

التيسير ورفع الحرج في القرآن الكريم "دراسة موضوعية" منى عبد الله إبراهيم العزبي قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربيــة للبنـــات ببورسعيد - مصر monaal-ezaby@gmail.com: البريد الإكتروني الملخص : قد لزم الغرز من أدرك قصب الفوز، من الصحب الأخيار، والآل الأطهار،

 متل ذلك مما هو في رحاب اللنقول منثور ا، استبان لـــه أن الإســـاملام جــاء بالرحمات مسبوكا ومسبورا. وبعد فإني قد استخرت الله تعالى أن أكتب شيئا أريد أن ألقاه في كتابي، وأن ييسر الهّ تعالى به حسابي، وأن يحسن به يوم العرض جو ابي، أجمع فيه نبذا
 شيء من السبر الاختصـار، وعن مبسوط التفسير الإثــــارة بالاقتصـــار، إذ المقام لا يحتمل الإطالة، ونشر المقصود هاهنا لا يســــــح بتــدبيج المقالـــة، وجعلت البحث تحت عنوان: (التيسير ورفع الحرج في القر آن الكريم "دراسة موضو عية")، راجية النوفيق و القبول من الهُ الرحمن الرحيم، فقدمت إياه بعمومات التيسير ورفع الحرج ونفي الجناح، في تنقمة وجيـزـة،

 المعهود به في كتب اللفة كما يظهر .
الكلمات المفتاحية : التيسير - رفع - الحرج - العقائد - العبادات

Facilitation and removal of embarrassment in the Noble Qur'an an "objective study"
Mona Abdullah Ibrahim Al-Ezaby
Department of Interpretation and Qur'an Sciences at the College of Islamic and Arabic Studies for Girls in Port Said- egypt
Email : monaal-ezaby@gmail.com

## Abstract:

The stitches were necessary for those who grasped the cane of victory, from the good companions and the pure family, so they knew that the jurisprudence of knowledge is only in a valid license, and it is eased by the hand of the Sharia which is easy, broadcasted by the word of a scholar, or edited by a ruler. The rehab of the words scattered, it became clear to him that Islam came with mercy, cast and cast.
After that, I have asked God Almighty to write something that I want to throw in my book, and for God Almighty to facilitate my calculation with it, and to improve my answer on the day of presentation. Abbreviation, and on the simplified interpretation referring to limitation, as the standing does not tolerate prolongation, and publishing the intended here does not allow the article to be transcribed.
She presented it with generalities of facilitation, raising the embarrassment and denying the wing, in a brief introduction, and words supported by dear mention, then I discussed the topic of the poem with regard to the faith. As it is the largest jurisprudence, and its pagan ritual acts of worship are arranged on the chapters as is known in the books of fiqh, as it appears.
Key words: Facilitation - Raising - Embarrassment Beliefs - Worship

بسم الله الرحمن الرحيم
(مقدمة)
الحمد لشه الالي أنزل ذكره ميسور ا، وأبان فيه الحـــلالْ مدـــا جعلــهـه
 المستحق لجميع أنواع العبادة وقد تفرَّد بالخلق والأمر وتصــــاريف الملــكـ،

 للتخفيف، فغدت اللشريعة ترفل في بحبوحة الرحمة و البسر ، والأحكام تــــور في بساط التيسير في كل أمر، فلله - عز وجل - أنواع المحامد في الأولى والآخرة، وله - تقدست أسماؤه - ألوان الشكر في نعمائه الباطنة و الظاهرة، و الصلاة و السلام على المبعوث من الله - سبحانه - رحمة، و المرسل بالتنزيل منة ونعمة، من لم يخيِّر بين أمرين إلا اختار بــالمعروف أيسـرهـ،

 و المهج، فإذ بالإسلام بالوحيين وقد بسط الجناح، يزيل المشقة ويرفع الحرج وينفي الجُناح، يمهـ الصعاب يذللها لمن رام الفلاح، فلاحت في أفــق خــت
 بأوثق عبارات وأدق التقارير، ، وقد لزم الغرز من أدرك قصب الفوز ألمر من الصحب الأخيــار، والآل

 تتبع مثل ذلك مما هو في رحاب النقول منثور ا، استبان له أن الإسلام جــاء بالرحمات مسبوكا ومسبورا.
 كتابي، وأن ييسر اللّ تعالى به حسابي، وأن يحسن به يوم العرض جوابي،

أجمع فيه نُبذا من تللك المعالم، لتكون تبصرة لمتعلم أو كُنَّشة' فر ائد لعـــالم، قاصدة به مع شيء من اللسبر الاختصـار، وعن مبسوط اللفســـير الإثشــارة بالاقتصار، إذ المقام لا يحتمل الإطالة، ونشر المقصود هاهنا لا يسمح بتدبيج المقالة، وجعلت البحث تحت عنو ان: (التيسير ورفع الحرج في القرآن الكريم "در اسة موضو عية")، راجية التو فيق و القبول من الله الرحمن الرحيم، فقدمت إياه بعمومات التيسير ورفع الحرج ونفي الجناح، في تقندمـــة
 يخص العقيدة؛ إذ هي اللقه الأكبر، وثيتيته بالعبادات مرتبة على الأبواب على المعهود به في كتب الفقه كما يظهر . وكان من أهم أسباب اختياري لهذا الموضوع ما يلي:-

 الرسالات من كلام الملك العلام.
ثانيا: باب التيسير من أدل البر اهين على سماحة هذا الدين، ومن أجل خصائص الحصر لبعث ذلك الحق المبين، والحديث المرفوع عن خير الأنام

ثالثا: التنكير بنعمة التيسير على الأمة الإسلامية بإبراز ما تضـــمنته آيات الذكر الحكيم من مظاهر عامة تشمل جميع جو انب الشريعة أو أصولها ومصادر ها، ومظاهر خاصة بجانب من جو انب الثريعة.
 و الشو ارد"(المعجم الوسيطז/ (O V).





رابعا: الحملة الهوجاء التي قصدوا بها إظهار الإسلام متثـحا بــزي
التنشدد و التتطع و التضييق، و إبر ازه كحجر عثرة في حياة العباد، فكان لزاما كو اجب للوقت، وجلب للرحمات ودفع للمقت، أن يُكثف عن هذه المعـــاني النقاب، وأن تفتح لـكنون مخدّر اتها الأبواب. خامسا: إظهار وسطية هذا الاين، وعدم التنساهل فيه بحجة التيســير ، فالتيسير له ضو ابط وأحكام، مستمدة من الكتاب و السنة، وإجماع الأمة. سادسا: صقل هذا الموضوع في بونقة الرسائل العلمية المحكمّة، حيث المدخل والمقدمة، وعناصر للبحث محددة قائمة، تقوم على أركان التــدقيق، و السبر فالتحرير و التوثيق، مؤيدة بالمصادر والمر اجع على ترتيب الوفيات، مختومة بالنتائج و التوصيات، مدعومة بالفهارس، مرجعاً للباحث والدارس.

# مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن •r.r.r 

## ثانيا: الاراسات اللسابقة

الدراسات السابقة التي تتاولت الحديث عن التيسير ورفع الحرج كثيرة ومتتو عة، وأغلبها فيما يخص الشريعة الإسلامية؛ حيث تناولت الحديث عن التيسير في الشريعة الإسلامية عموما، من منظور فقهي خالص، ومن أبرز هذه الار اسات:-
-مظاهر التيسبر في النتشريع الإسلامي، للاكتور / عبد العزيز محمد عزام. -مظاهر التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإســـالامية، رســـالة دكتــور اهاهِ للاكتور / فر ج علي الفقيه حسين.

 وقفت عليه في ذلك: اليسر في القرآن الكريم، رسالة ماجســتير، للباحـــر حسن بن علي بن منيع الثهر انير
 والعسر في ضوء القرآن الكريم، رسالة ماجستير، للباحثــة/ آلاء يوســف جمعة.
أما هذه الار اسة فهي دراسة تخصصية، اقتصرت فيها على ما يخص القر آن وعلومه، تتاولت فيها الحديث عن التيسبر ورفم الحر ج في القــر آن الكريم، قاصدة إبراز ما اشتملت عليه آيات الذكر الحكيم من مظاهر عامـــــــة وخاصة، وبالرغم من الأبحاث ذو ات العدد التي وفقت عليها إلا أنني لم أفت على رسالة تخصصية تعنى بذكر التيسير ومظاهر الاهره وما يدخل تحت ذلك من معان على النحو الأي أردت من حيث أن القرآن الكريم نزل باليسر ذـكــرا

 التحكيم الموقرة.

ثالثا: خطة البحث
وأما خطة (لبحث فتتكون من: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة
أمـا (المقدمة فتشتمل على:أولا: أهمية موضوع البحث وأسباب اختياره. ثانيا: الدر اسات السابقة.

ثالثا: خطة البحث.
رابعا: منهجي في كتابة البحث.
وأما التمهيد فيشتيل على:-
أولا: تعريف الثتيسبير
ثانيا: الأفاظ ذات الصلة:-

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- التخفيف. } \\
& \text { r- رفع الحرج. } \\
& \text { r- الرخصة. }
\end{aligned}
$$

ثـالثا: أنواع التخفيفات الثشرعية.
وأما المبحث الأول فيشتمل على: مظاهر (التيسير لأعامة في القرآن الكريم،
وهي:-

أولا: تيسير القر آن الكريم قر اءة وفهما وتدبر ا.
ثانيا: نزول القر آن الكريم منجما. ثالثا: التدر ج في التشريع.
رابعا: النكليف بقدر الوسع، و عدم المؤاخذة على الخطأ و النسيان. خامساً: وضع الآصـار و الأغلال التي كانت في الثر ائع السابقة. سـادسا: رفع الحرج في النكليف. سابعا: رفع الحرج عن ذوي الأعذار . ثامنا: التيسبر على المذنب بقبول النوبة مهما عظم الذنب. تاسعا: التبشير باليسر بعد العسر .



وأما المبحث الثانتي فيشتمل على: مظاهر التيسير الخاصــــة فـــي القــرآن الكريم، وهي:-
أولا: مظاهر التيسير ورفع الحرج في العقائد.
ثاثنيا: مظاهر التيسير ورفع الحرج في العبادات.
 رابعا: مظاهر التيسير في المعاملات.

وأما الخاتمة فتثتتمل على:-
أولا: أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث
ثانيا: المصادر و المر اجع التي اعتمدت عليها.

