروط الصـلاة، وأنّ أي واحدة من الخصال التي ذكرها يؤدي عدمها إلى عدم الصلاة دون أن يحتمل مثل هذا الكلام منعنى آخر
(1) المنطوت في اللغة هو الملفوظ، أو المتكلّم به، وهو اسم مفعول من النطتك، يقال
 وني اصطلاح علمباء الأصول هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، الي ما استفبد

 ويبدو - والشا أعلم - أن إطلاقه على ما دلٍ عليه اللفظ غير حقيقي، لأن ما دل عليه اللفظ ليس هو المنطون، بل المنطوف به هو الألفاظ لا معناها

 ، \&•7/1
ونشير هنا إلى وجود بعض وجهات نظر عند الحنفية في هذا الشأن، نتعلّق باشتراط سوق الكلام للمراد، أو أن يكون مقصوداً أصلياً ولو على سبيل الالتزام، فراجععها

للفائدة . . $99 / 1$ /r)

ب - ومن ذلك قول الإمام أحمد ـ رحمه الشا ـ بشأن وجوب العمل بخبر
الواحد، فقد نصّ في رواية أبي الحارث (1) بلى أنّه : (إذا كان الخبر
 بـه، على مـن عقله وبلغه، ولا يلتفت إلى غيره من رأي ولا قياس)
فهذا الككلام صريح في بيان رأي الإمام أحمد في وجوب العمل بخبر
 القياس وغيره من طرق الرأي . والأمثلة على ذلك كثيرة. وبيوجه عام فإئن إلمّ المعنى إذا كان مستفاداً
 عليه بالمطابقة أو التضمن، نإنه المراد من النصّ عند الجمهور؛ وومن عبارة النصّ عند الحنفية.
Y - وأما المنطوق غير الصريح: فهو ما دل عليه اللفظ، لا بإحدى الدلالتين المذكورتين أي المطابقة والتضمّن، بل بالوالتالتام قولهم: ما يجري مجرى النصن فتلخل فيه دلالات الاقتضاء، والإنشارة والتنبية أو الإيماء.
ولبعض العلماء في عدّ مذه الأمور من المنطوق وجهة نظر مخالفة، إلذ
 الحاجب(2) في عدّها من دلالة المنطوق، نظرآ لأن هذه الأمور هي من (1) هو: الحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ من أضحاب الإبام أحمد النين كالين كان يأنس
 عن
العدة

 الملقب بجمال الدين، والمعروف بابن الحاجب، لكون بين أبيه جندياً حاجباً غند الامير =

أحكام وحالات المذكور، بخلاف المفهوم الذي يبين الحكام وحالات
غير المذكور (1)
وقد ذكروا أنّ غير الصريح قسمان، لأنه إمّا أن يكون مقصوداً للمتكلم أو لا :
أ ـ والمقصود للمتكلمّ ينقسّم بحسب استقرائهم اللى قسمين :
 ويسمى دلالة الاقتضباء
 الواقع وليست مرفوعة، فلا بدّ لصدق الكالام من تقدير فيكون المراد الـوا

 ومثال الصحة الشرعية: أعتق عبلك عنّي على ألف، فإنه يستدعي تقدير

الملك (8)
=
 ودرّس بجامعها. ثم عاد إلى القامرة وأقام بها، ثم انتقل الـى الاسكندرية وكانت وفاته
فيها TET هـ / MEQ م

من كتبه: الإيضاح شرح المفصل للزمختشري، متتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، ومختصر متتهى السول والأامل وغيرها



الـنول / / KII.

شا (Y)
 عباس يرفعه بلفظ (إن الشا وضع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرموا عليه). 'قال




ثانيهما: أن يقترن بحكم لو كم يكن للتعليل هو أو نظيره لكان بعيداً،
 وهو أقسام متعدّدة يبحثها الأصوليون، في مسالك العلة من مباحث القياس .
بـ ـوأما غير المقصود للمتكلم فيسمى دلالة الإشارة، نحو قوله



 الحديث شطر الدهر مبالغة في نقصان دينهن، ولو كان الحيض الحير يزيد على

ذلك لذكره.














العقل، وتمكت الليللي ما تصلي، وتنطر في رمضان، نهذان نتصان الدين).



كان يفسد لما أبيح الجماع في آخر جزه من الليل(1)
 الدلالة، يُعَدّ من آرائهم الجارية مجرى النصّ، والتي صحّحوا نسبثها إليهم .

## ومن أمثلتها:

1 ـ ما رواه الحسن بن زياد 1 (Y عن أبي حخنيفة ـ رحمه الله - في شأن صالاة كسوف الشمس، وققوله: (إن شاؤوا صلوا ركعتين، وإن شاؤوا صبلوا
 بكون صلاة الكسوف نافلة، ولكن ذلك عرف من نصه إيماء لأن كلامه
 (والتتخيير يكون في النوافل لا في الواجبات)
(1) أصول السرخسي // Yץץ. .والإحكام للَّمدي ז/ 0 وشرح مختصر المنتهى للعضد . IVr/r
(Y) هو الحسن بن زياد اللُؤلوي الكووفي كان أبوه من موالمي الأنصار، واللؤلؤي نُسبة إلىى

 من مؤلفاته : الخراج والنُفقات وأدب القاضي، والئر والفرائض والألمالي . راجع ني ترجمنه: إلجواهر المضية والأكلام
(Y) هو : أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الملقب علاء الدّدين وملك العلماء. تفقه


 في بلاد تركستان . من مؤلفاته: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع في الفقه، والبُلطان المبين في أصول الدين
 بدائع الصنائع / / • ^ب.

Y ـ ومن ذلك ما ذكره محمد بن الحسن - رحمه الله - بشأن حكم صلاة ملا
 تصلى نافلة في جماعة إلاّ قيام رمضان وصلاة الكسوف) فال الكال الكاساني (ت OAV هـ ): (فـاستثنـى صـلاة الكسـوف مـن الصلــوات النـافلــة،


 الكالام من باب المنطوت غير الصريح.



 عمران/
(1) بدائع الصنائع / /•YA.
(Y) هو: أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي،الحنبللي،





 الهداية في الفقه، عقيدة أهل الأثر .
 الأحمد (Y) نصّ الآية: وذلك من أنباه الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم إذ بختصمونه . انظر : تغسيرها في روح المعاني .109 g 10N/K


أحمد هاتين الآبتين، دون أن يعلّق عليهها، يفهم منه أنه يرى حجيّة نرع من قبلنا، ولو لم يكن ذلك ما ما كان لذكرهما فائلدة، فهو لم يصرّح بالحجية، ولكنه أوما إليها.



 التابعين، لأنه لو كان حجّة لما أجاز لمن جاء بعدهم الخهيار.
 السنة بخاص الكتابّ


كه هـ وظاهر هذا أنّ البيان يقع بها
وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يخصّصها القرآن، لأنه لو كان كذلك،
لكان هو المبين للبنة لا العكس (r)


 ورد عن الإمام نصاً أو بلفظه الصريح ينبغي أن يكون مقدّماً على ما علم من رأيه باللفظ المحتمل لـجملة من المعاني
ومن أجل هذا ألاحتمال الدلالي نجد كثيرآ من الآراء المنسوبة إلى
 في نتائجها عما نسبه المحخّج للإمام، وإذا كان كلإِمام رألي ثابت بالنص
(1) المصدر السابق r/r ( العدة /r) (Y)
(Y)

الصريح يخالف ما نسب إليه إيماء فإنهم يرجّحون النصّ الصريح، ويؤولون ما ثبت بالإيماء أو الإشارة أو الدلالة. ومن هذا القبيل : 1 ـ ذكر علماء الحنابلة رأيين للإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أحدهما بنصّ صريح يججيز التعبّد بالقياس، وآخرهما بالإيماء يمنع التعبّد به .
ففي شأن جواز التعبّد به ذكر أبو الخطاب مما نصّ عليه ألحمّ أحمد ـ رحمه
 القياس"(r) وفي شأن عدم جواز التعبّد به. قاله : "وقد أومأ أحمد إلى هـلى هذا في رواية الميموني(r)، فقال: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين، المجمل والقياس (6) ${ }^{\text {(2) }}$
وقد تأول القاضي رأي أحمد ـ رحمه الله ـ المنسوب إليه إيماء، على ألن المراد استعمال القياس في معارضة السنة)
Y ـ ومن ذلك ما ذكرناه سابقاً، مما نسب عن طريق الإيماء إلى الإمام أحمد

 الرواية - من وجهة نظر القاضي ـليس المقصود به جواز ترلك الإجماع،
(1) هو : أبو أحمد بكر بن محمد البغدادي النسائي الأصل . من أصحاب الإمام ألما أحمد


(Y) التمهيد
(


راجع في ترجمته : طبقات الحنابلة / / Y ، ، وشـذرات الذهب / / ا .
(€) التمهيد ז/ גזץ.
(0) العدة \&/ • (1 1 وقد عزّز القاضي رأيه هذا بما جاء من نول الإمام أحمد في رواية
 الأخذ به). وانظر التمهيد أيضاً / YOY.

بل جواز ترك بعض الآراء والأخذ بيعضها الآخر، وذلك عند الاختلاف لا عند الاتفاق .

## الفرع الثاني: طرق معرفة النصوص

لمعرفة نصوصل الأئمة، أي الأقوال الصادرة عنهم، طريقان"(1):

## الطريق الأول:

مؤلفاتهم المنسوبة إليهم، والمرويّة عنهم بطريق صحيح، نسواء كانت











 تصحْ نسبته إليه قبل البحث فيما نقل عن الإمام من رأي في المسألة في (1) (1) لاحظ في ذلك: مالك حياته وعصره ـ آراؤه ونقه، للثّتخ محمد أبو زهرة ص 171. ( $)$
( ( ) (
 حتّني أو أخبربي، ومد اتَّههمه بالجهل وردّ عليهم.

على أنّ هذا يقودنا إلى إجابات الإمام بنصوص من الكتاب والسنّة أو الآثار المروية عن الصحابة.
 إليه، وأنه ذكره على أنه بيان موجب القضية المسؤول عنها (1)". والدليل على ذلك منهج النبي -
 ذلك هو الحكم، و'كذلك تصّة المجادلة التي شكت زوجها إلى إلى النبي -


وأمّا الجواب بالسنة فهو كنصّ الفتوى، ومعنى ذلك أنه تصح نسبة ما

 وتعلقت بالأخبار، وأفتت بموجبها. قال ابن حامد: (وقد بينت أيضاً أن الفقيه إذا سُشل عن حكم فأفتى بالخبر، فإنه إيذان بييان الحكم، لا أنه لم





 . المجادلة الآيات أ وr وr و و H (r)

 تهنيب الالجوبة ص 19 والمسودة ص • /هr

يتبيّن عن الحكم، فإذا ثُبت هذا علمت بذلك صحّة ما ذكره، ولا أعلم في
هذا خلافاً إلاّ شيء شذّ به بعض المتأخرين)(1)
ووجهة هؤلاء المخخالفين الذين ذكرهم ابن حامد، ممّن رفضوا عدّ ذكر
الخبر مذهبآ، ومنعوا صِّحة نسبنه إليه، تستند إلى أمرين :


Y ـ أنه قد يفسّرْ بما يخالف ظاهره.
لكنَّ هذين الأمرين مدفُوعان، ولا يصلحان حجّة تبرَر ما ذهبوا إليه، أمّا
 المسألة إلى السائل، فإذا اقتصر المفتي على ذكر الأثر دلّ ذلك على الـى استقرار


 الأضاحي فقال، يأكل، فقال له: يأكُلها كلَّها فقال: لا، يأكل ثلثا (r) أما روايته قول بعض الصحابة، وإجابته عن المسألة به، فإن معظم

 الصحابة في المسألة أكثثر من قول، فمذهبه الذي يُعَدَ بمثابة النصّ هو مو ما

 الكتاب أو السنّة أو الإجماع، ومنهم من قال لا مذهب له فيها عينا(ً)، وبوجه
(1) تهذيب الأجوبة ص بrبـ .
(Y) المسوّدة ص • • (Y)، قاعدة جامعة في ذيل الإنصاف في معرنة الراجِح من الخلاف

$$
. r o \cdot / \mathrm{r}
$$

( ) (المصدران السابقان.
r.r

عام فإنه من الصعب أن يقال إن ذلك مما نصّ عليه الإمام، فما لم يصرّح برجحانه إن نسبناه إليه، بناءة على قربه من الكتاب أله أو السنةّ أو الإجماع، فإنِ نسبته إليه مبنية على الاستنباط، لا على أنه صر"ح بذلك.

الططريق الثاني:
نقل أصحابهم لآرائهم في المسائل المختلفة"(1)
والطريق الثاني لمعرفة نصوص الإمام هو أصحابه، أو تلاميذه الذين

 طريقاً صحيحاً للتعرّف على رأي الإمام المجتهد. وقد وند ثبت أن كا كثيراً من


بعضهم كراهيته الكتابة(1)
(1) مالك لمحمد أبو زهرة ص (17^ والشافني لمحمد أبو زهرة ص 1 (1)




 يحیى بن حرملة (ت ه إبراهيـم إسمـاعيل بـن يحيى المنز


 والحسن بن زياد اللثٔلؤي (ت ع بَ هـ هـ ) .


 وولداه عبد الش (ت • •Y هـ هـ ) وصالح (ت آ العزيز المروزي (ت YVO هـ ) وأبو الحسن عبد الوهاب بن عبد الكريم الورّاق =

وقد يتفق التلامميذ أو الأصحاب على نقل كلام الإمام، وقد يختلفون
 وإن اختلفوا فإنٍ الطريق إلى تحديد مذهب الإمام يكون بالظظر في الروايات وترجيح واحدة منها بُالطرق المعتبرة في الترجيح. ولا شكّ ألّ مذهِّهب الإمام لن يخرج عمّا ذكروه، ولكن لا جزم بذلك الواحدا وإِيا وإنما ينسب إليه بظريق

 إطاقة أو تخصيصه، وفقاً لما فهموه، فإنذّ علماء الحنابكابلة لم يتّفقوا على صحةّ نسبة ذلك للإمام، ولهم في ذلك وجهان:

أولهما: أنّ ذلك كنصّه في صحّة النسبة إليه وهذا اختيار الحسن بن

 بتفسير ججواب أو نسبوا إليه، حدّاً في وجه، ، فقالوا: إنّ ذلك منسوب وبن وبه منوط
(ت =


والخرني هو أبو القاسمب عمر بن الحِسِين بن عبد الشا البغلادي الحنبلي. وتلقيه بالخر في نسبة إلى يعي الخرق والثياب: أخذ علمه على طائةة من تلامذة الإمام إحمد
 ومن أوائل من أرسنى تواعده وكتب فيه. هاجر من بغئاد لما ظهر فيها منيا من بـب السنفل، بعد أن أونع كثه نيها، لكتّها احترقت نضاع كثير من ترائه . وتوجه إلى دمشت وأقام فيها إلى آلن مات سنة عצبץ هـ ـ ـ
من مؤلفاته: المختصر في فروع الفقه الحنبلي، وطائفة من الكتب التي لا نعرف عنها شيثئأ بسبب احتراتها.



فإليه يُعزى)(1). وقال: (كلّ من نقل عنه في مسالثة بيان حدّ في السؤال، كان ذلك بمثابة نصّه في كل الأحوال) (ك)
وثانيهما : أن ذلك لا يكون مذهبه ولا تصحّ نسبته إليه، وقد اختار ذلك

 الكيفية المذكورة لا يعدو أن يكون ظناً وتخميناً ومن الجاثئز أن يعتقد الإمام خلافه، وربما أراد غير ما ظهر للراوي، بخلاف حال الصحابة مع النبي (0) -

ووجهة نظر ابن حامد فياس حال اللتلاميذ مع الإمام، على حال الصحابة مع النبيّ -

هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخخلال. من أهل بلا بغداد. تلقّى (Y)

 ذهنه. عرف بالزهد والورع . توني بيغداد سنة راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة
 وجماعته ص raV. ( ( ) تهذيب الأجوبة ص





 المسافز والتنبيه وغيرها .

 (0) صفة الفتوى ص 97.
-
 يجوز أن ينسب إلى صاحبه شيئاً من حيث المجازفة والتخيّل، ولا ينا ينسب إليه. إلآ ما قبله وعلمه يقينّاً1)
وقد عرض ابن حمدان (r) هذين الوجهين من غير ترجيح أو اختيار .

 تحفت بظروف المسألة، وطزيقة تعبير الإمام عنها. ومن أمثلة هذا الطريقّ :
أ - قول عبد الهّ بن الإمام أحمد بن حنبل (r) : سألت أبي عن الخطّاف فكان عنده أسهل من الخُشَّاف (8). والمسألة وردت في مسائل عبدالثا غلى الْلى الوجه الآتي:
(1) تهذيب الأجوبة ص بّع، \&\& .
(r) (r) هو القاضي أبو عبد الها بن أحمد بن حمدان بن شبيب الحرّاني الحنبلي الملقّب بنجم
 العلماء منهم عبد القادر الزهاوي والخطيب الـابن تيمية وغيرهم. كما كما تتلمذ عليه كثير من العلماء المعروفين، ارتحّل إلى القاهرة وحذّث فيها، وولي نيابة تضائها، وبقي
 من مؤلفاته : الرعابة الكبرىى، والرعاية الصغرى ني الفقه، والوافي في أصول الفـي وصفة الفتوى والمفتي والمستنتي

 (Y) هو أبو عبد الرحمن عبد اله بن أحمد بن حنبل. حذّث عن أبيه وغيره:من غلماء




الذهب r/r-r.r. (§) صفة الفتوى لابن حمدان ص 97 ، وتهنيب الأجوبة ص
(قال: سألت أبي عن الخطّاف، قال: لا أدري، وكان عنده أسهل من


الخشَاف؟ كأنه يكرهه)
 ومولى، فال: للأمّ الثلث، وما بقي فللمولى (r) ج ـ قال ابن خزيمة (气) عن المزني (0): سئل الشافعي عن نعالى (1) تهذيب الأجوبة ص بَ هامش (£) لمحقق الكتاب.

 الخطاف ويقال للخثاف الخفّاش أبضاً، وذكر في المصباح أن الخشّاف بتقديم الشين أفصح (انظر المصباح المنير) .
(r) هو أبو داود سليمان بن الأشعث أحد حفّاظ الحديث، ومن جملة أصحاب الإمام
 ومصر والجزيرة والعراق، توفي ني البصرة سنة YVO هـ على أثهر الأقوال. من مؤلفاته : كتاب السنن وكتاب المصابيح
 المؤلفين فرأ/ 800 .

 الحديث وفي علوم أخر، أطلق عليه ابن السبكي لقب إمام الأئمة تَفقّه على المنز
 قال عنه الدارتطني. كان إماماً معلوم اللظير، وقال ابن حبَان: لم ير مئل الم ابن خزيمة

من مؤلفاته : المختصر الصحبيح، والتوحيد وإبتات الصنات الصفات. راجع في ترجمته: طبقات الشانعية الكبرى /
والاعلام ז/ به، ومعجم المؤلفين ra/4.
 الثـانعي وناصر مذهبي، وأعرف النـافعية بطرته وفتاويه وما ينقله عنه. فيل إنّ لم إلم يكن في أصحاب الشافعي أنقه منه . عرف بالزهد وحد وحّة الفهم توفي في مصر، ودفن فيها $=$


جـوهرة لرجـل، ' فقـالن : لسـتُ آمره بشيء، ولكـن إن كـان صـاخـب


لصاحب النعامة ما بين قيمتها حيّة ومذبوحة(1) د ـ وروى الربيع بن :سليمان بن داود الجيزي(r) عن الشافعي : أنّ قراءة القرآن بالألحان مُكروهة، وأن الشّهُر بعد الممات يتبع الذات

على حال الحياة، يعني أنه يطهر بالدباغ هـ ـ وْمن ذلك ما نقله أبو يوسف في كتاب الخرأج عن أبي حنيفة ـ رحمه اله - في إجارة الأزض البيضاء والأرض الزراعية . قالل: (وكان أبو



لو جهة نظره هذه
 أخرجته الأرض، قليلا كان أو كثيراً. قال : (وحدّثنا بذلك عن حمّادر(7)
= والمسائل المعتبرة وغيرها.



$$
\text { والأعلام //rrq، وألفتح المُبين // } 107 .
$$



 الحكم. وممّن روي عنه أبو داود والنسائي والطحاوي. توفي بالجيزة ودفي فيبا سنّة . Y 07



 (0) المصلر السابق ص 9 ه 1 .
(7) هو أبو إسماعيل خماد بن أبي سليمان الكوفي، مولى إبراهيم بن أبي موسى =

$$
r \cdot \wedge
$$

عن إبراهيم النخعي(1) أنه تال: ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير من
 يأخذذ بهذا ويقول : لا تترك أرض تعتمل لا يؤخذ منها ما يجب عليها من



المطلب الثاني
مفهوم نصّ الإمام
ذكرنا أنّ مصادر التخريج التي تؤخذ منها مذاهب الأئمة الأربعة آراؤهم





يُعَدّ ما يُتَوَّلّل إليه عن هذا الطريق مذهباً للإمام، فينسب إليه؟ .
= النخعي وكان من أذكى تلاميذه. . قيل لإبراهيم من لنا بعدك؟ نقال حقّاد. توفي سنة

$$
119 \text { هَ وقيل سنة • •IT هـ . }
$$

راجع في نرجمته: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ب^،، والفهرست لابن النديم

(1) هو أبو عمران إبراهيمز بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي أحد الألئمة المشاهير، كان


 توني سنة 97 هـ وقيل 90 هـ ــ ــ


 (r) الخراج ص (r) الج

اختلفت آراء إلعلماء في ذلك، ولبيان وجهات نظرهم ينبغي كنا أن نوضّح معنى المفهوم، وما هو المختلف فيه من أقسامه.
معنى المفهوم" (1): المفهوم في اللغة المعروف والمدر المرك بالعقل ، وهون

 بأن كان حكماً لغير المذكور وحالأَ من حالاتهـه
وقيل : هو المعنى المستفاد من حيث السكوت الميا اللازم للفظ (0) وهو قسمان: مفهوم الموإفقة ومفهوم المخالفة.
اـ مفهوم الموافقة: وهو منا كان المسكوت عنه موافقاً للمنطوق في حكمه، نفياً وإبناتاً. ويسمى فخوى الخطاب ولحن الخطاب أيضاً (7) وبطلق عليه
(1) المفهوم، عند المناظطة، هو ما من شانه أن يحصل في العقل، سواء خصل بالغعل أو





 الصورة الحاصلة في العفل أو عنده، على الاختلاف المذكور، لككهما مختلفانان، من حيث القصد والحصول، نمن حيث أنها نتصد باللفظ تستى معنى، ومن حيث أنها
 من زيادات المتفلسفين على المفاهيم والدلالات اللغوية.

> (r) انظر : لسان العرب:
 .riv, rir/r

(0) شرح الكوكِبِ المنير ع/r/r.
 الأسوي أنه يسمى تنيه الخطاب أيضأ، ولكنه ذكر لحن الخطاب من أسماء مغهوم=

اسم (دلالة النص) باعتباره مما يفهم من النصّ ومنطوقهـ (1). ومنٍ أمثاله :
 (الإسراء بץ).
 وما كان فيه أولى منه بالحكم. فما كان المفهوم فيه أولى من المنطوق أطلقوا عليه (فحوى الخطاب)، كتحريم الشتم والضربا التأفي المنهي عنه، وما كان المفهوم فيه مساوياً للمنطوق سمّوه (لحن


 عنه الموافق دون المنطوق، نحو عدئر عدم إجابة الوالدين بالنسبة للتأفيف فلم
 وقد اتفق العلماء، باستثناء الظاهرية على صحة الاني

 فإنه طريق صحيح لمعرفة مذاهب الأثمة، ونسبتها إليهم، لأن هذا، عند
=



 ( ( ) الإحكام للَاْمدي
بعدها.

 البخر المحيط \&/ 11 المئ





 ويعود ذلك إلى أنّ المنطوق يتضمن قيذاً معتبراً في الحكم، فينتفي الحكم في المسكوت عنه لانتفاء ذلك القيد (1) .

لاحظ: شرح الحضدن على مخختصر المنتهى IVT/r.
(r) هو سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي ثم والنبانتي،







100/V / 1 1 10
( ) الأحكام
191/r (8) المستصفى (8)
 .ive/r
 دلبل الخطاب، لأن دلالته من جنس ذلالات الخطاب، أو لأن الخططاب دالْ عله، أو

لمخالنته منطوق الخطاب



والاحتجاج بالمفهوم المخالف مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من احتج به، ومنهم من رنض الاحتجاج به، كالحنائنية، ومنهم من فصّل في الكلام، فاحتج ببعض المغاهيم دون بعض. كما أنّ جمهور الحنفية فرّقورا
 الاحتجاج بها في نصوص الشارع، وقبلوها في مصطلح الناس الناس وعرفهم، وفي الروايات وغير ذلك مما لا يعود إلى نصّ الشارع (")، ولجميع هؤلاء

 أقساماً متعذّدة، تبعاً للقيد المذكور في المنطوق، ومن هذه المّا الأقسام:




 الربا، ومفهوم الحصر ومفهوم الحال والجار والمجرور والظرف وليا وغير ونيرها مما يمكن أن يدخل بعضه في مفهوم الصفة (r)


 أحسب أن تول الفقهاء والأصوليين: في سائمة الغنم زكاة، اختصار منهم.
تلخيص الحبير lov/r.
(r) انظر في أنواع هذه المفاهيم وأمثلتها، وآراء العلماء وأدلتهم بشأنها :







## التخريي على مفهوم نصوص الإمام:

وقد تبع الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة الاغختلاف في جواز أخذ مذهب الإمام منه . فمقتضى مذهب جمهور متألأخري الحنفية جواز ذلك، وإلن


 المفهوم معتبر في الروايات ـ أي عن الأئمة - إتفاقاً). وذكر أنّ مما يعتبر مفهوم كلامه اتفاقاً، أقوال الصحابة ولكنه ذكر أنه (ينبغي تقييده بما يدركّ

بالرأي لا ما لا يِدرك بها ).
ووجّه ابن عابدين (") ذلك في شرحه، بأن ما لا يدرك بالرأي في حكم (1) هو محمد بن علي بن مححمد الحصني الأصل اللدمشتي الحنفي، الملقب بعلاء الدين والمعروف بالحصصكي نسبة إلى حصن كفا في ديار بكر . تتلمذ على والمه وعلى
 العلم عن كثيرين .
كان من علباء الحنفية البارزين ني زمانه. عكف على الثلريس وتتّع العلم، وصار
 أمـول الفقه، وتعلِّات على البـالمع الصحيح للبشاري، وعلى أنوار التنزيل
لليضضاوي، وغيرها.

رابع في ترجمته: الأعلام ז/ (107/11 ، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ص VVA.
 فتهاء وأصولي الحنفية المتأخرين. ولد في دمشت ونـنأ في حجر والده و وجلس في

 من مؤلفاته: رد المختار شُّح تنوير الأبصار المعروف بحاشية ابين عابيدين، والعقود الدرّة في تنقيح النتاوى الحامدية، ونسمات الأسحار على سرح المنار المسمى ؛

المرفوع، والمرفوع نص، والحنفية لا يحتجّون بالمفهوم في نصوص الشارع" (1) ونصت على ذلك طائفة من كتب الحنفية (")، ومما مثلوا به لـوا لذلك : إلنّ المتأخرين قالوا لو قال: مالك عليًّ أكثر من مائة كان إقراراً بالمائة، فهذا

ومما يوضح ذلك في مفاهيم الكتب انّ القدوري (ت الـي
 منها .... أو جهر الإمام فيما يخافت، أو خلا خلا فلت فيما يجهر) فأخذ بعض علماء الحنفية من تقييده الجهر والإخفات بالإمام، أن المنغرد لا سهو عليه
= بإفاضة الأنوار في أصول الفقه، وغير ذلك من الكتب والرسائل والفتاوى. رابع في ترجمتة: الأعلام


 . 1974

 رسالة (شرح المنظومة المسماة عقود رسم الّْفتي) نفيها نولول ونفاصيل كثيرة وامثلة متوعة بهذا الشثان.
(r) المصادر السابفة.
( ( ) مو ابو الحسسن الحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان المعروف بالفـدوري. كان سيخ
 منهم الخطيب البغادادي صاحب ألتاريخ . كان حسن العبارة، توياً في المناظرة. توفي
 من مؤلفاته: المختصر المثهور، وشرح مختصر الكرخي، والتجربد والتقريب، ومسائل التخلاف بين أصهابنا وغير ذلك.

ص vi ومعَجم المؤلفين r/ זד،

في خالتي الجهر فيما يخافت فيه، أو الإخغاء فيما يجهر فيه('). وذكر المقرّري






فلا يعتمد في التقليد، ولا يُعَدَّ في الخلاف)(r)





 والخلاف أكثرٌ مما وقع في التياس.

الكتاب بشرح اللبابي / / VV .
(Y) هو محمد بن محمند بن أحمد القرشي المقرّري التلدساني. ولد بتلمُسان لأسرة
 في طريفه بعلد من علماء مصر والشنام والقدس والحصجاز . أخذ غلمه عن عدد من من علماء عصرهه وتتلمذ عليه عدد غير قليل من العلماءاء، منهـم من يعدّونٍ آشُشهر عْلماء




من مؤلفاته : عمل من حبّ لمن طبّ، والطرف والتحف، والقواعد، وغير ذلك". راجع في ترجمته : مقدمة المحققّ لكتاب التواعد لُلمقّري .
(
(؟) التبصرة ص olv، شرح الللمع ץ/ غ^• . .

