

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

الفكر المقاصدي عند الإمـام عثي بن أبي طالب رضي الله عنـ أسمـاء اللبيد إبر اهيم البّيه
قسم أصول الفقه بكلية الار اسـات الإســـلامية والمعربيــة للبنــات بالمنصــــوروة جامعة الأزهر -الأستاذ المساعد بكثية العلوم والآداب بطبرجل -جامعة الجوف acelbah@ju.edu.sa البريد الإكتروني الاصنيا

الملخص:
جاءت الثريعة الإسلامية لتحقيق مصدلح العباد العاجلة والآجلة ، ومن أراد أن يدرك هذه المصـالح فعليه بالرجوع إلى القر آن والسنة وفهم اللسلف الصـالح وعلى رأسهم صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين أنار الله بصـائر هم بالإيمان 6وفتح على قلوبهم فاستقامت أفهامهم ، فكانو أُولى الناس بمعرفة مقاصد وحكم الثشر ع و غاياته ، ومن أولى الناس بذللك منهم علي بن أبي طلاب- رضي الله عنـه-فقد كان من أكثر الصحبة فقهاً و علماً وحكمة بشهادة اللنبي-صلى النه عليه وسلم- في قوله لابنته فاطمة حين أر اد تزويجها لـه: "أمـا ترضين أن أزوجك أفقدم أمتي سلما وأكثر هم علما وأعظمهج حلما"، أحد كتاب الوحي وأحد سفر اء رسول الله الذين كان يبعثّه إلى القبائل والأمصـار للاعوة إلى الإسـلام ،و أحد القضـاة في الإسلام، كان محل استثـارة اللنبي -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين وموضع ثقتهم ، وكان مو فقا في اجتهاداته وفتاويـه وقضـائه ،وظهر ذلك من خلال اجتهاداته التي راعى فيها اللصـالح الكلية الثشر عية من حفظ الاين و النفس و العقلل و النسل و المال، و القو اعد الكلية التي بنيت عليها الثشريعة الإسلامية ،وقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على اجتهادات علي رضي الله عذه-المستتدة إلى المقاصد الثشر عية وقد بدأت البحث بتعريف المقاصد الثشر عية ، ثم تكلمت عن اجتهادهرضي الله عنـه و المقاصد الثشر عية النتي أخذ بها ، ثم تكلمت عن موقفه من المقاصد الضـرورية و الحاجية و التحسينية وذكر نماذج تطبيقية لاجنهاداته المتضمنة لتحقيق هذه المصـالح ثم تكمت عن المصـالح العليا للثريعة الإسـلامية ،وذكر نماذج تطبيقية لاجتهاداته المتضمنة لتحقيقها، ثم تكلمت عن الأدلة المقاصدية التي أخذ بها في اجتهاداته كالقياس وسد الأرائع والاحتياط، وقد تم عرض البحث من خلال مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة . و الحمد لله رب العالمين الكلمات المفتّاحية : الفكر - المقاصدي - الثشريعة - العباد - المصـالح

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


## Objectives of Shari'ah according to Ali bin Abitaleb (May Allah be pleased with him)

## asmaa alsyd ibrahim albyh

Department of Fundamentals of Fiqh at the College of Islamic and Arabic Studies for Girls in MansouraAl Azhar university
Email: aeelbah@ju.edu.sa

## Abstract :

The Islamic Shari'ah aims at achieving the people's sooner and later benefits. Those who aspires to achieve them have to resort to The Holy Qur'an and the Prophetic Sunnah as well as realizing the Pious Predecessors. Prophet Muhammed's companions (Peace be upon him), are at their head, enlightened with faith and openhearted to get it through one's head. They were the prior to grasp the objectives and legalities of the Divine Law and its endings.
Ali bin Abitaleb (May Allah be pleased with him) is regarded as the best companion enjoying Islamic jurisprudence, knowledge, and wisdom certified by Prophet Muhammad (Peace be upon him) himself; when he told his daughter Fatima marrying him, "Don't you like to marry the oldest Muslim, the most knowledgeable, and the wisest!. He is one of the Revelation Scribes, judges of Islam, and Prophet Muhammed's ambassadors to the tribes and metropolises calling for Islam. He was, also, Prophet Muhammed and the Rightly-Guided Caliphs' counselor as he was fortunate in his independent and legal opinions as well as judgements. This was clear in his independent opinions of the whole legal benefits adhering to religion, soul, mind, breed, and money in addition to the integral rules based upon the Islamic Shari'ah.
This research sheds light on the independent opinions of Ali bin Abitaleb which based upon the objectives of Shari'ah. It starts with definition of the objectives of Shari'ah he referred to. Then, it deals with his attitude towards the essential, needy, and strengthened objectives. After that, it discusses samples of his inclusive independent opinions. Finally, it shows the objective proofs he used in these independent opinions, such as: analogy, prohibition of what may lead to committing sins, and diligence. This paper is divided into an introduction, preface, three themes, and a conclusion. Praise be to Allah, Lord of all creation
Key words: Thought - Purposes - Law - Servants - Interests

## بسم الله الرحمن الرحيم

## المقدمة

إن الحمد له نحده ونستعينه ونستهـديه ونتوذ بالشه من شرور أنفســـنا وسيئات أعمالنا من يهنه الله فالا مضل له ومن يضلل فالا هادي له ، وأشهـ أن لا إله إلا الشه وحده لا شريك له ، وأثنهـ أن محمداً عبده ورسوله ســيد الخلق أجمعين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصــحبه ومن سار على هديه إلى يوم الاين وبعد.... فإن اله - تعالى- أخبرنا في كتابه عن حكمة خلق الإنس والجن فال
 شر عه لعباده إما لجلب مصلحة لهم أو دفع مفسدة عنهم ،ووإدر الك هذه الحكم
 واجتهادات أئمة المسلمين وخاصة علماء القرون الثالثة المفضـــلة وعلــى رأسهم صحابة رسول الله صلى الشَ عليه وسلم فهم أولى الناس بذلك بلأنهم"