## رابعا: منهجي في كتابة البحث

لما كان غرض البحث العلمي بصفة عامة -كمـــا ذكرهـــــا العلامــــة المؤر خ ابن خلدون في مقدمته - سبعة اعتبار ات ضرورية في كتابة البحث ومنهجيته، و التتي يمكن إجمال معناها، وإيجـــاز مقصــودهان، علــى النحــو الآتي:-
أولها: اسنتباط العلم بالموضوع، ونقويم الأبو اب، وتتبع المسائل، في
قديمها وحديثها.
وثانيها: الوڤوف على كلام الأولين لفتح مستغلقه، ومحاولـــة فهــــهـ، و إبانة ذلك للاحقين.
وثالثثها: تصويب الخطأ إن وجد في كلام المتقدمين بـــأدب واعتــذار
-للتبيين و التحرير
ور ابعها: إكمال نو اقص المسائل و الفصول المتعلقة بفن البحث. وخامسها: ترتيب مسائل العلم على أبو اب منتظمة وتهذيبها. وسادسها: جمع المتفرق من مسائل العلم في أبو ابها. وسابعها: تلخيص المطول، واختصار المسهب، وحذف المتكــرر إن وقع، مع تحاشي حذف الضروري منها' .
فقد أوليت الاهتمام بما خطه ير اع سادتتا الأعلام، وحاولـــت جاهـــدة التحري و التحرير في مسائل البحث وڤضاياه، وبوجه عام فقد قمت مستعينة بالله تعالى، سائلة إياه اللنوفيق و السداد، باستفتاح البحث بتمهيد موجز يشتمل على معنى التيسبر ورفع الحرج و الألفاظ ذات الصلة، ثم بالحديث عن أنواع التخفيف في النريعة الإسلامية، ثم جمعت مـدة البحث طبقا للخطة المعــدة



الظنون عن أسامي الكتب و الفنون( (\$/1).

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن .r.r.r. مr

سلفا، ور اعيت قدر طاقتي، الأسس العلمية، وڤو اعد الكتابة المـنية المتعارف عليها، لاسيما الأكاديمي التخصصي منها، ومن ذلك:-
ا-جمع الآيات القر آنية النتي تتحدث عن التيسبر ورفع الحــرج، ونرنيبهـــا ترنيبا موضوعيا، لإبراز المعاني المضمنة في الآيات، و النـــي نتتـــاول مظاهر اللتيسبر العامة في القرآن الكريم، ثم مظاهر التيســبر الخاصـــة بفر ع من فروع الشريعة الإسـلمية، كالعبادات و المعاملات، و غير ذلك. ץ من أغلب المصادر و المر اجع من كتب التفسبر و غبر ها على قدر المكنة و الاستطاعة، على نتو عها أو اختلافها، واستنباط مـا يخــدم الموضــــوع ع

منها.
بـتحديد العناصر الأساسية للموضوع من خلال النوجيهات القر آنية التــي
تسنتبط من الآيات المتعلقة بالموضوع.
؟ -اللتفسير الإجمالي للآيات، للوصول إلى هداية القرآن التي تشـــتتبط مـــن
النصوص، وإبر از الحكمة الإلهية فيها.
0-تولية الاهتمام بالنخريجات النفسيرية و الحديثية و اللغوية، ونسبة الأقــو ال
إلى قائليها.
ฯ-العناية بإفر اد كل علم يتطرق له البحث بالعزو إلى مصـــادره الرئيســــة
ومر اجعه المعتمدة بحسب كل فن من الفنون.
وأسـأل الله تعالىى التوفيق و السداد، و القبول و الرشاد، إنه بكل جميـلـ كفيل، وهو حسبنا ونـعم الوكيل، وأن يجعل عملنا في ميزان الحسنات، ورفيع
 آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

## الثتمهي1

أولا: تعريف التيسير:-




و المعنى الشرعي لليسر لا يخرج عن معناه اللغوي.
ثانيا: الألفاظ ذات الصلة:-
ا-التخفيف:-


التخفيف شرعا: "تنهيل التكليف، أو إِز الة بعضه"ه. ץ rرفع الحرج:-
و هذا المصطلح مركب إضافي مكون من كلمتــين: كلمـــة: "رفــع"،
وكلمة: "الحرج"، ولكي نعرف معناه لا بد من تعريف كل كلمة على حدة، ثم
نعرف معناه بعد الإضـافة:-

الرَّفْعُ لغة: ضدّ الوَضْع، رَفَعْته فارْتَفَع، فهو نَقَضض الخَفْض في كــل
 أبي هريرة رضي الشّ عنه.


 أنس رضي الش عنه. r - - لسان العرب(99/0) بان باختصار .
६ - لسان العرب(va/q).

ه- - زاد المسير في علم التفسير( (190)


ومن معانيه: "الإز الة والإبطال، يقولون: رفع الضرر، أي: إز الته"'،
"رفَعَ الأمرَ: ألغاه و أز اله"".


 لا تكليف فلا مؤ اخذة"".
الحرج لغة: "الإِثُ، والحارجُ: الآثم، والمُتَحَرِّجُ: الكافُ عــن الإِقَّم، وتَحَرَّجَ: تأَثّْث، و التُحريج: التضييق. قال ابن الأَبَثِر : الحَرَجُ في الأَصل: الضيق، ويقع على الإِثْ والحرام، وقيل: الحَرَجُ أَضْيَقُ الضِّيِّ"
من خلال التعريفات السابقة يككن القول بأن رفع الحرج هو : إز الـــة الضيق والإثث و المشقة.

$$
\begin{aligned}
& \text { Y - }
\end{aligned}
$$








$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { Y - لسان العرب(Y/TM). }
\end{aligned}
$$

# r-الرخصة:الرخصة لغة:- 

 الأمر : خلاف النتشديد"'.


الرخصة شر عا:-

عرفت الرخصة بتعريفات متعددة، منها:-



و هذا التعريف "غير جامع، فإن الرخصة كما قد تكون بالفعل قد تكون بترك الفعل، كإسقاط وجوب صوم رمضـان والركعتين من الرباعيــة فـــيـي السفر"
 - الْمُحَرِّمِّ

$$
\begin{aligned}
& \text { الوسيط( (79/1). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { § - اللستصفى ص(VN)(V). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { والعلوم(1/1 }
\end{aligned}
$$

؟-عرفها المناوي بأنها: "الحكم الشرعي الدتغير إلى سهولة لعذر مع فيــام الدليل المحرم"'.
ه-"ما شرَّعه الله للتخفيف من نكليف شاق"، كإفطار المريض و المسافر فـــــ
رمضـان"؟.





ثُالثا: أنواع التخفيفات الثنرعية:"تخفيفات الشر ع عن المكلف أنواع، منها:-- تخفيف الإسقاط، كإسقاط الجمعات والصوم والحــج و العـــرة بأعــذار معروفة.

- تخفيف التنقيص، كقصر الصلاة، وتتقيص ما عجز عنه المـريض مــن أفعال الصلوات، كتتقيص الركوع و السجود وغير هما إلى القدر الميسور من ذلك.
- تخفيف الْأَبْدَال، كإبدال الوضوء و الغسل بالتيمم، وإبدال القيام في الصـاة بالقعود، و القعود بالاضطجاع، والاضطجاع بالإيمــاء، وإبــدال العتـق

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 - النو } \\
& \text { r - r معجم اللغة العربية المعاصرة ( }
\end{aligned}
$$




 "رو اه الطبراني في الكبير والبزار، ورجال البزار نقات، وكذلك رجال الطبراني".

بالصوم، وكإبدال بعض واجبات الصج و العمرة بالكفــار ات عنــد قيــام الأعذار

- تخفيف الثققيم، كنققيم العصر إلى الظهر، و العشاء إلى المغرب في السفر و المطر، وكنققيم الزكاة على حولها و الكفارة على حنثها. - تخفيف التأخير، كتأخير الظهر إلى العصر، و المغــرب إلــى العشـــاء، ورمضـان إلى ما بعده.
- تخفيف الثرخيص، كصلاة المتيمم مع الحدث، وصـلاة المســتجمر مـــع فضلة النجو، وكأكل النجاسات للمداو اة، وشرب الخمر للغصة، و الــتلفظ بكلمة الكفر عند الإكر اه، ويعبر عن هذا بالإطلاق مع قيــام المـــانع، أو بالإباحة مع قيام الحاظر"'.


## المبحث الأول

مظاهر التيسبير العامة في القرآن الكريم
أولا: تيسير القرآن الكريم قراءة وفهما وتدبرا:-
 ومعنى الآية: "أن هذا الذكر الحكيم الذي أكرم الهّ به البشر قد جعـــــهـ الله ميسر اللفهم، ميسر اللحفظ، ميسر اللتنلاوة، بحيث يكفي أن ينصت إليــهـ الإنسان، و أن يفتح له عقله وقلبه، ليدرك أثره في نفسه ومشاعره، وفي حياته
كلها دون إبطاء"「.

قال الفخر الرازي رحمه الهّ تعالى:-





 وهو الأظهر : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بحال نوح عليه السلام
 تذكرة لكل أحد وتتحدى به في العالم ويبقى على مرور الدهور ، ولا يحتـــــا

 أي: متذكر؛ لأن الافتعال والتفعل كثير ا ما يجيء بمعنى، وعلى هذا فلو قال قائل: هذا يقتضي وجود أمر سابق فنسي، تنول: ما في الفطرة من الانقيــــاد

$$
\begin{aligned}
& \text { ( - سورة القمر الآية رقم(V). }
\end{aligned}
$$




 ما عند غيره"'.
ثانيا: نزول القرآن الكريم منجما:-
 تَنزِيلا ${ }^{\text {r }}$
"فقوله تعالىى: أن يكون تبليغ القر آن إلى الناس على مهل، تدريجيا ودون عجلــــة، حتــى




الآية تتعلق بالرسول مباشرة، وهي تثبيت محتوى آيات القر آن لفظا ومعنى
 لحفظه أو لا، وتمهيدا لتلقينه لأمته ثانيا حسبما أنزل عليه، آية بعد آية، وو قفة بعد وقفة، ويزيد هذا المعنى توضيحا قوله تعالى في سورة القيامة: كَكَا تُحَرّكّ بِهِ لِسَانَكَ لَتَعْجَلَ بِهِ

Y -
 00)، مباحث في علوم القر آن لـناع القطان ص(T (Y • ) ).

؟ - سورة الفرقان الآية رقم(Y).
 يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ثالثا: التدرج في التشريع:-





والأمثلةة على ذلك كثيرة، ومنها التدرج في تحريم الخمرْ، فقد كانت الخمر حلال في أول الإسلام.


قال الثنقيطي رحمه الهَ تعالى: "جمهور العلمـــاء علــــى أن المــر اد بِالسَّكَرِ في هذه الآية الكريمة: الخمر؛ ؛لأن العرب تطلق اسم السَّكَرِ على ما يحصل به السُكْرُ، من إطلاق المصدر و إلرادة الاسم....
 و ابن عمر، و أبو رزين، والحسن، ومجاهد، و الثشبي، والنخعي، وابن وان أبــيـي ليلى، والكلبي، وابن جبير، وأبو ثور، وغير وهم، وقيل: السكر : الخل، وقيل: الطَّعْمُ، وقيل: العصير الحلو .

$$
1 \text { - سورة النحل جزء من الآية رقم(TV). }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( - سورة القيامة الآية رقم(17 : 19) } \\
& \text { r - سورة طه الآية رقم(؟) } \\
& \text { r - التيسير في أحاديث التفسير ( }
\end{aligned}
$$

وإذا عرفت أن الصحيح هو مذهب الجمهور، وأن الها امتن على هذه
الأمة بالخمر قبل تحريمها فاعلم أن هذه الآية مكية، نزلت بعدها آيات مدنية بينت تحريم الخمر، وهي ثلاث آيات نزلت بعد هذه الآية الدالة على إباحـــة الخمر"'.
أخرج الإمام أبو داود بسنده "عَنْ عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَنَّــا نَــَزَلَ








 منعهم دفعة واحدة لشق ذللك عليهم، فلا جرم استعمل فــي التحــريم هـــا التدريج، و هذا الرفق"".
 Y - سورة البقرة جزء ه من الآية رقم(Y) צ -
\& - سورة اللائدة جزء من الآية رقم(19)

الأرناؤوط: "إسناده صحيح".