ونجد عند علماء الحنابلة وجهتي نظر مختلفتين في هذا الشأن، فتد اختار الـخرقي وابن حامد وإبراهيم الحربي (1) صحّة نسبة ذلك إلى الإمام"(1). وحجّتهم في ذلك أن ما يذكر من قيد لا بذّ أن تكون له فائدة، ولو لم لم
 أنَّ إمامنا وغيره من العلماء لا يأتون لكلمة من حيث الشرط إلآلا ولذلك فائدة ، فلو كانت القضية بالشرط وعدم الشرط سواء، كان ما جاء به الفقيه من الشرط (أيضاً لغوآ، وهذا بعيد أن ينسب إلى أحد من العلماء)

وهذا الوجه قال عنه في شرح التحرير : (وهو الصحيح من المذهب)(2)
 !إليه . وقد اختار ذلك أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام (ت شابץ هـ ) وحجّة هؤلاء إنْ القيد لا يتعيّن للنفي فيما عداه، فقد يكون
 أو لإمكان الغفلة، أو لوجود الفارت، أو الرجوع عن الأصل، أو غير ذلك الو من الأمور (). ومعنى ذلك أنه لا جزم بأن الإمام أراد بالقيد المذكور في
(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي. تتلمذ على طائفة من العلماء

 توفي ببغذاد سنة

 والأعلام / /rr.
(Y)
 (r) ( ) ( ( )



كلامه نفي الحكم عن المسكوت عنه، وينبني على ذلك أن لا تصحّ نسبة أي


 والمصنّقات وغيرها، مع إمكان الغفلة، ووجود الاحتمالات المذكورة، في كلام غير المعصوم.
والذي يظهر - واسلّ أعلم - أنّ استنباط مذاهب الأئمة، عن طريق مفهوم
 إن قامت علامات وقرائن على أنّ القِد لم تكن له فائدة إلاّ نفي الخحكم عما عداه، صح التخريج وصحت النسبة .
ومن أمثلة التخريج عن طريق المفهوم ما أخذ من نصّ الإمام أحمد

 المفهوم منه انتفاء الضمّان بمأ ينشأ عن الفعل المباح) (r) . وعلى الرغم من قبول كثير من العلماء مبدا التخريج من مفاهيم نصوص الأئمة، لكنتا قلّما نجد لـنـا لهم تصريحاً بانَّ ما خرّجون كان بناء على المفهوم، فالأمثلة التي هي من منذا القيبل قليلة جداً، غير أنهم في شروحهم، وعرضهم لنصوص الأئمة يذكرون أحكاماً
(1) هو أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المعروف بالكوسج المروزي : ولد بمرو ودخل العراق والحجاز والثنام وسمع من كثيرين، منهم سفيان بن عيينة ويحيى بن



من المسائل توفي سنة 101 به هـ بنيسابور ـ
من مؤلفاته: المساثل في الفقعه، دونها عنا عن أحمد.
 الأعلام / /rav.
(Y) القواعد والفوائد الأصولية ص VA.

نابعة من مفاهيم تلك النصوص، إذ الكثير من نصوص الأئمة لا يخلو من قيود أو شروط لما يصلدونه من فتاوى، فيما يعرض عليهم من الحوادث الجزئية، فشرح تلك النصوص، وبيان محترزاتها، يتضـمن إعطاء أحكام مختلفة لما لم الم يتحقن فيه القيد، وهذا كئير وشائع في كتب الفقه، فإذا نسبنا ذلك إلى الأثمة قلنا إن ما يثبت لهم بطريق المفهوم كثير جدآ، وربّما فاق عدد ما ما يسند إليهم عن طريق النص . ومثل ذلك ما يستفاد من مفاهيم الكتب المشروحة" ا"

ووفق وجهة نظر من اعتذّوا بالمفهوم المخالف، ونسبوا ما يقتضيه إلى الإمام، وعدّوه مذهباً له، فإنه لو نصّ الإمام على ما يخالف المفهوم ففي المي المسألة عندهم وجهان :

أحدهما: بطلان المفهوم، نظرآ لقوّة النصّ وخصوصهه ، ولضعف دلالة المفهوم، فيكون في المسألة رواية واحلة .
 الوجه يكون للإمام في المسألة قولان، إن كانا عامين، أحدهما يثبت بالمنطوق والآخر بالمفهوم
 اله - في الأب والأخ لما سئل عن عتق الأبب بالشراه، فقال يعتق، وعن عتق
(1) ومن ذلك على سبل المنال:

 وهو الصحيح وهو المذهب. وعليه الجمهور .
ب - ما ورد في الإنصان (ومن سافر سفراً مباحاً) على منطوت ومفهوم).
ج ـ ا ما ورد في الإنصاف الميتِ (أو بلع مأل غيره غُرم ذلك من تركته) (تنيه: مفهوم قوله (أو بلع مال غيرهن انه انه



الأخ به، فقال: يعتق. فمفهوم الأولى أنّ الأخ لا يعتق، ولفظ الثانية يعتق، فإن قلنا إن المغهوم يبطل بالمنطوق، كانت المسألة رواية واحدة، وإلاّلا ضار في الأخ روايتان، إحجاهما بنصّه، والأخرى بنقل وتخريج) "1".
 تعارض دلالة المنطوِق. وِمن شرط العمل بالمفهوم أن لا يوجذ تصريح بخلافه، وقد وجد.

## المطلب الثالث

## هِي أفعال الأثمة

الفعل في اللغة إحداث شيء من عمل وغيره(") وفي لسان العرب أنّه كناية عن كل عمل متعدّ أو غير متعَّد.

وفي اصططلاحات أهل الفلسفة والمنطق أنه (تأثير الشيء في غيره ما دام مؤثرا)(1) إحـداث الشيء، مـن عمـل وغيره، فـلا تـدخل فيـه كـل الأفعـال، بحسـب اصطلاحات علماء النحو والصرف، فمثل مات وعات وكا وكان وان وأحسنّ وأصبح

 وقد تكلّم العلماء فِي التفريق بين الأفعال والأعمال، واختلفوا فيما
(1) معجم مقايسس اللغة.




 بقوله : (ومعنى العبارة أنه في حالة وجود المسخِّن بكسر الخاء أي فاعل التِ التسخين


 الختلاف وليس الفرق اعتبارياً كما أفاد) . ص YYO Y الما

أفعال الرسول لمحمد سليمان الأنقر / 1 (r)

ذلك. ولكن الذي يؤخذ من كلامهم، وإن الختلفوا أنّ الأفعال أعمّ
من الأعمال (1)
(1) ومن الآراء التي ذكرت في التفريق بينهما، ها ياتي :


 هذا فإن الفعل أعم من العمل، فكل عمل فعل ولا ولا عكس .





ج - رأي القراني في الأمنبة؛ ومو أن العمل فعل له شرف وظهور، والفعل ولمطلق



 بأنعال الجوارح. ولهِذا فإنه المتبعد إخرالج الأقوالل من الأعمال، لأنها من فعل اللسان وهو من الجوارح.

 الإطلاق اللغوي
وتد أخرج الثروكٌ من شُول لفظ العمل لها، لأنه رإن كانت فعل كتٌ، لكن لا يطلت عليها لفظ العمل.





(الأنعام 117).
نتح الباري //rir
ry

ونظراَ إلى آنَ الفعل عندهم هو إحداث الشيء، فإنهم اختلفوا في جملة مسائل تتعلق بفهم هذا الأمر، منها:

 جمهور الأصولين أنه من الأنعال، بناءً على انّ الكفقّ أي الانتهاء عن


والاختلان في هذه المسالة مما يترتب علي أثر واختلاف في الفروع الفقهية ${ }^{(0)}$
 لم يعرض مثل ذلك الأمر في زمان المجتهد، أو لعدم وجون وجود ما يقتضيه، والأمر الأول هو الذني يصح أن يكون موضوع البيان.


 (r)


 والطبائع والنفد على القائلين بها، والعدة ني أصول النفته.

 V/r (E)

(0) لاحظ بعض ما ينرتب على الخلاف في ذلك من خلاف ني الفروع الفقهية في الإبهاج شرح المنهاج جر/VY.

# تبعاً لذلك ينقسم إلى نوعين هما: أ ترك الفعل والإعراض عنه . 

ب - ترك القول وهذا يتا يتناول أمرين مهما:
I ا السكوث عن الجواب وغيره من القول، عدا الإنكار .
Y ـ ـ والسكوت عن الإنكار خاصة، وهو الئو التقرير (1).
وسنجعل للسكوت ودلالته على آراء الأئمة مبحثاً خاصاً، إن شاء الها .
وبعد هذه المقدّمة، نبيّن فيما باتي حكم ما ما يفعله المججتهد أو يتركه، ، دون أن يرد عنه ما يفيد جوازه أو عدهه. فهل يُعَدّ مثل ذلك الفعل أو الثرك مذهباً له؟ بمعنى أنّ مذهبه جواز فعل مثل ذلك الفعل الني فعله؟ وهل تصح نسبته إليه؟.

## لقد اختلف العلماء في ذلك على تولين :

## 1ـ ـ القول الأول:

إنْ فعله يُعَدّ مذهباً له، ويترتّب على ذلك صحّة نسبته إليه. وهو الحد





(1) أنعال الرسول r/0 0. 0

ع9v/\&



من تصانيف: الموافقات، شُرح الخلاصة في النحو، الاعتصام


المفتي شارعاً من وجه، وأنه نائب عن صاحب الشرع في التبليغ، وفي أن
يتخذ أسوة"(1).
وكما أنّ هذا القول يمثل أحد الوجهين عند الحنابلة، فإنّه كذلك عند



وذكروا مثل ذلك في إقامة جمعتين في مكان واحد لمّا دخل بغداد
 عنه(r) في طهارته، أنه غسل لحيته حتى وصل المال الماء الى ألى أصول شعره (!) وقد


 كان يتحرّاه (0) وعلى هذا التول ينظر إلى فعل الأئمة وتركهمب، كما ينظر إلى الى

 دلالته الوجهان. وأنّ ما يروى عن الأئمة من أنواع التعبّدات والتزهّدات
. $11 \wedge / 1$ VO/ = (1)
 اللمبحموِ




. YVO هـ HV

( ) تهلنيب الأجوبة ص 0 ع ـ
(0) شرح جصحيح مسلم للنووي 19/0 19.

والتورّعات لا يصحّ أن يقال أنه مذهبه، أو أن ينسب إليه، دون اللظر في طائفة من المقدّمات التي تلقي بعض الأضواء على ذلك(1).

## أدلة هذا القول:

وقد استدل لهذلا:الرأي بما يأتي:
 العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهيا درهماً، وإنما

 سيما مح الدّين والورع "
ب ـ استدلال العلماء بأفعال الصحابة - رضي الشا عنهم - على مذاهمبهم، وجعلها بمثابة فعل الرسول (1) مجنوع الفتارى لابن تيمية lor/19 وloع والمقلمات التي ذكرما شيخ الإسلام



 ج- جل يرى المجتهن آنَّ ما فعله آنضل من غيره؟ أر انه فعل المفضول لأغراض


 (r) الموانفات ع/\& ,الحعيث رواه أحمد والأربعة وآخرون عن ابي الدرداء مرفوعاً، وصختحه ابن حبّان

 حديث (IV\&0).
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان ص r الـ

كأقوالهم في الدلالة على مذاههـهم، كما أنّ أفعال النبي في الدلالة على الأحكام الشرعية" (1).
ج - إنّ التأستي بأفعال من يعظّمه الناس ويحبّونه، سرّ مبئوث في طباع البشر ، لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه ولا بحال، وأنهم قد يرجّحونه على القول. وقد بُت هذا مع الصحابة والنبيّ -
 الإحلال، بعلما أمرمم بذلك في حجّة الوداع، حتى ذبح وحلق فاتبعوه،

 كذلك، فمن المستبعد أن يقدم المجتهد ـلا لا سيما المعروف بورعـ وتقواه على عمل يرى أن الناس يقلّدونه فيه ولا يكون رأيه ومذهبه.
r- القول الثاني:
إنّ ما فعله لا يُعَدَ مذهباً له، ولا تصحّ نسبته إلبه. وهذا وها هو الوجه

أ ـ إنّ الأئمة المجتهدين متّن يجوز عليهـم الذنب والمعصية، والخطا والسهو والاستمرار على ما هم عليه، لأنهم غير معصومين عن خطألـ، وليس هناك وحي ينبّ إلى الخطا، ويرشد إلى الصواب، كما هو الشأن

(Y) (Y (Y
 د. نهـ السلحان، شرح التحرير ورة



ب - إنّ أفعال المجتهدين حينما لا يوجد ما يدلّ على أنّ ما فعلوه هو زُرأيهمَ
 يكون فعله تقليداً لغيره، بسبب عدم نظره في المسألة، أو لتشارض

يُعُدّ مذهباً له، لأن مذهب المجتهد ما توصل إليه عن نظر وانستدلالن.

## تعقيب على الأدلة:

تلك هي أمم الأدلة التي المتند إليها الفريقان ومي أدلة فيها مجالِ


 درايتهم بأحكام الشرع المأخوذة عن النبيّ الصخيح منها، ولم يقم دليل على أنهم يقومون مقام الأنبياء: في كونّهم مصادر للتشريع، وأنهم معصومون، وأنّ ما يؤخذ من أقوالهم يؤخذ من


 المجتهدين. ودليلهم الثاني لا يسلّم على إطلاقه، فما لم تقم قرائنّ أو كلائل على أنّ ذلك الفعل مذههب، فإِنّ نسبة ذلك الفعل إليه تدخل فيل في الإطار ألذني نحن بصدده، ولا يوجد تلازم بين وجهات نظا نظر الأفراد وأفعالهم، فنقد يفعلون



$$
\begin{aligned}
& \text { (I) المصدران السابقان، وتهذيب الأجوبة ص } 0 \text { ع . } \\
& \text { ( الموانقات } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

إعمل بقولي ولا تنظر إلى عملي
 تعمّد ارتكاب المعاصي، وإذا أخطا أو نسي أو غفل فإنّه لا يقر" على ذلك، بل ينزل الوحي بالتنبيه والتصويب، وهذا المعنى غير متحقّق في المّا المجتهدين وسواهم من البشُر . فقياس أفعال المـجتهلين على أفعاله الفارق وغير مستقيم.
ودليلهم الثالث بيتضح الجواب عنه ممّا تقدم، وكون التاب التأستي بالأفعال سرأ مبثوثاً في طباع البشر، كما يقول الشاطبي، لا يعني أنّ فعل المجتهد يمثّل مذهنبه .
وقد علق الشِيخ عبد الله دراز (1) محقّق كتاب الموانقات على كلام الشاطبي بقوله : وهل يكفي هذا لأن يكون دليلّا شرعياً على شلى شرعية التأسي بالمفتي ولو لم يقصد البيان؟(٪) وأما أدلة الفريق الثاني فإن طائفة من العلماء المصحّحين . لعدّ المّا الفعل
 هذا الاحتمال في نصب أفعاله حجة للمستفتي فليعتبر مثله في نصب أقوله أقواله، فإنه يمكن فيها الخطأ والنسيان والكذب عمداً وسهواً، لأنه ليس بمعصومو ولمّا لم يكن ذلك معتبراً في الأقوال، لم يكن معتبراً في الأفعال) (r) وعن الدليل الثاني الذي يقول بأن أفعال المجتهد محتملة، 'يقول ابن


 الشنريعة، توفي في القاهرة سنة من مؤلفاته: تعليقاته على كتاب الموانفقات للشاطبي . راجع في ترجمته: الفتح المبين
 . $\mathrm{r} 01 / \varepsilon$ / المصدر السابق (r)

حامل: إن (ذلك لا يؤثر شيئاً؛ إذ مع الاحتمال لا يخرجها الن تكون دينا)(") ويتضح مما ذكرناه بُسابقاً أن الملحوظات التي أبليت على وجهة بظر أصحاب الرأي الثاني، غير مقبولة، لأننا بيتنا الفرق بين الأقوال والأفعالل، . والفرق بين الممجتهدين وصاحب الرسالة - ـ

وعلى هذا فإن أخخذ مذهب المحجتهد من أفعاله ، ونسبة ذلك إليه قضبية ليسنت

 حصول ذلك منه مرارأو وتكراراً ينفي احتمال وال الخطا والنسيان . والش أعلم . أمثلة للتخريج عن طريق أفعال الأنمة:
وممـا يمثّل أفــال الأئمة مـن فــه الحنـابـلة ، النقول الآتيـة عـن إمـام المذهب - رحمه الله - .

1 ـ الختلفت الروايات عن الإمام أحمد ـ ـ رحمه الله - بشأن حلق الرألس . فروي عنه أنه مكزوه وروي عنه ما يُقيد الجواز، وروي عنه الثفريت بين

ما إذا كان الحلت بالموسى فيكره، وما إذا كان بالمقراضى فلا يكره .
 قال حنبل: كنت أنا وأبي نحلق روّوسنا في حياة أبي عبد اللها، فيرانا
 ولا يُحفيه، ويأخذه وسطاّ (Y)

Y - ومن ذلك ما رُوي عنه بٌشأن صمورة تخليل اللحية . قال يعقوب (r): سبألت (1) تهذيب الأجوبة ص جع .
( المغني (Y)
(Y)

 انظر في أسماء وتراجم من اسمه يعقوب ممن انخ عن الإمام أحمد : طبقات =

أحمدغن التخليل؟ فأراني من تحت لحيته، فختلّ بالأصابع . وقال حنبل : من
 جانيها وباطنها. وفال أبو الحارث: قال الحمد: إن شاء ختلّلها مع وجها

「
 أخذوه من رواية الأثرم، فال: (تفقّدت أبا عبد اله، ، فرأيته يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة)(r)
₹ ـ ومن ذلك ما خرّجوه بشأن عدم زيادة الجلوس بعد الركعتين على التشهّد، وعدم تطويله . مما قاله حنبل في صورة جلوس الإمام أحمد. الحمد قال : (رأيت أبا عبد اله يصلّي، فإذا جلس في الجلسة بعد الرّكعتين أخفت الجلوس، ، نم

 يصلح مثالاَ لفعل الإمام نفسه أيضاً، على سبيل الاقتداء والتأتّي .
 صفة تورّك الإمام أحمد، ما ياتي: (رأيت أبا عبد الها يتورّك في في الرابعة

 بأصابعه اليمنى القبلة، وركبته اليمنى على الأرض ملزةتة)(0)
.
(1)

(Y) الرَّضف: الحّجارة المحماة. الواحدة رَضفة، مثل تَنر وتَمرة.
.


# المطلب الرابع <br> تقريرات الإمام 

ومما يتصهل بمجالل المصادر التي تستقي منها آراه الألمة تقريراتهم لما يصنار


الأمر الأول: هؤ هل العلماء بمنزلة الأنبياء في مساثل التشريع، فينطبت عليهم ما ينطبت على الأنبياء؟ أو لا
والأمر الثاني: هل يعتبر السكوت عن الإنكار دليلَاْ على الموانفة فينزّل
منزلة النطق في نسبته إلى الساكت أو لע؟
ونظراً إلى وقوع الاختلاف في هاتِين المسألثين فقد ترتّب على ذلك اختلاف العلماء في هذه المسالة التي معنا، وتميزّ لهم رأيان:


 الإنكار ، إذا رأى فعلّا من الأنعال كتصربِيهه بجوازه) (1)" كما رجّح ذلك ابِّ
 الرأي تستند إلى طائفة من الأدلة، من أهمّها :

- 1

$$
\text { (r) تهذيب الأجوبة ص } 0 \text {. }
$$

تعلّ صحيحة ومنسوبة إليه، فكذلك تقريرات المجتهدين . وهذا الدليل
 ورثة الأنبياء)



 وبالتالي فإنْ ذلك يُعَدّ راياً له، وتصح نسبته إليه .




الرأي الثاني: إنّ سكوت الأنمة وعدم إنكارهم لا يُعدّ تقريراً، لما علموها الو


 على حمل السكوت على الوفاق . ومما احتج بـ با أصحاب هذا الالرا الراي :
 المواففة، يحتمل الرنض، وتد ذكر العلماء طائفة من الاحتمالات التا

إلى المجتهد بناء على أفنالد.


$$
\begin{aligned}
& \text { حصل فيها الإنكار . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { المنخول للغزالي ص ص1A الماتي } \tag{६}
\end{align*}
$$

هي من هذا القبيل؛ ، بعضها يصلع للمجال الذي نحن بصدده(") وبعضها

 مسألتنا يتعلّق بآراء المتبوعين بعد استقرار المذاهب :

Y ـ إنّ الفقهاء قد يرون غيرهم من المفتين يأتون بعباداتهم من صلاة وغيرها، مما فيه مخالفة لوجهات نظرهم في المسألة، فلا ينكرون عليهـم ذلك، ولا يخاصمونهم فُيه، ولذا كان الأمر كذلك فلا يصحّ أن ينسب رأي لمن سكت منهم بناء على ذلك (r)

## تعقيب على الأدلة:

إذا نظرنا اللى أذلة الرأيين السابقين ترجّح لنا الرأي الثاني غير إلمصحّح لنسبة رأي إلى الإمام بناء على سكوته . ولا وذلك لما فلى في أدلة اللرأي الألوّل
 أفعال اللرسول (1) كان لم يتحدد له رأي في المسالة، لانث في مهلة النظر والبحث عن الأدلة؛ الو أنه كان


اعتراضه يثير جدلاَ ونقاشاً يترتب علِّه من المفسدة ما يفوق الدصلحة المرادة:

انظر بحث: تحرير: المقال للدكتور عياضة السلمي ص • 11 من العدد V جامعة الإمام







$$
\text { (Y) تهذيب الأجوبة ص: } 0 \text {. }
$$

المعصوم، من الخصائص، ما هو من صفات المعصوم، ولا يلزم من الدليل
 مختلفة، فدلالة السكوت على الموافقة ليست غير احتمال يقبل ما يخالفه و ولهذا فإنّ نسبة رأي للإمام بناء عليه فيه نوع من المجازفة، واحتمال كبير للخطاً . والاستدلال بسيرة الصحابة لا يفيد، لأنه كما ورد عنهم الإنكار ورد
 عبّاس(1) في مسالة العول في زمن عمر(r) وغير ذلك. وما ذكره أصحاب الرأي الثاني بشأن عدم تحتّم دلالة السكوت على المي الموافقة صحيح؛ احتمال الموافقة ضئل بالنسبة إلى الاحتمالات الأخر . وهذا يعزلزه دليلهم الثاني الذي أقر"ّ به ابن حامد خمنآ، من خلال مناقشته له (r).
 أنه كان كذلك، وما لم توجد القرينة فالظاهر ـ واله أعلم ـ أن لا تصحّ نسبته إلى الإمام .



 والأعلام ع / 90 .







 كثيرة قديماً وحديثاً.
(

## الهصطلبـ الذنامس

## الكعديث المنتحيع

ورد عن طائفة كبيرة من السلف والأثمة أقوال تفيد أنهّ إذا صح آلحديث
 وقد نتل هذا عن أبي حنيفة وأصحابه"، وصح عن الشا الشافعي أنه فال: : إذا صحّ الحديث نهو مذهبي، أو ما في هذا المعنى (Y)، كما نقل عن غِيره من العلماء

ولا إشكال فيما لو كان للإمام رأي موافق للحديث، لأنْ نسبة الرألي إليه لا يعتريها شك، لا للحديث، ولكن لما أفتى به الإمام نفسه. لكنّ التساؤل يتّضح في حالتين :
الحالة الأولى : أن لا يكون للإمام راي في المي المسالة .



 يطّلع على الحديث، فلعلّه اطلع عليه، ولم يأخذ به لاعتبارات يعلمها . (1) انظر: أخبار أبي حنية وأضصابه للميمري ص •1 وما بغدها، والانتقه 'لابن عبد البر صن ع ع 1 .





أمّا الحالة الثانية، وهي حالة ما إذا كان للإمام رأي مـخالف للحديث،
فإن العلماء اختلفوا بشأنها على قولين:
اـ القول الأول : العمل بالحـديث وجعلـه مذهباً للإمـام، وتصحيح نسبة




(1) هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي المصري، من أصحاب الإمام الثنانعي






$$
\text { والانتقاء لأبن عبد البرّ ص } 9 \text { •1، وطبقات الشافعية الكبرى IVO / . }
$$


 أبي إسحاف المروزي، وطائفة من علماء بغداد وغيرهم. ثم تصنّر اللتدريس في


الإمام. اتْهم بالاعتزال، وكانت وفاته ببغداد سنة rvo هـ .
 هو أبو الحـسن علي بن محمد بن علي الطبري الملقِب بعماد الدين والمبري المعروف بالكيا


 سبب تسميته بالكيا ولا بالهر"اسي، ولكنهم ذكروا أنّ الكبيا في اللغة الأعجمية تعني كبير القلدر من مؤلفاته: أحكام القرآن، وشفاء المنسترشدين وهو من كتب الخلافيات، وكتاب









 أدب المنتي والمستفتّي ص 111 ـ 11 ـ
(r) هو آبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخراساني البيهتي الشـانمي. كان شمحدّاً من
 أبي الفتح المروزي. غغلب عليه الحديث نانتهر بذلك. رحل إلى العراق والجبال والحجاز وغيرها طالباً للعلم والحديث. عُرِف بالزمهد والقناعة، وكانت ونا وناثه في نيسابور في سنة من مؤلفاته: السنن الكبرى في الحلبث، والمبسوط في فته الثافني، والجامع المصنّف في شعب الإيمان، ومناتب الثانمي، ومناتب أحمد، وله كتابِ في الخلانيات سلك فيه طرية أصولية حدية مستقّلة جمع فيها المسائل الخلافية بين الشانعي وأبي حنيفة.



الوصولّ إلى الأصول ron/r.
(0) هو أبو الفضل محملد بن محمد الحلبي الملقب بنـسس الدين والمعرون بابن
 ثم نفي إلى بيت المقدس، نم أذن لـ في العودة إلى حلب، نعاد إليها، ثم ذمبن الى مصر نعاد إلى وظيفته السابقة ومي كتابة السرّ واضيف إلِّه تضاء الحنفية إيضاً، ،م صرف عنه، وتد تعرّض الـى شُلاثد ومحن، وأصيب ني آخر عمره بالفالج، وآصابه

للهـدايـة، أنه (إذا صحّ الحديث، وكـان على خـلاف المـذهـب، عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلّده عن كونه حنفياً بالعمل



 الشافعي وعمل بظاهره، بل شرط ذلك أن أل يكون المفتي ممّن بلغ درجة إلاجتهاد في المذهب، وان يغلب على ظنة أن الشافعي على هذا الحديث، أو لم يعلم بصحته، ومذا لا يتحقّق إلا بمطالعالعة كتب الشانعي وكتب أصحابه كلّها، وهو شرط صعب قلّ من تحقّق

$=$ وتنير المنار في أصول المقه، ، والمنجد المغبث في الحديث وغير الميا
 . 9 を/ハ
(1) (1) أبو عمر يوسغ بن عبد اله بن محمد بن عبد البرّ التمري القرطبي المالكي. ولد بقرطبة ونشأ وطلب العلم فيها، نكان شين علماء الأندلس ني زمانه، ولقّبوه بحانظ المغرب. تولى التضاء في أماكن عدة. توفي سنة من مؤلفاته: التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد، والاستيعاب لاسساء الصحابة، وجامع بيان العلم ونضله، والانتقاء في نضائل الأثمة الثلانة الثقتهاء، والكاني في النفة وغيرها.
 اللذمب (r) الفتوى ني الإسلام لجمال الدين القاسمي ص بابا نقلاَ عن سرح ابن الشحنة للهداية.
(r) المجموع / / الحو ، وأدب المفتي والمستغتي ص 111.
 بالقرافي والملقب بشهاب الدين، والصنهاجي نسبة إلى صنهاجة من قبائلي البربير في المغرب، والقراني نسبة الـى القراةة ومي المقبرة المجاررة لثبر الشانعي في مهر. =

عدم وجود المعازضن
ويبدو أنّ وجهة نظر أصحاب هذا القول التمستك بظاهر ما روي：عن
 الكالم ظاهر في ذلالته على المراد ．

「ـ القول الشانِي：علم جعل الحديث مذهباً للحمام، وعدم تصحيح نسبة ذلك إليه، وهذا رأي الأكثرين من العلماء وإذا كانوا لم يصحتحوا النسبة فإنٍ مواففهم من العمل بالحديث مختلفة، ومن هذه الموافف ： ｜ الإمام، وْالقول بأنذ الحديث منسوخ أو مؤول، وهذا مذلهب

الكرخي من الحنفية＂
ب ـ العمل بالحلديث لمن كملت آلات الااجتهاد فيه مطلقآ، أو في ذلك الباب أو المسآلة ．ويكون عمله بالحديث ـ حينثذ ـ الجّتهاداً منه ،

 ويكون هذا عذرآ له في ترك المذهب الّه

ويفهـم من ذلبك ألْ من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق، كليّاًا＂أو جزئيّاّ، ＝
 من مؤلفاته：الذخْيرة في الفقه، شرح التنقيح في أمول الفقه، والنواز البروب في أنواء الفروق، ونفائس الأصول في شيرح الدحصصول．



（الأصل YQ（Y）



ولم يجد إماماً يوافق مذهبه الحديث ليقلّده، فإنه لا يجوز له العمل به . ولعلّ وجهة نظر هذا القول أن نسبة ما يتضمّنه الحديث المخالف لـألي الوالي الإمام، أبعد

 تكون للإمام وجهة نظر في الحديث، وربتما اطلع علبه، فظهر له لم معارض أو قادح، عنده: ووجهة النظر المذكورة صصيحة فيما نرى، ولكا ولكن في مجال اليال دعوى أنّ الحديث مذهب الإمام، ونسبة ما تضمّنه إليه . أمّا في نطاق العا العمل بالحديث فإنّه إن كان المطّلع عليه عارفاَ بأحاديث النّبي الاجتهاد المطلق، وتادراً على الترجيح أو الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فإنّ عليه العمل بالحديث الِا
يقول القرافي بشأن ما نقل عن الشافعي ـ رحمه الشّ - من أنه قال : إذا صحّ الحديث نهو مذهبي، أو فاضربوا به - أي برأيه - عرض الحائط : (كثير



 القائل من الشافعية ينبغي أن بحصّل لنفسه أهلبة هذا الاستقراء الاء قبل أن يصرّح بهذه الفتوى)(1). وما ذكره القرافي سبق أن ذكرنا ما هو في معناه عن الإمام النووي - رحمه الش - الشا
ومهما يكن من أمر فإنِ العمل بالحديث هو الواجب، لأنه لا يجوز






لغير ذلك من الأسبابِ. وممّا يعزز ذلك، ما روي عن الإمام مالك ــ رجمهـ






 (1) أخرجه البخاري تئ كتاب البيوع بلظظ (اليتعان بالخيار ما لم يترّتا، فاينٍ صدفا وبيتنا
 كتاب الييع باب نبوت خبار المجلس للمبايعين، ومالك ني الموطا بالفظ (المبنايعانِ كل واحد منهما بالخيار علئ صاحبه ما لم يثفترتا، إلآ بيع الخيان) . (انتصار الفقير السالك لثرجيع مذهب الإمام مالك لثمس الدين محمذ بن محمد
الراعٍ الاندلسي (ت AOr هـ ) ص rror.