 فسبقوا، وسارعوا إلى الصالحات فما لحقوا، إلى أن طلع في آفاق بصائر هم شمس الفرقان، وأنشرق في قلوبهم نور الإيقان؛ فظهرت ينابيع الحكم منهــا على اللسان، فهم أهل الإسلام والإيمان والإحسان، وكيف لا وقد كـــانوا أول من قر ع ذلك الباب، فصاروا خاصة الخاصة ولباب اللباب، ونجوما يهتـــي بأنوارهم أولو الألباب"' ، وكان منهم رجل جليل القدر عظيم الجاه والمنزلة علم من أعلام الإسلام وأحد شخصياته الفاعلة والمــؤثرة عـــاش لإِســـام
 آل سلمان .ط ، ، دار ابن عفان


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

وبالإسلام منذ طفولته ألا وهو الصحابي الجليل علي بن أبي طالب -رضي الله عخه-الاني يعد واحداً من أهم علماء الصحابة وأكثر هم اجتهادا ،فقد رزق

 حياة النبي حصلى الله عليه وسلم- واستشاره أبو بكر وعمر وعثمان رضي اله عنهـ أسباب اختيار الموضوع:
-إيراز مكانة علي- رضي الله عنه-في هذا المجال من باب إسناد الفضــل
لأهلك.

- الحاجة إلى تأصيل الكقاصد الشر عية في الفروع الفقيّية بعيداً عن الإفراط والتفريط والغلو والمغالاة.
 المستتدة إلى المقاصد الثر عية. أهداف البحث:
 الإسلادمية.
-بيان مقاصد الثشريعة في الأحكام الثر عية الجزئية التي اجنهد فيها علي بن
أبي طالب-رضي الله عنه-
 أعالم الأمة؛ ليدركوا حكم مقاصد الشر ع في ثلك الاجتهادات .
-تحفيز المجتهـون والمفتون لتطبيق هذه الحكم والمقاصد في هجال الاجتهاد والافتاء.

اعتمد الباحث على المنهج الاستثر ائي في البحث والتقصـــي للآثــار المروية عن علي رضي الله عنــــهـ و واستخر اجها دن مواطنهــا، و المـــنهج التحليلي النظري للنماذج والأمتلة التي تم الاستشـهاد. وجاء البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث:
التمهيد: تـعريف المقاصد واجتهاده رضي الله عنه والمقاصد النشر عية التـــي
أخذ بها.

المبحث الأول: دوقف علي- رضـي الله عنـه- من المقاصد من حيث الحاجة


هطالب:
المطلب الأول: حفظ المقاصد الضرورية.
المطلب الثاني: حفظ المقاصد الحاجية.
المطلب الثالث: حفظ المقاصد التحسينية.
(المبحث الثثاني: المقاصد العليا للثريعة الإســـلامية واشــتـل علــى ثلاثـــة sطالب:
المطلب الأول: حفظ نظام الأمة بنصب الإمام. المطلب الثثاني: حفظ المصدر الأول للتشريع "القز آن الكريم". المطلب الثالث: تحقق شروط المفتي.
المبحث الثثالث: الأدلة و القو اعد المقاصدية من فقه علي بــن أبـــي طالـــب
واشتمل على ثلاثة كطلب:

المطثب الأول: القياس.
المطلب الثاني: الاحتياط.
المطثب الثالث: سد الذرائع.
وخاتمة: : أهم نتائج البحث

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

التمهـيد
تعريف المقاصد، اجتهاد علي بن أبي طالب رضي الله عـه و المقاصد الثنرعية التي أخذ بها
تعريف الكقاصد في اللغة: المقاصد جمع مقصد، والقصد دصدر قصد يقصد قصداً فهو قاصد، والقصد: إتيان الثئ، والقصد استقامة الطريق ومنه قوله تعالى : \} وعلى اله قصد السبيل\{ (النحــل :9)، أي تبيــين الطريــق المستقيم ، والقصد العدل، والوسط بين طرفين ، فهو بين الغلو والتفـريط، والقصد : الأم والاعتماد، وطريق قاصد أي قريب' والمدلول الاصصطلاحي للمقاصد يقترب من المعنى اللغوي لأنه كهــ سيتبين أن علم اللماصد يبحث عن غايــات وأهـــداف اللثـــريع الإجماليـــة
 الأهداف والغايات من الأحكام الموجود، وكيفية تنزيلها على ما يستجد مــن أحكام.
والشر عية في اللغة: من الثرع و هو المنهاج، والطريق، ومورد الماء التي يشر عها الناس أي ينحدرون إليه فيشربون، والتتـــريع: إِــراد الإبــلـ


 يستق لها. وفي المثل: أهون السقي التشريع.



 .ors/r(p199V/1،1E.v Y ك ك

وفي الاصصطلاح عرفها ابن حزم: دا شرعه الله على لسـن نبيه عليـــ السلام في الايانة وعلى ألسنة الأنبياء قبله.'
و عند ابن تيمية: "الششريعة جامعة لكل و لاية و عمل فيه صصلاح الــدين و الانيا، والثريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسولّه وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحو ال و العبادات والأعمـال والسياسات والأحكــام والو لايــات والعطيات"「.
وقال ابن الأثير : "هو ما شر ع الله لعباده من الـــدين: أي ســنـه لهــ و افترضه عليه"."
والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطالحي أن كل دنهما سبب للحيــاة كما قال أبو السعود في تفسيره: "والثر عة والشريعة هي الطريقة اللى الماء؛ شبـه بها الدين لكو نه سبيالا موصو لا إلى ما هو سبب للحياة الأبدية كمــــا أن الماء سبب للحياة الفانية "،و كل دنهـا هطهر فشريعة الماء تطهــر وتزيــل الأوساخ عن المحسوسات وشريعة الله تطهر الروح من الأوساخ المعنويـة". أها المقاصد الثر عية اصطلاحاً:
تكاد تتفق كلمة الباحثين المعاصرين أن المقاصد الشر عية لم تعــرف تعريفاً محدد أعند المتقدمين، و إنما وجدت بعض الإشارات التي تـل عليهــا

(بيروت: دار الآفاق) / ٪ ؛.