رابعا: التكليف بقدر الوسع، وعدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان:من مظاهر التيسير في الإسلام: أن الله سبحاته وتعالى لم يكلف أحدا فوق طاقته، وإنما كلفهم بما يطيقون بلا مشقة أو عنت، وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد هذا المعنى، منها:قوله تعالى في ختام سورة البقرة:-



 "بعدما نعرضت سورة البقرة لللتكاليف الدينية و التشريعات الإســـلامية


 حدود الطاقة الإنسانية"「. أخرج الإمام البخاري بسنده "عَنْ رَجْلِ منْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

 وأخر ج الإمامْ مسلم بسنده "عَنْ أَبِى هُرْيَرْةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُوْ



$$
\begin{aligned}
& \text { ( - سورة البقرة الآية رقم(Y) } \\
& \text { Y - التيسير في أحاديث الثفسير( ( } \\
& \text { r - }
\end{aligned}
$$


. (ETVY) Z(1T0r/E)[rs0






 أَلْسِنَتُهُهْ فَأَنْزْلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا













"توله:



 لا يُكَّلِّ بُ الإنسان، وكر اهية الوسوسة السيئة من الإيمان.




 خامسا: وضع الآصار والأغلال التي كانت في الشرائع السابقة:-



 هُمُ الْْفُفِحْونُ

$$
\begin{aligned}
& \text { يطاق(1T/ ( } \\
& \text { r - تفسير القرآن العظيم( } \\
& \text { r - سورة الأعراف الآبة رقم( } \text { ( ) ). }
\end{aligned}
$$

قوله تععالى: \}ويَضَعَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ\{: "الإصر : اللتقل الـــي يأصـر صاحبه، أي: يحبسه من الحر الك لتقله، و المر اد منه: أن شريعة موسى عليه السلام كانت شديدة، وقوله:
 الأعضاء الخاطئة، ونتبع العروق من اللحم، وجعلها الله أغالاء؛ لأن التحريم يمنع من الفعل، كما أن الغل يمنع عن الفعل، وقيل: كانت بنو إســر ائيل إذا قامت إلى الصـلاة لبسوا المسوح، وغلوا أيديهم إلـــى أعنـــاقهم تو اضــــــا لله تعالى، فعلى هذا القول الأغلال غير مستعارة.
 مشروعة؛ لأن كل ما كان ضررا كان إصر او غلا، وظـــاهر هـــا الانـا الــنص يقتضي عدم المشروعية، و هذا نظير لقوله عليه الصـلاة والسلام: پلَا ضَرَرَّ


 كَانَتْ عَلَيْهِمْ أي: إنه جاء بالتيسير والسماحة، كما ورد الحديث من طــرق
 وقال لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري، لما بعثُهما إلى اليمن: „بَشِّرَّا وَلاَ
 على شرط مسلم ولم يخرجاه"، وو انته الذهبي.



 اللزناد حسن الحدبث، وبقة رجاله تقات رجال الصحيح".

 \& - سبق تخريجه في الحاثية قبل السابقة.
 الأسلمي: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيرهّا وقد كانت الأمم الذين كانو ا قبلنا في شر ائعهم ضيق عليهم، فوسع الله على هذه الأمة أمور ها، وسهلها لهم؛ ولهذا قال رسول الهّ صلى الهَ عليـــهـ






1 - منفق عليه، أخرجه الإمامان: البخاري فــي: كتــاب الجهــاد و اللـــبر / بـــاب مـــا يكـره مـــن









الصـلاة( /o • غ) ح(1) )




 شَرْطِ اللثُيْخَيْنِ، ولَمْ يُخَرِّجَاهُ"، وو افقه الذهبي.

الْكَافِرِينَ\{ '، وثبت في صحيح مسلم: أن الله تعالى قال بعد كل سؤ ال مــن هذه: قد فعلت، قد فعلت"「.

ومعنى الآية: "لا تشدد علينا في النكاليف كما شددت على من فبلنا من اليهود....
فال القفال: ومن نظر في السفر الخامس من النــور اة التــي تـــدعيها هؤ لاء اليهود و قف على ما أخذ عليهم من غلظ العهــود و المو اثيـــق، ور أى الأعاجيب الكثيرة، فالمؤمنون سـألو ا ربهم أن يصــونهم عــن أمثـــال هـــذه التغليظات، وهو بفضله ورحمته قد أز ال ذلك عنهم.... و المؤمنون إنما طلبوا هذا التخفيف؛ لأن التشـــديد مظنــــة النقصــــر ، و الثقصير موجب للعقوبة، و لا طاقة لهم بعذاب الله تعالى، فلا جرم النمسو السهولة في النكاليف"「.
قال السعدي رحمه الله تعالى:-

 الطهار ات وأحو ال العبادات ما لم يخفقه على غير ها"؛ سادسا: رفع الحرج في النكليف:-
قال تععالى: "أي: ما كلفكم ما لا تطيفون، ومـــا ألــزمكم بشـــــيء فثــــق علـــيكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا، فالصـلاة -التي هي أكبر أركان الإسلام بعد
( - سورة البقرة الآية رقم(Y)

والحديث سبق تخريجه ص(٪ (1).
r - مفــتيح الغيـبـب( H (

 0 - سورة الحج جزء من الآية رقم(V^).

الثهادتين-تجب في الحضر أربعا، وفي السفر تقصر إلــى ثتـتـين، وفـــي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة، كما ورد به الحديث'، وتصلى رجــالا وركبانا، مسنتقلي القبلة وغير مستقبليها، وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة و غير ها، والقيام فيها يسقط بعذر المرض، فيصليها المريض جالسا، فإن لم




 قال السعدي رحمه الها تعالى:-
"يؤخذ من هذه الآية، قاعدة شر عية وهي أن "المشقة تجلب التيســير"، و "الضرور ات تبيح المحظور ات"، فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية، شيء
كثير معروف في كتب الأحكام"•.




 وتصرها ( (EVa/
ץ - سبق تخريجه ص(0 10).
ץ - سبق تخريجه ص(7 ) ).
 التنسير(\&/8010 ، 09).


Y - سورة النساء جزء من الآية رقم(؟؟).

حفظ الصحة عن المؤذيات، و الاستفر اغ منها، و الحمية عنها، وقد نبه تعاللى عليها في كتابه العزيز • أما حفظ الصحة و الحمية عن المؤذي: فقد أمر بالأكل و الشرب وعدم الإسر اف في ذللك، وأباح للمسافر و المــريض الفطــر حفظــــا لصـــحتهما، باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل، وحماية للمريض عما يضره. وأما استفر اغ المؤذي: فقد أباح تعاللى للمحرْمِ المتأني بر أسه أن يحلقه لإز الة الأبخرة المحتقنة فيه، ففيه تتبيه على استنفر اغ ما هو أولى منـها مـــن
 رحمه الله تعالى
وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه و اليدين، و أنه يجوز اللتيمم ولو لم يضق الوقت، وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب، و الله







في هذه الآية الكريمة "يخبر تتعالى عن منته على عباده، وأنه لم يجعل
عليهـ في الاين من حرج بل يسره غاية اللتيسبر، فقال: $\}$
 جناح، في تزك الأمور الو اجبة، التي تنوڤف على و احد منها، وذلك كالجهاد ونحوه، مما يتوڤف على بصر الأعمــى، أو ســـلامة الأعــرجه أو صـــــة للمريض، ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه، أطلق الكلام في ذلك، ولم يقيــد، كما فيد فو له: \}وَلِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أي
 الطاعة بقدر الطاقة، وتزول الكلفة بـالألفة أو المحبة، و القرابــــة و الصـــــــة اقة، سو اء في الأكل من البيوت بـلا إذن، أو تتاول الطعام جماعـــة أو فــر ادى، و التحية المتبادلة: عنوان المحبة و السلام والاطمئنان، حتى في حال الانخول إلى منزل الإنسان، وتلك شريعة الخلود وشريعة أحكم الحاكمين التي تتبـــئ عن التسامـح و التيسبر، و التآلف وحسن الظن، و إنثاعة المحبة، ودفع الحــرج و المشقة التي قامت عليها الثريعة الإسلامية...
وقد جمعت الآية بين مبدأ دفع الحرج عن أصحاب الأعــذار، وبــين إباحة المطاعم بين الأقارب و الأصدقاء، وبين إفثاء التحية المباركة الطيبة، و وتلك آداب كريمة عالية، في المباحات التي لا تتصل بالعقائد و العبادات. وسبب النزول كما اختار ابن جرير الطبري: قال سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية في أناس كانوا إذا خرجو ا مع النبي صلـى الله عليه وســلم وضتع ا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى و الأعرج و المريض و عند أقاربهم، وكانو يأمرونهم أن يأكلو ا مما في بيوتهم إذا احتاجو ا إلى ذللك، وكانو ا يتّهـون أن

$$
\begin{aligned}
& \text { I - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام المنان ص(OVo) (OYY). } \\
& \text { Y - بنظر : جامع البيان(Y/ }
\end{aligned}
$$

يأكلوا منها ويقولون: نخشى ألا تكون أنفسهم بذلك طيبة، فأنزل الهُ تعـــلى الا

 (الأعمى والأعرج و المريض) و لا سيما في القيام بو اجب الجهاد، و الأكل من بيوت الأقارب والأصدقاء من غير استئذان. و المعنى: ليس على الأعمى والأعر ج و المريض إثر ولا ذنب في في ترك
 ساحات الو غى ومو اجهة الأعداء، كما أنه لا إثم عليهم في الأكل من بيـوت القر ابات والأصدقاء، في حال غيبتهم عن دور هم، وائتمان أحد هؤلاء علـــى المفاتيح ونحو ها.
 بيوت الأبناء، وإن لم يرد ذكر لها في الآية، لأن بيت ابن الرجل الا لا بلا بيته، ومال ولا

 غير هم دون وجود نظرة ترفع أو تأفف أو تخوف من المرض و وغيره ولا



قال الطبري رحمه الله تعالى: "يقول تعالى ذكره: ليس على الأعمــى منكم أيها الناس ضيق، ولا على الأعر ج ضيق، و لا على المريض ضيق أن

> 1 - النفسير الوسبط للزحيلي()/VVY ، IVVI) بتصرف. Y - سورة الفتح الآية رقم(V).