 .10/1
(£) حديث صصيح أخرجه كيزون من رواية شدّاد بن أوس، ومن رواية رافع ين خدينج،

وتد تال الحانظ ابن حجر في فنح الباري: إن الحديث صحيح لاميةّ فيه، ونتل




الإمـام مـالك، ولـم يعمل بـهـ (1)، لقيام المعارض عنـده، وهـو عمـل أهـل





 وجوهاً وطرقاً نسبوها إلى الأئمة، أو إلى المذهب.

وفيما يأتي نماذج لما خرّجوه، بناءٌ على مقولة : إذا صحّ الحديث فهو مذهبي، ونسبوه اللى الإمام:

1 ـ إنّ وجهة نظر الإمام الشافعي - رحمه الش - إنّ الترجيع في الأذان، وهر وهو
 الإمام أحمد البيهتي نقل عن الشافعي أنّه إذا ترك الترجيع لا بصح أذانه
(1) المدوّنة
(Y) الموطأ / (Y| آ المع شرحه تنوير الحوالك.
(Y) الموانفات (Y)

وأخرجه البخاري في كتاب الأليمان والنذور، باب إذا إنا حنث نأسياً في الأيمان.
(0) الموطا / (0)
(1) هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزروني الفاضي. أحلد أثمة الشانعية
 القفّانل المـروزي، وعرف بالوجوه الغريبة ني المذمبـ. تونّي بمروالروذ سنة rדף هـ .
من مولفاته: كتاب التهذيب وهو تلخيص لثهليب البغوي، وأسرار الفقه، والنعليت الكبير، والفتاوى.



Y\&

وهذا القول يفيد أنّه ركنّ فيه. لكتّهم صحّحوا في المذهب خلاف ذلك،


 الضّلاة خير من النوم، بعد قولة حيَ على الفلاح
Y - ومن ذلك أنهم ذكروا في مسألة التحلّل من ألإحرام بعذر المرضّ، ألمّا أنه لو




 الاشتراط للأحاديث) ${ }^{\text {(8) }}$
والظريق الثاني أنهّ يصحّ الانشتراط في قوله ألقديم، وأثّا في الجّديد فله


 الذين ينطبن عليهم تول الرسول سنة، من بجدّد لها أمز دينها. وكان أبو الحسين الفلدوري الحنفي يجلّه ويقدّره. امتاز
 في الجدل، فقال: ما رايت أظظر من أبي حامد. توني بيغداد سنة ج بع مــ ، وبدفن بدارن، نمن نقل الىى مقبرة باب حربا من مؤلفاته: شرح ميختصر المزني، ونعليةة كبرى في النفه، وكتاب ني الأصول لم يصل إلينا، وكتاب البلبنان، وهو صغير ذكر فيه غرائبـ

 (

هو الشاهد في إعمال الحديث الصحيح، وجعله مذهباً للإمام نولَا واحداً.
r ـ و ومن ذلك ما قاله صاحب الحاوي عن الصّالهاة الوسطى : نصّ الشافعي آنّها
 مذهبه أنّها العصر، قال: ولا يكون في المسألة قولان، كما فهم بعض أصححابنا (1)

丮 半 *
(1) المصلر السابق ז/ (7)، وكتاب الحاوي من أوسع كتب الفقة الثـانعي للاجمام ابي

الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي المتوفى سنة ـ ه 0 ع هـ .

# المبحث الثاني <br> طرق تخريج الفروع على الفروع 

ويشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: التخريج بطريق القيلح القياس. المطلب الثاني: النقل والتخريج. المطلب الثالث: لازم مذهب الإمام.

## المطلب الأول

التخريج بطريق القياس

يعذ جمهور العلماء القياس من أهم الطرق التي يتوصل بها اللى معرفة




 دين الشا ودين رسوله (r). وإذا كان هذا هو موقفهم فيما يتعلّق بأحكام الشال تعالى، فما هو موقفهم من استنباط آراء الأثمة عن طريقه؟ وني وني صحة نسبا نسبتها اليهه؟ إنْ الككام في مئل هذا الموضوع يقتضي منًا آن نبيّن بعض أنواع القياس، وما يتعلّق من مباحثه بهذه المسالة الة
القياس عندهم نِوعان تطعيّ وظنيّ :


المّمكن أن نحذَد ثلاثة من أنواع القاطع، هي:

الأول: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وهذا هو
(1) الثوضيح بشرح التلويح 1 (1)
. الث (r)
(r) التبصرة لأبي إسحاق الثيرازي ص OIV، وشرح اللمع للشيرازي بتحقين د. عبد

$$
\text { الحجيد تركي ب/ } 1 \times 1 \text {. . }
$$



فجوى الخطاب، : أو مفهوم الموافقة(1) الذي سبت الكلام عنه. وينازع كثير من العلماء في عذّه قياسآ، ولهذا فهو عنذهم من باب دلالة المنطوق . الثاني: أن يستوي المسكوت عنه، ، والمنطوق، بأن يعلم بانتفاء الفارق
 الحيوان في السمن والزيت مثله، وهذا يسمّى القياس في معني الأضلّ ،
 الإلحاق قياساً خلاف بين العلماء أيضاً، وقد علّل المخالفون لنفي التسمية ذلك، بأنّ القياس هو ما قصد به الجمع بين شيئين، وهذا لم الما لم


قطعيّه، بل وفي بعض الأميلة التي ذكرت لهـ (0)
الثالث: ما نُصّ على علّه بلفظ صريح، موضوع للدلالة على العلّيّة ، نحو لعلّة كذا ولسبب كذا ولموجب كذا. ومن أجل أو لأجل كذا وغيرها (7)، مع القطع بوجود العلّة في الفرع. وأمبا الدلالة على العلة بطريق الإيماء فممّا انختلفت فيه الأنظار، لما فلا فيه من احتمالات عـدم العلية، ولأن دلالته على العلية التزاميمة وليسبت وضعية.
(1) كقولنا إذا تبلت شهادة اثنين فثهادة ثلالثة أولى، لأن الثلاثة اثنان وزيادة، وإذأ لم

 الناظر ص

.r^E - r^1/r
(Y) نواتح الرحموت Y/ Y • •





Y ـ والظنّي: هو عدا ما تقلّم من أنواع القياس(1" فيشّمل ما كانت مقذّمتاه ظنيتين، آو إحداهما ظنية، كعدم القطع بعلة الحكم في الأصل، أو عدم القطع بحصولها في الفرع، أو بعدم القطع بهما جميعاً. ويلخحل في ذلك الك الك أنواع كثيرة من القياس، مما ينطبن عليها الوصف المذكور، ويمكن القول إن كل قياس مستنبط العلة فهو مظنون، لأن طرت استنباط العلة من دوران وسبر وتقسيم ومنامبة وشَبه وطرد وغيرها، لا توحّل إلى العلةَ
 ونظرآ إلى أنّ مفهوم الموافقة يعذ عند أغلبهم من دلالة المنطوت فقل ذكرناه في مبحث النصّ، وما يجري مجراه، وبينّا آراء العلماء فيما يتعلّت بصسة نسبة الأقوال إلى الأثمة، وإن كانت عستنبة عن طريقه. فيبقى بعد
ذلك الكلام عن الأنواع الآتية:

أ ــ ما تطع فيه بنفي الفارق . بـ ـ ما نصن على علتّه .
ج- ما عرفت علتّه عن طريق الاستنباط .
أولآ: ما قطع فيه بنفي الفارق:
اللني ذهب إليه جمهور الأْـوليين إنه إذا قطع بانتفاء الفرق بين المسآلة التي لم يرد فيها عن الإمام شيه، ونظيرتها من المساتل التي عرف فيها رأيه، هو جواز نسبة حكمها إليه، والقول بأنّ مذهبه فيها هو كذا .

(1) شرح مختصر الروضة
(Y)




للقاضي عبد الجبار ني أهول المول الفقه .


يجوز أن ينسب فيها الرأي إلى الأثمة تخريجاً، فذكر منها هذه الحالة.
 حكم آخر في النريعة، ظهورآ لا يجوز أن يقع فيه الاشتباه)(1).

وفي تعليلات أبي إسحاق الشيرازي (ت عVI هـ ) ما ما يدل على أخذه برائ أبي الحسين. ففي جوابه عن اعتراض من من قال بأن لا خلا خلاف بين العلماء ني أنه لو قال فيمن باع شقصاً مشاعاً من دار اللشففيع فيه الشفععة"




 = (1) شرح العمد الحالات التي تجوز فيها نسبة المذهب إلى الإمام، ومي: أـ أن بحكّم في المـنَالة بعينها بحكم معيّن.
ب ـ ـأن ينص على ألحكم بلفظّ عام يشتمله ويشتمل غيره، كأن يقول: الشفعة لكل
جار .

ج حكم آخر ني الشريعة ظهوردأ لا يجوز أن يقع فيه الانتباه. د ـ أند يعلًّة بعلة توجد في غيزه، والمعلوم من حاله انهه لا يرى تخصيص العلّةه. المصدران السابقان ني الهامسن.
 الغيائي ص صT
هو : أبو المعالي عبد الملك بن عبد اله بن يوسف الجويني النيسابوري الشانعي

 الإركان. وتزدّد بأنواع العلوم من مشّايخ عصره. نعد للتدريس وهو دون البعشرينِ،

(ت 7•7 هـ ) (1) فال الرازي: (إما إذا لم يعرف قوله في المسالة، وعرف
 المسالثين فرق يجوز أن يذهب إليه ذاهب، لم يحكي كقوله في نظيرها، لجواز أن يكون قد ذهب المى الفرق، وإلذ لم الم يكن بينهما فرق، فالظاهر آنّ قوله في إحدى المسالتين قول له في الأخرى) ${ }^{\text {(r) }}$ (r

على أن هذا، وإن كان متُفقاً عليه بين جمهور العلماء، إلا أنه في المجال التطبيقي يعسر ادعاء انتفاء الفرق، فلعلّ المجتهد لو عُرِضت عليه
= بطانه في نيسابور حيث توني فيها سنة عVA\& مـ.

من مؤلفاته: البرمان في أصول الفقه، والورفات ني أصول الفقه، ونهاية المطلب في دراية المذهب، والشامل في أصول الدين، والغياتي، والإرشاد إلى تواطع الاكلة في أحول الاعتقاد.


 (1) هو: أبو عبد الشا محمد بن عمر بن الحمين التبي البكري الطبرستاني الرازي الشافنعي، الملقب بفخر الدين والمعرون بابن الخطيب، رهو قرشي النسب، وكان مولده بالري واليها نسب


 وحظظرة عند الملول، وني سنة $7 \times 7$ هـ أدركته المنية في مدينة هراة، ودفن في جبل تريب منها.
من الشهر مؤلفاته: المحصول والمتخب في أصول الفقه، ومفاتِح اليْبِ في تفنير القرآن، والمعالم في أصول الدين، والمعالم في اصول الفقه، وعدي آخر من الكتب في موضوعات المعارن المتنوعة .

 v9/I /i v/r/r



 المسائل التي قيل بعدم الفرق بينها، وبيّن ما يخالف ذلك (ب)

## ثانياً ما نص على علته:

ونصّ الإمام علّى العلة قد يكون صريخآ، وقد يكون إيماها. ومن

 أنواع المنصوص. ويظهر ممّا عرضته الكتب التي تناولت هذا الموّضووع أن العلماء اختلفوا في ذلك علي رأيين :
! - الرأي الأول: جوأز التخريج على ما نصّ الإمام على علته، أو أونما إليها .

 (1) هو أبو العباس أحمد بن بحمد بن علي بن حجر الهيتمي المصري الملقَب بشهابِ الالين، ولد في محلة أبي الهتم في إفلبم الغربية بمصر . مات أبوه وهو
 انتقل إلى الأزمر، وأخذ عن علمائه طائفة من العلومّ، نتمكّن من العلم واثشتهر أمره،
 من مؤلفاته: تحفة ألمحتاج ني شرح المنهاج، ونرح الأربعين النورية، والصواعة
المحز تة والزواجر وغيرها .

المؤلف النّ الإمام ابن حجر بيّن هذه الفوارف في كتابه تحفة المحتاج ذجاء بالعجب
العجاب!!

ولاحظ في ذلك أيضاً: مغني المحتاج إلى معرةة معاني المنهاج للخطبب البُتخ

$$
\begin{aligned}
& \text { محمد النشريني } \\
& \text { (r) تهليب الأجوبة ص rv و^r. }
\end{aligned}
$$

وجعل أبو الحسين البصري (ت چヶب؟ هـ ) ذلك من الأدلة على مذهب الإمام . قال : (ومنها أن يعلّل الحكم بعلّة توجد في عدّة مسائل، فيعلم أنّ
 يقل)(") ومثّل لذلك بما لو قال الإمام مثلًا : النيّة واجبة في التيتم، لأنه
 وبما آنّ العلة شاملة فإنّه يعلم شممول حكمها لكلّ ما وجدت فيه العلّة (م)
واللى ذلك ذهب أبو الخطاب وذكر أنّ إذا نصّ في مسألة على حكم

 شملته غلته التي علّل بها () (r) وكرّر كلام ابي الحسين ومثاله في علّة وجوب النيّة في التيمم (8)
وهو اختيار ابن قدامة (ت • 7 ه هـ ) ${ }^{(0)}$ في الروضة ${ }^{(7)}{ }^{(7)}$ كما أنه

 تجب في الوضوء وغسل الجنابة والحيض ... . إلخ. (0) هو أبو محمد عبد الهِ بن محمد بن تدامة العلوي القرشي الجمّاعيلي المقدسي ثم


 تونيّ في ديشن سنة • •T هـ ـ ـ ودفن في سفح جبل قاسيون. من مُؤلفاته: المغني والكاني والمنتغ والعمدة ومختصر الهداية لابيى الخطّاب في الفلة، وروضة النظر في أصول الفنة. وغير ذلك من الرسائل والككتب ميختلفة الموضوعات.


اختْيار ابن حمدانِ في صفة الفتوى. قال : (وقلت: إنْ نصّ الإمام عِلى علّه أو أومأ إليها كان مذهباً له، وإلاّ فلا . . )(1) واختاره ابن تيميتّ في المسوّدة أيضاً، بيواء قيل بتخصيص العلة أو لا، كما هو الشأن عند من تقدمه من المجيبزين، وعلّل ذلك بانه وإن قيل بتخصيص الثّلة الثلة (فإنما يصار إليه بدليل ولم ينقل من كلامه مخصّص فأشبه العام إلوارد من

 (ت) (4VY)

ومن الممكن أن نعدّ كلّ من جوّز التخريج عن طرِيق القياس
 بطريت أولى؛ لأنّ مرنبة العلة المنصوصة أقوى من مرْتبة العلة


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) حفة الفتوى والمفتي والممنستغتي ص AA. } \\
& \text { (Y) المسو"دة ص OYO (Y) }
\end{aligned}
$$

(0) هو : أبو بكر مححمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي الملقب بتقي

 والانتاء والجلوس في اليوانت الحنابلة للقضاء والفصل ني الخصومات بالصالح والتقوى والفقة والزهدل
 منطقَاً منه، ولا أكثر أثدباً مع جليسه. توفي سني من مؤلفاته : متتهي الإرادادات في جمع المقنع مح التنقيح وزياذات ني الفقه الحنبلي، والكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير وشرحه في أصول المول الفقفه.
 .ミ9人/\& (T)
(V) الغباتي ص ع ع و ع ع .


 قياساً على قوله. وإنّه رلا يقال: قال أبو حنيفة كذا إلّا فيما روي عنه
 الرأي بطائفة من الأدلّة، نذكر منها ما ياتي:
| التعليل الإمام لحكمه دليل على تبعية الحكم للعلّة(r). ولو لم يكن
 حكم ما تحقَقت فيه العلّة كحكم ما نصن عليه. وأن يكون ذلك الك مذهبه. ما لم يوجد مانع من ذلك، والأصل عدمه



 يقول بذلك، فإنْ تخصيصها لا يكون إلآ إذا دل عليه دليل كما هو

> الشأن في العموم (0).

ج - إنْ إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص على علته واقع في كالام الشرع، فكذلك حكمه في كلام المجتهدين، بل بلو وأولى (r). كتعليل

(V) مذاً النصّ جزء من حديت رواه الخسسة عن كبنة بنت كعب بن مالك وكانت تحت =

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أدب المفتي والمستفتي ص } 97 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) المصدران السابفان. }
\end{aligned}
$$

## يلحق بها كلّ ما وجذت فيه علة الطواف.

د, - إنّ شبهة من ذهب إلى عدم الإلحاق مي احتمال ظهور إلفرق بين

 متحققّ فيما نصّ الإمام على علتّه، وتطع بوجودها في الفرع.
Y ـ الرأي الثاني: إنه لا يجوز أن ينسب اللى الإمام إلآ ما نصّ عليه، أو دلّ
 الشيرازي (ت عVT هـ هـ ) متمسكاً بأنٍ (تول الإنسان ما نصّ عليه أو دلّ عليه بما يجري مجرى النص، وما لم يدل عليه فلا يحل أن يضناف إليه.



 ولا قول رسوله، وإنما يقال: دين الها أو دين رسوله، بمعنى أنهما دلا عليه (r). وكلام الشيرازي مطلق، يتناول جميع ما يقال على نصّ الإمام، ولم يفصل عنه ما نصّ على علته. ومما استدل به أصحابَ هذا الرأي : أ ـ إن قول الإنسان هو ما نطن به، والقياس ليس بنطق ممّن نسبت
 نأصغى لها الإناء حتي تشرب فيه. قالت كبنة فرآني أنظر فقال: أتعجيين يا ابنة أخي؟
 والطوانات).


 . IYA, IYV/7 الد (Y)

إليه نتيجته، فكان ذلك كمن نسب إلى الساكت قولاَ ما قاله(1). وقد

ب - إن نسبة الثول إلى المجتهد عن طريق القياس مما لا قطع بصحتّه،
 (r)

ج - لو جازت نسبة القول إلى الإمام عن طريق القياس لجاز الن تنسب إليه أقوال غيره من العلماء من حيث القياس، وأن نعدّها مذهباً لهـ،

وهذا باطل (1)
ثالثا: ما عرفت علته عن طريق الاستنباط:
أمّا تخريج مذهب الإمام عن طريق قياس مستنبط العلّة، فإنه يبدو أكثر تعقيداً مما سبق. وقد اختلف العلما العماء في جوازهن، وفي صحة نسبة القول المخرّج إلى الإمام، على الوجه الآتي : 1 ـ الرأني الأول: إنه لا يجوز أن ينسب مذهب إلى الإلى الإمام عن طريق القياس،



 واضاف إليهم (وسائر من شاهدناه). وقد أنكر هؤلاء على أبي القاسم
(1) تهذيب الأجوبة ص ^r.

$$
\begin{equation*}
\text { التبصرة ص } 01 \mathrm{a} \text {. } \tag{Y}
\end{equation*}
$$

(r) تهذيب الأجوبة ص • ع . والَاية هي الآية رتم حץ من سورة الإسراه.





 ذكره يلزم منه رنضن هذه النسبة في القياس المستنبط العلة من باب أولى . الو

 أقسام، ليس منها فُياس العلّة المستنبطة" (r) ونصت في المعتمد غلى غدم جواز نسبة قول له في مسألة تشبه مسألة نصز على حكمها شبهاً يجوز ألم
 على ذلك، وجاء بـعباراته نفسها مع تغيير يسير (£) ". وهو اختيار ابن قدامهة

 . إن كانت مستنبطة فلا نقل ولا تخريج)

والــذي يظهـر أنّ بعسض محقّقـي الشــافعيـة كــالإمـام النــووي
(1) تهذيب الأجوبة ص

شرح العمد
. المجتمد ( 1 ( 1 (
( ( ) التمهيد /
. MA• (0)
(V) شرح مختصر الروضة (V)
(V)




 جانب ذلك عرف بالوزع والزهد ولي مشبخة دأر الحذيث ولم يألحذ من مرتّها شنيباً .
 من مؤلفاته : المجموع في شرح المهذّب في الفقه الشافعي، ورياض الْصالحين،


 الإمام، شامل لهذه الحالة من باب أولى (r)
وتد استُدلَ لهذا الرأي بطائفة من الأدلة، منها : |

 ب - إنَ في ذلك إنبات مذهب للامطام عن طرين القياس بغير جامع

 المسألة التي لم ينص على حكمها، فئبت لها حكا حكماً غير حكم ما لهص؟(8) على حكمه. فكيف نبت له حكماً يجوز أن يبطله بظهور الفرف

 (ت = التنيه وغيرها. راجع ني نرجمت: طبقات الثافعية الكبرى 170/0، وطبقات الشانيبة لابن هداية


$$
\begin{align*}
& \text { المجموع /11 }  \tag{1}\\
& \text { شمرح عقود رسم المفتي /YO/ (Y) } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { •المصجدر السابت } \tag{r}
\end{align*}
$$



 قياس العلّة اللذي نحن بصدده، وعلى هذا فنسبة الجواز إليه مشوبة بالمجازفة ${ }^{(r)}$


 إلحاق غير المنصوص عليه ني الشرع، بما هو منصوص عليه. كما كما أنّه

 (ت (پ مديدة)

## ومما استُدلّ به لهذا الرأي :




 ونظّمت وضبطت ومهّدت فيها مسالك القياس والألـبأبن، ويُسر

للمخرّج ما لم يُيُسَر للمجتهد المطلت (7).
(1) تهذيب الاجوبة ص بr.
( $)$

(0) (0) ادب الكّفتي والمستفتي ص 47.


ب ـ إنّ العلماء مجمعون في أجوبتهم وفتاويهم على بنائها على أصول الأئمة بالقياس (1)، وإنّ واتع ما هو مسطور في كتب الفيا الفقه يؤيد ذلك، وممًا يعزز ذلك أن كثيراً من المسائل الفقهية، لا سيما في الفرائض
 غالبها مفرّعة على جنس ما نقل عنهم، ولم ينم ينصّوا عليها بألميانها وتد كان العلماء يخرّجون على أصول أثمتهم حتى في زمان وجود المجتهدين المطلقين .

 وجود المجتهدين اجتهاداً مطلقآ، جاز فيري حالة الة عدمهم بالطريق الأولى، أو بطريت الإجماع المتحقّق من دون نكير(r).
ج - لو لم يؤخذ بالقياس على أقوال الأنمة لتركت كثير من الوقائع خالبة من الأحكام (8)، وهذا لا يجوز .
تعقيب على وجهات النظر والاستدلالات.
تلك هي وجهات نظر العلماء بشأن تخريج الأقوال عن طرين القياس، وجواز نسبتها إلى الأنمة، سواء كان منصوص العلّة أو مما استنبطت علته. وعند تامل آرائهم واستدلالاتهم يظهر لنا ما ياتي :
1 ـ إن الذين منعوا من ذلك يمكن أن يقال في أدلتهم ما ياتي :
 لهم في منصوص العلة؛ لان ما نصّ على علته يجري مجرى النصن
(1) تهنيب الأجوبة ص 1 (19. ( ( $)$

$$
\begin{equation*}
\text { تهذيب الأجرية ص } 9 \text {. } \tag{}
\end{equation*}
$$

على الحكم، فهو غير مسكوتعنهه، بل منطوق أو جارِمجرى المنططوق .


 تابع للعلّة، ووقع العلم بأن حكمه هو في كل مل مسالة تحقِّت بها العلة. والظن بتحقّت ذلك كاف في الأحكام الشرعية.
ج - وقولهم أنه لو جاز نسبة القول البى الإمام عن طريت القياسن لجازت


 العلة التي نصّ عليها موجودة؟ لكنّ الممنوع هو أن ننسب إليه قؤل غيره، إن خالف علّه التي نصّ عليها.
د ـ وقول المانعين لذلك في مستنبط العلة، إن في ذلك إثبات مذهب


المعترض في القياسِ أن يكون بجامع، وإلاَ فكيف يكون قياسنآ؟
هـ - وتـولهـم بجـواز خفـاء الثبـه على بعض المجتهـديـنـ، وبيجـواز ظهورالفرق بين المبشألتين صحيح. وقد بينّا آلّ بعض العلمأه تعرّض لبعض المساثل المخرّجة عن طريت القياس، فأظهر بينها طُائفة من الفروق، لكن ذلك لِيس فيما نصّ على غلّته.



 مستنبطة، لم يحالفهم التوفيق . فجعل نصوص الإمام بمتزلة نصوصٍ

الشارع وقياسهم المجتهد على الشارع غير مقبول إطلاقاً، وقد سبق لنا أن ناقشنا ذلك في مسالة التخريج على أفعال وتقريرات الإمام . ونحن نعلم أنّ الشارع تعبّدنا بنصوصه، وتعبّدنا بإجراء حكم ما ما نبّه على علّا ولته، في مسألة من المسائل، في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة، إلا أن يرد ما يخصضصها، ومذا الأمر غير متحقن في المجتهلد (1).
ولأن من الجائز ان يكون بين المسألتين فرق لم ينته إليه المخرّج،



 ذلك ابن عابدين (ت MOY هـ ) (r)، والها أعلم.

## أمثلة للتخريج عن طريق القياس المستتبط العلة:

1 ـ إنذ المنصوص في مذهب الشانعية أنّ جراحِ العبد يكون من قيمته،
 الواجب في جراحه، يكون بقدر ما حـد الحث فيه من نتصان العبد، وجب كمال قيمته على النصّ، كما كما هو الشّأن في كمال فيال الدّية في الحرّ. وفي القول المخرّج أنه لا يجب شيء، إذا لم الم يؤد ذلك إلى نقصان

Y ـ و ومن ذلك ما لو نذر التصذق بمالِ، ونوى في نفسه قدراً معيتّاً، فقد نصّ
الحمد ـ رحمه الله - في رواية أبي داود أنه لا يلز مهم ما نواه
(1) المعتمد (YTV/ ( التمهيد (Y)
 ( الوجيز (\& )

لكنّ أبا البركات خرّج فِي تعليقه على الهداية قولاَ باللزوم، قيانساً على ما ما
 أكثرُ ممّا يتناوله اللِفظ، آنّه يلزمه ما نواه، لأنّ هذه مثل تلك＂（1）．

「 ـ ومن ذلك＇أنهم نتلوا عن الإمام أحمد بشأن الشهادة على الشهادة روايتين، إحدامما نصّ عليها، وهي المصحّحة عندا عندهم، أتّه لا تثبت



 الرواية أنه يكفي شهادة فرعين بشرط أن يشهدا على كلى ولى واحد من من الأصلين، لأن بهذا يتحقّق المراد من شهادة فرعين على كلّ أصل（r）．ل「


 ابن القاص＂（T）قلاَّ بعدم الجواز في الحالة الأولى، قياسآ على الحالة الثانية．
(1) قواعل ابن رجب صن YAl.
（ المحرّر（Y） والمغني

القول الآخر .
（r）هو أبو العباس الحمند بن أبي أحمد الطَّبَّي ثم البغدادي：المعروف بابن القاضن،


זץז هـ .

من مؤلفانه：المفتاخ في النفه الثانفي، وادب القاضي، والتلخيص في فروع الفقه＝
الشانعي．

وقد النتبعد جمهور علماء السانعية أن يكون ذلك معلوداً في المذهب" (1).


 غير واجب، وهو مذهب مالك والثوري() وأصحاب الرأي، وآخرين من السلف
وما ذكره ابن قدامة من حكاية اببي الخطّاب هي تخريج لهـ الـ، وافقه عليه ابن
 المضمضة والاستنشاق غير واجب، نقاس أبو الخطًاب سانر أعضاء الوضوء
= ومعجم المؤلفين 1/189. 1 . 1 .

المجموع rro/r
(Y) هو إيراميم بن خالد الكلبي البغلادي. كان من الفقهاء المعروفين، ومن الصـاب


مالك والشانئي. راجع ني نرجمت: وفيات الأميان v/l، ونذرات الذذب r/r/rar، والأعلام (r) الظاهر آن المراد من ذلك مو علي بن الحسين بن حرب الملقّب بأبي عيد. كان فتيهاً مجتههاً من أصحاب الوجوه ني الدذمب الثانتي، وكان قاضباً. ولد بيغداد وتوني فيها سنة

 والحديث والغفير . وأحد كبار المجتهاين. عرف بورعه وزهله وكونه نقة فيها يرويه. توفي في البصرة سنة 171 مـ مـلى الصحبح.




على ذلك (1). ونُسِب إلى أحمد ـ رخمه اللّ - رواية أخرى، أنّه لا يزى
وجوب الترتيب.
وقذ ضُتف هذا التخريج، بتقوية الزواية الأخرى وتقريرها بالأدلة(r).