ץ - مجموع الفتاوى، ابن تيمية، نقي الالين أبو العباس أحمد بن عبد الحميه، تحتيق: عبد الــرحمن بــن

 r - النهاية في غريب الحديث والأثرُ ، ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن دحمد بن محمد





مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر •r.r.
 الثر عية كالعلة، واللسبب، والمناسب، والـــاعي، والمقتضـــــي والموجـبـ، - والمعنى ، والملائم

وأول من قام بتعريف المقاصد الشر عية تعريفاً محدداً هو الثـــاطبي، فعرف المقاصد الشر عية بأنها:"إقامة المصالح الأخروية والانيوية، فذلك على وجه لا يختل لها به نظام، لا بحسب الكل و ولا بحسب الجزء" بالـ - عرفها محد الطاهر بن عاشور بأنها: "المعاني والحكم الملحوظة للشار علار ع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون






 V! وما ذكره اللرازي: في تعريف المناسب أنها الذي يفضى إلى ما يو أفق الإنسان تحصيلا و إيقاء وثّل يعبـر
 المحصول، الرازي، ألبو عبد الشه محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين، تحقيق: طه جابر فيــاض





 يينها إذا وتح يينها تعارض، والاني كان طفرة كييرذ في تطور التأليف في علم الـقاصد والني كان
 r ب الكو انقات r/rr.

في نوع خاص من أحكام الثريـعة، فيدخل في هذا أوصـــاف الثـــريعة
وغايانها العامة و المعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظانها" '

- عرفها الفاسي بقوله: "اللمر اد بمقاصد الشريعة الإســـلالمية: الغايــــة كنهــا والأسر ار التي وضعها الثنار ع عند كل حكم من أحكامها"「"
 الثنريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد" ".
 الأحكام الثشر عية، و المترتبة عليها؛ سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم دصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجهع ضمن هدف واحد، هــو تقرير عبودية الله ودصلحة الإنسان في الدارين" ؛
التعريف المختار : بعد عرض هذه التعريفات يمكن القول بأن التعريف
المختار للمقاصد الثر عية أنها: الحكم والمعاني والغايات التي وضعها الله تعالى - لعباده لتحقيق مصـالحهم في الانيا والآخرة. المقاصد هي الحكم و المعانتي والأهداف كما قال العلماء، و هي شرعية لأن واضعها هو الله، (لعباده لتحفيق مصالحهم ) أي أن المستفيد كنها هـــ العباد فهي راجعة إليهم ، (في الانبا والآخرة) أي أنها شاملة لجميع المصالح الدينية والدنيو ية والأخروية.
( مقاصد اللشريعة، ابن عانّور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، تحقيق: محمد الحبيب ابـــن
 r مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، الفاسي، علا الفاسي، (نونس: دار الغزرب الإنســلامي ، طـ م

 الإسلامي ، ط r


$$
\left.. \mid v / \perp\left(p^{r} \cdot 1-\infty\right) \leq r\right)
$$

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

اجتهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه والمقاصد الثشرعية التي أخذ بها: دصالح الذاس جميعاً مهیا تطورت الحياة واختلفت من الماضي إلــى الحاضر إلى المستقبل تتقســم ثلاثـــة أفـــام: الضــرورات، الحاجيــات، التحسينيات.
و هذه الأمور الث大لثة إذا ما تحققت في حياة الناس استقامت معايشــهـ وتحققت لهم كصالح الاارين، وقد جاءت الشر عية الإسلامية فــي أصــولها وفروعها كلياتها وجزئياتها بمر اعاة هذه المصالح. وكان الصحابة أعلم الناس بمقاصد الشريعة وأهدافها وغاياتها؛ لمباثــرتهم



دصالح الناس التي لا تخالف الشر ع

 ترضين أن أزوجك أقدم أكتي سلما وأكثر هم علما وأعظمهم حلماً" '.
 نفسه مع التواضع عن أبي البختري، قالل: جاء رجل إلى علي فأنثى عليـــهـ، وكان قد بلغه عنه أمر، فقال: إني لست كما تقول، وأنا فوق ما في نفسك' .

1 ،(القاهرة: مكتبة القسي ،ط


 عبد الرحمن بن كمـال الاين أبي بكر بن هحمد ، تحقيق: مختار إبر اههيم الهائر - عبد الحميد محمد


وقد أفتى في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم- و أقره النبــي علــى
 يعني عشها - فكسر بيضـة، فسأل عليا، فقال: عليك جنين ناقـــة، أو قــــلـ: ضراب ناقة، فخرج الأنصاري فأتى النبي- صلى الهُ عليه وسلم- فأخبره، فقال النبي -صلى اله عليه وسلم-: " قد سمعت ما قال علي، ولكن هلم إلى الرخصة، صيام أو إطعام مسكين" "، كما عينه النبي- صلى اله عليه وسلم-
 مسددا فيه لدعوة النبي- صلى الش عليه وسلم- له، قال: بعثثي رســول الشـ صلى اله عليه وسلم- إلى اليمن وأنا حديث السن، قال: قلت: تبعثي إلى قوم يكون بينهم أحداث، ولا علم لي بالقضاء؟ فال: " إن اله ســيهـي لســانـكا ويثبت قلبك " قال: فما شككت في قضاء بين اثثين بعد ّ. وقد عرف الخلفاء الراشدون قبله وجميع الصحابة له قرره فبعد وفــاة اللنبي -صلى اله عليه وسلم - كانوا يأخذون برأيه في الأقضـــية والفتــــاوى والنوازل، وكثير اً ما كانوا ينزلون على رأيه.
 الأحكام المنصوص عليها في القرآن أو السنة، ويجتهن في الأحكــام التــي لا نص فيها بناء على القواعد والضوابط التي تأصلت في نفسه بدشــاهدتـ

1 - سير أعلام النجلاء؛ الاذهبي أبو عبد النهُ محمد بن أحمد بن عثمـن بن قَيْماز ،( القاهرة: دار الحديث

Y -

r- مسند أحدد، أحدن بن محمد بن حنبل بن هلا بل بن أسد الثشيباني، تحقيق: شُعيب الأرنؤوط - عـــادل
 صحيح، رجاله تثات رجال الثيخين إلا أن أبا البختري.