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن .r.r.r. مr

يتخلفو ا عن الجهاد مع المؤمنين، وشهود الحرب معهم إذا هم لقو ا عـــدوّهم،
للعلل التتي بهم، و الأسباب التتي تمنعهم من شهودها"'.
وقال تُعالثى: $\}$


ڤال ابن كثير رحمه الله تعاللى: "بين تعالى الأعذار التي لا حرج على
من قعد فيها عن القتال، فذكر منها مـا هو لازم للشخص لا ينفك عنه، و هو الضـعف في التركيب الذي لا يسنطيع معه الْجِلَدَ في الجهاد، ومنـــه العمـــى و العر ج ونحو هما، ولهذا بدأ بـه، ومنـه مـا هو عارض بسبب مرض عَنَّ لــــهـ في بدنه، شغله عن الخروج في سبيل الله، أو بسبب فقــره لا يةــدر علـــى النجهز للحرب، فليس على هؤ لاء حرج إذا قعدو ا ونصحو ا في حال قعودهم، ولم يرجفو ا بالناس، ولم يثبطو هم، وهم محسنون في حالهم هذا؛ ولهذا فال:

ثامنا: التيسير على المذنب بقبول التوبـة مـهما عظم الذنب:-

 وسبب نزول هذه الآية: كما أخرج الثيخان "عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ - رضى




$$
\begin{aligned}
& \text { 1 - جامع اليان (YY/TY). } \\
& \text { Y - } \\
& \text { r - ت تفسير القرآن العظيم (19 (1) ) } \\
& \text { ؟ - سورة الزمر الآية رقم(Or). }
\end{aligned}
$$





 زبد البحر، ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة؛ لأن الشرك لا يغفـر
لمن لم يتب منه"

 تدعوهم إليه أنفسهم من اللنوب، والسعي في مساخط علام الغيوب.



 واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من الشرك، والتّل، والزنا ولنا، و الربا، والظلة،





 .(V. : 7
 وأخرجه مسلم في: كتــاب الإيمــان/ بــاب كــون الإســـلام يهــدم مــا قبا والحج(


آثار هما سارية في الوجود، مالئة للموجود، تسح يداه من الخيرات آناء الليل
 أحب إليه من اللنع، والرحمة سبقت الغضب وغلبينه، ولكن لمغفرته ورحمته
 و المغفرة، أعظمها وأجلها، بل لا سبب لها غيره، الإنابـــة إلـــى الله تعـــالى
 الأجل، والطريق الأعظّ؛ ولهذا أمر تعالى بالإنابة إليه، و المبادرة إليها فقال:


"أي من بعد ضيق وشدة غنى وسعة ورخاء، قال أبو إبــــــاق: كــــان الغالب على أكثر هم في ذلك الوقت الفقر و الفاقة فأعلمهم الهَ عَزَّ وَجَلَّ أنـــهـ
 وإن كانوا في حال ضيقة فهم على رجاء اليسر من الهن تعالى" "「.

وقال تعالى:-











> ( - سورة الشرح الآيتان رقث(ه ، 7).



 على شرط مسلم ولم يخرجاه" وو انقه الذهبي. ץ - إرشاد العقل السليم إلى مز ايا الكتاب الكريم لأبي السعود((VY/9).

المبحث الثاني
مظاهر التيسير الخاصة في القرآن الكريم
أولا: مظاهر التيسير ورفع الحرج في العقائد
جواز إظهار الكفر في حال الإكراه:-

 عَظِيٌ
وسبب نزول هذه الآية كما أخرج الإمام ابن أبي حاتم "مِنْ طرَِيق أَبِي عبيدة بن مُحَمَّد بن عمار، عَنْ أبيه قَالْ: أخذ المشركون عمـار بن باسر فلــــ



 بِالْإِيمَانِ
ومعنى الآية: "من كفر بوجود الله وتوحيده بعد الإيمــــان و التبصــر ، وشرح صدره بالكفر و اطمأن به، فعليه غضب من الله ولعنته، وله عــذاب شديد في الآخرة؛ لعلمه بالإيمان، ثم عدوله عنه؛ و لأنـه استحب الحياة الـــدنيا على الآخرة، فأقدم على الردة، ولم يهد الله فلبه، ولم يثبته على الدين الحق، فطبع على قلبه، فهو من الغافلين عما ير اد، ومن الــذين لا يعقلـــون شـــيـيا ينفعهم، وقد ختم على سمعه وبصر ه، فهو لا ينتفع بها، ولا أغنت عنه شيئا.

 النحل( الآهبي.

ثم استثتى الها تعالى ممن كفر بلسانه وو افق المشركين بلفظــــه "مــن
 الضرب والأذى، وقلبه يأبى ما ينطق به في الظاهر ، و هو مطمئن بالإيمـــان بالهّ ورسوله بعد الانزعاج الحاصل بسبب الإكر اه، كما فعل عمار بن ياسر
 هنا: السكون والثبات على الإِممان، ومعنى قوله: جولَكَنْ مَنْ شَرَحَ بِــالْكَفْرِ صـَرْاًا أي: فتحه ووسعه لقبول الكفر "'.


ثانيا: مظاهر التيسير ورفع الحرج في العبادات
أولا: الطهارة:-
من مظاهر الثيسبير ورفع الحرج في الطهارة:مشروعية التيمم، وإباحته عند فقد الماء، أو العجز عن استعـعـالهـ.



"لما كان كثير من الناس، عرضة لبعض الأمر اض التي تمنـــع مــن استعمال الماء، ومنهم من تضطره ظروف الحياة إلى التتقل من بلد إلى بلد، وفي الأَسفار يصعب وجود ما يكفي من الماء عادة، كما أَن هناك حالاتٍ لا لا لا لا لا لا
 فلهذا كله - جاء التشريع الحكيم بإيجاب التيمم بالصعيد الطـــاهر، فيمســـح الإِنسان به وجهه ويديه، بالطريقة التي وردت عن النبي صــلـى الهـ عليـــهـ

الطاهر موجود في أي مكان يوجد الإِسان فيه"؟.

 مع وجود الماء وعدمه، والعلة: المرض الذي يشق معه اســـتعمال الــــاء،
 بحاجتّه من شرب ونحوه، جاز له اللنيم، وكذللك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء، فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء، حضرًا وسفرًا

$$
\begin{aligned}
& \text { | - سورة النساء جزء من الآية رقم( }
\end{aligned}
$$

،كما يدل على ذلك عموم الآية، و الحاصل: أن الله تـعالى أباح النـــيمم فـــي حالتين:-
حال عدم الماء، و هذا مطلقا في الحضر و اللـــفر، وحـــال المشـــة باستعماله بمرض ونحوه.
وفي هذه الآية الكريمة مشرو عية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة، وهو مشرو عية التيمم، وقد أجمع على ذلــــك العلمــــاء ولله
 الأرض سو اء كان له غبار أم لا ويحتمل أن يخنص ذلك بذي الغبار لأن اله

 جميعه و اليدان إلى الكو عين، كما دلت على ذلـــك الأحاديــث الصـــحـحـة، ويستحب أن يكون ذللك بضربة و احدة، كما دل على ذلك حديث عمار، وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غبره، بالوجه و اليدين.
 و المغفرة لعباده المؤمنين، بتيسير ما أمر هم به، وتتـهيله غاية التسهيل، بحيث لا يشق على العبد امتثاله، فيحرج بذلك" '.
 التزخيص، و التيسير؛ ؛لأن من كان من عادته أنه يعفو عن المـــنبين، فبـــنـ برخص للعاجزين كان أولى"


( - تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص(IVa).



في هذه الآية الكريمة بيان من الهُ سبحانه وتعالى لحكمة مشـرو عية

 "أَي: ما يريد الله أَنْ يشدد ويضيق عليكم أَيها المؤمنونَ بأَن يكلفَكم بما

 والأَفَار، والذنوب والأَوزار؛ ؛ لأَنْ الوضوءَ و والغسل - كما ينظف الجسم من الأَفَار - يكفر الله تعالى به الأنوبَ والخطايا، ولأنَ التيمم - بالغبار الطاهر النظيف - مَظْهرْ للتو اضع و الخضو ع لشَه




 كالوضو ء- في هذا الثواب الجزيل"「.

Y - سورة المائدة جزء من الآية رقم(7).

 r - التفسير الوسيط للقر آن الكريم(Y (Y Y • ()).
ثانيا: الصدلاة:-

من مظاهر التيسير ورفع الحرج في الصلاة:--مشروعية قصر الصصلاة في السفر والخوف:-







"هاتان الآيتان أصل في رخصة القصر، وصلاة الخوف، يقول تعالى:
 النرخص في أي سفر كان ولو كان سفر معصية، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وخالف في ذلك الجمهور ، و هم الأئمة الثلاثــــة و غيــر هم، فلـــــ يجوزو النزخص في سفر المعصية، تخصبصا للآية بالمعنى و المناسبة، فإن الرخصـة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصرو ا ويفطرو ا، و العاصـــي بسفره لا يناسب حاله التخفيف.
 إثم عليكم في ذلك، ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل؛ لأن نفي الحرج إز الة لبعض الوهم الو اقع في كثير من النفوس.

$$
1 \text { - سورة النساء الآيتان رقع(1 • ، r + • ). }
$$


المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة، و لا يزيل هذا عن نفوس أكثـــره هم إلا بذكر ما ينافيه، ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران:
أحدهما: ملازمة النبي صللى الله عليه وسلم على القصر فـــي جميــع
أسفار ه.

و الثاني: أن هذا من باب اللتوسعة و التزخيص و الرحمة بالعبـــاد، و الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتىى معصيته..... وإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة، فقد اختلف المفسرون في هذا
 القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما، السفر مع الخوف. ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المر اد بقوله: \}أَنْ نَقْصُرُو ا\{ قصر العدد فقط؟ أو قصر العدد و الصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول. وقد أشكل هذا على أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى سأل عنه اللنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما لنا نقصــر



فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظر ا لغالب الحال التي كـــان النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها، فإن غالب أسفاره أسفار جهاد. وفيه فائدة أخرى وهي بيان الحكمة و المصلحة في مشرو عية رخصة القصر، فبيَّن في هذه الآية أنهـى ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصــــة،

[^0]و هي اجتماع السفر و الخوف، ولا يستلزم ذلك ألا يقصر مع السفر وحـــده، الذي هو مظنة المشقة.
وأما على الوجه الثاني، وهو أن المر اد بالقصر : قصر العدد و الصفة فإن القيد على بابه، فإذا وجد السفر و الخوف، جاز قصــر العـــدد، وقصــر الصفة، وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط، أو الخوف وحده جـــاز وان






 مـا يجب فيها ويلزم، فعلمهـم ما ينبغي للك ولهم فعله، ثم فسَّ ذلـــك بقولــــهـ:
 يأتي: \}فَإِذا سَجَدُو ا\{ أي: الذين معك أي: أكملو ا صدلاتهم، وعبر عن الصـلاة
 أركانها.