 القسمة تقتضي التعديل؛ والنصيب الذي لا طريق له ذو قيمة قليلة، ، فلا
 يكون ما يأخذه كل وأحد من الشريكين ممّا يمكن الانتفاع بِه، وهنا

الشرط غير متحقّق في القسمة المذكورة (؟)
 'الاششتراك في الطريق، وذلك عن طريق القيّاس على نصّ الإمام أحمد





 الماء بجاهع انتغاء المنفعة في الأرضى، أو نقصانها بهنع الماء أو المّرور فيها
 ( المغني (Y)

 (0) المغني في الموضع اللسابن، والإنصاف (1)

## المطلب الثاني

## الثقل والثتخريجِ

ومما يتفر"ع على مسألة ما قيس على كلام الإمام هل هو مو مذهب له، ما ما إذا نصّ الإمام في مسالة على حكمى، ونصّ في غيرها مكا من المسائل التي تشّبها
 في كلّ مسألة بالقياس على المسألة المخالفة، فينقل جوابه في إحداهما الـي الـى الأخرى، فيكون له في كل مسألة قولان: أحدهما بنصّه، والآخر بالتخريج عن طرين القياس (1).
 وبعضهم اكتفى بإطلاق التخريج عليها، مع أنه صرّح بأن فيها نقلاّ وتخريجاًّ،
 (والتخريج أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابئ
 الأخرى، فيحصـل في كلّ صـورة منهمـا تولان: منصوص ومخـرّج،

$$
\begin{equation*}
\text { شرح مختصر الروضة ب/ \& } 1 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

 (Y) هو محمد بن أحمد الثربيني القاهري الشانفي . الملقب بشمس الدين والمعروف بالخطبب الثرييني، تلقّى العلوم عن طائفة من مشابغ عصره، وتصلتر للثدريس والإنتاء في حياة أثباخه. أثنى عليه أهل مصر ووصفوه بالصلاح والتقوى، وبمتانة
العلم. تونّي سنة 9vV هـ ـ .

من مؤلفاته: مغني المحتاج الى معرنة معاني الفاظ المنهاج للنووي، والسراج



المنصوص في هذه هؤ المخّرّج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال: فيهما تولان بالنقل والتخريج)(1).
وتبل الكلام عن حكم ذلك، نذكر طائفة من الأمثلة المبنيّة على هذا
الأساس، ليتّضح بها هنذا الموضوع:
1 ـ فمن ذلك أنّ الإمام الشأفعي ـ رحمه الها ـ نصتّ على أنّ المسافر في آَخر الوقت يقصر، ونصّ في الحائض إذا أدركت أوّل الوقت، أنه تلزّ الْمها

 قياسآ على توله في الحائض، ، إذا أدركت أول الوقت
 المسافر . فجعلوا لَ في كل من الحالتين قولين : أحدهما بالنصّ والآخر بالتخريج
r ـ ومن ذلك مـا ورد انّ الشـانعي - رحمه الشّ ـ نصّ، في الاجتهاد في في

 تنير اجتهاده بأن غلب على ظنّه عكس الاجتهاد الأوّل، أي غلب على

 العفل، وأن المنل والتخريج ما كان من القياس على نصّ الإمام. ولم الجد فيما اططلعت عليه من كلام العلماه ما ئئتد مذه المقولة، والذي ورد في عباراتهم إطلاق التخريجّ، على ما كان من القوامد، وعلى ما كان من القباس على نضّ الإمام، وعلى مبا كان من مفهوم كلاهـ أو أنعاله أو غير ذلك.

 الالنل والتخريج، وأخراهمطا نترير النضين، مع بيان الفرف بين الحائض والمسافر . لاخظ: المصدرين السابقين.

لنّه طهارة ما ظنّه نجساً ونجاسة ما ظنه طاهرآ، فإن الشافعي قال : لا



 يصلي إلى أربع جهات. فهاتان المسألتان متشابهتان نصّ فيهما على حكمين مختلفين هما عدم جواز العمل بالاجلجانهاد الثاني في المسالثالة الأولى، وجوازه في المسألة الثانية.
فخرّجوا لكل من المسالتين قولاَ من نظيرتها، فصار له في في الاجتهانهاد في الأواني تولان: تول منصوص، هو أن لا يعمل بالاجتهاد الاد الثاني، ونيا وقول مخرّج على مسالة التبلة وهو أن يعمل بالاجتهاد الثاني. كما صا صار له في في الاجتهاد في القبلة تولان: قول منصوص، وهو العمل بالا بالاجتهاد الثاني، وقول مخرّج على مسالة الاجتهاد ني الأواني وهو عدم جواز العان العمل بالاجتهاد الثاني
「
 جلس في موضع نجس نصلى انه لا لا بعيد فيخرّج فيها روايتان) (") وقد
 والمكان كلامما شرط في الصصلاة، وهذا وجه الشبه بين المسألتين، وقد
 مثله، ونصّ في الموضع النجس على أنه لا يعيد، فينقل حكمه الـي الـى


وراجع الحكمين في: الالثباه والنظاتر للسبوطي ص .98/1


## المسالثين روايتان إحدامهما بالنصّ والأخرى بالنفل)(1).

₹ ـ ومن ذلك أن المعروف في المذهب الشانعي، بشان إباحة التيمّم، أنه لو
 بحيث لا يستطع الوصول، في الوقت، فلا يلز يلز السعي الوعي اليه. وأمّا إلذا



مeضدة، ، فلا يلزمه. وقد اختلف علماء الشافعية في ذلك على طريقين:
أحدهما: تقرير النصين، والعمل بكل منهما في موضعه. والثني: جعل المسّالثة على قولين بالنقل والتخريج، أي يقاسن حالة ما ما
 وبقياس حالة ما كان في يمينه أو شماله على حالة مإلـا المتزل فيكون له: في كلّ من الحالتين تولان: أحدهما بنصّه والآلخر بالتخريج قياساً على الحالة الأخرى وقد اعترض بعضن العلماء على ذلك، مبيتنا أنّ بين النصّين فرقاً، لأنما ما كان على يمين المتزل أو يساره نهو منسوب إلى المنتل، ومن علمن عادة
 إلى الخلف، فإنه ليس بمعتاد( ${ }^{(1)}$

○ ـ ومن ذلك من النقه الشانعي، أنه إذا وجد الماه وكثر عليه الوأردون
 لم يتيمّم، إذ احتمال فرصة الوضوء قائمة، وإن علم انه لا تانتهي الئه (1) شرح مختصر الروضة للطوفي ז/ /18، وانظر نقل ابن بلدان ذلك في كتابيه: نزهمة الخاطر العاطر آ/



النوبة إلا بعد الوقت، فقد حكي آنّ الشُافعي نصّ على أنّه يصبر إلى أن



 ضيّت، وهناك موضع واحد يمكن فيه الصهلاة قائماً، أنه يصلّي في الوني
 في المسأثتين السابتتين، فاختلف الشافعية في ذلك على طريقين: أحدهما عدم التفريت بين هذه المسائل، والذهاب إلى النّ له في في كلّ كلّ منها

 على حالها، والقول بالتفريق، على أساس أنّ أمر ألمر الْقعود أسهل من أمر أمر



للإمام قولين بالنقل والتخريج في كلّ منها .



 من فرائض الأعيان. خرّجوه من إباحة جنائز بتيمّم واحد. ولا يُصَلَّى بتيتم واحد فرضان .
ولْم وجه آخر، هو، إن تعينت الصلاة لم يصح إلاّ قائمآ، كما هو الشأن
(1)
ivi

في الفرائض العينّة، وإن لم تتعين صحّت صلاته قاعداً، كما هو الشأن في النوافل . ففي المسألة، إذن، قولان أو وجهان بالنقل والتخريج(1) V - ومن ذلك إقرار العبد بالجنايات المستلزمة للعقوبات، المذهب غند الحنابلة صحّة ذلكَ، لأنّ الرّقَّ غير مانع منه، لأن العبد مكلفَ قادر على
 اختلاف العلماء في الثفريق بين ما يوجب الفصاص في النفس، أو ما ما دونها.
وفي المذهب إنّ الإقرار بجناية توجب مالاَ لا تقبل، كما ذكره القاضي فذهب بعض العلماء إلى تخريج رواية أخرى في الإقرار بالجنايات المستلزمة للعقوبات، هي عدم الثقبول، قياساً على الإقرار بيما يوا يوجب المال. فيكون في مسالة الإقرار بالعقوبات، عنده، روايتان بالنقل والتخريج
إحداهما: يقبل لأتفاء التهمة.
والأخرى: لا يقبل، لانه إقرار على مال السيد، فلا يقبل قياساً على الإقرار بالديون(r).
وبعد توضيح معنى النقل والتخريج بالشرح والمنال، نذكر أنّ هذا النَّمطّط، وإن ورد في الكتب الفقهية، إلاً أنَّ العلماء لم يتَّفوا علي تأصيله، ولا على تجويز نسبة ما يخزّج وينقل إلى الإمام، بل الختلفوا في ذلك الكي
 القياس، أما الرافضوون لذلك فليس بينهم خلاف في منع مثل هذا التيا التخريج، بل مو أولى بالمنع مُن غيره، لأنهم إذا لم يجيزوا نقل الحم الحكم إلى ما ما سكت عنه الإمام، فلأن لا يجيزون ذلك إلى ما نص على خلاذه أولى. وبيوجه عام - الوجيز في الموضع الـابابق (1)

. المصر ( المصر المابت

فإن وجهات نظر العلماء بشأن هذه المسالة تدخل في إطار الأقوال الآتية:
ا ـ القول الأول:

(ت (ت • • با هـ ) (r)

 أنّه لا يصح أن يكون للمجتهد في مسألة أو مسألثين لا فرق بينهما قولان؛ ؛ لما في ذلك من التناقض بخلاف اختلاف الرواية، فإنه ليس من المجتهد وليكن الثنّه من الناقل (T) ويلزم من هذا أنهم لا يُجيزون النقل والتخريج؛ لأنهم حينما منعوا نسبة القولين المنصوصين في المسالة الواحدة إليه، فَالّان يمنعوا ذلك فيما لم ينصّ عليه أولى (V)، وقد احتجّ أصحاب هذا القول بطائفة من الأدلة، منها:
أ ـ القياس على نصوص الشارع، فإنه إذا نصّ الشارع، ني مسألة ما، على
(1) تهذيب الأجربة ص \& r- .




 المجتهدين إلى الفرن بينهما، فإنه يجري نصه فيها مجرى النص في المسانيالة الواحدة
على تولين مختلفين، ولدكك حكم خاص (المتمد // /זוA).

الثبوت بشُح نوّاتح الرحموت /r/ra ra .

ITT تحرير المفال نيما تصخ نسبته للهجتهد من الأتوال للدكتور عياضة السلمي صت (v)
 . 1994

حكم، ونصّ في مسبالة أخرى تشبهها على حكم يخالف حكم ما نصّ

 التفريق، فإنه لا يجوز أن نُلْحِق أحدهما بالآخر ('). ونظراً إلى ألى أن طريق فهم النصوص وتفسيرها واحذد، فينبني أن لا يجوز الإلحاق في نصنوص

المجتهد أيضاً.
ب ـ إنّ الظاهر من نصّ المجتهد على حكمين مختلفين في المسألثين، 'أْن مذهبه في إحداهمما غير مذهبه في الأخرى، فالتسوية بينهما في الحكم مخالفة لما يظهر 'من نصه فلا تجوز (r)
 فيه، ولا دخل كله في كلامه، بل إنّه نصّ على خلافه فلا يجوز (r).

 إلحاق إحدامما بالأخرى تخريجاً ونقلَّ.
r ـ القول الثاني:
جواز ذلك. ومُمْن ذهب إلى هذه الوجهة طائفة من علماء الثشافعية(0)،
 فارقاً، وإن لم تكن هُناك بلّة جامعة، فهو من قبيل إلحاق الأمة بالعبد في (1) التمهيد /19/89. . المصلر السابن (Y) (Y) تهزيب الأجوبة صغ



 نجد آثهم خرّجوا ونقلوا كثيراً في طائفة من المسائل، اظهر فيها كثير من العلماء فرتاً.
وجواز التخريج والنقل هو الحد الوجهين عند الحنابلة أيضآ(r)، واختار
الطوفي جـواز ذلك، إذا كان بعـد البحـث والجـدّ ممـن هـو أمل اللنظر


 كتاب أو سنّة لم يجز (0). وقد احتج أصحاب هذا الرأي بطائفة من الأدلة، منها:

ا إحداهما يُعَدّ كالجواب فيهما، إذ لا فرق في ذلك، ما ما دامت المسألتان
من جنس واحد(1).

ب ـ إنّ الشارع إذا نصت على حكم مسالة، ورأى بعض المجتهدين مسألة
 بالإيمان في كفًارة القتل الخطأ، وإطلاقها في كناّارة الظهار، فندا فقد فسنا إحداهما علىى الأخرى وشرطنا الإيمان فيهما، وإذا كان الأمر كذلك في

 شركاً لل في عبذ، وابو داود ني العتن، والترمذي في الأحكام والنسائي في الييع ومالك في الموطًا. (Y) صفة الفتوى ص AA (Y)
. 1 . $1 /$ /

(0) صفة الفتوى ص 19 ( 1 .
(r) تهنيب الأجوبة ص \&-r.

نصوص الشارع فينّني "أن يكون كذلك في نصوص المجتهد"1" لأن طريق نهمها ودلالتها واحد.

ج - لو قال المجتهد الشنعة لجار الدار وجبت لجار الدكّان، لأنه لا فرّ
 جاز في غيره، إذ التفريق بين ذلك تحكّم.

「ـ ـ القول الثالث:
جواز التخريج في حالة البعد الزمني بين المسالتين، ونق أسبس



التخريج والنقل ما يأتي
أ ـ أن لا يُقرّق الإمام بين المُسألتين صريحاً

ج - أن لا يفضي النقل والتخريج إلى خرق الإجماع، أو معارضة نصوص الكتاب أو السنّة.
 هـ ــ أن لا يكون زمن إحدى المسألتين قريباً من الأخرى، بحيث يُ بُطَّن أنه ذاكر حكم الأوليّ، حين أفتى بالثانية.

 أمرين الأول أْنِ يُعْلَم تازيخهما فتعلم المتأخرة منهما، والأمر الآخر أنَ تجهل المسالة المتأخّرة منهما :

 كان متعلقاً بالتخريج بوجه عام.

ففي الحالة الأولى ـ وهي العلم بالتاريخ - ينقل حكم الثانبة اللى الأولى

 إذا جوززنا أن يكون للمجتهد قولان في مسألة واحدة مع معرفة التاريخ، وني وني


 معرفة الثاريخ، أي تجويز أن يكون له فولان في مسألة واحدة مع معرفة

التاريخ
وجهة نظر ابن حمدان أنّ المجتهد في حالة قرب الزمن بين المّ المسألتين

 المسألة الثانية وظهور فرق له فيها عن نظيرتها، مع ذكره لها ولدليلها، لما أفتى بما أفتى به في المسألة الثانية ولسوّى بين المسألثين




نسبة قولين للمجتهد في مسآلة واحدة مع معرفة التاريخ (r)

تعقيب على الآراء والاستدلالات:
بعد عرض ما تقدّم من استدلالات لأقوال العلماء في المسألة، وتألمألمألها جيّدآ، ترجّع لنا أنّ الصواب كان مجانباً لمن جوّز النقل والتخريج، لما فيه
(Y) تحرير المقال للدكتور عباضة السلمي ص 77.

YVV

من نسبة أقوال للأئمة نصّوا على خلانها، وحينما رجّحنا جواز التخريج


 المسالة الفلانية هو كذا، أو قياس مذهبه كذا . . .

ولهذا فإن استدلالات المانعين من نسبة الأتوال إلى الأثمة عن طريق النقل والتخريج كانت متّجهة ولس في استدلانلات أصحاب الصاب الآراء الأخرى ما ما بخدش تلك الأدلة، أمّا استذلالات المجيزين نضيعيفة، وقد نوقشت من قبل من منعوا التخريج بما يأتي:
1 - نوقش دليلهم الأول بانه لا يسلّم لهم آن الجواب في أحد أفراد الجنس

 الأخرى، كنقل مسنالة من صلّى قاعداً مريضاً إلى من صلّى قاعداً قادراً صحيحاً، ومثل هذا لا يتجوز اتفاقاتا(1)

Y ـ ونوقش دليلهم بالفياسن على نص الشـارع بالفرق، نصاحب الشنع تعبّدنا
 الجائز آن يذهب العالم إلى الفرق بين المسألين، فيخطّى المئ المخرّج في

 الخطأ في نصوص الشارع، بانه خارج عن محل النزاع، لأن الشاريع في
 المنطوق، بخلاف المنألة المتنازع فيها، فإن المجتهد صر"ح في كل

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تهذيب الأجوية ص \&-Y. } \\
& \text { (Y) التمهيد / (Y) }
\end{aligned}
$$

واحذة من المسالتين بخلاف الأخرى فلا يجوز"(1). وصار ذلك كتنصيصه في صوم الظهار على التتابع، وفي صوم التمتع على التفريق، فلا يجوز إلحاق إحداهمما بالأخرى اتفاتاتا ${ }^{\text {(1) }}$

「 ـ ـ ونوقش دليلهم الثالث بأنه لبس نظير المسالة المتنازع فيها، لأن النقل إنما
 ولا شفعة في الدكان. وفي مثل ذلك لا يجوز النثل (r).
أما وجهة نظر ابن حمدان فمآلها عدم التسليم بالنفل إلا في في نطاق محدود، وهو البعد الزمني بين المسالتين، ونقل حكم الثانية إلى الألى الثى دون

 للإمام قولان في المسألتين بل قول واحد في كلتيهمها، إلآلا على القول بجوان نسبة قولين إلى المجتهد في مسالة واحدة مع معرفة الثاريخ . وهذا الأمر مشكل؛ لانه سيودي إلى إلغاء رأي منصوص لألإيمام

 نصّ بالقياس، ولما فيها من مخالفة لأسس وقواعد الترجيح

## المطلب الثالث

## لازم مذهب الإمام

ومما يتصل بطرق التخريج استقاء رأي الإمام من لازم مذهنبه . ونهـا أمر متردّد، بين أن يكون من مصـادر مذهب الإمام، أو من الطرق الوّ التي تتبع

 معاني نصوص الإمام ومراميها .
 ببحث، لكنّه كان يذكر في طائفة من المباحث المختلفة . وربّما كان بعض ما
 الأمر أكثر وخوحاً، وُيصوّزه على وجه يجعل الحكم عليه أكثر دقة . ذكر الأسنوي في نهاية السول ما يفيد أنّ مسألة لازم المذاهِ


فرق البتة فالظاهر أن يكون فقوله في إحدى المسألتين قولاً له في الأخرى (1) "

(Y)

 إلى حلب، وسمع ألحديث في دمشق وغيرها. كان منقطعاً لا يتردّد إلآلا إلى أحد أسواق الكتب. دزّس وأفتى. وكانت وفاته بالقاهرة بينة عQ هـ .

ذلك عدم جواز التخريج، وأنّ الأصح عدم جواز نسبة القول القول الى الصحيح في

 المسألة داخلة في موضوع التخريج بالقياس، لكنّ مسألة الاستدلال باللازم
 على ذلك أنهم نسبوا طائفة من الآراء إلى علماء متعددين بغير الطريق المذكور. ومن ذلك:
 بالمحال. مع أنه لم يثبت تصريح الأشعري بذلك، ولكنّهم خرّ الّجوه من لازم مذهبه، وذلك لأصلين كان يقول بهما : الأول: أن لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله، بل هي مخلوةة لش تعالى = في أصول الفقه، البرهان في علوم القرآن وغير الوريها .

(1) البحر المحيط Irv/7 .




 الحد مساجد البصرة، وهاجم افكارهم، وأثرغ جهله للرد عليهم، وعلى غيرهم من الفرق المبتلدعة




 الفتح المبين /V7/ المات

ابتداءة. فالعبد مطالب بما هو من فعل ربه.
 استدعاء الفعل واقع قبل الفعل لا معه. نهو في خال التكليف غير مستطيع (1)


 المتكلّم، ولا يتَّصف الموصوف بما هو منفصل عنه) (ب) (وإلذا كان

 . ${ }^{(r)}$
r ـ ومن ذلك أنهم قالوا إنّ من قال إنَّ جزاء قتل الصيد في الخرم كقّارة



 فيلزم أن يكون الوالجبب في ذلك جزاء واحداً على الجميع، كما هو الشأن في الضهمان (8)
فهذه الحالات وكثير غيرها ليست من باب القياس، ولهذا فإنتّا سنحاول


 الكوكب المنير / / إ
. $111 / Y$ درء تعارض العقل والثنقل
المصلر السابق


الأْصوليين ومناهجهم في هذا المجالل. فاللازم في اللغة هو الثابت والدأئم (1) وفي الاصطلاح عرّفوه بأنه ما يمتنع انفكاكه عن الشيع


 الالتزامية، ولا يقصرون ذلك على ما كان لازماً بينّاً بالمعنى الأخص،



 والنتحريـم الـلازمين للمكلّف، أو عـاديـة، أو عرفيـة كالارتفـاع اللـلازم للسرير (0).

وعلى هذا فمن الممكن أن نذكر هنا طائفة من الأسس التي يمكن أل
 والتوضيح، وربّما كان في بعضها مجال للنقاش . فمن ذلك :

1 ـ أن توجد مسألة لا يعرف للمجتهد فيها قول، ولكن عُرِف له قول في
 فيها نص، هو من لازم المذهب عندهم . وهذا الأساس هو ما ذكرناه عن الأسنوي وغيره من الأصوليين، وقد تصر بعضهم لازم المذهب على ذلك.
(1) المعجم الوسيط.
(r)


شرح الكوكب المنير // •بّ .
r ـ بناء الرأي على قاعدة الإمام أو أصله، كالذي نسبوه إلى أبي الحسِن
 وربما كان اتصال ذلك بلازم المذهب سبباً في عدّ العلماء التخريج على القواعد، تالياً للتخريج على نصّ محذّد بطريق القياس . ومما يُدخل في في
 الواجب لا يتم إلا بها (1). لأنها داخلة في نطاق قواعد الإمام م فإن كان


 الواجب، أو لازمه، والدال على الوجوب بالمطابقة يدل على ألجزائه
 بالشيء هل هو نهي عن ضذّه؟ ومن ذلك قاعدته في النهي هلم يتضي
 عن الإمام فيه نصّ، نهوْ لازم مذهبه.
r ـ الاستدلال بالتلازم كأن يستدل من نفيه أحد النقيضين على إثبات الآخر،






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


 !الأصول ص rer وr با بعهما.

ملازمة بين النجاسة والتحريم، فنستطيع أن نستتج من عدم تحريمه
 ومن الملاحظ أنّ الاستدلال بالتلازم مما يصعب طرده الشرغيّة، نظرآ لخصوصيات كثير من الوقائع الجزئيّة، ولما يُتِّطَبْب فيها من الشروط، ولوجود الاستنناهات الكثيرة التي لا تلفق مع الاستدالـالاتلات المنطقيّة. فالملازمة في الأحكام الشرعية ظنية وليست قطعيّة . فلا نستطيع أن نستتج من ملازمة النجاسة لكأس الحجّام في العادة، الآراء




 جميع الأزمان والأحوال .
فالوضوء لازم للغسل إذا سلم من النواقض حالة إيقاعه فقط . وعلى هذا
 بد للمغتسل من الوضوء، لأنه بنى رأيه هذا على ألما الملا الملازمة الشرعيّة كالملازمة العقلية، وعلى أنها تقتضي انتفاء الملزوم ألي الماني المقدّم، من


 الوضوء، وإنٍ الاغتسال من دون الوضوء لا يجزىء عنه.
وهذا الاستنتاج غير صحيح، لآنّ الملازمة بين الوضوء والغسل الغان ملازمة
 ملازمة بينهما(1) وهذا بخلاف الملازمة الككلّةّ التي تترتَّب عليها مثل هذه


الأحكام. كلزوم العقل للمكلفّ، فإنه يصحّ أن نستنتج من محكم إمام


عاقل، أنه غير مكلْف (1)
وممّا يمكن أن يلخل في هذا المجال ما ذكره أبو حامد الغزالي في شفاء
الغليل، ومنه:
| أ ـ الاستدلال بالنتيجة على المنتج وبعدمها على عدم المتتج، ووجه

 عالم، فدلّ على قيام العلم به . فمن وصفه بأنه عالم لزهمه أن يكون العلم قائماً به .
ومن ذلك أن نستنتج من قول الفقيه عن بيغ ما: أنّه بيع لا يفيد
 إنه غير منعقد، ومن قوله المقارض : أنه لا يملك ربح الثربح، الْنّه

لا يملك الربح نفسه" (1).
ب ــ الاستدلال على الشيء بوجود خاصيّه، كالاستدلال على الان


 أنّ الأداء على الرواحل هو خاصية النوافل، فلا تؤدّى فزيضة على الرإحلة بحال .
وهذا الانستنتاج، ونسبة ما يترتب عليه اللى ما جوّز ذلك، مبنيّ على التسليم بالخاصيّة، إذ معنى الخاصيةِ الملازِمةُ لذات الشَيّ بحيث لا تنفصل عنه (r)
(i) (i)


ع ـ وممّا عدّ من لوازم المذهب ما إذا نصّ الإمام على قولين مختلفين، أو

 الأخرى. وهذا الأمر ذكره شيخ الإسلام ابن تيميّة في بيض فتاويه"




 هذا المجال، ولكتنا ذكرنا القواعد والأصول، لتصريحهم بنسبة أقوالٍ
 لتفصيلات ما ذكر بشأنها في موضعها الـا
 فيها نذكر آراء العلماء بشأن صحة نسبة لازم المذهب للإمام .


 الشيخ محمد بخيت المطبعي (1) نلاثة أقوال في المسالة، ولكنته لم يتعرض
(الفتاوى (1)

 أساتنت المنغ حسن الطريل وجمال الالين الأنغاني وعبل الرحمن الثريبيني. اتجه بعد. تخزجه المى الثدريس فرياسة السحاكم الشرعية. نم تلّد منصب مفتي الديار المصرية:
 المجاورية ثم نتل سنة 19 م إلى مسجد فارون الأول بحلمية الزيتون. من مؤلفاته: البدر الساطع على مقدة جمع الجوامع، والقول المفيد ني علمه= =

لكلّ الصور المتقدّمة، بل بنى تلك الآراء على مسألة إلحاق المسكوت عنه


السول. وهذه الأقوالن، هي:
القول الأول: إنّه ينسبب إليه مطلقاً بلا قيد أنّه مخرّج .

لا يلتبس بالمنصوص:
والقول الثالث : إنه لا ينسب إليه مطلقاً. وقال الشيخ: إنَ أصحّهما هو القول الثاني(1) وفي طائفة من كتب الأصول ذكرت الآراء في هذه المبسألة حين الكلام عن نسبة القول بالتكليف بالمحال إلى أبي الحسن الألْنعري بناء على قواعده وأصوله، وإن لم يكن قد نصن على ذلك بشيء، كهما سبقت الإشارة إليه.

ومهما يكن من أمر فإنه من تتتع أقوال العلماء في هذا الشأن نجد ثلاجة
أقوال في ذلك، وهي:
ا ـ القول الأول:
إنّ لازم المذهب ليسن بمذهب، وعلى هذا لا تصحّ نسبته إلى الإمام، وهذا ما صوّبه شيخ اللإسلام ابن تيمية في حالة علام التا لتزام
 نظرهم مبنية على ما يأتي :
= للأسنوي وكثير من الرساثل والمتأوى .

 . (1) .r.T/0 مجموع الفتاوى (Y) .rq1/1 (r)

أ - إنّ لازم القول قد لا يخطر على بال الإمام . وربّما لو نبّه إليه لصرّح بخلافه، فالغفلة عن ذلك ممكنة، والثناقض في الرأي من غير المع لمعصوم جائز. قال ابن تيمية: (ومن سوى الأنبياء يجوز آن يلز الز
 عن الملزوم، أو لا يرجع عنه ويعتقد أنها غير لوازم)(1')
ب - إنّ تحـديـد لـوازم القول مـن الأمـور التي يجوز أن يقـع فيها الخطـا

 نسب التكليف بالمحال إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري (ت وبا وبا هـ هـ ) بناءً على الأصلين الذين ذكرناهما سابقاً، وقال إنه لا يلز يلزم منهما ما قالوه ووجّه تخطينت لهم بهذا الشأن (r).

ج - إننا لو التزمنا بذلك لأدّى الأمر إلى تكفير كثير من العلماء كتكفير من
 لازم هذا القول يستلزم التعطيل والأخذ بأقوال غلاة الملاحدة(!)
(1) سجموع الفتاوى (1)




 من مؤلفاته: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية، ناريخ التشريع الإسلاميكي، أصول الفقه، إتمام الوفا في سيرة المصطنى، ونقد كتاب الشعر الجاهلي للدكتور/ طه
حسين وغيرها .

راجع في ترجمته: معجم المطبوعات /VYO، AYT، الأعلام /TM9/T، معجم المؤلفين / /
 مجموع الفتاوى • YIV/Y

「 ـ ـ القول الثاني:
إنّ لازم إلمذهبَ مذهب، ولإنّه تصحّ نسبته إلى الإمام، ولُسنا نعلم



 ينقضها في موضع آخز(1) ". وهذا موضوع آخر يدخل في نطاق القياسن على ما نصّ عليه المجتهد، وفُفي نطاق ما يسمى (النتل والتخزيج) مما سبنق الكلام عنه

ولم تذكر لهذا القول أُدلة، ولكن يمكن أن يسعفوا بأدلة من جّوّز النقل

 ويذرأ عنه شائبة التناقض والاختلاف.
r ـ القول الثالث:
التفصيل في المسـألة، وقـد اختـار ذلك شيخ الإسـلام ابـن تيميّة، وخلاصة رأيه أنّ لازم قول الإنسان نوغان:
إحدهما: لازم قوله الحق، وهنا مما يجب عليه أن يلتزمه، وأله يضاف إليه، إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره، لأن لازم الحقّ حقّ .

ووّانيهما : لازم قوله اللذي ليس بحق، فهنا لا يجب التزامه.
ووجهة نظر السِيخ - رححمه الله ـ أنّ إضافة لازم قوله الحق إليه، ، إن علم من حاله أنه يرضاه، بِعد وضوحه، هو الظاهر من اقتضاء اللزوم، وأنّ كثيراً (1) مجموع الفتاوى 0/ra/r.