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر مr.t.
التتزيل و دعرفته التأو يل دن مر اعاةٍ دصـالح الخلق و الحٍكم و الغايــات النــي جاءت الشريعة دن أجلها.
والمتتبع لاجتهادات علي بن أبي طالب رضي الله عنه-عنه يجد أنـ كان حريصا على حفظ اللمقاصد الثنرعية من جانب الوجود أو هن جانـــب العدم سواء المصالح الضرورية من حفـظ الــدين أو الــنفس أو العةـلـل أو النسل أو المالنأو المصالح الحاجية ، أو المصالح التحسينية ،وكــذلك اعتتي بكليات الثرعية .
وسيتضح من خلال البحث الكثير من التطبيقات الفقهية في كل هــذه الأقسام.

## الثمبحث الأول موقف عليـرضي الله عنه- من المقاصد من حيث الحاجة

 إليهاالمطلب الأول: حفظ المقاصد الضروريـة والأمثثة على ذلك:
 المقاصد الشر عية مذكور فيه تقسيمات المقاصد فسأذكر أقسام المقاصد عنده دن خلا تقسيمات الأصبوليين وأذكر الأكتلة التطبيقية لهذه المقاصـــد هـــن اجتهاداته.
 ضرورة إلى تحصيلها، بحيث لا يستقيم النظامُ باختلالها، بحيث إذا انخرىت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش ' .
والأصوليون يقسمون الضروريات إلى خمسة أقىــام حفــظ الــدين
 خـسـة: و هو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم و عقلهم ونسلهم و مالههم.「 وسيكون الحديث عنها على هذا الترنيب، وحفظ هذه الكليات يكـون بمر اعاتها من جانبين: الأول مر اعاتها من جانب الوجود وهو مـــا يكــون بإقامة أركانها وتثبيت قو اعدها، والآخر مر اعاتها من جانب العدم وذلك من خلال دفع الخلل الو اقع أو المتوقع فيها." أولا حفظ الدين:
حفظ الاين أهم مقاصد الثنر ع؛ ولأجله خلق الله الإنسان وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب وخاتمهم نبينا هحمد -صلى الله عليه وسلم- قال تعالىى:
 اللذي قد تفوت دعه اللفوس والأمو ال، وبالمحافظة عليه ينال العبد السعادة في

$$
\begin{aligned}
& \text {.l V\& } \\
& \text {. } V / r \text { - }
\end{aligned}
$$

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

 ظهر أن علي-رضي الله عنـه- كان ير اعي دصلحة المحافظة على الـــدين وسأذكر الأمثلة من اجتهاداته ما يدل على ذلك. أ-حفظ الاين من جانب الوجود:
فمن اجتهاداته التي راعي فيها حفظ الدين كمقصد ضــروري هـــن جانب الوجود:

- تعلم وتعليم أحكام الثشرع: فعلي بن أبي طالب كرضـي الله عنـــه كـــــن يرى أن على المسلم أن يسأل أهل الذكر عما يجهل من أمر دينه حتـى يعبد الله على بصيرة، وأهل الذكر بالنسبـة له كرضـــي الله عنـــهـ هـــو رسول الله صللى الله عليه وسلم فكان يسألكه بنفسه، أو يجعل أحداً يسأله، ومن ذلك ما روي أنـه قال: كنت رجلا مذاء فكنت أســتحيي أن أســـأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله، فقال: " يغسل ذكره ويتوضأ "
ومنه تعليمه لأصحابه صفة وضو ء النبي صلى الله عليه وسلم فعــن النزال بن سبرة، قال: أتي عليكرضـي الله عنـه- بكوز من ماء و هــو فــــــي الرحبة " فأخذ كفا من ماءء فمضدض، واستتشق، ومستح وجهه، وذر اعيــهـ،
 رسول الله صلىى الله عليه وسلم فعل "
وتعليمه أصحابـه صفة صـلاة النبي صلى الله عليه وسلم ${ }^{\mu}$ هذا دليــل
على حرصه على إقامة الفر ائض صحيحة ورو ايته الأحاديث الكثيرة عــن النبي- صلىى الله عليه وسلم - في بيان أحكام الثر ع دليل على ذلك.

1 - مسند أحد 1 /



r مسند أحمد K/r r ارقהrqu.

ومنه رأيه في وجوب من يشتغل بالبيع والثر اء أن يـــتعلم الأحكــام الثشر عية المتعلقة بأحكام التجارة حتى لا يخالف أحكــام وشــروط الثـــرع ع أو يقع في الربا فقد جاءه رجل وقال له: يا أدير المؤمنين إني أريد التجارة فادع لي، فقال أفقهت في دين الله ؟ قال :لا ، قال : أو يكون بعد ذللك قــال علي : ويحك الفقة ثم المتجر • ومنه إظهار شعائر الله كرفع الصوت بالنكبير في الأعياد عن حـنش "أن عليا يوم الأضحى كبر حتى انتهى إلـى العيد" ومنه حب الأذان لأن فيه إظهار لفريضة الصـلاة حتى أنـه ندم علــى عدم طلبه من رسول الله لابنيه ذللك، عن علي فال: "ندمت أن لا أكون طلبت

إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فيجعل الحسن والحسين دؤذنين"
 و هذا دليل على صدق الإيمان وصدلاح السريرة والعلانية فال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسـح من ظاهر هما، حتى رأيت " رســـول اللهصلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهر هما"
 ابن قاضي خان القادري الثنانلي، تحقيق: بكري حياني - صفوة السقا، (بيروت: مؤسسة الرســالة



 (






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


## ومنه ما روي عنه- رضي الله عنه - " أنه كــان إذا هــر بــالـهجر

الأسود فر أى عليه زحاما استقبله وكبر وقال: اللهم تصديقا بكتابك وسنة نبيك
صلى اله عليه وسلم "'.
نصرة الاين بالأمر بالمعروف: فهو يعلم أهمية الأمر بالمعروف دـــن



 يأمر هم بتثقوى اله وحسن البيع، ويقول: "أوفوا الكيل والميزان، ولا تتفخـــوا اللحم"!