 الطائفة الأولى منتظر ا للطائفة الثانية، فإذا حضرو ا صلى بهم مـا بقـــي مـــن صالاته ثم جلس ينتظر هم حتى يكملو ا صالاتهم، ثم يسلم بهم و هذا أحد الوجوه في صـلاة الخوف، فإنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجــوه كثيرة كلها جائزة....
وأمر تعالى بأخذ السلاح و الحذر في صـلاة الخوف، و هذا وإن كان فيه حركة و اشتغال عن بعض أحو ال الصـلاة فإن فيه مصلحة ر اجحة و هو الجمع

بين الصلاة والجهاد، والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحــرص علــى الإيقاع بالمسلمين و الميل عليهم و على أمتعتهم، ولهذا فال تعالى: رُوَّدَّ الَّـــينَ
 ثم إن الهّ عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه، ولكن

 مُهِينًا
ومن العذاب المهين ما أمر الهَ به حزبه المــؤمنين وأنصـــار دينـــهـ الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما تقفو هم، ويأخذو هم ويحصرو هم، ويقعـــــا لهم كل مرصد، ويحذرو هم في جميع الأحوال، ولا يغفلوا عنمه، خثـــية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم.
فلله أعظم حمد وثناء على ما مَنَّ به على المؤمنين، وأيَّهَهم بمعونتـــهـه
 عليهم عدو في وقت من الأوقات"'.

- التيسير في صلاة قيام الليل بقراءة ما تيسر من القر آن ومراعاة أصحاب الأعغار :-





 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيٌّ ' . "ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل أو ثلثه أو تلثيه، والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام، وذكر في هذا الموضع، أند امتتل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين. ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس، أخبر أنه سهل
 مقادير هما وما يمضي منهما ويبقى.

لكون ذلك يستدعي انتباها وعناء زائدا أي: فخفق عنكم، وأمركم بما تيســر
 مما تعرفون ومما لا يشق عليكم، ولهذا كان المصلي بالليل مألمور ا بالصلاة ما دام نشيطا، فإذا فتر أو كسل أو نـس، فليستر ح، ليأتي الصـلاة بطمأنينـــة وراحة.
ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف، فقال: كعَلَِ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مرْضْتى يشق عليهم صلاة تلثي الليل أو نصفه أو ثلثثه، فليصــل المــريض المتسهل عليه، ولا يكون أيضا مأمور ا بالصـلاة قائما عند مشقة ذلك، بل بل لو


 فالمسافر، حاله تتاسب التخفيف، ولهذا خفق عنه في صـلاة الفرض، فأبيح له جمع الصـاتين في وقت واحد، وقصر الصـلاة الرباعية.
ا - سورة الهزمل الآيّة رقم( • ب).

```
Na
```

 تعالى تخفيفين: تخفيفا للصحيح المقيم، ير اعي فيه نشاطه، من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت، بل يتحرى الصـلاة الفاضلة، و هي ثلث الليل بعد نصــفه الأول، وتخفيفا للمريض أو المسافر، سو اء كان سفره للنجارة، أو لعبادة، من قتال أو جهاد، أو حج، أو عمرة، ونحو ذللك، فإنه أيضا ير اعي ما لا بكلفه، فلله الحمد و الثناء، الذي ما جعل على الأمة في الدين من حرج، بل ســــل شر عه، ور اعىى أحو ال عباده ومصـالح دينهم وأبدانهم ودنياهم"'. - جواز صلاة النافلة على الابـة في السفر حيث توجهــت، والمجتّهــــا إذا
أخطأ فصلى لغير (القبلة:-


الاقتصـار على ما صح منها، و اعتمده أكثر أهل العلم، وهما رو ايتان:الرو اية الأولى: أخرج الإمام مسلم بسنده "عَنِ ابْنِ عُمرَ قَــالَ: كَــانَ

 اللّهِحِ" ؛
( - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام المنان ص(؟9)A).
r -




 في "باب النقول في أسباب النزول" ص(7 1) ).

الرو اية الثانية: أخرج الإِمام اللترمذي بسنده "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ


 قال رحمه اله تعالى: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هــــا، قـــلا صلى في الغيم القبلة ثم استبان له ما بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صصلاته جائزة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك و أحمد وإسحاق"'.
 المجتهة إذا صلى إلى غير القبلة، وفي صـــلاة المنطــو ع علــى الراحــــة، والخائف"٪.

سبب نزول الآية:-
"فمعنى الآية: فأينما نولوا و وجو هكم لنو افلكم في أسفاركم \}فَـَّثَّ وَجْـــُ اللَّهِ فقد صـادفتم المطلوب، إن الهّ و اسع الفضل غني، فمن سعة فضله و غناه رخص لكم في ذلك؛ لأنه لو كلفكم استقبال القبلة في متل هذه الحال لزم أحد الضررين، إما نرك النو افل، وإما النزول عن الراحلة والتخلف عن الرفقــــة بخلاف الفر ائض، فإنها صلوات معدودة محصورة؛ فتكليف النــزول عــن الراحلة عند أدائها واستقبال القبلة فيها لا يفضي إلى الحرج بخلاف النو افل، فإنها غير محصورة، فنكايف الاستقبال يفضي إلى الحرج. فإن قيل: فأي هذه







 مشعر بالنظيير، والنظيير لا يشت إلا في صور تين أحدهما: في التطوع على
 هاين الوجهين الصصلي مخير ، فأما على غير هذين الوجيهن فلا تخيير"'.

ثُالثا: الصوم:-
من مظاهر التيسير في الصوم:-
 و والمريض، والقضاء في أيام أخر، مع عدم اشتتراط التتابع في القضاء.







"في قوله: \}مَعْدُوَدَاتٌ



 رحمتكم وما أوجبت الصوم عليكم إلا في أيام فليلة، وقال بعض المحقةـــين:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 - مفانتيح الغيب(£/9 1). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r - سورة يوسف جزء من الآبة رقה( }
\end{aligned}
$$

يجوز أن يكون قوله: $\}$ أَئَّامًا مَعْدُودَاتٍ من صلة قوله: \}كَمَا كَثِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ و وتكون المماثلة و اقعة بين الفرضين من هذا الوجه، وهو تعليــق الصوم بمدة غير متطاولة وإن اختلفت المدتان في الطول و القصر ، ويكــون
 قبلنا ما كان إلا مدة قليلة لا تشتـد مشفتها، فكان هذا بيانا لكونـه تعالى رحيما بجميع الأمم، ومسهلا أمر النكاليف على كل الأمم.
 أُخَرَ فالمر اد منه: أن فرض الصوم في الأيام المعدودات إنماً بلزم الأصحاء
 إلى أيام أخر
قال القفال رحمه الله: انظرو ا إلى عجيب مـا نبه الله عليه من ســعـة فضله ورحمته في هذا النكليف، وأنه تعالى بين في أول الآية أن لهذه الأمة في هذا النكليف أسوة بالأمة المنقدمة، و الغرض منه: أن الأمور الثــــاقة إذا عمت خفت، ثم ثانيا بين وجه الحكمة في إيجاب الصوم، وهو أنــــه ســبـ لحصول النّقوى، فلو لم يفرض الصوم لفات هذا المقصود الثريف، ثم ثالثا: بين أنه مختص بأيام معدودة، فإنه لو جعله أبدا أو في أكثر الأوقات لحصلت المشقة العظيمة، ثم بين رابعا: أنه خصه من الأوقات بالثشر الذي أنزل فيه القرآن لكونه أشرف الثهور بسبب هذه الفضبلة، ثم بين خامسا: إز الة المشقة في إلز امه فأباح تأخيره لمن شق عليه من المسافرين و المرضـــى إلــى أن يصبرو ا إلى الرفاهية و السكون، فهو سبحانه راعى في إيجاب الصـوم هـــذه الوجوه من الرحمة فله الحمد على نعمه كثير ا"'. قال السعدي رحمه الله تعالى:-

 فلالة سعلة، ومن سهو لتها: أنها في شهر معين يشترك فيه فيه جميع المســـلمين،


 الفطر، ولما كان لا بد من تحصيل العـي العبد لمصلحة الصيام أمر هما أن يقضياه

 كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عنا عنا أيام طويلة حارة كالعكس.
وبهذا أبجنا عن سؤال ورد علينا: أنه يوجد مسلمون في بعض الباد التي يكون في بعض الأوفات ليلها نحو أربع ساعات أو أو تنتص، فيو افق ذلكّ رمضان، فهل لهم رخصة في الإطعام إذا كانوا يعجزون عن تتميمها ؟

 وأن الأي يقدر على الصيام في هنه الأيام الطوال يلزمه ولا يحل له نـأنيره إذا كان صحيحا مقيما، هذا حاصل الجو ابـاب
 الأمر وفي ابتتاء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان ابتّاء

 لما تمرنوا على الصيام، وكان ضروريا على الططقين فرضه عليهم حتما.

 مسكين عن كل يوم يفطره"'.
(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَك: قال الطبرِ
 في حال مرضكم وسفَركم في الإفطار، وقضاء عدة أيام أخر من الأيام التي أفطر تمو ها بعد إقامتكم وبعد بُرئكم من مرضكم - التخفيف عليكم، والتسهيل
 يقول: ولا يريد بكم الثدة والمشقة عليكم، فيكلفكم صوم الثـــهر فـــي هــــــهـ الأحو ال، مع علمه شدة ذلك عليكم، وتقل حمله عليكم لو حمّلكم صومه""؛ وقال السعدي رحمه اله تعالى:-
"يريد اله أن ييسر ويسطل عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم
 أصل عظيم من أصول الشريعة، بل كلها تدور على هذا الأصل، فإن جميع الأوامر لا تشثق على المكلفين، وإذا حصل بعض المشاق والعجـز خفـ الثشار ع من الو اجبات بحسب ما يناسب ذللك، فيدخل في هذا جميع التخفيفات
 - إباحة الأكل والشرب والجماع من وقت الإفطار حتى طلوع الفجر :-



r -



قال ابن كثّر رحمه الهّ تعالى:-



 وقل ورد في سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه الإمام البخاري بسنده









وأخر جالإمام أبو داود بسنده عن ابنَ أبي ليلى قال: "وكان الرجلُ إذا


$$
1 \text { - سورة البقرة جزء من الآية رقم( ( )). }
$$

Y - تفسبر القر آن العظيم ( في تفسير كلام المنان ص(Av).