مما يضيفه الناس إلى مذاهب الأثمة من هذا الباب. أمّا لازم قوله الذي ليس بحقَ فلا يُعَدَ قولاَ له ولا تصح نسبته إليه، لما يترتب على ذلك من المفاسد، ومن نسبة أقوال باطلة إليه، يتضمن كثير منها

 حاله أنه لو ظهر له فساده لم يلتزمه، أمّا إذا عرف من حماله اله التزامه مع ذلك، فقد يضاف إليه (Y)
وفي الحقّ إنّ عدّ لازم المذهب مذهباً، ونسبة ذلك إلى المجتهد من


 اللوازم، ولا ندري فيما لو عرضت عليه أكان يقبلها أم يرفضها و الِيا وقد لاحظنا كيف أنّ بعض العلماء خطّا تخريجات للعلماء السابقين، بنوها على لوازم أقوال بعض الأئمة . والدقّة تقتضي عدم جواز نسبة ذلك إلى الأئمة، والتعبير عن ذلك بأسلوب احترازي، كأن يقال: مقتضى مذهبه أو قواعده، كذا، أو أنّ قاعدته أو رأيه في المسألة الفلانية يستلزم كذا .

أمثلة فقهية للازم المذهب:
وممّا يتضح به ما يذكرونه في لازم المذهب الأميلة الآتية :

$$
1 \text { ـ الإقالة وهل هي فسخ أو بيع؟. }
$$

الختلف العلماء في الإقالة(r)، فذهب مالك وأبو يوسف إلى أنها بيع،

(
= (Y) الإقالة في اللغة الإسقاط والرفع، وني اصطلاحات الفقهاء: هي رفع البيع السابق =

وهو رواية عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ ـ، وذهب الشافعي ومحمد بن
 وصحّحها كثير من علماء الحنابلة. وعند أبي حني الميفة ـ رحمه الها ـ أنّها فسخ في حقّ المتعاقدين، بيع في حقّ ثالث (1).
 ثمرة الخلاف في ذلك. فمن قال أنّا فسخ لزمته أحكام متعدّدرة منها:

 أنّها بيع لزمه أن لا يجوز ذلك قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض، وألْ وأن
 النذاء لصلاة الجمُعة (r) .

ومن تلك اللوازم أيضآ، أنه لو اشترى عبداً كافراً من كافر فأسلمّ، ثمّ أرباد
 البائع والمشتري ففي عقود الربا، فإن قلنا إنها بيع وجب التقابض في في المجلس، وإن قلنبا إنّا فسخ ملم يجب
ولو استخدم المشتري المبيع بعد الإقالة، فإن قلنا: إنّهـا بيع فلا أجرة عليه، وإن قلنا إنّها فسخ فعليه الأجرة (8)

$$
\begin{aligned}
& \text { Y ـ التدنير - وهل هو وصيتة أو عتق بصفة؟ } \\
& \text { = }
\end{aligned}
$$





$$
\text { (Y) المنني } / \text { (Y } 1 \text {. }
$$

(ץ (ץ منتهى الإرادات / / م.


وممّا يمثّل ما نحن بصدده التدبير، الذي هو تعليت العتق بالموت(1". فهل هو وصيّة أو عتت بصفة؟

للحنابلة في هذه المسألة روايتان ينبني على كلّ واحدة منهما لوازم تختلف عن اللوازم التي تنبني على الأخرى. ومن هذه اللوازم: لو قتل المدبّر سيده، فإنّ من قال إنٍ التدبير وصية يلزم رأيه آن لا يعتق
 طريقة ابن عقيل . ومن قال إنه عتق بصفة لزمه أن يعتّ . ومن قال: إنه وصيّة يلزمه اعتباره في الثلث، ولو باع الملبّر ثم اشتراه فهل يكون بيعه رجوعاً فلا يعود تدبيره أو لا يكون رجوعاً فيعود؟ نعلى القول بأته وصيّة، فإنّ الوصيّة تبطل بخروجه عن ملكه، وإن قلنا : هو عتق بصفة عاد بعود الملك، بناءً على الأصل عندهم في عود الْففة بعودة الملك في العتق والطلڭق. ولو جحد السيد التدبير، فقد قال الأصحابب: إن قلنا هو عتق بصفة لم يكن رجوعأ، وإن قلنا هو وصيّة فوجهان، بناة على ألّ جحدل الموحي الوصيّة هل هو رجوع أو لا . وقد خرّج العلماء طائفة من الأحكام المختلفة بهذا الشان، بناءٌ على الاختلاف في مذاهبهم في الحكم على حقيقة التدبير، وهل هو وصيّة أو

عتق بصفة)
「 ـ و في: مسألة رفع الحدث بالوضوء نجد من العلماه من قال : إنٍ كل عضو غسل ارتفع حدثه دون النظر إلى بقيّة الأعضاء، ومنهم من قال إنّ الحدث لا يرتفع !إلا بكمال الوضوء. وقد جاء في القاعدة (O\&) من قواعد المقّري (اختلف المالكية في الحدث هل يرتفع عن كل عضو بالفراغ منه،
 (r) تواعد ابن رجب: الفائدة الثالثة عشرة ص بّه ع وما بعدها .

كما تخرج منه الخطاينا أو بـالإكمال؟)(1). وقد تضـاربت آراء علماء المالكية في نسبة هذه القاعدة للمذهب، فأنكرها طائفة منهـم وصتح الِّع نسبتها آخرون. جاء في إيضاح المسالك عن بعض العلماء (وما زال الحذّاق من الشيونخ يبنون عليه، وتظهر فائدته في مسائل . وذلك كافِ في
ثبوت الخلاف في ممله)(r).

وتد ترتب على ذلك أن آلزموا من قال إنّ كلّ عضو يطهر غلى انفراده،
 ع - وفي الخلع اختلف العلماء في تكييفه، فذهب الجمهور منهم إلى أنها


 وهذا الخلاف يلزمه الخلاف في كثير من الفروع الفقهية.

 خالعها ثلاثاً. وأماً من قال إن الخلع فسخ فلا تحرم عليه حتى لو خالعها مائة مرة. وقالوا: إنّ الخخلاف منا هو في حالة ما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق ولم ينوه ${ }^{(0)}$
. إيضاح المسـالك اللي تواعدالإمام مالك للونشريسي ص (Y)
. المصلدر السابت (
( ) انظر الآراء والاستدلالالات في : بداية المجتهد

(0) المغني oV/V ه هذا وممّا يدخل في ذلك أمور كثيرة منها : اختلافهم في القسمهة هل

 ذلك تلزم أحكام غيرما بالْلم الرأي الآخر .



## الفصل الأول <br> مراتب المخرّجين بين طبقات الفقهاء

تمهيد: في التأليف في الطبقات: المبحث الأول: تقسيم وترتيب ابن كمال باشا. المبحث الثاني: تقسيم وترتيب ابن الصلاح. المبحث الثالث: تقسير وترتيب ابن حمدان.

المبحث الرابع: تقسيمات أخر.

## الفصل الأول <br> مراتب المخخرّجين بين طبقات الفقهاء <br> تمهيد: في التأليف في الطبقات:

ومما يتصل بموضوعنا معرفة طبقات الفقهاء، ومراتبهم، وموضع علماء التخريج من تلك المراتب لقد صنّق العلماء في طبقات الفقّهاء كتبأ كثيرة، كما هو الشأن في سائر العلوم فمنهم من كان تصنيفه شاملَّلِّا(1)، ومنهم من



 وكثرة تنقيبه في هذا المجال. ومع ذلك فيإنّ ابن السبكي لم يقف على هذا
(1) كطبفات النقهاء لأبي إسحاق الثبرازي (ت זعاء هـ ).



 إيراميمّ بن علي المعروف بابن فرحون المدني المالكي (ت كثيرون في كل مذهب.
وهناك مبولفات خاصمة في طبقات العلماء ني مختلف أنواعبها، كسعجم الأدباء، وطبقات الشُبراء، وطبقات ألمفسرين والأدباء وغيرهم، ولكتثا تصرنا الكلام على مـا بيعلت بموضوعنا أي ني الفته والأصول.


 من آتاره: (درَّج الغرر ودرُرج اللدر) في محاسن نظم الميكالي وننره، وحَمد من


 (ت الاع الاطلاع على طائفة منها في مقدمة كتاب طبقات الشالمانعية الكبرى لابن السبكي، وفي مقدّمة مُحقّق كتاب طبقات السنافعية للأسنوي (ت ات لا هـ هـ )،

الدكتور عبد الها الجبوري.


 في هذا المجال.
إنّ الذي يخدم موضوعنا هو ترتبب العلماه بحسب قدراتهم العلمية،
 المجال منهج ابن الصالح (ت (ت זعף هـ ) في كتابه (أدب المفتي والمستفتي)،



 نبدا بذكر وجهة نظره، وإن كان متأخراً عن عن غيره في الز الزمان، مبيتّينِ ما قيل




 من مؤلفاته: تفنسبر للقرآن بلم يتّه، حواشي على تفسير الكشباف، تجريد التجريد في
 الشريف الجرجاني، وحواشي على التلويح وغيرها.


## المبحـث الأول

## تقسيم وترتيب ابن كمال باشا (ت .عو هـ)

جعل ابن كمال باشا الفقهاء سبع طبقات، وذلك في رسالته المسمّاة طبقات الفقهاء(1) أو طبقات المجتهدين في مذهب الحنفية، كما جاء في كثف الظنون (r) وهذه الطبقات هي :

1 ـ الطبقة الأولى: طبقة المجتهلدين في الشرع، كالأئمة الأربعة، ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع من الألألألألة
الأربعة، ومن غير تقليد لا في الفروع ولا في الأصول.
 الحسن وسائر أصحاب أبي حنيفة، القادرين على, استخراي الألألأحكام من


 المذهب كالشافعي ونظرائه المخالفين لأبي حنيفة ــ رحمه الله - في الأحكام، غير المقلّدين له في الأصول .

 (1) مخطرطة في معهد الدراسات الإسلامية العليا ببغداد. ذكر ذلك د. محمد عبد اللطيف الفرنور في كتابه الوجيز في أصول الاستتباط ص \& \& الاليه .

(Y) هو أبو بكز أحمد بن عمرو وتيل بن مُهرَ الشيباني المعروف بالخصّافـ

علماء الحنفية البارزين في القرن الثالث الهجري. كان فارضاً حاسباً فقيهاً، روى عن =

الطحاوي(1). وابي الحنسن الكرخي، وشدس الأئمة الحلواني (")، وشُمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام البزدوي، وفخر الدين قاضي خان(!)،
 الخليفة المهتدي، وند ضنتّق له كتاب الخراج. تيلِ أنه كان زاهمداً ورعاً باكل بمن كسب يده: توني في بنُداد سنة الجا هـ ـ ـ
من مؤلفاته: الحيل والمخارج على مذهب أبي حنيفة، والخراج، وأبب القاضي، وأحكام الوتنـ والوصنايا والشروط والسحاضر والسجالات وغيرها.
 وتاج التراجم ص. v، وطبقات الفقهاء لطاش كوبري زاده ص \&\&، ومعجم المؤلغين .ro/r
(1) هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري الطحاوي المصري. تلقّى العلم غن

 مذهب أبِ حنينة - رحمه الشّ - وخرج إلى الشام وسع عن طائنة من علمائها. كان
 . من مؤلفاته: العقيلة الطجارية، ومعاني الآثار، ومسكل الآثار، وأحكام القرآنّ، وشرّ الجامع الصغير:وشرح الجامع الكير وغيرها .

وناج التراجم ص ^،، وطبقات الفقهاء لطاش كوبري زادة ص ^ه .
(r) هو عبد العزيز بن إِمد بن نصر بن ضالح المعروف بالحلواني نسبة إلى عمل
 على جماءة من أهل بعصره، منهم القاضي أبو الحسين بن الخضر النسفي وأبو الفضضل الزرنجري. وتنلمذ علبه كيرون منهم شمس الأيمة محمد أحمد السرخسي: توني سنة

$$
\begin{aligned}
& \text { من مؤلناته: الميسوط. }
\end{aligned}
$$

رابع في ترجمنه: الجواهر المضبة
لطاش كوبري زادة ص .v.
() هو الحسن بن منصور بن أبي القاسمر الأوزجندي الغرغاني المعروف بفخر الدين


وغيرهم. فهم لا يقدرون على مخالفة الإمام لا في الأصول ولا في الفروع، لكنهم يستنطون الأحكام في المسائل التي لا نصّ فيها على حسب أصول قرّرها، ومقتضى قواعد بسطها.

ع ـ الطبقة الرابعة: طبقة أمل التخريج من المقلّدين كالرازي وأضرابه، فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلاّ، لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبيطهم المآخذ، يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين، وحما وحكم محتمل لأمرين منقول عن صاحب المارون المذهب، أو عن الحد أصحابه المجتهدين برأيهم، ونظرهم، في في الأصول والمعايسة، على ألى أمثاله ونظائره في المي الفروع، وما وقع في بعض المواضع من الهداية"(1) من قوله: كذا في تخريج الكرخي، وتخريج الرازي من هذا القبيل

0 ـ الطبقة الخـامسة: طبـة أصحاب الترجيح كأبي الحسن القـدوري، وصاحب الهداية وأمثالهما. وشأنهم في تفضيل بعض الما الروايات على
 أوفق للقياس، وهذا أرفق بالناس.

7 ـ الطبقة السادسة : طبقة المقلَدين التادرين على التمييز بين الأقوى
 كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين كصاحب الكتز (†) وصاحب = عنه الحصيري: سيدنا القاضي الإمام والأستاذ نخر الملة ركن الإسلام بقية الـلفـ
 مز مؤلفانه: الفتاوى، شرح الجامع الصغير، شرح الزيادات، شرح ادب القاضي للخصصّاف.

(1) (هداية المهتدي شرح بداية المبتدي) من كتب الفنة الحنفي الشهيرة. من تألف أبي



المُختار(1) وصاحب الوقاية()، وصاحب المجمع (r) ، وشانْهم أن لا لا ينغلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة.

 ما يجدون كحاطب ليل، فالويل لمن قلَّدمم كل الويل (i)



 ذكر هذه الطبقات، على وفق ما جاء في كلام ابن كمال باشا الما، دون تعليق أو تغيير أو إشارة إلى ضاحب التقسيم، ثم جاءت بنم بنصّها أيضاً في كلام ابن
 المحتار على الدرّ المختار) (7) . واعتمد ذلك أيضاً طائفة غير قليلة ممّن كتب
 والتقسيم المذكور يكون ابن كمال باشا قد جعل الفقهاء المجتهانين ثلاث
 المقلّدين وفي أعلى طبقاتهم، ولم يدخلهم في المجتهدين .
= محمود المعروف بحانظ الدين النسفي. الـنوفى سنة • • مـ هـ ـ ـ (1) (المختار) كتاب في الفقه الحنفي من تاليف عبل الشّ بن محمود بن مودود الموضلي المتوفى سنة (Y) (وقاية الرواية في مسائل المهاية) كتاب في الفقه الحنفي من تاليف برهانذ الثريعة
 (r) (rجمع البحرين وملتقى النهرين) كتاب في الفقه الحنفي من تأليف مظفر الدين





ومن الملاحظ على وصف هذه الطبقات وبيان بعض رجالها، أنه نعت طائفة من عمالقة الفكر والفقه الحنفي بالتقليد، وبأنهم لا يقدرون عليا الاجتهاد أصلّا، وجعل تلاميذ الإمام أبي حنيفة المشهورين أبا يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهما، من المجتهدين المانين في المذهب المقلّدين لإمامهم في الأصول، وإن خالفوه في بعض الفروع.

وتد اثار ذلك طائفة من متحضبي الحنفية، فحملوا على هذا التقسيم والثرتيب، ونعتوا ابن كمال باشا بأنه ليس أهلا لهذا اللقب ـلا أي ابن






 من العولفناته: حزامة الحوائي لإزالة النواشي وري حي حاثينه على كتاب التوضيح لصدر الشريعة.



 الإسالمية، وعيّن أستاذاً ني جامعة اسطنبول ومعهد التخصص . ترك تركيا بعد استياه الكّكاليين عليها، وتنقل بين مصر والشام، واستقرّ آخر عهده
ني مصر، وتوفي في القاهرة سنة ITVI هـ / IVOY م.
"من مؤلفاته: "تائبّ الخطبب على ما ساقه في ترجمة ابي حنيفة من الأكاكاذيب، وحسن التقاضي ني سيرة أبي يوسف القاضي، والمدخل الثام لعلوم القرآن، وقّة النواظر ني آداب المناظر وغيرها
رابع في ترجمنه: الأعلام T/Ira، ومعجم المؤلنين • / \&.

القاضي)(1)
 الأول في ترتيب الطبقات، والأمر الثاني في توزيع الفقهاء عليها .
 والسادسة، وذلك لأن أصحاب الطبقة السادسة إن كانوا قادرين على التمييز
 النادرة، فهم من أصحاب الترجيح الذين عدّهم ابن الكمال في الطّ الطنبة الخامسة، وفي كلامه عن الطبقة الرابعة قال عنهم: (طبقة أهل التخريج)،



 فهم من أهل الترجيح فو والتخريج في استعماله لا يعني غير توجيه الاغختيار أو


 الإمام أبي حنيفة في طبقة المجتهدين في المذهب، وانْهم مقلّدون في قواع الأصول. ولم يسلّموا له ذلك، بل علّوهم مجتهدين الجتهاداً مطلقًا، ونفوا



 منهم أصول مختصّة به، تفرّد بها عن أبي حينيفة وخالفه فيها. ومن ذلك (إنٍ

الأصول في تخفيف النجاسة، تعارض الأدلة عند أبي حنيفة ـ رحمه الله -
 العلماء كالخصّاف والكرخين والطحاوي وابي بكر الرازي، ونيا ونتهم بانهم مقلّدون لا يقدرون على مخالفة أبي حنيفة، لا في الأصول ولا في الفي الفروع
 واحتجاجات بالمعقول والمنقول، ولبعضهم كالكرخي والرازي آراه خاريا خاصة انفردوا بها عن غيرهم، يعلمها كلّ من درس علم الأصول(r)

وما ذكروه من ملحوظات ونقد لتقسيم وترتيب ابن كمال باشا وجيه، ولكنّ الأسلوب الذي اتّبع، والعبارات التي استخخدمت لا تليق باتي بالنقد العلمي، ويكفي أن نذكر بعض عبارات المرجاني ليتضح ذلك . قال : (فإنّه تحكمات باردة وخحيالات فارغة، وكلمات لا روح لها، وألفان الـا غير محصّلة المعنى ولا سلف له في ذلك المذّعى، ولا سبيل له في تلك اللعوى . . . الخ) (r) وقد تمتخضضت تلك الانتقادات عن اقتراحات وتعديلات في التقسيم والترتيب، نكتفي بأن نذكر منها ما يأتي : اولاّ: رأي الدهلوي:
جعل شاه ولي الشا الدهلوي الفتهاء ضمن الطبقات الآتية: 1 ـ طبقة المجتهدين اجتهاداً مطلقاً، وهي قسمان: أ ـ طبقة المجتهدين المستقلين كالأئمة الأربعة.
 الحق) المنفول بالواسطة من كتاب (حسن التقاضي) للشيخ محمد زاهد الـامن الكوثري من

$$
\text { ص } 110 \text { - } 1.1
$$

هذا ومن الممكن أن نلاحظ طائفة من الأصول المختلف فيها بين أبي حنيفة وأصحابه في كتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي . . المصدر السابق (Y) (المصلر السابق (Y)

ب ـ طبثة المجتهدين المتتسبين النين اخذوا بأصول شيوخهم، "مع
قدرتهم على استنباط إلمسائل منها.

نصوص إمامهم.


$$
\begin{aligned}
& \text { ترجيح قول على آخر ، أو وجه على آخر . } \\
& \text { ع - طبقة المقلّدين تقليدآ صرفاًّا(1): }
\end{aligned}
$$

 بعض، لكنه لم يتخلّص من النقد الموجّه لابن كمال باشا في جغعله تلاميذ الأئمة مقلّدين له في الأصول
ثانياً: رأي الشيخ ابيى زهرة"(٪)
لاحظ الثيخ أبو زهـرة - زحمـه الها ـ أن الطبــات الثـالثة والرابعـة
والخامسة، في ترتيب ابن كمال باشا، متداخلة وغير متميتزة، واقترح لكيكي


 ورأى أن الطبقة الثانية التي يعتبرونها أصحاب أبي حنينة الـينة، وينزلون بأصحابها عن مرتبة المجتهدين المستقلّين التابعين لشيخهم، لا وجود لها لها وا وبذلك


$$
\text { الفرُور في كتابه (الوجْيز في إصول الاستنباط) Y/ / } 007 .
$$





$$
\begin{aligned}
& \text { كير في مجال الفقة وإالصولن والمذاهب الإسسلامية. } \\
& \text { توفي بالقاهرة سنة } 19 \times 8 \text { م }
\end{aligned}
$$

تصبح الطبقات خمسآ"). وإذا نُظِر إلى ما وصفوا به الطبقة السابعة، وأنَّ



وعلى هذا فنستطيع أن نستتج من كلامه أنّ الطبقات عنده أربع، هي هي : 1 ـ طبعة المجتهدين، وهي تشمل أبا حنيفة وتلاميذه، وهم المجتهلون اجتهاداً مطلقاً.
「 ـ ـ طبقة المخرّجين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب. وهؤلاء هم المجتهدون في المذهب
r ـ ـ ـ طبقة المرجّحين بين الأقوال المختلفة ع ـ ـطبقة المفتين النذين يتتبّون الأحكام، ويبحثون عمّا رجّحه سلفهم من العلماء.

والطبقات الثلاث الأولى من المجتهدين، أمّا الطبقة الرابعة فتمثّل المقلّدين
 من الفقهاه.

ثالثاً: رائ الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور:
وممّن أسهموا في هذا الموضوع دـ دـ محمد عبد اللطيف الفرفور في في

 كالمرجاني والشيخ محمد زاهد الكوثري، واقترح تتسيم الفقهاء إلى ثلاث طبقات هي:
1 ـ طببة المجتهدين، أي القادرين، بعد استفراغ وسعهم، على تحصيل


「 ـ طبعة المتّعين : أي السالكين طرين غيرهم والمحصلين اللحكم"من الدليل بالطريق التي أخد بها المتبوع. r بـ طبقة المقلّدين: أي العاملين بقول من ليس قوله حجة، بلا حجة . وجعل طبةة المجتهذين، على نوعين:
أ - طبقة المجتهدين اججتهاداً مطلقاً كالأنمة الأربعة وتلاميذهم.
ب ـ طبقة المجتهلين المُقتّدين بالمذهب، وهم المجتهدون بألمذهب، اللذين تدخل فيهم طبقة المخرّجين ومجتهدي المسائل، اللٔين عدّمّم ابن كمال باشا وابن عابدين ومن تابعهما طبقتين، مع أنهم طبقة واحدة .

وجعل طبقة المتّبعين شاملة للطبقتين الرابعة والخامسة عند ابن كُمْال
بانشا، وعدّهما طبقة واحدة هي طبقة أمل الترجيح .

وجعل طبقة المققلّدين متناولة للطبقة السادسة من طبقات ابابن كمال
 على علم بما رجّحه السنابقون واختاروه، وبيّنوا أنّه الأقوى (1).

وعلى هذا يكون قد ألغى الطبقة السابعة عند ابن كمال باشبا من عداد الفقهاء، وتصر ترتيبه على الطبقات الست مدخلاّلا بعضها في بعضها الآلخر ، واستذركك ما جاء في كلام الشيخ أبي زهرة، في جعله أهل الترجيح بين الأقوال المختلفة من ألمجتهدين، ورأى أنهم ليسوا من أهل الاجتهاد(1).

## المبتحث الثاني

## تقسيم وترتيب ابن الصلاح (ت اع هـ )

وقد جعل ابن الصلاح في كتابه (أدب المفتي والمستفتي) المفتين
 غير المستقلّ وجعل المفتي غير المستقل أريع درجات، وبذلك تكون طبقاته خمساً نذكرها على الوجه الآتي:

 هذا المجتهد قد طوي بساطه منذ دهر طويل، وأنّ أمر الفتوى أصبح من نصيب الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة (ث) ثانياً: المفتي غير المستقل، ولهذا المفتي أحوال أربعة تنبني عليها أربع طبقات، وهي:

 في الإجتهاد ودعا إلى سبيله، وقد يختلف عنه ني الفروع الفقهية، الفية بناءً على الختلاف اجتهادهم في ذلك (r).
Y
 وشرحه للجلال المحلي



يقرر مذاهبه باللذليل، لكنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده.

 بأدلة الأحكام تفصيلاً بصيراً بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الما الأرتياض التخريج والاستنباط، قيّماً بإلحاق ما ليس بمنصوص عليه في مذها
 شائبة التقليد، لإخلاله بيعض العلوم والأدوات المعتبرة في المستقل"، كأن يخلّ بالحديث أو ألعربية (Y). وفد أطلت على فقيه هذه الطبفة اسمبم

 وما يخرّجه هذا الفقيه يقال في شألن صحة نسبته إلى الإلى الإمام ما سبق الكِكالم
 كان يتآّى به الغزض في الفتوى (0)



 من المتأخرين إلى أواخر المئة الخامسة من الهجرة(1) وقد أطلق عليه
لقب (مجتهد الترجيح)(1).
(1) أدب المفتي ص ا! (Y) (Y) المصدزان السابقان



أدب المفتي ص \&\& ـ ـ ه (V) المصدران الـسابقان (V)

₹ ـ الطبقة الرابعة: وهي تنتظم من يتوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في
 وتحرير الأقيسة، ففتواه تعتمد على ما ينتله من نصوص الأثمة، وما وما لا لا بجده منقولاَ ليس له أن يفتي فيه إلا إذا وجد في في المذه
 تحت ضابط منقول ممهّد في المذهب(1) وقد أطلق عليه بعضهم لقب (r) ${ }^{(r)}$

وبذلك نكون الطبقات عنده خمساً تدخل ضمن قسمين رئسين الأول المجتهد المستقل، والثاني المجتهد غير المستقل . والمـجتهد المستقل هو المجتهد المطلق من أصحاب المذاهبا ولمب، كالأئمة ونظرائهم، والمّا وأمّا غير


 والمجتهدين من تلاميذهم. فالقسم الأولّ عنده يمثل الطبقة الأولى الألى عند ابن كمال باشا، والطبقة الأولى من القسـم الثاني تمثل الطبقة الثانية عند
 مطلقا(Y)، وابن كمال باشا يعدّهم من المجتهدين في المذهب، والطبقة

 (r) (Y)


 ذلك، وقال: (الذي ادعيناه هو الاجتهاد المطلق لا الاستقلال)، بل نحن تابع الابعون للإمام الثنانعي - رضي الشا عنه - ، وسالكون طريقه في الالاجتهاد امتثالاً لأمره، ومعدودون
 وقال إنه ليس مجتهداً مقيّداً، لأن المجتهد المقيّد إنّما ينفص عن المطلق بإخلاله =

الثابنية من القسم الثاني عند ابن الصلاح هي الطبقة الثالثة عند ابن كمالل باشا .

أمّا الطبقة الثالثة من القسّم الثاني عنده فتشمل الطبقات الرابعة والخامسنة



 كان بعضهم لا يخلو عن شائبة التقليذ، وبانستناء الطبقة الأخيرة عنده التي هي طبقة مجتهدي المذهب" (1).
= بالعديث أو بالعربية (وليسن على وجه الأرض من مشرنها إلى مغربها أعلم بالحديث
 ني عبارتي واله أعلم. (1) انظر الهامشض السابت.

## المبحثث الثالث

## تقسيير وترتيب ابن حمدان

ومن هذه التقسيمات ما ذكره ابن حمدان (ت 790 هـ ) في كتابه صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. وقد تأتر في ذلك بابن الصلاح، ونـئ ونقل كثيراً من عباراته، لكنه اضاف إليه قسمين آخرين فصار المجتهدون عنده أربعة أقسام، تسمل ببع طبقات، ومي مرتّبة كالآتي: 1 ـ القسم الأول: المجتهد المطلق .
Y ـ القسم الثاني: المجتهد في مذهب إمامه أو مذهب إمام غيره، وجعل له أربعة أحوال وهي:
ا 1
 أصحاب الأئمة كابِي يوسف ومححد والمني


 على التخريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصولد والقواع الـاعد
 ع - الحالة الثالثة: وهي حالة من لم يبلغ رتبة أصحاب الأوجه والتخاريج والطرق، ولكنه نقيه النفس، يقرّر ويجوّز ويزيّق ويرجّح، وربما تطرّق بعضهم اللى تخريج تول واستنباط وجه واحتمال.

د ـ ـ الحالة الرابعة: حالة من يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه" (1)
r ـ القسم الثالث: المبجتهد في نوع من العلم، فمن أراد أن يفتي في مسألة
 وشروطه. ومن غرف الفرائض فله أن يفتي فيها، وإن جهل أحاديث النكاح مع ذكره لحخلاف العلماء في هذا الشأن.
\& ـ القسم الرابع: هالمُجتهد في مسائل أو في مسآلة وليس له الفتوى في غيرها. وأمّا فيها: فالأظهر جوازه، ويحتمل المهنع، لأنه مظنه القصور
والثقصير .