جاء علي بن ربيعة إليه -وكان علي كرضي الله عنه- قد ولى عمه دونه فقال: إني أثبت من عمي وأجرأ فقال علي: يا ابن أخي إن رأي الثيخ خير من مشهـ الغلام.
ب-ومن جانب العدم:
فمن اجتهاداته التي راعي فيها حفظ الدين كمقصد ضروري من جانب
العدم:
قتال المرتدين: الردة في نظر علي بن أبي طالب -رضي الله عذه -
 رفض أي ركن من أركان الإسلام أو استحلال ما حرم الاه أو تحريم ما أحل ألح
 حتى لا يكون له و جود وذلك بعد استتابتّه و إقامة الحجة عليه حفظأ للاين من شر الفتتة التي قد تقع في اللجتمع إذا ما ترك ،ويعتبر تارك الصالاة كافر

مرتد يستحق عقوبة الردة فالصحابة رضي اله عنهم عاشوا في زمن يغلب عليه التدين وما كانوا ليتخيلوا أن يوجد دسلم لا يصلي ، فلـــلك يــرى أن
 واستخفافاً ،روي عنه أنه فيل له: "يا أمير المؤمنين ما تــرى فـــي المـرئ لا يصلي؟ قال: من لم يصل فهو كافر" ا ، و أثـار على أبي بكر الصديق -

 ولا أرى أن تفرق، فعند ذلك فال أبو بكر : لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه كما قاتلّهم عليه رسول الش صــلـى الش عليه وسلم"「.




 زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين فإنهم قد افترو ا على اله الكذب، وقد أخبر
 تحليل ما حرم الله وبين مرتكب الدحزم فهو عاصي فقط يطيق عليه الحد.
 ارتد فطلب منه الرجوع إلى الإسلام فرفض فتّتله؛

r -




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

وأمر بقتل الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فعن محمد بن أبي بكر أنه كتب إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا، فكتب إليه: "إن تابا، وإلا فاضرب أعناقهما" '
 حفرا فقتلهم ثم رمى بهر في الحفر فحرقهم بالنار '
وقتل زنادقة آخرون وحرقهم لثبوت عبادتهم الأصنام في السر، فكان أناس يأخذون العطاء والرزق ويصلون مع الناس كانوا يعبدون الأصنام في السر، فأتي بهم علي بن أبي طالب فوضعهم في المسجد، أو فال في السجن ثم قال: "يا أيها الناس ما ترون في فوم كانوا يأخــذـون العطــاء والـا

 الإسلام للمسلمين، لا أنهم كانوا كفارً اً أصلاًا

وإقامة حد الشرب وحد الإفطار في نهار رمضان فقا ضرب الإمـــام علـــي النجاشثي الحارثي الثـاعر ثم حبسه كان شرب الخمر في رمضان فضــربه
 العشرين لجر أتكا على الهُ و إفطارك في رمضان ومن حفظ الاين عقوبة الثيل من الأنبياء: فجعل من ينال من الأنبياء
عقوبته حدين، وقد روي عن أمير المؤمنين أنه قال: لا أوتي برجل يز الاء عم أن داود عليه السلام تزوج جامر أة أوريا إلا جلا جلدته حدين، حـا للإسِلامْ، و هذا لنسبتّه إلى داود ما لا يليق.

$$
\begin{aligned}
& \text { r - مصنف ان أبي شيبة }
\end{aligned}
$$

ومن حفظ الاين انكار المنكر : لما كانت رسالة الإسالم عامة لكــل
 المعاصي والمنكرات التي بكثرتها وانتشار ها يحصل الفساد في البر والبحر كان من الضرورة أن يكون في الشريعة الإسالامية ما يتحقق بـ إصـلاح هذا
 بالمعروف والنهي عن المنكر وجعله دسؤولية جماعة منهم بل كــان هـــا ميزة للأكة الإسلادية وسبب كونها خير أمة، وكان علي يطبق النهي عــن المنكر بنفسه أو يرسل من ينوب عنه ، ومن ذلك : أنـه عدَّ من يتخذ قبـور الأنبياء دساجد من شرار الناس؛ لأنه حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن انخاذ قبور الأثبياء والصالحين دساجد ووجوب هخالفة اليهود والنصارى الذين فعلوا ذلك ، روي عنه أنه فالل: "من شرار الناس من يتخذ القبور دساجد.'
وذلك اتباعاً لسنة النبي - صلـى الله عليه وسلم - لأنه كان قد بعثــــ
لطمس دعالم الثشرك عن على قال: " كان رسول الله- صلى الله عليه وســلم - في جنازة، فقال: أيكم يأتي بالمدينة فلا يدع فيهــا وثـــــا إلا كســره و لا صورة إلا لطخها ولا قبر إلا سو اه؟ فقام رجل من القوم فقال: يا رسول الله أنا، فانطلق الرجل، فكأنـه هاب أهل المدينة فرجع ، فانطلق علـىى، فرجــع عـع فقال: دا أتيتّك يا رسول الله حتى لم أدع فيها وثنا إلا كسرته ، ولا قبرا إلغ سويته ، ولا صورة إلا لطختها"."

$$
\begin{aligned}
& \text { معاني الأثار /ay/ ب. }
\end{aligned}
$$


 رسول اله- صلى اله عليه وسلم- لا تدع قبر ا مشرفا إلا سويته، يعني قبور المسلمين ولا تمثالا في بيت إلا طمستّه"
وجوب التعزير لمن ينادي مسلما بكافر أو فاستق أو خبيث: إذا كـــان
الله قد حرم السخرية والاستهزاء والتتابز بالألقاب التــي تنـيـئ وفيهـــا ذم ونقيصة ويكر هها الإنسان فمن باب أولى نسبة المسلم إلى الكفر ورميه به لا تجوز لأنها أشد من السخرية والتتابز بالألقاب؛ ولذلك كان يــر تعزيره بما يراه الإمام مناسباً، عن على في الرجل يقول للرجل: يا كافر، يا خبيث، يا فاسق، يا حمار، فال: ليس عليه حد دعلوم، يعــذر الــوالي بـــــا رأى".
عقوبة الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ضرب العنق:
الكذب على رسول اله منكر وإثث كبير وهو من أعظم الكذب فهو كذب على