فقالت: إني قد نمتُ، فظن أنها تـعتلُّ فأتاها، فجاء رجلٌ من الأنصـار، فـــأراد الطعامَ فقالو ا: حتَّى نُسخِّنَ للك شيئًاً، فنام، فلمَّا أصبحو ا نزلَتْ عليه هذه الآية: . ' قال الثعر اوي رحمه اله تعاللى:-
"لوَكَلُو أْ واشربو ا حتى يَنَبَيَّنَ لَكُُ الخيط الأبيض مِنَ الخيط الأسود مِنَ
الفجر\{ أي: كلوا واشربوا إلى الفجر حتى ولو حصل مــنكم نــوـوم، وهـــذه رخصة جديدة لكل المسلمين مثلها مثل الرخصة الأولى التي جاءت للمسافر أو المريض، كانت الرخصة الأولى بخصوص مشقة الصوم على المسافر أو المريض، أما الرخصة الجديدة فهي عامة لكل مسلم وهي تتعميــق لمفهــوم الحكم.
وقد ترك الحق هذا الثرخيص مؤجلا بعض الثيء لكي يـــررك كــلـ مسلم مدى التخفيف؛ لأنه قد سبق له أن تعرض إلى زلة المخالفة، ورفعهــا

 الإنسان لم يقو على الصوم كل الوقت عن شهوة الفرج، فعندما تركك تختان نفسك، ثم أنزل للك النرخيص، هنا تشعر بفضل الله عليك.
 تأتي مع التشريع، ورخصة تخفيفية تأتي بعد أن بجيء النشريع، لينبه الحق
 أَفْفُعَكُْ،، و انظر الثشجاعة في أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، يذهب إلـــى النبـــي ويقول له: أنا يا رسول الله ذهبت كما يذهب الثاب، و الذي جاع أيضا يقول للرسول عَلَّهِ الصنَّاة وَاللسَّامَ: إنه جاع، وجاء التشريع ليناسب كل المو اقف، فنمسك نهار اً عن شهوتي البطن و الفرج، وليلا أحل الله لنا شهوتي الـــبطن

و الفرج، وهذا التخفيف إنما جاء بعد وقوع الاختيان ليدلنا على رحمة الهّ في أنه قدر ظرف الإنسان"'.
رابعا: الزكاة:-

من مظاهر التيسير في الزكاة:-
-إيجاب الزكاة في المال الكثير دون القليل:-

في المال إذا تحقق فيه شرطان أساسيان: الأول: بلوغ النصـاب، والثاني: أن يحول عليه حول كامل.








"ومجمل ما حرره القاضي أبو بكر "ابن العربي" في تفسير هذه الآية:
 الزكاة من المال يخر ج المال عن وصف "الكنزية"، وكل ذهب ألو أو فضة أديت زكاتهما، أو اتخذا حليا، فليسا بكنز، و عندما تؤدى الزكاة عن المال يصــبح

$$
\begin{aligned}
& \text { Y - سورة النوبة الآيتان رقم( }
\end{aligned}
$$

نعم هنالك حقوق عارضة تتعلق بالمـال، كفك الأسير وحــق الجــائع و غير هما من مصـالح المسلمين وحاجاتهم، مما لا تكفي فيه الزكاة أو تقصر دونه، فهذه الحقوق العارضة تعنبر مثل الحقوق الأصلية في المال، وكنـــز المال دون الوفاء بها يعد ذنبا كبير ا في الإسلام"' . أخرج الحاكم في "المستدركَ": "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَالٍ:







 أَمَرَهَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُهِ

## -عدم حرمان الفقراء من ثواب (الصدقة ولو بأقلّ (القليل:-




وقد ورد في سبب نزول هذه الآية مـا أخرجه البخارِي بسنده "عَنْ أَبِى

 .(£へ9


$$
\begin{aligned}
& \text { الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". } \\
& \text { r - سورة النوبة الآية رقم(Vq). }
\end{aligned}
$$


 فِيِ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاَّهُهْهُهُمْ الآَيَةَ' .
ومعنى الآية: "الذين يلمزون المطوّعين في الصدقة على أهل المسكنة و الحاجة، بما لم يوجبه الله عليهم في أمو الـهم، ويطعنون فيها عليهم بقــو لـهم: "إنما تصدقو ا بـه رياءً وسُمْعة، ولم يريدو ا وجـــه الله"، ويلمــزون الـــذين لا يجدون ما يتصدَّقون به إلا جهدهم، وذلك ططاقتهم، فينتقصونهم ويقولون: "لقد كان اله عن صدقة هؤ لاء غنيًّا!" سخريةً منهم بهم، \}فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَــنِرَ -اللَّهُ مِنْهُ قال الفخر الرازي:-
 الزكوات وسائر الإنفاقات الو اجبة، وقد يكون نافلة، و هو المر اد مــن هـــذه الآية، ثم الآتي بالصدقة النافلة قد يكون غنيا فيأتي بالكثير، كعبد الرحمن بن عوف، و عثمان بن عفان، وقد يكون فقير ا فيأتي بالقليل، وهو جهد المةـلـ، و لا تفاوت بين البابين في استحقاق الثؤب؛ لأن المقصــود مــن الأعمـــال الظاهرة كيفية النية و اعتبار حال الدو اعي و الصوارف، فقد يكون القليل الذي بأتي به الفقير أكثر موقعا عند الله تعالى من الكثير الذي يأتي به الغني، ثــــ





 من التحامل، وهو : تكلف الحمل على مشقة".


إن أولئك الجهال من المنافقين ما كان يتجاوز نظر هم عن ظو اهر الأمــور ، فعيرو ا ذلك الفقير الذي جاء بالصدقة القليلة، وذلك التعيير يحتمل وجوها: الأول: أن يقولو ا: إنه لفقره محتاج إليه، فكيف يتصدق به؟ إلا أن هذا
 خَصَاصَةٌ '، وثّانيها: أن يقولو ا: أي أثر لهذا القليل؟، و هذا أيضـا جهل؛ لأن هذا الرجل لما لم يقدر إلا عليه فإذا جاء به فقد بذل كل مـا يقدر عليه فهــو أعظم موقعا عند الله من عمل غيره؛ لأنه قطع تعلق قلبه عما كان في يـــــه من الانيا، و اكتفى باللنوكل على المولى، وثالثها: أن يقولو ا إن هذا الفقير إنما جاء بهذا القليل ليضم نفسه إلى الأكابر من الناس في هذا المنصب، و هـــذا أيضا جهل؛ لأن سعي الإنسان في أن بضم نفسه إلى أهل الخبر و الدين، خير له من أن يسعى في أن يضم نفسه إلى أهل الكسل و البطالة"؟ . -الثيسير في مقار الزكاة:-




قال الو احدي:-
"اُوَلا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكَمُ يجهدكم بمسألة جميعها، يقال: أحفى فلان فالاًا إذا أجهده، وألحــف عليــهـ بالمسألة، تبخلو ا بها فلا تعطو ها، فال السدي: إن يسألكم جميع ما في أيديكم \}نَّْْلُو اوَيُخْرِجْ أَضْغَانَكَمْ\{: ويظهر بغضكم، و عداوتكم لله ورسوله، ولكنـــهـ،

$$
\begin{aligned}
& \text { ( - سورة الحشر جزء من الآية رقم(9). } \\
& \text { Y - مفانتيح الغيب( } \\
& \text { 「 - سورة محمد الآية رقم(† - }
\end{aligned}
$$

فرض عليكم يسيررًا: ربع العشر . قال قتادة: علم الهّ تعالى أن فــي مســـألة
الأمو ال خروج الأضغان.



 عندكم من الأمو ال، وأنتم الفقر اء إليه، وإلى ما عنده من الخير و الرحمة"'.
إيجاب الزكاة في المكاسب:-



 الجيادَ الخيارَ، وقيل: يعنى: الحلالاتِ مما كسبه الإنسان بالتجارة و الصناعة من الذهب والفضة، \}وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكَمْ مِنَ الْأْرَضْ فيه الزكان""
-التيسير في وقت أداء الزكاة:-

زكاتها يوم الحصاد، وفي ذلك تيسير على الماللك، وعلى الفقير .

 Y - سورة البقرة الآلية رقم(Y)








 المخرج ممن لا يخرج. وقوله:
 إخر اج حق الزر ع بحيث يخرج فوق الو اجب عليه، ويضر نفسه أو عائلنــــهـ أو غرماءه، فكل هذا من الإسر اف الذي نهـى الله عنه، الذي لا يحبه الهاّ بــل يبغضه ويمقت عليه.
وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار، و وأنه لا حول لها،
 لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة، إذا كانت لغير التجارة، لأن الهّ لم يــأمر بالإخر اج منه إلا وقت حصاده.
 أنه لا يضمنها، وأنه يجوز الأكل من النخل و الزر ع قبل إخراج الزكاة الزاة منه، و أنه لا يحسب ذللك من الزكاة، بل يزكي المال الذي يبقى بعده.
1 - سورة الأنعام الآية رقم(1 \& ).)

# مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن •r.r.r. 

وقد كان النبي صلى الشه عليه وسلم، ييعث خارصا، يخرص للنـــاس ثمار هم، ويأمره أن يدع لأهلها الثلث، أو الربع، بحسب ما يعتريها من الأكل


خامسا: الحج:من مظاهر التيسير في الحج:مفرض الحج على المستطيع فقط مرة واحدة في العمر:-
 قال ابن كثير رحمه الهّ تعالى:-
"هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وقيل: بل هي قولـــه: \}ُورَأَمْشُـوا الْحَجَّ وَالْعْمُرْةَ للَّهِجَ، والأول أظهر .













 Y - Y تيسير الكريم الرحمن في تفسير كاملام المنان ص(YVT).
ץ - سورة آل عمران الآية رقم(9V).

$$
\text { ؛ - سورة البقرة الآية رقم(ج } 9 \text { 1). }
$$

وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركـــان الإســــلام ودعائمـــهـ
وقو اعده، وأجمع المسلمون على ذللك إجماعا ضروريا، و إنما يجــب علـــى
المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع"'.
أخرج الإمام مسلم رحمه الهَ تعالى بسنده: "عَنْ ْلْبِى هُرْيَرَةَ قَالَ خَطَبَنَا






قال الطبري رحمه الها تعالى:-

 الزّاد و الر احلة...، وقال آخرون: السبيل التي إذا استطاعها المر ء كان عليه
 يكون مع وجودهما العجز عن الوصول إليه: بامتتاع الطريق مــن العـــوّ الحائل، وبقلة الماء، وما أثبه ذللك. قالو ا: فلا بيان في ذللك أبين مما بيَّنه الله
 و ول حائل بينه وبينه، وذللك قد يكون بالمشي وحده وإنْ أعوزه المركب، وقد ولد يكون بالمركب وغير ذلك....، وقال آخرون: السبيلُ إلى ذللك: الصحةُ الُّ وأولى الأقو ال في ذلك عندنا بالصواب: قولُ من قال بقول ابن الز الزبير وعطاء: إنّ ذلك على قدر الطاقة؛ لأن "السبيل" في كلام العرب: الطريـقُ،



فمن كان واجدًا طريقًا إلى الحج لا مانعَ له منه من زمَمانــة، أو عَجــز ، أو
 الحج، لا يجزيه إلا أداؤه. فإن لم يكن واجدًا سبيلا -أعني بذلك: فإن لم يكن مطيقًا الحجَّ، بتعغُر بعض هذ هِ المعاني التي وصفناهنا عليه- فهو ممن لا يجدُ إليه طريقًا ولا يستطيعه؛ لأن الاستطاعة إلى ذلك، هو القدرة عليــه، ومــن كان عاجزًا عنه ببعض الأسباب التي ذكرنا أو بغير ذلك، فهو غير مطيـق و لا مستطيع إليه السبيل"' .