وبموجب هذا التقسيم تصبح الطبقات عنده سبعاً، تضم كل طبقة منها نوعاً من المّجتهدينّ . والطبقات الخمس الأولى التي تدخل في المّ القسنمين الأول والثاني هي الطبقات المذكورة في تقسيم وترتيب ابن الصناح كـلا كما ذكرنا، وما أضافه إلى ذلك وعلُّه المجتهدين اجتهاداداً جزئيآ، سِواء كان

 وبوجه عامّ فإن ألمختهد الذي هو من هذا القبيل يمكن دخْوله في وني الطبقات الأخر، وتقسيمات وترتيبات غيره لا تمنعه. وإنما ذكرنا ابن حمدان، وإن كان لم يأت بجليد، بسبب ما نقله عنه كثير من علماء الحنابلة(8)
 صفة الفتوى ص (Y) (انظر البحر المحبط Y/9/T، وشرح الكـوكب المنير (Y) المتنهى للعضل



## المبحث الرابع <br> في تقسيمات أخر

 تعدو أن تكون تكراراً، لما ذكره ابن الصلاح، مع تعديلات يسيرة، ليست ذات أثر في هذا المجالل.
 أنفسهم للفتوى أربعة أقسام، هي المجتهد المطلق، ، والمجتهد المقمّيّد في


 الوجوه والطرق، وأهل الترجيح، طبعة واحدة، هي اليّي طبقة المجتهد في

(1) هو أبو عبد الها محمد بن أبي بكر بن أيوب الزعرعي ثم الدمشفقي الحنبلي ـ من نتهاء
 ونحوياً ومحذّناً ومشاركاً في علوم كثيرة. لازم الإمام ابن تيمية وأخذ عنه العلم، وسجن معه ني قلعة دمشن: تُ ني سني من مؤلفاته: أعلام الموتُعين عن رب العالمبن، وزاد المعاد ني هدي خير العباد، واغانة اللمفان من مصـائل الثبطان، والطرف الحكمبة، وكته كثيرة بالمثاتات. انظر في ترجمثة: النَّيل على طبات الحنابلة
 كتبت عن حياتث وعن فتهه وعن جوانبه العلمية الأخرى طاثئة من الكتب. . أعلام الموتعين / (Y) $1 \times 1$ (Y)

ب - ومن أولئك العلماء أيضاً عبد الها بن الحاج إبراهيم العلوي الشنفيطي
 إلبنود، مراتب العلماء على الوجه الآتي :

1 ـ المجتهد المطلق.
Y ـ المجتهد المقيّد وجعله قُسمين:
 إمامه أو قواعدهـ
ب - مجتهد الفتيا وهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكّن من ترجيح قول على آَخر .
r ح حافظ المذهب، اللذي ليس من الاجتهاد على شيء، ولكنّه يقوم بحفظ المذهّب وفهمه في الواضحات والمشكلات ومعرفة عامّه وخاصّه ومطلبة
ومقِيّده .

ويفهم من كلامهَ أنه تابع ابن الصلاح، إذ مآل الطبقات عنده خمسن،
 قسمين مستقلَا وغير مستقل، وذلك لأنه لم يجعل بين المطلق والمخرّج طبفة
(1) هو أبو محمد عبد الشّ بن إبراميم العلوي الشنتيطي، من نقهاء المالكية المعاصرين . علوي النسب من غير أبناء فاطمة. طلب العلم في المدن والصحارى، وأقام بفاس وحجّ وعاد إلى بلاده نؤوفي فيها سنة
 وسرحها نيض الفناح، وطلعة الأنوار ميظومة في مضطلح الحديت .
راجح ني ترجمنه: الألعام \&/ 07.
(r) أجازّ اللخمي التخريجّ علي تواعد ليست لإمامه، وقد عاب المالكية عليه ذلك، ختى

$$
\text { قال ابن غازي (ت } 919 \text { هـ هـ : : }
$$


 الابتهاجِ ص \&TY.

أدنى من المستقل ولا اععلى من المخرّجين، فيفهم من ذلك أن المطلت عنده يشمل طبقتين، يضاف إليهما الطبقات الثلاث التي ذكرها فيما بعد"(1) .

## خاتمة

ومن خحلال استعراضنا أهم وجهات النظر في طبقات الفقهاء، نجد أنّ
 وما جاء في تقسيم ابن كمال باشا من جعل الطبقة الرابعة طبقة أهل التخريج
 الكالام عنهم، بل المخرّجون الذين هم موضوع بحثنا هم الـم الذين ذكرهم في في الطبقة الثالثة وسمّاهم طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب.

أمّا ابن الصلاح وابن حمدان ومن سار على منهجهما فقد صرّحموا بـذلك، وأطلقـوا علـى المخرّج (مجتهـد المـذهـب) و (متجتهـد التخريـج) و (أصحاب الوجوه والطرق).
ولكن ينبغي أن يكون واضحاً أنه لا بدّ من تقييد نوع الاجتهاد عندهمه الا

 المخخ"جون هو مقتضى أقوال وقواعد الأئمة في المسائل التي لم يرد عنمه فيها نصّ . ليس غير . فهم مجتهـدون من حيـث القدرة على الاستنباط، ومقلّدون من وجه من حيث استنادهم الىى نصوص الأئمة وقواعدهم، لا إلى الدليل الشرعي


# الفصل الثاني <br> شروط وصفات علماء التخريج 

وفيه مبحثان:
المبحث الأول: شروطهم وصفاتهر. المبحث الثاني: في تحقق فرض الكفاية بهر.

## المبحتث الأوّل <br> شروط وصفات علماء التخريج

ذكرنا فيما سبف المرتبة التي يمثلها أهل التخريج بين طبقات أهل
 الاجتهاد المطلق
ونظراً إلى أنّ موضوعنا يتعلّق بالتخريج بخاصّة، فإنتنا سنفصر كلامنا
 نوعين من الشُروط نذكرها فيما يأتي :
1- النوع الأول: الشروط المتعلقة بشخصيتة المجتهده:
بغضّ النظر عن الجوانب العلمية فيه. وهي شُروط لا فر فرق في لزومهيا
بين المجتهد المطلق ومجتهد المذهب أو التخريج، ومجتهد المتوى. ومن
هذه الشروط:


 المجتهد الأساسية. والمراد من ذلك أن يكون الفقيه سليم الإدراكاك،





خـاليـاً مـن العيّوب اللتي تشيـن العقـل، وتنقصسه، كـالجنـون والْغتـه والسفه ${ }^{\text {(1) }}$

ب ـ أن يكون مؤمناً بشريعة الإسلام. وهذا الشُرط من الأمور المعلومة
 بداهته، نصّت عليه. فقد ذكر الآمدي في الإحكام، ألنّ من شن شروط

 به من الشرع المُنقول
كما نصّ علي ذلك ابن الهُ الهمام وغيره( (ا). لكنّ إبراهيم بن مونسى





 الدعوى تجويز الجتهادات المستشرقين من أعداء الإسلام، والمنيكرين لنبوّة محمد -
ج ـ أن يكون فقيه النفس (1) . والمقصود بذلك أن يكون شـديد الفهم بالطبع

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الإحكام / (Y) }
\end{aligned}
$$

، التحرير بشرح التقرير والتحبير (Y) (Y) ونواتح الرحموت

(0) المصدر السابت هامبُ (Y) (Y) ولاحظ مناقشّة كلام الشاطبي بشأن المعدّمات. (1) البرهـان .

لمقاصد الككام، أي أن يكون له استعداد فطري يؤهله للاجتهاد . وعدّ إمام الحرمين هذا الْفقه رأس مال المكتون المتهد، وقال إنّه أمر جبلّي، ولا

يتأتى كسبه وتحصيله بحفظ الكتب(1).
 أحواله(r). أو أن تكون له ملكة تحمله على ملازمة التّوى والمرووءة. والمـراد بالتقوى اجتنـاب الأعمال السيئة، من شرك، أو فسـق، أو بدعة(8)

 ليست شرطاً في الاجتهاد، لجواز أن يكون للفاسق قوّة الاجتهاد (v)
(1) البرهان ني الموضع السابق .




 ببطلبوس، نم رحل إلى باجة وأقام بها زمناً طويلا، نم رحل الثلم الثي مصر والشنام والعران، فأخلذ العلم عتّن لقبه فيها من العلماء

 يكن للمذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب إلاً أبو الوليد الباجي. توفي سنة
. هـ §V!
 وكتاب الحدود، والإشارة، والتعديل والتخريج لمن خرّج عنه البخاري في الصشيح

(T) إحكام الفصول ص VYY.


ولكنّها شرط لقبول فتواه والعمل بموجبها" (1)
تلك هي الشروط المتعلقة بشخص المجتهد، أمّا غير ذلك من شروط كالحريّة والذكورة فقد نصّ على عدم الاعتداد بها بعض الأصولبين

 عنها -

ولأنّ التابعين أخذذوا بفتاوى نافي (ع) مولى عبد الله بن عمر (0) وعكرمة)
 (Y) التقرير والتُحبير (Y/ (Y)

 -

تونّيت في المدينة سنة





 $.0 / \wedge$
(0) هو أبو غبد الرحمن عبد الشك بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، من ألا
 لآثار زسول اله أعلم الصحابة بمناسك الحجّ كثير الاحتياط والتحرّي في فتواه. توفي سنة ونج هـ هـ ؛

 .1-A/\&
 كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي . تنقّل في البلدان، وروى عنه زهاء ثلاثمائة =

وهذه الشروط عامة لكل المجتهدين، سواء كانوا مجتهدين اجتهادادا مطلقآ، أو من المجتهدين في المذهب، أو من المجتهدين في الفتوى.

## 「ـ ـ النوع الثاني: الشروط المتعلقة بالجانب العلمي للمجتهد:

وفيما يتعلّق بالشروط العلمية للمجتهد اختلفت وجهات الميات النظر في أعداد ما يحتاج إليه المجتهو من العلوم، ويرجع ذلك إلى أنّ بعضهم اعتدّ بعلوم،

 خمسة، هي شروط الاجتهاد عنده، وهي:
 بين إلألفاظ الوضعية والاستعارية والنصّ والظاهر وغير ذلك من وجيو الدلالة التي هي الآلة التي يحصل بها النيء
 جاء حولها من أخبار، وما كان موقف الصحابة المعتبرين منها، وما الذي نهموه منها.


الاجتجاد ومدى حاجتنا إلبه ص بTI .
 والحكية والكلام. تلقّى علم النظر والأصول عن أبي الفأسم الأنصاري، وابن نير

 من مؤلفاته: الملل والنحل، نهاية الإتدام في علم الكلام، تلخيص الآتسام لمذامب الأعلام وغيرها.



ج - معرفة الأخبار بمتونها وأسانيدها، والإحاطة بأحوال النُقلة والرواة، تعديالً وجرحاَّا وبالوقائع والمناسبات الخاصة فيها، وبعامّها الوأراد
 والندب والحظرُ والإباحة، حتى لا يسذّ عنه وجه من الوجوه، ولا يختلط عليه باب بباب .
دد ـ معرفة مواقع الإجماع، ختى لا يقع اجتهاده مخالفآل له.




 بثلاثة علوم اخر ، هي المعرفة بالدليل العقلي، أي البراءة الأصلية،

 علم الككام والثالث المنطق الني قال غنه : إنهّ أقلّ وأذلّ من "أنَ يذكر (r)

ومن الملاحظ على ما عدّه الليوطي وآخرون علماً مستقلاً، إنّه يمكن
 والنحو؛ والصرف، والمعاني، والبيان، والبديع، على أنها ستّة علوم (8)، مع
 وأساليب العرب. ولهذا فسنعرض عن مثل هذا المنهج، ونكتفي بذكر
 (Y) تيسبر الاجتهاد ص أף ع


المعاني الجامعة لتلك العلوم. لقد شرطوا في المجتهد، في الجانب العلمي،
إحاطته بما يأتي:
أ ـ العلم بالمدارك المثمرة للأحكام، أي مصادر التشريع وأدلته، علماً يتحقّق به المقصود. وهذه المدارك هي :
 فهمه وإدراك مراميه. ولا يشترط أن يعرف جميعه، بل شرطه أن يعرف ما ما
 بما هو أكثر من ذلك، فقيل إنها تسعمائة، وقيل إنها ثلاثمائة وألف،

وقيل أكثر (r)
ولا يشترط حفظها، بل يكفي أن يكون عالماَ بمواقعها، مستطيعاً الرجوع

 الآيات التي فيها القصص والمواعظ (o). وفي الكوكب الما
 المطابِة، (وأتا بدلالة الالتزام فغالب القرآن، بل كلّه، لأته لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه) (1) وينبغي له أن يعرف تفسيره، وما نتل من مأثور بشأن معانيه، وأن يحيط
( ( C (
 ז/זוז.
(r) الاجتهادومدى حاجتنا إليه ص •1^ نقلَا عن ايقاظ الوسنان في العمل بالسنة والقرآن .
 , (0) المستصفى (0) شرح مختصر الروضة (0) . $ร 7 / \varepsilon$ ( 7 )

Y ـ السنّة: والشرط فيهها أن يعلم متونها ومعانيها وطرقها وأسانيدها، وبا بألن
 الرواة، وقوة الحديث بمعرفة الصحيح والحسن والضعيف منه. و ولا يشترط أن يكثف عن ذلك بنغسه، بل يكفي فيه الأخذ من أولي الوني الشأن، أو
 أنة يكفي في زمانهم الرجوع إلى أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري (r)



المحلي


 العرب، درّس بالمؤياية والبرقوقية. وكان متقشّفاً يُكل من كسب يده في التجارة.
 كنَ مؤلفاته: 'شرح ألورقات، والبدر الطالع في حلّ جمع الجوامع، وشرج المنهاج في فته الثبافعية، وتغنير لم يتمه أكمله السيوطي بعده فستمي بتفسير الجلاللين.
 . $\cdot$./
هو أبو عبد الشا محمد بن إسماعيل بن إيراميم البخاري الجعفي. إمام المحدثيني وصاحب الصسيح. ولد بينارى ونشا يتيماً، ورحل إلى أقطار عديدة، طلباً اللحبيث عند من فيها من المخدّثين . فكتب عنثم بخراساسان والجبال ومدن العرابق والحجاز والشام ومصر . وقيل إنه سمع عن ألف شيخ وزيادة، ولم يكتب عن كلّ الحد، بل
 اخْتبار . توفي - رحمه الهّ - في قرية خرتنك من قرى سمرقند في بلاد فارس سنـة . YOT من مؤلفاته: الجامع الضحيح، والثاريخ، والادب المفرد، والضعفاء في رجال الحديث


ومسلم(1) وغيرهم، فيعتمد عليهم في التعديل والتجريح لتعذّر ذلك في زمانهمّ"(r). وكان أبو إسحاق النيرازي يقول بمثل ذلك قبلهم (r)، وممّن
 زمان الشيرازي وابن السبكي فلأن يكون الاعتماد على مثل هذه المالم المرابع



وهو محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا(o).

Y ـ معرفته بمواقع الإجماع، حتى لا يأتي بحكم مخالف له . ولا ولا يلزمه أن
 يجتهد فيها، أنّ اجتهاده فيها ليس مخخالفاً للإجماع (1).
ع ـ معرفة الدليل العقلي، أي البراءة الأصلية، ومعرنة أنتا مكلفون بالتمسّك
(1) هو أبو الحسين مسلم بن الحجّاجِ بن مسلم التُشبري النسسابوري . أحد أئتة الحديث المعروفين وصاحب الصحيح. تنتل بين البلدان طلباً للحديث، فرحل إلـا إلى الحجاز والعراق والشام ومصر ، فسمع من علمائها . وكان كيني التردد على البخاري. وكا وكان ثة في الحديث، روى عنه أثيّة كبار فبه. توفّي -رحمه الشا - في نيسابور سنة اוד هـ
من مؤلفانه: الجامع الصحيح، المسند الكبير رُنّه على الرجال، والكنى والأسماء،
والأتران، وأولاد الصحابة، وأوهام المحدثين، وغيرها.
 .rri/v
(Y) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلّي وحاشية الأنبابي ז/ عی٪. شر اللمع

$$
\begin{equation*}
.899,890 / r \tag{r}
\end{equation*}
$$


 (118/r/r

الرحموت r/זוז.

## MI

بها إلاّا إذا ورد ما يُصرفنا عنها، من نصّ أو إجماع"1".

ويبدو أن هذا الشبرط غير معتدٌّ به عند من لا يحتجّ بالاستصحابِ. وْقد
 على الأدلة الشرعيّة، لا على الأدلة العقلية، ومن جعل الوا العقل حاكماًّ، فهو لا يجعل ما حكم به داخلاً في مسائل الاجتهاد)
ب ـ العلم بـالطرق وِالـوسـائل الممكّنة مـن الاستنباط الصخيح مـن الأدلة . وأمه ما يتناوله ذلك :
1 ـ معرفتـه بـاللغـة اللعربية وأساليبها وطرق دلالتها . وذلك لألن الكتاب




 ولا يشترط في ذلك أن يبلغ مبلغ الخليل بن أحمد (ت •IV هـ ) (\& )


 الحديث، والتفسير وألفقه والأْصول والتاريخ، والنحو والمنطق والنكلانلام، إلى جانب
عدد من العلوم الأخرى.
 وأنتى وهو في العشزين من عمره، وولي القضاء في صنعاء حتى توفي في سنة

$$
\text { . } 190 \text { هـ . }
$$




 البصري. من أثهر غلماء اللغة والنحو والعروض .

والأصمعي (ت Yا7 هـ ) (1) بـل يكفـي مـن ذلـك مـا يحقّق الغـايـة
المذكورة)
Y ـ معرفته بطرق الاستئمار من الأدلة، وكيفيّة الحصول على الأحكام منها، ويكون ذلك بمعرفة قواعد أصول الفقه، وبخاصّة معرفة القياس بشروطه وأركانه، لأنه أبرز مناطات الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعّب

الفقه
= وغيره، وتلمذ علبه عدد من العلماء المعروفين كسيبويه والنضر بن شمميل، وكانت



 من مؤلفاته: العروض الشيواهِلهد، والنقط والشُكل، والإيقاع، والجمل، وكتاب العين، والنغم، والعوامل .

 ومعجم المؤلنين (1) هو أبو سعيد عبد الملك بن تُرَيبب بن علم بن أصمع الباهلم البصري المعرورف بالاصمعي. من كبار آوائل علماء اللغة والأدب والئي والنحو والأخبار والفقهن . سمع ابن



 من مؤلفاته: نوادر الإعراب، الاجناس في أصول الفقه، المذكّر والمؤنث، كتاب

اللغات، كتاب الخراج
راجع في نرجمته: طبعات النحويين واللغويين ص ITV آ وما بعدها، الفهرست
 المؤلفين $1 A v / 7$ المان


(Y) البرهـان /r (r)
r ـ معرِفته بكيفية النظر بألن يعرف شرائط البراهين والحدود، وكيف تركّب المقدّمات ويستنتج المطلوب، ليكون على بصيرة في اجتهانهاده(1). وعدّ
 الاستثمار (r)، وقلِ تابعه كثيرون ممّن جاء بعله، كما ذكا ذكرنا.

ولا يشترط في المنجتهد أن يحفط الفروع، لأنها تمرة الاجتهاد، فقلا يصح

 ذكرناه. ولم يستبع أبو حامد الغزالي إمكان ألاجتهاد من دونهان، وليكنها
 على استنباط أحكام المنـأثل المطروحة عليه (1).
 العلماء (r). ولا حاجة إلى إلزامه بعلم بعد ذلك، إلاّلا إذا كان إجتهاده يتو قف على معرفته، كحاجة من يجتهد في مسألة من مسائل الفرائض إلى الحساب.

ج - معرفته بمقاصد الشريعة. وهذا النرط ممّا ذكره الثشاطبي في (1) (roo/r =

rol/r / المستصـصفى (Y)


(0) (البحر المحيط ني الموضع الـسابن، ونرح الكوكب المنير


انظرَ أيضأ ميزان الأهول للبسرتندي ص vor

"الموافقات(1) إذ جعل درجة الاجتهاد تتحقّق بوصفين أحدهما فهم مقاصد
 جمهور الأصوليين ذلك، إذ اقتصروا على تفصيل الوصف الثاني الذي ذكره.


 وهو في معنى ما ذكره الشاطبي في الموافقات. واذذا كان الشارع قد راعى المصالح باتفاق العلماء، فلا بعد في الاعتلاد بمثل هذا الشرط. تلك هي شروط المجتهد بإجمال وتركيز، والذي يبدو من خلال ما عرضه العلماء، من شروط في المفتي، ومن يقوم بالتخريج، أنَّ هذه الشروط
 الشروط المختصّة بهم، نذكر منها ما يأتي : 1 ـ أن يكون عالماً بالفقه، أي الفروع الثابتة في المذهب؛ لأنّها من مصادره الأسانسية في الاجتهاد، بخلاف المجتهد المطلق الذي لا يشترط له ذلك . Y ـ أن يكون تامّ الارتياض في التخريج والاستنباط، بأن يكون قادراً على لأى إلحاق ما ليس منصوصاً عليه لإمامه، بأصوله.
 والاستنباط ${ }^{\text {( }}$
₹ ـ أن يكون، بالإضـافة إلى ذلك، متمكّنـاً مـن الفرق والجمع، والنظر والمناظرة، فيما تقذّم(؟). ونظراً إلى انَ الصفات العاتّة للمجتهد موجودة
.1.7،1.0/8 (1)
(Y) إرشاد الفحول ص YOA (Y)



 من شروطه التزامه بقواعد وفته إمامه، ، فإنتا نجد أنّ ابن ابن الصصلاح قال عنه إنّه لا يَعري عن ثوب الثققليد، وذلك لطائفة من الأسباب، منها
1 - إخلاله ببعض العلوّم والأدوات المعتبرة في المجتهد المسبقل، ، مثل


r يبحث عن ذلك. وهل لهذا الدليل من معارض أو لا
r - إنّه لا يستوفين شروط النظر بصفة تامة ، كما هو الشأن في المجتهد
المستقلز (1)

إنْ صفات هؤلاء العلماء التي ذكرها ابن الصلاحّ، جعلت بعضِ العلماء


 بطريـق الحكاية عنـ مـذهب الغير لجـاز ذلك للعـامّي، وهـوا مخـالف
للإجمأع) (r).

لكنّ طائفة من العلماء تخالف هذا الرأي. وتد أجاب ابن بَرهان عن
 (فإن كانوا مجتهدين) فلا يجوز لهم متابعة أحد، وإن كانوا مقلّدين فما يُؤمنتا




$$
\begin{equation*}
\text { المصدرين السابقين، وانظر الردّ على من أخلد إِلَّى الأرض ص } 110 \text { ). } \tag{r}
\end{equation*}
$$



أن يكونوا غالطين؟) فقال : (لا نحتاج في حقّهم الىى بيان رنبة الاجتهاد، بل
 بالإضافة إلى الرسول، فكانْهُم من أهل الاجتهاد في الدين، لألنّهم ألحاطوا



 بمنزلة المحتهد في الشرع، حيث يستنبط الأحكام من أصوله
(1) الوصول إلى الأصول rov/r g ron.
 فارس، وأقام بسرخسى، وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند وتد وند كان إماماً في علوم كثيرة،


 من مؤلفاته : تهذيب المنطت، وشرح العقائد النسفية، والتلويح إلى كشئ غون غوامض
 الأربعين الُنورية، وشرح الشمسبة، وحاشية الكشاف، عدا ما الْفَه في البلاغة والصرف
والنحو وسواها .


rria/V، ومعجم المؤلفين YYA/IY.
(r)

## المبتحث الثاني

## وي تحقق فرض الكفاية بهـم








 قولهمم: إن الاجتهاد مُن فروض الكفايات (1) . وقد ذهبت جمناعات من الأصوليين إلى أنّ الاجتهاد يختلف باختلاف أحوال المجتهد. وجعلوه على ثلاثة أضرب: اـ ـ الضرب الأوّل: أن يكون فرض عين على المسؤول (Y)، ويكون ذلك في حالتين: أ ـ في حتّ غيره، وذلك عند خوف فوت الحادثة، إذا تعيّن غليه الحكم فيها، بأن بضيف الوقتّ، أو بحيث لا يستطيع النائل بؤوال غيره عنها
(1) الملل والنحل للشهرستاني / Yov/ والبحر المحبط T/ T-Y.



ب - في حت نفسه فيما نزل به، بحيث كان محتاجاً اللعمل بما يؤديه إليه اجتهاده. لأنّ المجتهد لا يجوز له أن يقلّد غيرهي
r ـ الضربب الثاني : أن يكون فرض كفاية، وذلك في حالتين :
 غيره، يتمكّن السائل من سؤاله، فيأثمون بتركه، ويسقط عن ذمّة الكل بفتوى أحدهم ${ }^{\text {(r) }}$.
 فيكون فرض الاجتهاد مشتركاً بينهما، فأئهما تفرّد بالحكمّ، كان

حكمه مسقطاً للفرض (r)
r ـ ـ الضرب الثالث: أن يكون مندوباً وذلك في حالتين :
أ ـ الحالة الأولى: الاجتهاد قبل الوقوع، بأن يجتها العـه العالم، قبل
نزول الحادثة، فيسبت إلى معرفة حكمها (8) الا
ب ـ الحالة الثانية: أن يستفتيه سائل عن حادثة الحا ، قبل نزولها بها فيكون الاجتهاد في الحالثين مندوبا (0) .
وكلام الأصوليين في عدّ ما نتدّم من المندوب يُنُّكِل بما ورد
 بالنْ الاستفتاء في مثل ذلك، والاستغراق فيه، (يؤدّي إلى تعطيل السُّنن



 (للخضري ص Vוז". (0) المصادر السابقة.
(7) جالم بيان العلم ونضله لابن عبد البرّ ז/ra ، وفتح الباري لابن حجر r/

وإذا نظرنا إلى وواقع ما هو موجود في كتب الفقه، من جميع المذاهب،

 روي عن أبي حنيفة - رحمه السّ - وغيره من العلماء، من قولهمه؛ في تبرير
= (1) انظر طائفة منها في ألمصادر المذكورة في الهامش اللألابابت .









 من نكاح ما ليس من البجنس 'من باب أولى الونى).








 انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ص الاني
(r) مراتي الفلاح شرح نور الإيضاح ص •^ وانظر فيه ما يتعلّق بالأحقّ بالإمامة، مما لY يلين ذكره.
 محدودة، لا في الاسترسال، وافتراض المستحيل .
هذا وقد ذكرت طائفة من العلماء ضرباً رابعاً من ضروبا الا

 الاجتهاد، أو الاجتهاد الني هو نتيجة التشهّي والغرض (ث)

 الإجماع، وما عدا ذلك فهو يفتقد شرط الاجتهاد، ولهذا لم يذكره أغلب

وينبغي أن لا يكون هناك اجتهاد مكروه أيضآ، لأنه لا بدّ أن يكون ممّا اختلّت فهه الشروط، أو وجدت فيه بعض الموانع ويبقى بعد ذلك الاجتهاد المباح، ولم يتطرّقوا إليه ومقتضى ما بيّنوه من
 وبوجه عامّ، فنإنّ الأساس في حكم الاجتهاد، أن يكون فرض كفاية، وقد يخرج عن ذلك لاعتبارات تستلزم الخروج






> (1) تاريخ بغداد للخطبب البغدادي r/ ^غז.


( (1) أدب المفتي والمستفتي ص 90، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 19.

أنّ هذا النوع من العلماء يتأدّى بهم فرض الكفاية في الفتوى، وإن لم يتادًّ بـهم فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى . وعلّا فيلّ ذلك بقوله:
 حين كان حتَا" قائماً بالفرض فيها، والتفريع، على الصحيح، في أنّ تقليد الميّت جانز)(1).

وينبي على عدم تآّي فرض الكفاية بهم أن يكون هناكُ تفريط من قبل

وإذا كان فرض الكفاية في الاجتهاد لا يسفط عن الأئمة بأمثال هؤلاء


 شرائع وضعية وعلمانية، وإلى شرائع لا تمت إلى الإسلام بصلة، وفي ذلك إثم كبير

# الفصل الثالث <br> أنواع الأحكام المخرّجّة وصفاتها 

أولا: الرواية والروايتان والروايات.<br>ثانيا: التنبيهات.<br>ثالثا: القول والقولان والأقوالـ. رابعاً: الوجه والوجهان والأوجه.<br>خامسآ: الطرق.



## الفصل الثالث <br> أنواع الأحكام المخخرّجة وصفاتها

لم يجعل أكثر العلماء الأحكام المخرّجة علي مرتبة واحدة، بل نوّعوها
 والقول والوجه والطريق. وفيما يأتي بيان لما يندرج تحت كلّ مصطلح من هذه المصطلحات.

أولَا: الرواية والروايتان والروايات:



 الحنفية وغيرهم لا يرون نسبتها جميعاً إلى الإمام . ويذكر ابن عابدين، وني مع
 .

(1) لاحظ المجموع / / 10 . مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت . Y (Y)/TY الإنصاف (Y)
شرج عقود رسم المفتي rr// من مجموعة رسائل ابن عابدين .
 والملقب بشمس الدين، وابن الموتت من نتهاء والصوليي الحنفية، كان من نلاميذ كمال
 الذين أخذ عنهم الأكابر، وانتخروا بالانتساب إليهم. تونَي في حلب سنة AV9 هـ ـ ـ =

هو من جهة الناقل، بحهلاف القولين، فإنٍ الاختلاف فيهما من جهة المنقوبل





. ${ }^{(r)}$ (r)
وإذا كان الأمر بهذه الكيفيّة فهذا يعني أن لا ينسب الى الإمام الالَا رواية

 الخصوص: (اجتهدنا في الأشبه بأصوله والأقوى في الحجّة فجعلناه مذهباً
= الفقه، ،وذخيرة القصر في تفير الفير سورة العصر .


(1) التقرير والتحبير r/ عبr وممّا ذكره من الأسباب في الاختلاف في الرواية: أ الغلط في السماع، كأن يُجيب بحرف النفي إذا سئل عن حادِّة ويقول: :لا يجوز فيستبه على الراوي فينقل ما سمع ب - أن يكون له تول تد رجع عنه، ويعلم بعض من بيختلف إليه رجوعه، فيروي الثاني، والآخر لم بعلمب، فيروي الاول لـ ج- أن يكون فال الثاني على وجه القفياس، نم قال ذلك على وجه الاسنحسبانٍ
 دـ ألن بكون الجواب في المسالة من وجهين من جهة الحكم ومن جهة البراءة والاحتياط فينقل كما سمع



(1) ${ }^{(1)}$. له، وكنّا في الأخرى شاكين :
(r) ومن جوّز من الحنابلة إطلاق الرواية على ما خُرّج من نصوص الإمام فالدقّة في النسبة تقتضي التنبيه إلى ذلك، وبيان ما هو هو بنصى الإمام وما هو بإيماء منه أو تخريج من نص آخر له، أو غير ذلك.