 رضي الله عنه- فد علم تحريم الكذب على رسول وروى عنه الحديث في ذلك أنه -صلى الها عليه وسلم- فال :" من كذب علي متعددا فليتبوأ هقعــــه من النار " ، فر أي كرضي الله عذه- أن عقوبة الكذب على رسول اله في الآخرة" فليتبوأ مقعده من النار " قد لا يرتدع بها هؤلاء المفترون فر أى أن العقوبة المناسبة له في اللنيا هي القتل بضرب العنق، رٌوِ ع عنه أنه قـــالـ :" من كذب على اللبي -صلى اله عليه وسلم- يضرب عنقة"؛
 . 1 r $/ 0$

r - مسند أحمد

لقد كرم الله هذا الإنسان على سائر الـخلو قات؛ لأنـه هو الــذي يقـوم
 الشريعة الضرورية، وشرعت الأحكام للمحافظة عليها ودفع الضرر عنهــا، فما من دصلحة فيها حفظ للنفس إلا وأمر الشر ع بها، وها دن مفسدة فيهــا
 الحياة، وسأذكر القضايا الفقهية النتي ظهر فيها استتاد علي- رضي الله عنـهلحفظ النفس.

أ- حفظ الثفس من جانب الوجود:
-ابـاحة كل مـا يقيم النفس: شر ع الش الكثير من الأحكام التي تقــيم الــنفس وتحفظ بقاءها وو جو دها سليمة صحيحة كإباحة كــل كطعــــ و دشـــرب وهلبس طيب، وتحريم كل ما فيه خبث وضرر، ومن ذلك تحريم الميتــة حتى إن عليا قال بتحريم البيضـة الموجودة في بطن الاجاجة الميتـــة وإن كانت صلبة القشرة، عن خلاس بن عمرو، أن عليا كان "يكره من الثاة الطحال، ومن السمك الجري، ومن الطير كل ذي مخلب"' .
وأفتى بتحريم الشر ع للمنخنقة والموقوذة والمتردية و النطيحـــة إلا إذا وجدت بها حركة فيذبحها من أدركها وتحل، فعنه قال إذا وجــــا الموقــوذة والمترديـة والنطيحة وما أصـاب السبع فوجدت تحريك يد أو رجــل فــذكها وكل"
-وجوب التقاط الثليط والنفقة عليه: أفتى علي رضي الله عنـه- بوجــوب نفقة اللقيط على بيت مال المسلمين حفاظا على حياة هذا اللقيط وإحيــاء

$$
\begin{aligned}
& \text { r - المحلى لابن حزم 09/V؛ }
\end{aligned}
$$

```
مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر •.r.t.
```

لنفسه، عن تميم أنه "وجد لقيطا، فأتى به إلى علي، فألحقه علـــي علــى كئةّ"
-اثبات جريمة القتل: الاعوى في القتل لا تثبت إلا بدليل و هو إما الإقـــرار بأن يعترف القاتل بالجريمة؛ و هذا الإقرار يكرره القاتل مرتين، فإن أقر مرتين يقام عليه الحد، نقل هذا عن الإمام علي في حد الســرقة، وعــــد
الثنهود في السرقة والقتل واحد. 「

او الثشادة وهو يرى عدم قبول شهادة النساء في الحدود عن الحكم بن عتيبة، أن علي بن أبي طالب فال: "لا تجوز شهادة النســاء فــــي الطـــلاق،
والنكاح، والحدود، واللماء"."

وهو لا يقبل من الثهود إلا من توافرت فيه شروط الشاهد وعلــى رأســـهـا
 بدعاوى كاذبة لا بينة عادلة عليها "عن عطاء قال: أتى على برجل شهـ عليه رجلان أنه سرق فأخذ شيء من أمور الناس، وشهـ شهود الزور، فقال: لا أوتي بشاهد زور إلا فعلت به كذا وكذا، ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما فظلى
-الإكراه مسقط للحد من الجاني: إذا وقع القتل في الحد فلا يمكن تداركـــهـ فلزللك أحاط الثنار ع هذه العقوبات بضمانات لحمايتها من وقو ع الخطــأــأ فيها، فإذا ثبت أن الجاني لم يقم بالجريمة بناءاً على اختيار هو و إر ادنته، فلا قصاص، ويدل على أنه اشترط الاختيار لوقوع الحد لأنه سأل شر احة لـا لما
 فأقام عليها الحد.

$$
\begin{aligned}
& \text { r - مصنف عبد الززاق }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 0
\end{aligned}
$$

 الحق لها فيري جواز ترويع الیتهيين الفسقة لافحهم لالإقرار بالجريمة إذا كانت هناك قرائن يفوح منها جنايتهم ، أو غير ذلك إذا لم يتمكن المدعي من إقامة البينة وكان الدععى عليهم لا يتور عون من اليمين الكاذبة ،روي أن رجلا فُتّل، فادعى أولياؤه قتلـه على رجلين كانـا معه، فاختصدو إلـا إلــى شريح وقالوا: هذان اللذان فتلا صاحبنا، فقال شريح: شاهدا عدل أنهــــا
 فأتوا عليا فقصوا عليه القصة ،فقال علي: " ثكلتك أمك يا شريح، لو كان للرجل شاهدا عدل لم يقتل، فخلا بهما، فلم يزل يرفق بهـا، ويســألهما، حتى اعترفا فتقلّهما". - حفظ الجنين والصغير: حفظ الإسلام للنفوس لا يختص بعمر دون عهـر
 الحياة بل تبقى بعد وفاته حتى اللككهين والافن، ومن حفظ الإسلام لحــق الجنين في الحياة إيجاب النفقة للمعتدة الحامل سواءاً أكانت العــدة مــن طلاق أو وفاة، وتكون على الزوج في عدة الطلاق، ومن تركته في حالة الوفاة، عن الثتعبي أن عليا، وابن مسعود، كانا يقو لان: " النفقة من جميع المال للحامل"「"
وكذلك حضانة الصغير في حال انفصال الأم عن الزوج مع أمه-إذا تو افرت فيها شروط الحضانة- حتى يبلغ فيخير؛ لأنها أنفقق وأصبر على الصــغير من غير ها، ولشدة حاجته إليها في هذا الوقت، عن عمارة بن ربيعة الجرمي قال: : خاصمت فيَّ أمي عمي من أهل البصرة إلى علي قال: فجـاء عمـــي وأمي فأرسلوني إلى علي فدعوته فجاء فقصوا عليه، فقال: "أمك أحب إليكا أم عكك؟" فال: قلت: بل أمي ثلاث مرات. فال: وكانوا يستحبون الثلاث في

$$
\begin{aligned}
& \text { |Arar } 1 \\
& \text { Y - r هصنف عبد الرزاق V / Y }
\end{aligned}
$$