## - إباحة التجارة في مواسم الحج:-

 أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس رضـــي الله عنهمــا: كـــان ذُو

 قال ابن العربي رحمه اللّ تعالى:"قال علماؤنا: في هذا دليل على جواز النجارة في الحج للحا ون مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا، ولا يخرج به المكف عن رسم
الإخلاص المفترض عليه"؛.




$$
1 \text { - جامع البيان(TV/T : 0 ٪) باختصـار. }
$$

r -
 الجاهلية (T/Y/T

$$
\begin{aligned}
& 0 \text { - سورة البقرة الآية رقم(YV)، وجزء من الآية(Y). }
\end{aligned}
$$

فقوله تعالى: "عنى بذللك: ليشهوو ا منافع لهم من العمل الذي يرضي الله و التنـــــارة، وذللك أن الهّ عمّ لهم منافع جميع ما يَشْهَهِ له الموسم، ويأتي له مكــــة أيــام الموسم من منافع الانيا والآخرة، ولم يخصص من ذللك شيئا مــن منــــافعهم بخبر و لا عقل، فنللك على العموم في المنافع التي وصفت" 'ـ.

 الرخصة التي رخص له بها (الحق سبحانه وتعالى تيســـيرا وتخفيفـا،





 ذللك، (فَإنْ أُحْصرِنُّمُ: أي: منعتم بعد الإحرام من الوصول إلى البيت الحرام بسبب عدو أو مرض أو نحوهما، فعليكم إذا أردتم التحلل من الإحــرام ألن تذبحو ا ما تيسر لكم من الهـى....

 r -

وفي هذه الجملة الكريمة تقرير للمبادئ التي جاءت بها شريعة الإسلام تلك المباديء التي تتوخى في كل شئونها التيســير لا التعســير، والرفـــق لا التشديد"'.
 صيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍِ بمرض يضطر معه إلى الحلق، أو كان به أذى من رأسه كجر احة وحشرات مؤذية، فعليه إن حلق فدية من صيام أو صدقة أو نسك. و الفدية: هي العوض عن الثيء الجليل النفيس، ولا ريب أن محرمات الحج و العمرة أمور لها جلالها وعظمها، وعبر سبحانه هنــا بالفديـــا دونـا دون الكفارة؛ لأن الذي به مرض أو أذى من رأسه لم يرنكب ذنبا أو إثما حتـى يكفر عنه"
قال القرطبي: "و النسك: جمع نسيكه، وهي الذبيحة ينسكها العبــــــ له تعالى، وتكون من الإبل و البقر والغنم، ويجمع أيضا على نسائلكّك، و النســـك العبادة في الأصل، ومنه فوله تعالى: وقد ورد في سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه الثيخان عن "عَبْد اللَّكِ





$$
\begin{aligned}
& \text { ६ - الجامع لأككام القرآن(ץ }
\end{aligned}
$$





 وسلّم كعب بن عجرة بذلك أرشده أو لا إلى الأفضل فقال: أما تجد شاه؟ فكل
حسن في مقامه" ".

 الفلية المذكورة؛ لأن القصد من الجميع، إز الة ما به ينرفيه.




 وقبل الشروع في الحج، ومنلا القِران لحصول النسكين له. ويدل مفهوم الآية، على أن المفرد للحج، ليس عليه هدي، وديلت اليّ الآية، على جواز، بل فضيلة اللتعة، وعلى جواز فعلها في ألثّا أثهر الحج.
 جو ازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها ثالثاثة أيام بعد النــر، أيام رمــي





مجلة كr.r. مبلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن

الجمار، و المبيت بــ "منى" ولكن الأفضل منها، أن يصوم اللمابع، والثامن،



 لحصول النسكين له في سفر واحد، وأما من كان أهله من حاضري المر المسد الحر ام، فليس عليه هدي لعدم الموجب لللك"'.

ثالثا: مظاهر التيسير ورفع الحرج في المطعومات.

## إباحة الأكل والثرب من المحرمات للضرورة، كالميتة والام ولحــم

الخنزير

 "قوله تِعالى: لحالات الضرورة التي يباح للإنسان فيها أن يأكل من تلك المحرمات. و اضنطرَّهَ من الاضطرار و هو : الاحتياج إلى الثيء، يقال: اضــطره إلى هذا الثثيء، أي: أحوجه و ألجأه إليه مأخوذ من الإضرار، وهـــو حمـــلـ الإنسان على أمر يكرهه، وقهره عليه بقوة يناله بدفعها الهـلاكّ، وباغٍ: مـــن البغاء وهو الطلب، تقول: بغيته بغاء وبغيا وبغية أي: طلبته، وعادٍ اسم فاعل

بمعنى متعد، تقول: عدا طوره إذا تجاوز حده وتعداه إلى غيره فهو عاد...

 لإشباع لذته، أو غير طالب لله على جهة الاسنئثّار به على مضطر آخــر ، أو غير ساع في فساد، وَلا عادٍ أي: وغير متجاوز ما يسد الجوع، ويحفـظ الحياة \}فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ أي: فلا إثم عليه في أكلهَ من هذه المحرمات. وبهذا نرى لونا من ألوان سماحة الإسلام ويسره في تشربعاته، النـــي أقامها الله تتعالى على رفع الحرج، ودفع الضرر، قال تعاللى: (وَمَــــا جَعَـــلَ
 الْعُسْرَ\{َّ

> ( - سورة البقرة الآية رقم(IVY).
> Y -
> r - سورة البقرة جزء من الآية رقم(1)0).

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن •r.r.r
 تعالى موصوف بهذين الوصفين الجليلين، ومن كان كذللك كان من شأنه أن يعفو عن الخطايا، ويغفر الذنوب، ويشر ع لعباده مـا فيه يســر لا مـــــا فيـــهـ عسر"'.
وقال تعالمى في سورة المـائدة بعد أن ذكر المحرمـات مــن الأطعمـــة:
 "ومعنى اضطر : أصيب بالضر الذي لا يمكنه الامنتاع معه من الميتة، و المخمصة: المجاعة، قال أهل اللغة: الخمص و المخمصة خلو البطن مــن

 الميل، قال تععالى: \}فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا \}غَيْرَ مُتَجَانِفٍِ
"إن الحق سبحانه وتعاللى - تخفيفا عن عباده، وحفظا لهم من خطــر الهلالك في حالة الاضطر ار - أباح لهم عنــد عـــدم وجــود الحـــلال مــن المأكو لات أن يأكلو ا ما يدفعون بـه ألم الجوع وينقذهم من الخطر، ولو كـــان محرما، في انتظار وجود ما هو حلال، بشرط أن لا يتعمدو ا أكل ذلك الحرام
 منهـا"

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "فمن احتاج إلى تتاول شيء من هـــذه المحرمات الني ذكرها تعاللى لضرورة ألجأنه إلى ذلك، فله تتاول ذلك؛ والله

ץ - سورة المائدة جزء من الآية رقم(ץ).




غفور رحيم له؛ لأنه تـعالى يعلم حاجة عبده المضطر، و افتقاره إلـــى ذلـــك، فيتجاوز عنه ويغفر له"'.


 إليه من المطاعم المحرّمة التي بيَّن تحريمها لنا في غير حال الضرورة، لنا حال ما كنا إليه مضطرين، حتى تزول الضرورة"٪ •
 Y - سورة الأنعام جزء من الآية رثم(1) 1 ( 1 ).


رابعا: مظاهر التيسير في المعامـلات
-الثتيسير في مقدار التيسير في النكاح:-
 يَكُو نُو ا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِّهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
"و المر اد من الإنكاح هنا: المعاونة و المساعدة في الــززو اج، و العمـــل على إتمامه بدون عو ائق لا تؤيدها شريعة الله- تعالى--، أي: زوّجو ا- أيها الأولياء و السادة- من لا زو ج له من الرجال المسلمين أو النساء المسلمات، ويسروا لهم هذا الأمر ولا تعسروه؛ لأن الزو اج هــو الطريــق المشــروع لقضـاء الثـهوة، ولحفظ النوع الإنساني، ولصبانة الأنساب مــن الاخــنتلاط،
 الصـالحين للزو اج من عبيدكم و إمائكم فإن هذا الزو اج أكــرم لهـــ و أحفـــ

وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتيسير المهر .

 صـَدَاقِهَا<"

 بين حكم المماليك فقال : \}وَ الصَّالحِينَ مِنْ عِبَادِكْمْ وَإِمَائكُمْ
 الأحرار، أي: لا تمتنعو اعن التزويج بسبب فقر الرجل و المر أة $\}$ إِنْ يَكُونو ا

$$
\begin{aligned}
& \text { | - سورة النور الآية رقم(Y). } \\
& \text { Y - التفسير الوسيط للطنطاوي( ( } \\
& \text { r - مسند أحمد( } \mathrm{F}
\end{aligned}
$$

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ\{: و هذا و عد بالغنى للمتزووجين طلب رضــــا الله و اعتصـاما من معاصيه.....
و هذه الآية دليل على تزويج الفقير، ولا يقول كيف أتزوج وليس لي
مـلا؛ فإن رزقه على الله، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم المر أة النــــي أتته تهب له نفسها لمن ليس له إز ار و احد '" ${ }^{\text {إ }}$
-التيسير في النفقة على الزوجة والأولاد :-
قال تععالىى: $\}$





 اللباس/ باب خاتم الحديد ص(














 Y ا الجامع لأحكام القر آن للقرطبي(Y/ Y/ Y/ Y) باختصار . r - سورة الطلاق الآية رقم(V).




 الغني ذلك لم يكلفه إلا ما آتاه' '.


 "قَوله: وعلى والد الطفل نفقة الو الدات وككــوتهن بـــالمعروف، أي: بمـــا جـرت
 في يساره وتوسطه و إقتاره" ".




 السبيل"؛

في مسائل الإجماع(OV/r).
ץ - سورة البقرة الآية رقم(ז

ץ - تفسير القرآن العظيم لابن كثبر( (
؟ - جامع البيان(0/0٪).