ثانيا: التنبيهات:
ورد التعبير بالتنبه والتنبيهات كثيرآ في كتب الحنابلة. والتنبيهات،
 صريحة دالة عليها، بل يفهم منها أنها أقوال الإمام مما توحي إليه العبا العبارة، ويدل عليه السيات. ويعبرون عن ذلك بقولهم: أومأ إليه أحمد، أو أو أشار إليه، أو دلّ كلامه عليه، أو توثّف فيه

ثالشا: القول والقولان والأقوال:
القول، والقولان، والأقوال هي ما نصن عليها الإمام نفسه في وجهة نظر علماء الحنغية(£) وعند الشافعية يطلق القول على ماهو أعمّ من ذلك، فيتناول ما ذكره الحنفية، وما خُرّج على نصّ آخر للإمام مخالف لنصّه في

صورة أخرى
وعند الحنابلة قد يكون القولان مما نصن عليهما الإمام أحمد - رحمه اله - ، كما ذكر أبو بكر عبد العزيز (7)، أو نصّ على وانى (1) المسوّدة ص (Y)
 . Yov/Ir
(Y) المسوّدة ص (Y)
(§) عقود رسم المفتي

 المسافر، وفي الإنصاف Yov / T آلنه ذكره في الثافي.

عداه. وقد يكون مع 'أحدمما وجه أو تخريج، أو احتمال بخلاففه"' هذا وإلنّ نسبة الأقوال المتعدّدة في المسألة الواحدة، أو في الأمور المتثنـابهة إلى إلى
 المختلفين، في وقت واحد، بالنسبة إلى شخص واحلد، وألما وإما إذا كان القولان المختلفان في وقتين فهو واقع وممكن، ونسبتهما جائزة إلى الإمام إلن أمكن الجمع بينهما، وإن لم يمكن الجمع بينهما، فإن العلماء مختلفون في في جيا جواز
 فليراجع لمعر فة المذاهب والراججح من الآراء فيها. رابعا: الوجه والوجهان والأوجه:
الوجه في مصطلح علماء الشافعية قول أصحاب الإمام المام المتتسبين إلى مذهبه، فيخرّجونه على أصوله، ويستنبطونه من قواعده( (r) ويظهر أنّ مذا الاطلاق يصحّ عندما يكون هنذا التخريج قد قال فيه بعض الأصحاب غير ما ما توصّل إليه المخرّج، وحيئذ يقال في المسألة وجهان (r). ومذا الاصطنلاح مهو


 مذهباً له له






 ومفـد لتميز المصطبلحات


 حكاية المذهب، كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدّم، أو يتطع بعضهم بأحدهما، أو يقول أحدهم: في الما المسألة تفصيل، ويقول
 إلاّ أنّهم قد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين، والطريقين في موضع

الو (1)
(1) المجموع ا/דף وقد أورد نماذج لذلك مما ذكره صاحب المهذّب، فلترابع للاططلاع وانظر : مغني المحتاج /Ir/ ال

خاتمة

يتبين لنا من خلال ما قدّمناه من عرض للتخريج، بأنواعة إلمختلفة،


 بتحديد القواعد التي بنيت عليها الأحكام، أو بالتعر"ف على أحكا الجديدة وفقاً لتلك القواعد، أو تشبيهاً لها بما ورد عنها ألهم من من آراءاء في وقائع
 واكتملت جوانبه، ونمت الثروة الفقهية واتسعت جنباتها، وغطبّ بأحكامها
 الجوانب السلبية، إلاّ ألنّ نفي جوانبه الإيجابية يُعَدّ من الحكّم المجانِب للعدل.

ولعـلّ أسـوأ مـا فيه مـن السلبيات اتخاذه تراث الأئمة، مـن قؤاعـد

 وقد بان لنا، من خلال ما ما عرضناه، أنّ التخريج مظنّة الخطّأ، وألن طائفة من القواعد والأحكام المحرّجة من قبل بعض العلماء، لم تكن مرضِية

من طائفة أخرى منهم.

 الاجتماعية والحياتية، وكان كلّ ذلك محتاجاً إلى معرفة موثف الفقه منه .

وقد تصلّى كثير من العلماء إلى تحليل هذه الوقائع والنوازل، منهم من اجتهل فيها، بحثااً عن دليل شرعي يؤيدها أو يرفضها، وعنهم من أنفق وقته بحتاً عمّا يشابهها من جزئيات في كتب الفقه، لغرض تخريجها عليها . وقـد اختلفـت آراء هـؤلاء العلماء تبعـاً لاختـالافهم في التخريجات وتكييف الوتائع، موضوع الفتوى، وكان من تلك الآراء ما هو فتاوى شتخصية منسوبة لأفراد، ومنها ما هو رآي جماعي، سواء كان كان من لجان إلفتاء واسعة، أو من مجامع فقهية، أو من دوائر ومؤسسات شبيهة بذلك. وسنمثّل في هذه اللخاتمة لبعض هذه الأمور والنوازل، التي حدثت في
 مما أبديت فيها وجهات النظر، مع الإشارة اللى الاختلافات في التكييف

و التخريج
ا-ـ أمّا الأمور والنوازل الجلديدة فهي كثيرة جدّآ، ولا يكاد يوجد مرفق
 وفي مجالات محدودة أيضآ، لا لدراستها، أو إعطاء رأي فيها، وإنما لبيان الحاجة إلى تكييفها وتخريجها أو الاجتهاد فيها .

ففي المجال الاقتصادي ظهرت منشآت مالية جديدة، وطرائق في التعامل كثيرة"(1) فظهرت البنوك وشركات التأمين المتنوّعة، والشركات
(1) نشير فيما يآتي اللى بعض المراجع المفيدة في هذا الشالن:






 من المجلد الڭأول للدكتور بكر بن عبد الهل أبو زيد وغيرها .

الاستثمارية المختلطة الأعمال والاقتراض بطريق السندات والمضات التجارية في (البورصة) بالأسهم والسندات والأعيان، والتُنتن في الالاكتساب

 بشهادات الاستثمار المُصرفية أ، و ب، و ج ج.
ومن ذلك ما نشأ نتتجة التطوّر الصناعي والاتساع التجاري الهائلّ، من حقوق تحتاج إلى تكيف ينبني عليه الحكم الشرعي، كالحقوف التي أدخلها


 والسلع وحصرها بوكيل محتّد، لا يجوز لغيره أن ينافسه فيها وما ومن ذلك ما
 تشريح جسم الميت للاغراض التعليمية، أو لبيان أسباب الؤفاة، ومسألة
 يختلف الحكم في زرع أعضاء الكافر في جسم المسلم، أو زرع أعضاء
 أو غيرهما لغيره؟ سوأه كان ذلك في حياته أو بعد مماته؟ ومتى يعتبر الإنسنان
 الإنعاش الصناعي عن المريض أو التأخر في تركيها؟ وما الذي يتر يترتب على (1) انظر القرار رتم (0) للدرة الخامسة لمجلس النفه الإسلامي المنتعدة في الكويت سن
(Y) انظر : حن الابتكار في الفته الإسلاكمي المقارن للدكتور فتحي اللديني.
(r) الظر في ذلك:

الأهكام الشرعية للكممال الطيية للدكور// أحمد شرف الدين .
حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي لبدكتور/ عقيل بن أحمد العقيلي.
 السكري، ونته النوازل (المجلد الثاني) للدكتور/ بكر بن عبد الش أبو زيد.

ذلك من المسؤوليات الجنائية؟ وما حكم التبرّع بالدم ويععه؟(1" وإنشاء ما
 الحرمة ما يترتب على شرب لبن الأمهات المنشيء للجزئئية؟ وما أثر إخرأج الدم من البدن بالحقنة لغرض إجراء الفحصب؟ هل يترتّب عليه فطر الـصنائم أو لا؟

وما حكم تجميع لبن الأمهات وخلطه وتأسس ما يسمى ببنوك الحليب؟ وتغذية الأطفال منها، مما يترتب عليه الاختلاط والريبة في الآنساب؟؟ ومن الوقائع المعاصرة ما أطلق عليه اسم التلقيح الصناعي، أو الطفال الوال الأنابيب (r)، وما يترتب عليه من نشوء ظاهرة استئجار الأرحام، وبيع وشراء
(1) انظر رسالة: نقل الدم وأحكامه الشرعية لمحمد صافي. (Y) انظر القرار رتم (Y) من ترارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعفد في جدة فير في


ياتي : (... . ويناء على ذلك قرّر :
'أُولاً: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في الصالم الإسلاميم
ثانياً: حرمة الرضاع منها. ) وقد خرَّجوه على مقاصد الشارع الكار الكلية بالمحانظة على
الأنساب ومنع ما يودي إلى الاختلاط والريبة.
 وانظر : ترار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورثه الثالثة المنعقدة في عمان في

 طريقين عند الحاجة إلى ذلك مع تأكيد أخذ الاحتباطات اللازممة، والطريقان الجائزان في قراره، هما:
 في رخم الزوجة . r تلقيهاً دانحلياً.

 التخريج عنده، أن كلًا منهما فيه إدخال عنصر غريب في النسب.

بويضات النساه، وبلفور الرجال مما يسمى بالحيوانات المنوية، وتأسنيس بنوك لحفظ ذلك وبيعه.

ومن ذلك الصناعات الكيماوية، وصناعة الأسلحة الفتّاكة التي لا تميز بين محارب وغيره، ،ويذهب ضهيتّها الأطفال والشيوخ والنساء الناء، وتدمّر الأشجار والثمار والمُمتلكات وأماكن العبادة، ممّا يتعارض مع النصالئح
 المثمرة، ومنع قتل النساء والأطفال والشيوخ، ومن ذلك وضع المُتفجّبرات
 الأبرياء، إلى غير ذلك' من الأمور التي يصعب حصرها واستقصاوها. .

ومن الممكن أن يقال ذلك في جميع ميادين الحياة، وليس في الميادين التي ذكرناها وحدها.
r ـ وقد أسهم :العلماء ولجان الفتوى والمجامع الفقهية، في درامبة بعض هذه الموضوعاتّ، وأبدوا وجهات النظر فيها، وسأذكر فِيما يأتي


 الواقع وتصويره، وليس درابة هذه المسائل .
 فوائد ودائع صناديق التوفير والبنوك، والاتقراض منها سواء التاء كانت من البنوك الزراعية او الصناعية أو العقارية أو التجارية .

وكثر الككام فيها، بين مجيزين يتذرّعون بتخريجها على إلى آنّ إلربا إِما

 الشا، أو أنها من الأمور الضرورية أو المحتـاج إليها، والضـرورات نبيح

المحظـورات، والحـاجـة تنزّل منزلــة الضـرورة. أو مـا شــابـه ذلـك مـن
 التسويغات، ويعلنون حرمة هذه الفوائد، وأنّ هذه المعاملات ريولات ريوية، وإن اكتست بجلباب جديد، ولا يصخ القول بانها عقد جديد مستحدن التان، وللناس
 فيها وعلّه قائمة . وأنَ استصصاء ذلك يحتاج إلى كتاب منفرد (1'.

ب) ـ ومن ذلك مسألة التأمين التجاري أو التأمين بقسط ثابت، وهو من العقود الجديدة التي لم تكن موجودة تبل القرن الرابع عشر الميلاديلايني،


 وتخريجات اللملماء المعاصرين لهذه النازلة، فاختلفت بالتعية أحكامهم (1) انظر في ذلك: المعاملات المالية المعاصرة، في ضوء الشنريعة الإسالامية للدكتور/


 النـر ص ع H وما بعدها، ونوائد البنوك مي الربا المحرم للدكتور/ يوسف اللقرضاوي، ودراسات في الاتتصاد الإسساهي والمعانملات المعاصرة للدككور عليا




 ما لا يلزم، ومنع من تخريجها على تضينين المودع الوديعة إذا اخخذ أجرآ عليها، لوجود الفارق يينهما؛ لان المال ليس في يد صاحب السوكره، بل في يد صاحبا
 أجره على الحفظ وعلى الحمل، وكلّ من المووع والأجير المسترك لا لا يضمن ما لا لا


بشأنها، فمنهم من أْحازها، ومنهم من منعها(1) فالذين منعوا منها اختلفت




وخرّجها الشُيخ محمل بخخيت المطيعي في رسالته (السوكرتاه) بالقيانس على القمار. قال (غقد التأمين عقد فاسد شرعاً، وذلك لأنه معلّق على
 الواقعة، أنّ ضمان الأموال شرعاً إمّا أن يكون بطريت الكفالة أو بطريق التعلّي أو الإتلاف، ولا يونجذ أيّ من هذه الأسباب في عقد التأمين'(ب)، ولهذا المعنـى ـ أي المخـاطـرة ـ ذهـب الشيـن أحمـد إبـراهيـم - رحمـه اللهل - إلـى هنعها (8)، وخرّجها آخرون غلى أنها من عقود الغرر، إذ هي عقد احتمالي (0)
 المكر"مة قرارًا يمنع التأمين الْتجأري بجمبع أنواعه، بإجّماع الآراء عدا الشيخ مصطفى الز الزرا .

 صورْ المعاملات المالية: المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور 'علي أحمد السالوس ص
(Y) النظر : الغرر واثثره في العقُود في الفقه الإسلامي للدكتور الصلديت منحمد الأمين الضرير ص IEV الغر : ونظظزية التأمين في الفقه الإسالامي للدكتور محمذ زكي السيد مس ا 1 حاشبية 1 .
(Y) رسالة (السوكرتاه) فن مجمنوعة ثلاث رسائل ص اY آ طبعة جمعية الأزهر العلمية
 ص




أما المـجيزون للتأمين التجاري، نقد اختلفوا في تخريجه، واضطربت أقو الهـم فيه، وسنكتفي بذكر أهم هذه الأوجه التخريجية . 1 ـ فمنهم من خرّجه على أنه من التعاون المححبّب، وأنّه محقّق لمساندة

 Y - و (r) ${ }^{(r)}$ س ـ ومنهم من خرّجه على قاعدة أنّ الأصل في العقود الإباحة، وأنّ التأمين عقل جديد، وأنْ الشارع لم يحصر الناس في الأنواع المعروفة من الألم العقود، بل لهم أن يبتكروا أنواعأ جلديدة تدعوهم وللشيخ علي الخفيف توجيه مقارب لهذا(\&)، وقد أخاف إلى ذلك أنّه لا لا
 ₹ ـ ومنهم من خرّج ذلك بالقياس على عقد المضاربة في الشريعة الإسلامية، (1) التأمين في الشريعة والقانون للدكتور غريب الجمال ص ط ط ط
 انظر صن Y•Y بن المصدر المذكور . وانظر : نظرية التأمين في الفقه الإسلامي للدكتور محمد زكي اللسبد ص IY7 وما بعدها (Y) المضلر السابت ص VV، وممّن خرّجه على ذلك محمد بن الحسن الحجوي في كتابه الفكر السامي


 في بحثه : التأمين وموقف الشّريعة الإسلامية منيا ونه وانظر هذا الاستدلال ومناقشته في كتاب (نظرية التأمين في الفقه الإسلامي)

(؟) الكأمين في الشريعة الإسلامية للدكتور غريب الجمال ص 111 .

الذي يكون المال فيه من أحد طرفيه، والعمل من الطرف الآخر، فالمّال

 التخريج، وأباح الثأمين على الحياة أيضآ(1).

- ـ ومنهمْ من خرّجه بالقيأس على عقد الموالاة، وعلى تحمّل العاقلة

7 ـ ومنهم من خرّجه على ما رآه بعض العلماء من أنّ العِدَة تلزم الواغدل، ويقضى عليه بتنفيذها جبرآ عليه إن امتنع. فالتأمين هو من هنا ملا القبيل،



V - و ومنهم من خرّجه عُلى نظام الثقاعد والمعاش لموظفي الدولة(ع). 1 - - ومنهم من خرّجه على أنه من باب المصالح المرسلة(0). 9 - ومنهم من خرّجه غلى أنه مما تعامل به الناس، وتعارفوا عليه، والعرف مما يحتجّ به


 الاستدلال والنخريج. وانظر النظام الاقتصادي الإسلامي ص
 الزرتا، وقد استأنس بأحد آراء المالكية الذاهب إلى لزا لزوم الوعد.
وانظر : الثأمين الإسلامي ص به.



 (1) من الصفحة المذكورة.

- • ـ ومنهم خرّجه نزولاَ على حكم الضرورة"1).

ج - ومن ذلك مسألة حق" التأليف والطبع والنشر، اللذي هو من الحقوق الجديدة الداخلة في نطاق ما أطلق عليه مجمع الفقه الإسلامي اصطلاح الحقوق المعنوية، فقد اختلف العلماء في تكييفه وتخريجه، مما ترتب علئ اختلاف وجهات نظرهم في حكمه، ومن تلك التخريجات:

 غيره من الاستفادة منه، أو إجازته الاستفادة منه بالأجر، أو المتجان فكذلك الكتاب.
وهو شيء متأكّد متقوّم، وليس حقَاً محضاً غير متأكّد ولهنا فإنه يورث .

 لمن شاؤوا بأن يرووا عنهم، وروي عن بعضهم أنه كان يأخذ أجر||r(r). r r
 الحقوق، وتجويزمتأخري الحنفية التنازل عن الوظيفة بمال، قالوا بالوا به لجريان العرف ولحاجة الناس، استحساناً أو استناء من الأصل العام الذي يقضي بالمنع (8).
وقد رنض الشيخ الندوي هذا التخريج لطائفة من الأسباب، منها:

$$
\begin{aligned}
& \text { (المصلر السابت ص (I) التار والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق ص عץ. }
\end{aligned}
$$

نقل ابن عابلين عن العيني في فتاواه أنه : ليس للنزول شيء يعتمد عليه، ولكيّ
 انظر : رد المحتار ع/ 1 / 19 . ( ) حت الابتكار ص 9 .
(أَ) إنّ الدحكم المذكور ليس متّفقآ عليه عندهم، بل أكثرهم على المنع

 عليه، بخلاف حق الطباعة.
ج) إنّ كمية الوظيفة تكون محدودة في (خق الوظائف) ويكونذ منالها حتميّاً لا شبهة فيه، أما حت الطباعة فلا تكون كمية المالد المرجّا
 الغر ر، لأن الطباعة زبما يتتج عنها الخسارة"(1).
r الأجرة على فعل بعض الطاعات، كالإمامة والأذان وتعلّم الققرآنه، مع أنّ
 ينكر تنيّر الالحكام بتغير الأزمان). ومعنى ذلك قياس أمر استحبساني غلى
 مخضصاً، كما خصّص المنع من أخذ الأجرة على الطاعات، وهان وهذا التخريج قال به الأنساذ عبد الحميد طهماز (r)
ع ـ ـوخرّج الثـيخ تتي الدين النبهاني في كتابه (مقدمة الدستور الإنسلامي)،
 الاستثيار به، وأنه 'يجوز لأي ناشر كان، فرداً الو مؤسّبّة، ألن يششره كما يشاء.
 القيود؛ لكي يصل إلى أكبر قدر من الناس، نهم شركاء في البّحث عن الحقيقة، وني وصولها إليهم أيضاً (ب)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المصدر السابنا ص 10r } 100 \text { (10V } \\
& \text {. IVT IVO المصـدر السابن ص (r) }
\end{aligned}
$$

وإذا كان الأمر، كما ذكر الليخ النبهاني، فلعلّه فاسه على ما كان الناس فيه شركاء كالماء والكلا
وإنما ذكرنا هذه التخريجات لبيان اختلاف وجهات النظري، وقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الخامس المنانعقد في الكون
 وأَصدر قراره رقم (0) باعتبار الحقوق المعنوية كالاسم التجاريا
 حقوقآ خاصة لأصحابها، وأنها أصبحت في العرف المعاريا وانيا

 الفقرة الثالثة منه على حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار، وعلّها حقوفاً مصونة شرعاً، لأصحابها حق التصرقف فيها ولا بجوز الاعتداء

عليها
والذي يفهم من ذلك أنها خرّجت على اعتبارها ذات قيمة مالية، وأنّ
الأساس لهذا الاعتبار هو العرف المعاصر (1)


 على المخزّج والمجتهد أن يتقي الش فيما يقول، وان ينظر إلى المسائل
(1) انظر نص مـذا القرار في ترارات ونوصيات مجمع الفقه الإسـلامي 7 (18 -

هذا ومما بجدر التقويه عنه بحث الأدكتور بكر بن عبد الش أبو زيد (حن التاليف

 مؤلفاته، واما إذا دعه الحاجة فياخذ بثقرها، ومن أغناه الش فالاولى له التعفّف.

بعين الشرع، لا بعين (الشيخ العصري)، وأن يتّع منهج السلف من علْماء هذه الأمّة، الذين كانوا يهدفون اللى التوصّل إلى الحكم الشرعي، وفق ون ما


 التصرّفات أو الأعراف الـ خاكمة عليه.

وفي ختام هذا ألبحث نحمد الله تعالىى على أن وفّقنا من الانتهاء مِنه، ونرجوه تعالى أن يغفر, لنا زلاّتنا، وما بدر من هفواتنا، وأن يوفّقنا في أعمالنا إنه سميع مجيب، وصنلى الله على نبيّنا محمد .

المصادر والمراجع

الأسمندي : علاء اللدين محمد بن عبدالحميدالأسمندي السمرقندي (ت 1 ـ طريقة الخلاف بين الأسلاف
تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود. نشر : دار

الأسنوي : جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن (ت VVY هـ العـ


المطيعي
「 ا التمهيد في تخريج الفروع على الأصول.
تحقيق د/ محمدل حسن هيتو/ طبع مؤسسة الرسالة/ بيروت/ سنة الا

$$
\text { . } 1911 / \text { / } 12 \cdot 1
$$

ع ـ ـطبقات الثـافعية. تحقيق عبد الله الجبوري .
 ـ ـ الكوكب اللزّي فيما يتخرّج على الأصول النحوية من الفروع

الفقهية
تحقيق : د/ محمد حسن عواد/ نشر دار عمار في عمّان. ط ا سنة

$$
\text { . } 19 \wedge 0 \ldots 1 \varepsilon \cdot 0
$$

الأشقر : محمد سليمان (الدكتور)
7 ـ أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية. نشر مكتبة المنار
الإسلامية/ الكويت/ ط ا سنة 9^ri هـ / lav^ م .

الأصفهاني : أبو الثناء:شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت VE9 هـ ) - بيان المختصر - شرح مشتصر ابن الحاجب . ت تحقيق د/ محمد مظهر بقا . مشر مركز البحث العلمي/ بامعة أم القرى/ مبطبعة دار

المدني/ جذة
1 ـ ـ شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول . تحقيت د/ عبد الكريم


9 - روح المعاني في تّفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .

الآمدي : أبو الحسن بلي بن آبي علي (سيف الدين) (ت انسا هـ ) *
تعليق اللنيخ عبد الرزاق عفيفي ط/1 الام نشر : مؤسسة اللنور سبنة
. IrNa
أمير بادشاه: توفي حو!الي سنة 9AV هـ
1 ـ تيسيـر التحـريـر/ مطبغـة مصطفى البـابـي الحلبي/ مصمـر بســة -

ابن أمير الحاج: محمل بن مححمد الحلبي (ت AVQ هـ )



 وتعليق عبند اللّ الصديق الغماري
الأنصاري: أبو العياش عبد العليم محمد بن محمد اللكنوي (نبغ في حدود ـ ( $\rightarrow 11 \wedge$.
ع ا ـ فواتح الرخموت : مطبوع مع المستصفى للغزالي'.
サ7E

الإيجي: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد (ت V07 هـ )
10 - شرح مختصر المنتهى
المطبعة الأميرية/ بولات/ مصر سنة 17171 هـ ط/ 1/ .
. الأيوبي : محمد هشام
. 17 ـ الا جتهاد ومقتضيات العصر
نشر دار الفكر/ عمان.
البابرتي: أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود الحنفي (ت VAT هـ )
IV
الباجي : أبو الوليد سليمان بن خلف (ت \&V\& هـ )
11 ـ إحكام الفصـول في أحكـام الأصـول/ تحقيـق د/ عبـد المبجيـد
تركي

البخاري: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد (ت + هr هـ )
19 ـ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي .
ضبط وتعليت وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي، ط/ ال ا


البدخشي : محمد بن الحسن

ابن بدران: عبد القادر بن أحمد الدمشقي (ت 7 غ 7 ا هـ )


ابن عبد المحسن التركي
بدوي : عبد الرحمن بدوي (الدكتور)

Y7o

Y Y Y المنطق الصّورين والرياضي/ مطبعة السنة المحمدية/ منضر/ سنة

$$
\text { م } 197 Y
$$

أبو البر كات: عبد اللـام بن عبل الله الملقب بمجد اللدين (ت $70 r$ هـ )
M

ابن برهان : أحمد بن علي بن برهان البغدادي (ت


البصري:: أبو الحسين مُحمد بن علي بن الطيب (ت حبع هـ )


7 - شرح العمذ . تحقيق د/ عبل الحميل بن علي المو زنيد/ المطبعة

البطليوسني : أبو محملا عبد الله بن مححمد بن السيد (ت OYI هـ )
الت التنبيه على الأسبناب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين .

ط/ ال مطبعة دار النصر للطباعة الإسلامية ـ القاهرة/ نشر مكتبّة


. YA

طبعة وكالة المعارف باستانبول سنة 1901 م م
Y4 ـ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون .
طبع المكتبة الإسال|مية بطهران سنة ITVA هـ ط/ ات أو أو فسنت .
البغدادي: أبو بكر أحمند بن علي بن ثابت الخطيب (ش

نشر دار الكتابب العربي - بيروت/ لبنان/ أوفست.


$$
\begin{aligned}
& \text { البليني : الشيخ عبد الرحيم فرغل }
\end{aligned}
$$

 . $\rightarrow \mathbb{I T} \mathrm{A}$

البُلْيْلُي: محمل بن محمد الحسني التونسي المغربي المالكي (ت IVY هـ ) ست ـ مقـولات البليـلـي/ بحــاشيـة النّيـخ حسـن العطـار/ المطبعـة

البهاري : محب الهل بن عبل الشكور (ت ا 11 هـ )
ع ع - مسلّم الثبوت (انظر : الأنصاري: فواتح الرحموت) .
البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس (ت 7 ع • ا هـ )

مصطفى هلال/ نشر مكتبة النصر الحلديثة بالرياض .
البيانوني: محمد أبو الفتع (الدكتور)
〒 ـ دراسات في الاختلافات الفقهية ـ حقيعتها . نشأتها . أسبابها.
نشر مكتبة الهدى/ حلب/ سوريا سنة 19V0/1Y0 م.
التركي : عبد الله بن عبد المـحسن (اللدكتور)
. HV
مكتبـة الـريـاض الدـديثـة/ الـريـاض ط/ Y سنـة TV IV هـ /

- $p$ lavV

التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر (ت Var هـ )

צ 4 ـ حاشيته على شُرح العضدعلى مختصر ابن الـحاجب (انظر الإيجي) .

التنبكتي: : أحمد بن أحمد بن أحمد المغروف بـ (بابا التنبكتي) (ت بشَ

ابن فرحون .
 أ ـ ـكشاف اصطلاحات الفنون/ نشر دار صادر/ بيروت.
ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الجحليم (ت VYA هـ )
Y § ـ مجمـوع فقاوى شيـخ الإبـلام ابن تيمية/ جمع وترتيبب عبـد
الرحمن بن محمد بن قاسم.

وqr وهr.
r

سنة 99 1r هـ / 19V9 م.


$$
\text { م } 197 \varepsilon
$$

توانا: سيد محمل موسى
0 ـ 0 ـ الاجتهاد ومدىى حاجتنا إليه في هذا العصر .
مطابع الملدني/ مصر/ القاهرة/ IGVr (رسالة دكتوراهاه) .
الجرجاني : السيد الشبريف علي بن محمد (ت البابي 17 هـ )

ـ ع V

$$
\text { الأصول// المطبعة الأميرية/ بولاق ـ مصر/ } 1 \text { آ| هـ ط/ ا }
$$

 ^^ - ـتقريب الوصول إلى علم الأصول .
تحقيق محمـد علي فركوس/ مطابع سجل العرب// نشـر مار

الأقصى، ط/ ا سنة +
الجصّاص : أحمد بن علي الرازي الحنفي (ت •rV هـ )
§ \& ـ الفصصول في الأصول. تـحقيق د/ عجيل النشمي .
نشـر : وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلاميـة في الكـويـت جا ع/ 1

الجويني : أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله ـ إمام الحرمين ـ (ت ع ع هـ ) ا


99 9 هـ هـ ، تحقيق : د/ عبد العظيم الديب.
10 ـ الغياثي . غياث الأمـم في التياث الظلم .
تحقيق د/ عبد العظيم الديب/ مطبعة نهضة مصر/ القاهرة/
ط/ Y سنة | • \& هـ .

ابن الحاجب: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي (ت 7 ؟ 7 هـ ) or ـ or


$$
\cdot م 19 \wedge 0
$$

به ـ مختصر المنتهى/ بشرح العضد/ المطبعة الأميرية/ بولات/ مصر

$$
\text { سنة T1 } 1
$$

حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنني السُهير بكاتب جلبي
(ت 1 + TV )

عه ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ـ المطبعة الإسلامية/

ابن حامل: أبو عبد الله الحسن بن حامل بن علي البغدادي (ت به ع هـ ) 00 ـ تهذيب الأجوبة/ تحقيت صببحي السامرائي .
نشـر مكتبـة النهضـة العـربيـة/ بيـروت/ ط/ الا سنـة ^• \& ا هـ /

$$
\cdot \mathrm{F} 19 \mathrm{AN}
$$

أبو حبيب: سعدي
ـ7 ـ القاموس إلفقهي لغة واصطلحاًا .