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

كل شي\&. فقال لي: "أنت مع أمكك وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت خيــر كـــــا خيرت" قال: وأنا غلام'
ب- حفظ النفس من جانب العدم:
-وجوب القصاص من الجانتي :حرم الله الاعتــداء علــى الــنفس بالفتــلـ أو إتلاف عضو أو إتلاف كنفعته وبما أن هذا التحريم قد لا يلتــز م بـــه البعض شر ع الله العقوبة لمن لم ينهـ التحريم ؛ لحماية النفس وقد ذكر الله أنـه شر عه لحكمة وهي الحياة ، فهو حياة للجاني و المجني عليه و المجتمع فالجاني إذا علم أنه سيقتص منه سيمتتع من فعل الجريمة فيحيا ويسلم من القتل أو القطع وكذللك يسلم المجني عليه فيحيــا هــو أيضـــاً ، وحيــاة للمجتمع بحياة الأفر اد وسلامتهم من الفتل إذا ما تحقق الزجر والـــردع هن شرعية القصاص ولم تقع الجريمة، وإذا لم يرتدع القاتل ووقع قتــل أو إتلاف الأعضاء فيكون في تطبيق القصاصس شفاء غيظ المجني عليه أو أوليائه، ويمنعهم من طلب الثأر أو كحاولة الانتقام فيحفظ الحياة لجميع أفر اد المجتمع فلا يتعدى القصاص الجاني ،و يكون فيه حياة لأنه سيرتدع هن تسول له نفسه الإقدام لمثل ما فعل هذا الجاني، وعقوبة القصاص واجبة في حالة كان القاتل عمداً فرداً واحداً، ويدل على ذلك أنــــهـ لـــــا طعنه الثڤقي عبدالرحمن بن هلجم أمر هم إن هو هات أن يتلّلوه وإن عاش「 فأمره إليه
أو كان القاتل جماعة لقول عمر في الغلام الذي فتله جماعة :لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به" و و افقه الصحابة وفيهم على فكان هذا إجماعاً. وكذلك أقام علي رضي الله عنـه- القصاص في جناية العدد فيما دون اللفس العين بالعين فقد ذكر أن الأعور إذا فقأ عين صحيحة يةــنص منـــه

و قال: "أقام الله القصاص في كتابهُ \}وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ (المائدةه ؟)، و قد علم هذا فعليه القصاص، فإن الله لم يك نسيا". ' وأقام القصاص حتى في اللطمة، وضربة السوط، قال البخاري: " أقاد أبو بكر، وابن الزبير، وعلي وسويد بن مقرن من لطمة وأقاد عمــر، مــن و ضربة بالدرة و أقاد علي، كن ثلاثة أسو اط". - سقوط القصاص عند تعذر المممـتثة: إذا تعذرت المماتلة فــلا قصـــاص، وينتقل إلى الاية وقد روي عن علي كرضي اللّ عنـه- ذلك فقــــ قـــال : "ليس في المأمو هةّ قصاص".
وكذلك عند وجود الثبهة يسقط الحد، قال: "إذا بلغ في الحدود لعــل وعسى فالحد دعطل""

- ضمان من مـات في النعزير دون الحـ - هن مات في الحد فهر دون هن مات في التعزير - روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنـه- فال: "ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صـاحب الخمر، فإنه لو هات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يســنـه" يريد أن من مات أثتاء إقامة الحد عليه فإن دمه هدر لا يضـــمن مـــا دام الحد قد وقع على الوجه المشروع إلا الخدر فإن المحدود إذا هـــات فـــي أثثاء العقوبة أو من أثر ها فإنه يضمن هن بيت المال ؛لأن النبي -صــلـى الله عليه وسلم- لم يحد في الخمر حداً وإنما كان يضرب الثنارب بالجريد والنعال دون تقييد بعدد، وكان تقييد جلد الثـارب ثمانين إنما كان في عهد عمر رضي الله عنه باجتهاد من الصحابة وننه علي بن لأبي طالب -

$$
\begin{aligned}
& \text { r r - صحيح البخاري }
\end{aligned}
$$

 ع -


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

"- رضي الله عنه- ويدل عليه حديث: أن النبي- صلى اله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين"
وكذلك ضمان الخطأ في العقوبة فقـ ضمَّن الشهود -الذين أخطأوا بإيجاب الاية عليهه، روى الثشبي أن علياً قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سزق، فقطعه، ثم جاءا بآخر وقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهها، وأخذا بدية الأول، وفال: "لو علمت أنكما تعديتما لقطتكمـا"'. - ضمـان المتسبب: أفتى علي رضي الله عنه- بضمان ستط الجنين على عمر -رضي الله عنه- لـا استدعى امر أة وفز عت وسقط الحمل، وعلل بذلك بأنه المتسبب ، واعتبره قتل خطأ فتجب فيه الاية، روي أن امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فأنكر ذلك، فأرسل إليها، فقيل لها: أجيبي عمر، فقالت: يا ويلها ما لها، ولعمر قال: فبينا هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارا، فألقت ولدها، فصاح الصبي صيحتين، ثـــم مـــات،
 بعضهم، أن ليس عليك شيء، إنما أنت وال ومؤدب قالل: "وصمت علي،
 رأيهم، وإن كانوا فالوا: في هو الك فلم ينصحوا للك، أرى أن ديته عليــك فإنك أنت أفز عتها، وألقت ولدها في سبيك"."