- التيسير في مقدار المتعة للمطلةّة قبل الاخول:-

 مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْنِينِينَ' '. قال ابن كثير رحمه الها تعالى:" أباح تبارك وتعالى طلاق المر أة بعد العقد عليها وقبل الاخول بهــــا قال ابن عباس، وطاووس، وإير اهيم، والحسن البصري: المس: النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الاخول بها، والفرض لها إن كانت مُفَوَّضَنَّهُ، و إن كان الن في هذا انكسار لقلبها؛ ولهذا أمر تعلالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتـا بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله، على الموسع قــــره وعـلــــى المقتــر
قدر ه"

ثانيا: التيسير في مطالبة (المدين بالاين:-
 لَكَمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَمَمُونَ
 وفاء، فقال:

( - سورة البقرة الآية رقم(Y (Y)).
 امر أة مفوضة، بفتّح الواو، ومن أجازه بغيــر ولـــي قـــال: مفوضــــة بكنــر الــو او"(الحـــاوي الكبير للماوردي

\& - سورة البقرة الآية رقم(• •


ثم يَنْدُبُ إلى الوضع عنه، وَيَحِدُ على ذلك الخير والثـــواب الجزيــل،
 بالكلية وتضعوه عن المدين"'. و"العُسْرَةِ: اسم من الإعسار ، ومن العسر، و هو تعذْرٌ الموجــود مــن
 يتعسَّرَ فيها وجود المال ...، و المَيْسَرَّةُ: مفعلةٌ من اليسر ، واليسار الذي هـي ضدُّ الإعسار، وهو تيسر الموجود من المال، ومنه يقال: أيسر الرجل، فهو موسر"، أي: صـار إلى حالة وجود المال فالميســرة، واليســر، والميســور :

## ووردت بذلك الأحاديث الصحيحة.




 مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِهِّهِّا



1 - تنسير القرآن العظيم لابن كثبر(V/V/I)، وينظر : تبسير الكــريم الــرحمن فـــي تفســير كــلام
 لابن المنذر(T) (TO\&).
Y - اللباب في علوم الكتاب(









 يَوْمٍ مِثْلْكَهِ صَدَقَةٌّهِ

# مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن •r.r.r 

## الخاتمة

## الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

## 

و الصلاة والسلام على خير خلق اللّ، سيدنا محمد بن عبد اله، وعلى
آله وصحبه ومن والاه، وبعد:-

فهذا جهـ اللمقل، واله أسأل أن يجعله خالصـا لوجهــهـه الكــريه، وأن ينفعني به، وكل من طالعه، إنه نعم المولى ونعم النصبير، وهو حسبي ونعم الوكيل
وإذا كانت ثمرة وفائدة كل بحث تكمن فيما نصل إليهه من نتائج، فهاكك أهم اللنتائج التي توصلت إليها:-
1- لا يزال ميدان التفسير خصبا جدير ا بالتأمل والبحث يــدعو اللـــاحثين لمزيد من التندبر والوقوف على أعتاب النظــر و التحقيــق و التحريــر، ، لا لاسيما في الار اسات الموضوعية التي تظهر الحاجة إليها في كل عصر - ومصر
r- r- عموم رسالة الإسلام، وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
ץ- تنو عت الاصططلحات الثر عية فيما يندر ج تحت معاني الثيسير، فـــن ذلك: التخفيف، والترخيص، ورفع الحر ج، ونفي الجناح، كما قيل: العلم هو الرخصة من ثقة' .
 والاضطر ار، وجاء التيسير في القرآن الكريم لكل حالة بمـــا يناســبها، ويرفع المشقة عنها، فالضرورة تققر بقدر ها.
 العلم عندنا الرخصة من نقة، فأما التثديد فيحسنه كل أحد".

0- تطبيق مبدأ الثيسير الذي قامت عليه الثريعة الإســـلامية متمـــثالا فــي القر آن و السنة النبويـة، في حياة الإنسان اليومية، ممــــا يكفــل الســـعادة

البشرية في الدارين الدنيا و الآخرة.
وآخر دعوانـا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

## المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم.
 المعافري الاشبيلي المالكي(ت: r r


أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا.
ץ- الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي
 الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان، تحقيق: عبد الرز اق عفيفي. ६- إرشاد العقل السليم إلى مز ايا الكتاب الكريم، لأبي اللــــود العــــــادي محمد بن محمد بن مصــطفى(ت: 9A10)، ط/ دار إحيــاء التــراث العربي - بيروت.
0- أسباب نزول القر آن، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بــن علـــي

 زغلول.
ฯ- الإشر اف على مذاهب العلماء، لأبي بكر محمد بن إير اهيم بن المنــذر

 صغير أحمد الأنصـاري أبو حماد.
-V
السرخسي(ت: «^\&))، ط/ دار المعرفة - بيروت.



$$
\text { - بيروت - لبنان، سنة(0 } 10 \text { (0، } 990 \text { امــ). }
$$

9- الإقناع في مسائل الإجماع، لعلي بن محمد بن عبد اللـــــك الكتـــامي

 الصعيدي.


تحقيق: إٕر اهيم الأبياري.



 الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية مــن الجامعــة بسـبكه وتتسيقه.
( Y Y (ت: 1 ( 1 (0))، مطابع أخبار اليوم.
r|-تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثبر القرشــــي
 999 (م)، تحقبق: سامي بن محمد سلامة.
§ 1- تفسير القر آن العظيم، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن
 ط/ مكتبة نزار مصطفى الباز - المطلكة العربية اللـــعودية، الطبعــة الثالثة، سنة(9 9 ٪ 10)، تحقيق: أسعد محمد الطيب.
10- اللتفسير اللمنير في العقيدة و الثريعة والمنهج، للــدكتور / و هبـــة بــن مصطفى الزحيلي، ط/ دار الفكر المعاصر - دمشق، الطبعة الثانيــة،
(ها


17- اللتفسير الوسيط للقر آن الكريم، لفضيلة الإمام/ محمد سيد طنطـــاوي،
ط/ دار نهضة مصـر - الفجالة - القاهرة، الطبعة الأولى.
 دمشق، الطبعة الأولى، (ا (1).
1 1 ا التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، ط/ دار الفكر المعاصر، دار الفكر - بيــروت، دمثــق، الطبعــة الأولــــى،
 9 1- التيسير في أحاديث التفسير، لمحمد المكــي الناصــري(ت: \& \& اه)، ط/ دار الغــرب الإنســلامي، بيــروت - لبنـــان، الطبعـــة الأولـــى (
r- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالام المنان، لعبد الرحمن بن ناصــر



 (ت: (تV7 اهــ)، ط/ وزارة الثشئون الإسلامية والأوفــــاف والــدعوة
 Y Y- الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الهّ محمد بن أحمد بن أبي بكر بــن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي(ت: لTV)م)، ط/ دار عـــالم الكت بـب، الريـــاضا (
 القرطبي، ط/ مؤسسة الريان - دار ابــن حــزم، الطبعـــة الأولـــى،
 زمرلي.
r६६-جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر محمد بن جريــر الطبــري
 تحقيق: أحمد محمد شاكر لا
بץ- الحاوي الكبير، لأبي الحسن الماوردي، ط/ دار الفكر - بيروت.

 الطبعة الأولى، سنة( MV سV

 كامِل قره بللي.
 سَوْزة الترمذي(ت: orv9)، ط/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
 وتعليق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، و إبر اهيم عطـــوة

عوض.


 اللّطيف حرز الهّ.
-
 بيروت، الطبعة الثالثة، تحقيق: د/ مصطفى ديب البغا.

 العربي - بيروت، تحقيق: محمد فؤ اد عبد الباقي.


 عبد الحكيم محمد الأنيس.
rץ- فتح البيان في مقاصد القر آن، لأبي الطيب محمد صديق خان بن حسن

 عني بطبعه وقدّم له ور اجعه: خـــادم العلـــم عبـــــا الله بــن إبــر اهيم الأنصاري.
६؟ ــ قو اعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الامشقي، اللقب بسلطان العلماء(ت: • 7Tهــ)، ط/ دار المعارف بيروت - لبنـــان، تحقيــق: محمود بن التلاميذ الثنقيطي.
هr- كثف الأستار عن زو ائد البزار، لنور الدين علي بن أبـــي بكــر بــن سليمان الهيثمي(ت: الأولى، (99 9 9 (هــ، 9 ام) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.凡 جلبي القسطنطيني المشهور باسم حـــاجي خليفــة أو الحــاج خليفــة (ت: VV • اهـ) ط/ ط/ مكتبة المثتى - بغداد(1 9 ام).
V عادل الحنبلي الدمشقي النعماني(ت: (1)هـهـ)، ط/ الار دار الكتب العلمية
 عادل أحمد عبد الموجود، و الثيخ/ علي محمد معوض. ^r- لباب النقول في أسباب النزول، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين
 ضبطه وصححه: الأستاذ/ أحمد عبد الثافي.

هr-لسان العرب، لأبي الفضل، محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصـاري الرويفعى الإفريقى(ت: 1 (V) 1 (هـ)، ط/ دار صـادر بيروت، الطبعة الأولى. . .

(؟-مجمع الزو ائد ومنبع الفو ائد، لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر
 ب६
 . خاطر
r § المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهـــــاني النيســـابوري المعروف بابن البيع(ت: 0 م ء0)، ط/ دار الكتب العلميــة - بيــروت،
 عطا.
§ § - مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن

 مرشد، و آخرون، إشر اف: د/ عبد الله بن عبد المحسن الثركي.

 تحقيق: محمد عبد السلام عبد الثافي.
§ § - مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن

 مرشد، و آخرون، إشر اف: د/ عبد الله بن عبد المحسن الثركي.

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن •r.r. مr

EV بن محمد بن علي المقري الفيومي(ت: نحو •ه/ ط/ المكتبة العلمية

- بيروت
^^


المهجي.
¢ 9 - المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطبر اللخمي


الطبعة الثانية، تحقيت: حمدي بن عبد المجيد السلفي.
. 0- معجم اللغة العربيـة المعاصرة، للدكثور / أحمد مختـــار عبــد الحميــد


ا0- معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي، حامد صـادق قنيبي، ط/ دار
النفائس، الطبعة الثانبة، (م • ع اهـــ، 9人 1 (م).
or- معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ط/ دار
الفكر، سنة(99 9V9 9 (م)، تتحفيث: عبد السـلام هارون.
به- المعجم الوسيط، لإبر اهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القـــادر
محمد النجار، ط/ دار الدعوة، تحقيث: مجمع اللغة العربية.
§0- مفاتيح الغيب(النفسبر الكبير)، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيــب الـــري (ت)

00- مناهل العرفان في علوم القر آن، لمحمد عبد العظــيم الزُرّْفــــنـي(ت


07- موسو عة كثاف اصططلاحات الفنون والعلوم، لمحمد بــن علــي ابــن
القاضي محمد حامد بن محمّد صـابر الفاروقي الحنفي التهانوي(ت: بعد
101 (010)، ط/ مكتبة لبنان ناثــرون - بيــروت، الطبعـــة الأولـــى،
 د/ علي دحرو ج، نقل النص الفارسي إلى العربية: د/ عبد الش الخالدي، الترجمة الأجنبية: د/ جور ج زيناني.
oV

 وتعليق: الثيخ/ عادل أحمد عبد الموجود، الثيخ/ علي محمد معوض، الاككتور / أحمد محمد صيرة، الاكتور / أحمــد عبــد الغنـــي الجمـــل، الاككتور / عبد الرحمن عويس، الأستاذ الدكتور / عبد الحي الفرماوي.


[^0]:    1 - أخرجــه مســلم فــي: كتـــاب صـــلاة المســـافرين وتصــر ها/ بـــاب صــــلاة المســافرين