ابن حجر العسقلاني : أحمل بن علي (شهاب الدين أبو الفضل) (ت NOY هـ ) ـ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة . OV
مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية/ حيدر آباد الدكن/ الهند،

OA

هاشم الملنـي
9 ه ـ فتح الباري بشرح صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري .
تحقيت ولشراف الشيخ عبد العزيز بن عبد الشه بن باز،
نشر : رثاسة إدارات البحوث اللعلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
بالممللكة العربية السعودية .
.7 ـ نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصشلح ا"هل الأثر .
 الحجوي: محمدل بن إلحسن الثعالبي (ت IYVY هـ ) I 7 ـ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي

الحصكفي : علاء الدين محمد بن علي اللحصني (ت MN•1 هـ )
r
1977 م (مع شرحه ردّ المحتار) .
الحكيـم : السيد محملذ تقي
شا ـ الأصول اللعامّة للفقه المقارن./ دار الأندلس/ بيروت ظ/ ا سنة
r-197p
$r v$.

$$
\text { ابن حمدان: أحمد بن حمدان الحرّاني (ت } 790 \text { هـ ) }
$$

ع ـ ـ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ نشر المكتب الإسلامي/ دمشق .
الحموي: ياتوت بن عبد الش الرومي (ت ات الا
 مرجليوت. دون تاريخ

1ا ـ شرح التهذيب/ مع تجديد علم المنطق/ للشيخ عبد المتعال
الصعيدي/ نشر مكتبة الآداب ومطبعتها/ القاهرة ط/0.
الخشت: محمد عثمان
IV ـ ـ مغاتيح علوم الحديث وطرف تخريجه
نشر مكتبة الساعي بالرياض/ دورن دون ذكر تاريخ أو مطبعة .
الخضري: محمد بن عفيفي الباجوري الثهير بالخضري (ت التريا
11 ـ ـاريخ التشريع الإسالامي.
مطبعة الاستقامة/ مصر/ القاهرة/ ط ا سنة •197 م.
9 79 ـ أصول الفقه

. 1979
أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت • • ه هـ )
v. V ـ التمهيد في أصول الفقه. دار المدني للطباعة جدة/ مركز البحث

الخفيف: الشيخ علي
VI ـ W محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء .
نشر معهد الدراسات العربية العالية/ القاهرة/ سنة 1907 م.


دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشُ / بيروت/ ط/ Y سنة 19V9 م

( Vr

اللدبوسي: أبو زيد عبيد الله بن عمر (ت • عץ هـ )
. تأسيس النظر ع V\&
تعليق وتصحيح مصطفى منحمد القبّاني الدمشُقي/ نشّر دار 'ابن
زيدون للطباعة والنشر/ بيروت/ ومكتبة الكليات "الأزهرية/
مصر


مراججعة وتعليق عبد الفتاح أبو غذّة/ دار النفائس . بيرونت/ ط ب

V7 ـ حجة اللها البالغة/ دار المعرفة للطناعة والنشر/ بيروت.
الرازي : فخر الدين محِمد بن عمر بن الحسين (ت 7-7 هـ هـ )
المحصول في علم الأصول/ نشر دار الكتب العلمية/ بيزوت.
الرازي : قطب الدين محمود بن محمد (ت V7 هـ )
ـ تحرير القواعد المنطقية/ دار إحياء الكتب العربية/ عيسنى البنبي
الحلبير

. V9

-

ابن رشد ! أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ت 1 (ت ه هـ هـ )

سorol هـ / Oro م.

الزركشي: بلدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللّ (ت V9E هـ )「 مصر/ ط Y سنة
 مـؤسسـة الفليــح. الكـويـت/ نشـر وزارة الأوقــاف والشـؤون

الإسالامية في الكويت .
0 ـ سـلاسـل الـذهـب. تحقيـت محمـلد المختـار بـن محمــ الأميـن

. 199 م ط/ ا (رسالة دكتوراه) .

1 1 ـ الأعلام . نشر دار العلم للملايين/ بيروت. ط 0 سنة • 19 م م
الزلمي : مصطفى إبراهيم (الدكتور)


الزمخشري : جار الله أبو القاسم محمود بن عمر (ت or^ هـ )
A A

سنة V ع ا هـ / ا

الزنجاني : شهاب الدين محمود بن أحمد (ت 707 هـ ه 4 ـ تخريج الفروع على الأصول . تحقيت د/ محمد آديب صالع .




- 9 ـ مالك ـ حياته وعصره ـ آراوّه الفقهية.

دار الفكر العربي/ مصر/ القاهرة .
ا 4 ـ أبو حنيفة ـ حياته وعصره ـ ـ آراؤه الفقهية .


دار الفكر العربي/ مصر/ القاهرة.
الزيلعي: فتر الدين عثمان بن علي الحنفي (ت V\& هـ )

القاهرة ط Y أوفست عن طبعة بولات سنة
اللسايس : النيّخ محمذ علي السايس وجماعته


$$
\text { . } 19 \% q_{-} \text {هrov }
$$

سبط ابن الجوزي: أبؤ المظفر يوسف بن فرغلي (ت ع70 هـ ) 90 - إيثار الإنضافاف في آثار الخلاف/ تحقيق ناصر العلي الناصر


ابن السبكي: عبد الوهاب بن علي (تاج الدين) (ت VV هـ هـ ) ه الـا 97 الأشباه والنظائر.
تحقيق : غادل أحمد عبد المقصود والشيخ علي محمد عوض .
 9V - جمع الجوامع مع شرحه للجالال المحلِي بحاشية البناني/ مطبعة دار إحياءالكتبالعربية . لعيسى البابي الحلبي/ مصر / دون تاريخ .

9^ 9 ـ طبقات الشافعية الكبرى/ دار المعرفة اللطباعة والنشر - بيروت/
ط ب/ أوفست.
99 ـ الإبهاج في شرح المنهاج/ تعليق جماعة من العلماء/ نشر دار
الكتب العلمية/ بيروت.
السّرخسي: أبو بكر محمد بن أحمد (ت •ه ع هـ هـ



المعارف النعمانية/ حيدر آباد الدكن/ الهند.
 1.1 ـ معجم المطبوعات العربية والمعربّة. مطبعة سركيس - مصر

$$
\text { . } 19 Y \wedge \_ \text {_ }
$$

السمرقندي : علاء الدين محمد بن أحمد (ت وبه هـ هـ )


السمرقندي: أبو الليث نصر بن محمد الحنفي (ت r + 1 ـ تأسيس النظائر/ رسالة ماجستير . تحقيق : علي محمد رمضان
(على الآلة الكاتبة).
ابن السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي المروزي (ت ان
ع ع ا ـ الاصطالم في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة .
تحقيق : د/ نايف بن نافع العمري/ دار المنار للطبع والنشر

السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911 هـ )

التجارية _مكة _دار النشر والطباعةالإسلامية/ مصر سنة 19 19 م .

7 7 ـ طبقـات المفسنـريـن/ مطبعـة الحضـارة العـربيـة ط ال سنـة

1 V V الأثشباه والنظائر : مطبعة دار إحياء الكتب/ مصر .
^1+1 ـ الرد علن من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر
فرض
تحقيق خخليل الميس/ نشر : دار الكتب العلمية/ بيروت اط

$$
\text { سنة r. 1. هـ - } 19 \wedge \text { م م. }
$$

1 1 9 ـ منتهى الآمال في شرح حديث إنّما الأعمال/ تحقيقن مصنطفى


$$
\text { م } 19 \wedge 7-1 \varepsilon \cdot 7
$$

الشُشاشي: أبو علي أحمد بن محمد (ت ع عץ هـ )


$$
\text { e } 1914
$$

تصحيح الشيخ خليل الميس •
الشاطبي: : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللانخمي الغرناطي (ت - - هـ) 11 ـ الموافقانت في أصول الشريعة
شـرح و!تعليـت الثيـخ عبـد الله دراز . نشـر المكتبـة التتجـازيـة
الكبرى/ القاهرة - مصر أوفست دار المعرفة/ بيروت.
الشافعي: محمد بن إدريس (ت ع + Y هـ )

p 1971
ط ا إنـــراف هعحمــ زهــدي النجــار . نشـر مكتبـة الكليـات
الأزهرية .
أبو شامة : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي (ت 70 الهـ هـ ) I I ا ـ مختصر 'المؤمل في الردّ إلى الأمر الأول.

تعليت صلاح الدين مقبول أحمد ـ نشر مكتبة الصحوة الإسلامية
الكويت/ مطبعة المهحابة الإسلامية


- 1 ـ تقريرات الشربيني على شرح جمع الجوامع للجلال المحلّي مطبعة دار إحياء الكتب العربية/ لعيسى البابي الحلبي/ مصر
- دون تاريخ

الشّربيني: محمد بن أحمد المعروف بالخطيب الشربيني (شمس الدين)
(ت 9VV هـ )
(110 ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
دار الفكر/ لبنان.
الشرنبلالي: حسن بن عمار بن علي الحنفي (ت 79 ا 1 هـ )

- 117 ـ مراقي الفلاح شرح نور الإيضا

الشهرستاني: أبو الفتح محمل بن عبد الكرينم (ت \&^ه هـ )
IIV الملـل والنحـل/ تعليـت الشيـخ أحمـد فهمي مححمـ/ مطبعـة

النُوشاوي: أبو علي حسين بن علي الرجراجي (ت 199 هـ )
11A ـ رنع النقاب عن تنقيح الشهاب. تحقيق : أحمد السرأ
الشوكاني : محمد بن علي (ت - اYO هـ )
119 ـ إرشاد الفحول. دار المعرفة للطباعة لبنان/ بيروت 99 9 1 هـ هـ ـ

$$
\cdot p 19 \vee 8
$$

- 

الشيرازي : أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت EV7 هـ )
_ | |Y|
العربي - بيروت سنة ا9VA م
rVV

IYY ـ التبصرة في أصول الفقه. تحقيق د. محمد حسن هيتو/ : دار





OצMו هـ (مع شرح التلويح).
 ا 1 ـ ـ أدب المفتي وآلمستفتي
تحقيق : موفق بن عبد الشّ بن عبد القادر/ نشر مكتبة الع العلوم

الصنعاني: محمد بن إسماعيل (ت الـا 11 هـ )
7 1 إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد.


أخ أخبار أبي حنيفة وأصحابه

plqv乏

طاش كبري زاده: المؤلى أحمد بن مصطفى (ت $97 \lambda$ هـ )

مطبعة مـجلس اليأرة المعارف العثمانية/ حيدر آباد الدكن، الهند
ط Y سنة Irqv هـ ـ lavv م.

Y 9 ـ طبقات الفقهاء/ نشر أحمـد نيلة/ مطبعة الزهراء الحديثة/
الموصل العراق اق 197 م م. الطّحان: محمود الطحان (اللككور)
rve

- 1r• ـ أصول التخريج ودراسة الأسانيد.

نشر مكتبة المعارف/ الرياض/ الانر دون تاريخ ولا ذكر للمطبعة.

الطوفي: أبو الربيع سليمان بن عبد القوي (ت VIT هـ )

تحقيق د/ عبد الشا بن عبد المحسن التركي/ مؤسسة الرسالة/

الطويل : تونيق (الدكتور) بالاشترالك مع عبده فراج
 مصر - سنة 1900 ج ج

با
مصر ط/ Y سنة

الثانية من الجزء الأول/ نشر دار إحياء التراث العربي/ بيروت اليرت
ابن عبد البر": أبو عمر يوسف بن عبد الش (ت ז7 ؟ هـ )
هنا ـ الانتقاء في نضائل الثلاثة الأثمة الفقهاء. نشر: دار الكتب
العلمية - بيروت.

7ヶا ـ الكافي في نقه أهل المدينة المالكي/ نشر مكتبة الرياض

Irv ـ ـجـامـع بيـان العلـم ونضلــ/ دار الكتـب العلمية/ بيـروت


العجلوني: إسماعيل بن محمد الجراحي (ت ات الا 117 هـ هـ ) 1r^ ـ ـكثف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة . الناس

تعليق أخمد القلاتى/ مؤبسة الرسالة - بيروت ط ب سنة

$$
\text { م } 19 \wedge Y \_ \text {- } 1 \varepsilon \cdot Y
$$



 - ع ـ فتح المغنيث بشرح ألفية الحدلـيث.

تعليقات مححمود ربيع. طبع على نفقة أحمد نشأت ومـرحمود سكر بوكالة النخلة بجوار الأزهر النريف/ مصر/ القأهرة طـ
سنة 00ب| هـ 19YV م .

العطّار : أبو السعادات النيتخ حسن بن محمد (ت • 0 O هـ ه )
1E1
 أبو العلاء عفيفي : الدكتور


$$
\text { م } 194 \lambda
$$

العلوي : سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي (ت • بYا هـ ) ب٪ ا ـ نسر البنو: على مراقي السعود ـ
 المملكة المغربية وحكومة الإمارات العربية المتحدة (دون الان تاريخ ولا ذكر للمطبعة) .
العليمي : عبد الرحمن بن مححمد (ت 9YA هـ )

اللدين عبد الحميد .

ابن العماد : آبو الفلاحعبد اللحيّ بن العماد (ت 9 • 1 هـ )

$$
r \wedge \text {. }
$$

1६0 ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب.
تحقيق لجنة إحياء التراث العربي/ نشر دار الآفاق/ بيروت/ دون تاريخ
الغرياني: دكتور الصادق عبد الرحمن
ج1 ـ ـ الحكم الشرعي بين النتل والعقل/ نشر : : دار الغرب الإسلامي/
بيروت 19^9 م .

الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد (ت 0 (ت هـ هـ




189 ـ المستصفى من علم الأصول.

-10 ـ الوجيز في فقه الإمام الثـافعي/ نشر : دار المعرفة/ بيروت/

101 ـ الوجيز في المذهب ـ تحقيق: علي محيي الدين علي القره
دار النصر للطباعة/ مصر .

lor ـ اللباب في شرح الكتاب، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. مطـبـع دار الكتـاب العـربي/ مصـر/ ط ع سنـة الهr| هـ ــ p 1971
الفراء: محمد بن محمد بن الحسين بن أبي يعلى (ت الشا |or - طبقات الحنابلة. دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت.

ابن فرحون: إيراهيم بن علي بن محمد (ت V99 هـ )

نشر دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان/ دون تاريخ، ولا اسم
مطبعة.
الفرفور : محمد عبد اللططيف صالح (الدككتور)
100 ـ الوجيز في أصول استنباط الأحكام في الشريعة الإسلامية .
نشـر داز الإمنـام الأوزاعـي/ دمشــق ط ا سنـة ه•عا هـ هـ

$$
\text { م } 1910
$$

القاسمي: محمد جمال اللدين بن محمد سعيد (ت
107 - تواعد التّحديث من فنون مصطلح الحديث.

loV ـ الفتوى في الإسلام/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ ط ا سبنة

$$
. p 1917-18.7
$$

ابن قاضي شهبة: أبو بكر بن أحمد بن محمد (ت 101 هـ هـ )
10^ ـ طبقات ألشافعية/ دار الندوة الجديدة للطباعة/ تعليق الخافظ
عبد العليم خان .
ابن قدامة: موفق الدين أبو محمد عبد اللا بن أحمد الجماعيلي ألمقذسي
(ت • ז هـ ).

109 ـ روضة الناظر وجنة المناظر/ تحقيق د/ عبد العزيز بن عبد
الرحمن السعيد .

الأصولية قسم r r
-17 ـ المغني. مطبوعات رثاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء
والدعوة والإرشاد .

rar

القرافي : شههاب الدين أحمد بن إدريس (ت \^\ هـ )
171 ـ ـرح تنقيح الفصول. تحقيق طه عبد الرؤوف سعل.
الطباعة الفنية المتحدة/ مصر سنة I I PVA م


القرشي: أبو محمل محيي الدين عبد القادر بن محمد (ت VVO هـ )
شا الحلبي/ مصر سنة 19VA م. تحقيق : د/ عبد الفتاح بن محمد
. الحلو
ابن القصّار : علي بن أحمد البغدادي (ت ههץ هـ )
172 ـ مقدمة ابن القصّار ـ مـخطوط ـ نسخة الأسكوريال .
ابن قطلوبغا: أبو العدل زين الدين بن قاسم (ت NVQ هـ )
110 ـ تاج التراجمم في طبقات الحنفية .
مطبعة العاني / بغداد 197 1 19 م م
القنوجي : صديت حسن خان (ت V+ V اYهـ )
I77 ـ أبجد العلوم ـ الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم .
نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي/ دمست ا9VA م .
ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت Vol هـ )
ا 17
مصر/ القاهرة.
الكاساني : علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي (ت OAV هـ )
17A ـ بداثع الصنانع في ترتيب السرائع/ دار الكتاب العربي/ بيروت.
ط
كحالة : عمر رضا

MAr.

179 ـ معجم المؤلفين - تراجم مصنّفي الكتب العربية .
مطبعة البرقي/ دمشق/ 190V م
الكفوي : أبو البقاء أيوْب بن موسى الحسيني (ت ع9 ه 1 هـ هـ )
IV.
الرسالة/ بيروب/ ط ا سنة 1Y| ا هـ / 194Y م م

ابن اللحام: علي بن عبان البعلي (ت ش•N هـ )

مطبعة السِنة الدحمدية/ مصر/ / 1907 م م
IVY ـ المحتصز في أصول الفقه/ تحقيق: د/ ا/ محمد مظهر بقا .

البحث العلنمي - جامعة أم القرى/ مكة .
مالك بن أنس الأصبحي (الإمام) (ت IV9 هـ )

اللدين النسيوطي/ نشر المكتبة الثقافية، بيروت ع 1 الم م م
مجموعة أساتذة
. IV\&
مطبعة منحمد علي صبيت/ مصر . محمد أديب صالع : الْدكتور •
IV0 ــتسيـر النصــوص في الفتـه الإســلامـي/ منشـورات المكتــب
الإمحلامي/ ط ب (رسالة دكتوراه) .

أبو محمد: عبد المهدي عبل القادر عبد الهادي
_ IV7

$$
\cdot p 19 \wedge v
$$

مدكور : محمد سلام (الدكتور)
IVV ـ مناهج الاجتهاد في الإسلام في الأجكام الفقهية والعقائدية .
r^气

المطبعة العصرية في الكويت/ 19V 1 م طبعة معادة 19VV م
من مطبوعات ـ جامعة الكويت رقم YO Y .
المراغي : عبد الله مصـطفى
IVA
"المرداوي : أبو الحسن علي بن سليمان (ت هی 1 هـ هـ )
IV9 ـ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف على مذهب الإمام
أحمــد/ مطبعـة دار إحيـاء التـراث العــربـي/ بيـروت سنــة

$$
. \rho 1901 / ه 1 \mathrm{PVA}
$$


: المرغيناني : أبو الحسن علي بن أبي بكر (ت سبه ه هـ ه ) ر| | | هداية المهتدي شرح بداية المبتدي .


|AY ـ ملم الوصول بشرح نهاية السول، نشر : دار عالم الكتب - بيروت

ابن مفلع : شمس الدين محمل بن مفلع (ت شیV هـ )

رسالة دكتوراه.
المقري : أبو عبد الله محملد بن محمد بن أحمد (ت VOA هـ )

إحياء التراث الإسلامي/ مكة ـ جامعة أم الترى .
ابن ملك : عز" الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن فرشتا (ت ا م 1 هـ هـ )
 حواشيه .

1^7 ـ نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصنول/ إدارة
الطباعة المنيرية/ القاهرة .
ابن مودود: عبد الله بِن محمود الموصلي (ت
 ومطبعة البابي الحلبي ج
النبهاني: محمد بن خليفة بن حمد النبهاني (ت 1979 هـ / ا9 190 م)

طبعة المعاهد/ مصر/ VV Vا هـ .
ابن النجار: الشيخ محمد بن أخمل بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي (ت
1A9 ـ شـرح الككوكب المنير/ منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم

" 19 ـ منتهى الإرادانت في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات :
مكتبة دار العروبة/ القاهرة.
الندوي : سلمان الحسْسيني
191 ـ آراء الإمام ولي الله الدهلوي في تاريخ التشريع وأسباب
الاختلاف في المذاهب الفقهية .
مطبعة إيس . جي . والي كنج/ لكنهؤ/ الهند/

ابن النديم: أبو الفُرج مبحمد بن إسحاتِ بن أبي يعقوب النديم الورّاق (ت (ت )
. $19 Y$ ـ الفهرسنت
نشر : ذار المعرفة للطبابة والنسر/ بيروت/ /دون تاريغ •
النووي: أبو زكريا يـحيى بن شرف (ت TV7 هـ )

ا 19 ـ ـ المجموع شرح المهذّب، نشر دار الفكر .
 190 ـ الأسماء واللغات/ نشر : دار الكتب العلمية/ بيروت/ عن طبعة

المنيرية
الونشريسي: أبو العباس أحمد بن يحيى (ت 91 الا هـ هـ )
197 - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك/ تحقيق: أحمد


$$
\text { م } 19 \Lambda^{\circ}-\infty
$$

ابن هبيرة: يحعى بن محمد بن هبيرة الحنبلي (ت •هوه هـ )
19V ـ الإنصاح عن معاني الصحاح/ مطبعة الدجوي/ القاهرة/ سنة

- 19VA م. نشر : المؤسسة السعيدية بالرياض

191 ـ طبقات الشافعية. تحقيق : عادل نويهض/ دار الآلآفاق الجديدة/
بيروت ط Y سنة 19V9 م م

 هيتو : مخحمد حسن (الدكتور)
. Y . . الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية .





أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت



## فهرس الأعلام المترجم لهم

رقم الصففة
اسم العلم
الأثرم: أحمد بن محمد الإسكافي (ت • • Y هـ) . 1 هـ) . . . . . . . . . . . . . .




 YA1 . . . . . . . . . . . . .

 YIY . . . . . . . . . . . .


Mr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البردعي: أبو سعيد أحمد بن الحسين (ت . . . . . . . . . . . . . . . .
 ابن برهان: أحمد بن علي (أبو الفتح) (ت
 Yミ9 . . . . . . . . . . . . . . . . V4 . . . . . . . . . البطليوسي: أبو محمد عبدالشله بن محمد بن السيد (ت

rrv البويطي: أبو يعقوب يوسف بن يحيـي (ت ات ات ات هـ أ


## rivg

 التفتازاني: مسعود بن عمر (ت var هـ)VI
$v$.

ra

Y70 الثوري : سفيان بن سعيد (ت آ الي هـ)
Y\&Y ابن أبي الجارود: موسى
rY
$0 \&$

$\mu \varepsilon$
lve
 Y•A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




 YOY $\quad .$. ابن حجر : أبو العباس أحمد بن مححد بن حجر الهيتمي (ت
YIV

197 الحسن بن زياد: اللولؤي (ت ع •Y هـ)
 الحصكفي: علاء اللدين محمد بن علي الحصني (ت الحلواني : شمس الأثمة عبدالعزيز بن أحمد (ت r.A . . . . . . . . . . . . . . Yir
YA ........... ابن حنبل : أبو عبداله أحمد بن مـحمد بن حنبل (ت Y\&

 'Yy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الخرقي : أبو التاسم عمر بن الحسين (ت ع
 Y•1 ......................... الخصاف : أحمد بن عمر (ت YTI
 ابن الخطّاب: أبو حفص عمر بن الحخطاب (أمير ألمؤمنين) (ت شت هـ) . . .
 VY . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y. الخلّال : البو بكر أحمل بن محمد (ت IاM هـ) . . . . . . . . . . . . . .
 الخليل بن أحمد: الفراهيدي
 r.V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . YYQ . . . . . . . . . . . . . . ا\&^ . . . . . . . . . . . . . . . .
 rを . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . YO1 الرازي: أبو غبدالله فخرالدين محمد بن عمر (ت Y Y هـ هـ) . . . . . . . . . الرافعي: أبو القاسـم عبد الكريم بن محمدل (ت VI . . . . . . . . . . . . . .
 YA. . . . . . . . . . . . . . . VV . . . . . . . . . . . . . . . . . をQ الزنجاني : أبو الثناء محعمد بن أحمد (ت 707 هـ)
 TV
 Mr السامري: محمدل بن عبداله بن الحسين (ت الح 17 هـ)

VA سنط ابن الجوزي: يوسنف بن تزغلي (ت Y 70 هـ)
 النسبكي: أبو الحسين تقي اللدين علي بن عبد الكافي (ت V07 هـ) . . . . . . . . .
 Y7

 VV V9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 |ع V . . . . . . . . . . . . . . . . V7 . . . . . . . . . . . . . . . YY乏 الشاطبي : إبراهيم بن مُوسى (ت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y६ . . . . . . . . . . . . . . البن شـاقلا : إبراهيم بن أحمد (ت الـ


الشنقيطي : العلوي (عبدالله بن البراهيم) (ت . . . . . . . . . . . . .

الشوكاني : البو عبدالله محمد بن علي (ت .


 PY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


أبو طالبب: أحمد بن خميد المششكاني (ت ع

$Y+Y$


رقم الصفتحة
اسم العلم



ابن عباس : عبدالله بن العباس (ت



r70 . . . . . . . . . . . . . .


العلوي: الشئيطي عبدالهل بن إبراهيم
ابن عمر : عبداله بن عمر بن الخطاب (ت

غ غ 0 . ............ . .
|l| . . . . . . . . . . .
 ros الفتوحي : ابن النجار (ت QVY هـ)
 Yาร ابن القاصّ: أبو العبّاس أحمد بن أبي أحمد الطبري (ت هس هب هـ) .
 YOY . ابن تدامة : أبو محمد عبداله بن أحمد الجماعيلي المقدسي (ت • Y
 القرافي: أبو العباس أحمل بن إدريس الصنهاجي (ت Y母 . . . . . . . . . . . . . . ابن القصّار : أبو الحسن علي بن أحمد (ت وA
ry القنوجي : أبو الطيب محمل مديق خان بن حسن (ت Vها Hiv
 197 الكاساني : أبو بكر بن مسعود (علاء الدين) (ت هـ هـ هـ) $\mu \varepsilon$ الكرخي:" أبو الحسن عبيداله بن الحسين (ت • عس هـ) .

## رقم الصفضحة

Y. الكلبي : إبراهيم بن خالد البغذادي (ت • \& بـ هـ)
 r.o
 rrv . . . . . . . . . . . . .
 الللؤلؤي : الحسن بن زياد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 .
rv مالك: أبو عبداله مالك بن أنس (الإمام) (ت IV9 هـ) r.

Vi ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


rro

riv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rri

r^

r99 المطوعي: عمر بن علي (ت •ع ع\& هـ)
YAV

YIT

Y६Y موسى بن أبي الجارود أبو الوليد المكيت


 ابن النجّار : أبو بكر محمد بن بن أحمد بن عبدالعزيز الحنبلي (تقي الدين)
Yoz الفتوحي (ت 9 هـ هـ)
r.q النختي: أبو عمران إبرافهيم بن يزيد (ت 97 هـه هـ) . . 199 النّسائي: بكر بن محمد
rrq
 YOA النووي: أبو زكريا يحيـي بن شرف (ت ات الـين هـ) .

الهراسي: الكبا (ت ع•0 هـ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ror . ................................ . الهيتمي: ابن حجر (ت

 أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (القاضي) (ت INY . . . . . . .

## فهــرس الموضوعـات

## رفم الصفحة

## الموضوع

$$
\begin{aligned}
& \text { A_ 0.................................................. . } \\
& \text { تمهيد: في تعريف التخريج ويبان أنواعه . . . . . . . . . . . . . . . } 9 \text { ـ } 4 \text {. }
\end{aligned}
$$

## البـاب الأول

10 أنــواع التخريــج
 تمهيد: في تعريفه وبيان موضوعه والعلوم التي استُمِدّ منها،
$\qquad$
المبحث الأول: نشأثه وتطوره

 تعقيب في مسالة نسبة الأصول المحرّجة إلى الأثمة . . . . . . .

Mr ـ الفصل الباني : تخريج الفروع على الأصول تمهيد: في تعريفه وبيان موضوعه ومباحنه وفائدته والعلوم التوم التي
Tr _ : 9 استمد منها
vr _ المبحث الأول: نشآثه وتطوّره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المبحث الثاني: أسباب اختلاف الفتهاءه

المبحث الثالث: التخربج على الأصول وحكم نسبة الآراء إلى
1•7_ 99
الأثمة بناء عليه
المبحث الرابع: التعريف باهمّ الكتب المؤلفة في تخربج الفروع

IY• ـ المطلب الأول: كتاب تأسيس النظر لأبي زيد اللبوسي ... المطلب الثاني: كتاب تخريج الفروع على الأصول للألنجاني المطلب الثالث: كتاب مغتاح الوصول إلى بناء الفروع على lor_180 الأصول للتلمساني المطلب الرابع: كتاب التمهيد في تخريج الفروع على 178-108 الأصول للأسون
المطلب الخامس: كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن
Mr-170
اللحام
النصل الثالث: تخريج الفروع على الفروع..........................




YYI - YYI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المطلب الخامس: الحديث الصحِح........................................

ITr _ Y\&V . ............... . . . .
rva_riv
المطلب الثاني: النقل والتخريج
rą_re.
المطلب الثالث: لازم مذهب الإمام

## البـاب الثـاني

مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم


M19 _ YqV . . ........... الفصل الأول: مراتب المخرّجين بين طبفات الفقهاء
r... _r99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المبحث الأول: تقسيم وترتيب ابن كمال باشا
المبحث الثاني: تقسِيم وترتيب ابن الصلاح
المبحث الثالث: تقنيبم وترتبب ابن حمدان المبحث الرابع: في تقسيمات أخر النصل الثاني: شروط وصفات علماء التخريج Mrv _ ryr . . . . . . . . . . المبحث الثاني: تحقق فرض الكفاية بهم

الفصل الثالت: أنواع الأحكام المخرّجة وصفاتها . . . . . . . . . . . . . . . . أولاَ: الرواية والروابِتان والروابات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ث६६ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالثاً: القول والقولان والأقوال رابعاً: الوجه والوجهان والأوجه . . ヶ६q خامساً: الطرف
ro. خاتمة
نهرس المراجع والصصادر
r^9 فهرس الأملام المنرجم لهم



[^0]:    
    