- تأجيل الحد :إذا كان الحد فيما دون اللفس، واحتمل أن يؤدي إلى إزهاقها
 إقامة الحد تؤدي إلى فوات اللفس ولم تكن هي المقصودة من الحد فيجب
 واللنفساء، خطب علي كرضي الله عنه- فقال: يا أيهــ النــاس أفيهــوا

$$
\begin{aligned}
& \text { r - } \\
& \text { r - مصنف عب الرزاقو/9 }
\end{aligned}
$$

الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرســول اله- صلى اله عليه وسلم- زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حدي الما عهز بالنفاس فخثيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت اللنبي -صلى الهن عليه وسلم - فأخبرته فقال: :"أحسنت"

- اتخاذ سوط وسط لإقامة الحدود والتـزير: فالجلد عقوبة مقصـود بهــا التأديب والزجر سواءاً كانت في حد أو تعزير لا القتل فلذلك كان-رضي


 قال: كنت عند علي فأتي بشارب فدعا بسوط بين السوطين فيـــه ثـر تــــــهـ فأمر بثمرته فقطعت، ثم ضرب بين حجرين، ثم أعطـــاه رجـــا فقــــلـ : اضربه وأعط كل عضو حقه. ${ }^{\text {أ }}$
 روي أن الجلاد زاد سوطين فأقاده منـ." - معالجة موضع الثطع حتى لا يؤدي إلى سراية الجرح فهزا من تحـري
 في حفظ النفوس، عن على: أنه كان إذا أخذ اللص قطعه ثم حسمه، ثــــ ألقاه في السجن، فإذا برئوا أخرجهم.

ثـالثا: حفظ العقل
ميز الها الإنسان بالعقل على سائر الـخلوقات، بل به كـــان تكريمــهـ، وأوجب اللحافظة عليه وحرم الاعتداء عليه لأنه منــاط التكليــف وتحمــل

$$
\begin{aligned}
& \text {. IV.0 ( } \\
& \text { r r - كنز اللعمال } \\
& \text { r جمع الجوامع } \\
& \text { \&مصنف ابن أبي شيبة / }
\end{aligned}
$$



المسؤولية حتى يستطيع الإنسان أداء التكاليف والقيام باللـهـة التي خلقه الله من أجلها، وفيما يلي نماذج دن فقه علي رضي الله عنـه- في حفظ العقل: أ- حفظ العقلّ من جاتب الوجود:

- حمـاية العفل بتحريم كل مـا يؤثر عليـه مـعنى دن الخرافـــات والأو هـــام كاللسحر لأنه يسيطر على العقل ويمنعه من تعلم العلم فيعيش في عماية و جهل وتصديق للأكاذيب ويسيطر الخوف على اللفــوس، وقـــد حكـى القرآن مـا وقع في نفس دوسى عليه السـلام لما رأى دــــا فعلـــــه ســـحرة
 السبع الكبائر الموبقات، وكان علي كرضي الله عنـه- يرى أن اللــــاحر كافر ’؛ لأن الساحر يدعي علمه بالغيب، ويظن أنه هو الذي يضر وينفع هن دون الله وكل هذا كفر، كما أن الساحر لا يتمكن دن تعلم السحر إلا بفعل ما يكفر به كاللسجود للجن أو إهانة القر آن ، ولعلّه استتد في هـــــا



 الحياة و هو رأس المال ، فيجب أن يحرص المسلم على اســتغلالّه فيمــا يعود عليه وعلى الإنسانية بالنفع والإفادة، و هو أول دها يٌّـــأَل عنــــ
 عنـه- يفول بتحريم اللنرد لقوله صلى الله عليــه وســلم: " دـــن لعــبـ


> ا -الدغني لابن قدامـة r ب/r +r.

Y بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو، تحقيق: محمد محيي الادين مبد الحمبد، ( بيزوت: المكتبة


القمـر و الميسر فاللعب بالنرد فيه ما فيهها من مفاسد يصد عن ذكر الله وعن الصـالة ، ويوقع بين الناس العداوة والبغضاء ، كما قــال بتحـريم الثطرنج قياسا على تحريم النرد هروي أن عليــا دـــر بةــوم يلعبــون بالنشطرنج، فربت عليهم، فقال أما والله لغير هذا خلقتم، ولولا أن يكــون
سنة لضربت بها وجو هكم"'

ب- حفظ العقل من جانب العدم:

- تحريم الخمر: لا يخفى ما في الخمر من المفاسد فهي أم الكبائر و ســبـ لضياع العقول التي بضياعها يضيع الدين وتضيع النفوس، و علي كرضي الله عنـه- كسائر المسلمين يقول بتحريم الخمر بالكتاب قال تعالىى:\} إنَّمَا
 (المائدة: • 9).و السنة عن عائشـة، قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن البتع، وهز نبيذ العسل ،و كان أهل اليمن يشربونـه فقال: "كل
شر اب أسكر فهو حرام".「
- إقامـة الحد على شـلرب الخمر: أقام علي-رضـي الله عنـــه-الحد على كل شارب للخمر ثبت بالدليل تعدده للشرب فهو -رضـي الله عنه-أشار على عمر بالجلد ثمانين في الخمر أن عمر بن الخطاب -رضـــــي الله عنـــهـ استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي رضـي الله عنـه-: "أرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب ســكر، وإذا ســكر هــذى، و إذا هــذى

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

وأمر ابنه الحسن- في عهـ عثمان بن عفان -رضـــي الله عنـــهـ أن
يقيم الحد على الوليد بن عقبة لما قادت الثشهادة أنه شرب الخمر .

كان شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين وحبسه ثم أخرجه هـــن الغــــ
فجلده عشرين، و فال إنما جلدتك هذه العشرين لجر أتك على الشّ و إفطارك في رمضان
وأمر بإضرام النار في قربة خمر وقال: "إن الخبيث يأكل بعضه بعضاً " " رابعاً: حفظ النسل:
حفظ النسل من المقاصد الضرورية لإعمار الكون واستمرار الحيــاة وحفظ للنظام الوجود الإنساني، ويظهر مراعاة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لحفظ النسل في اجتهاداته الفقهية سواء من جانب الوجود أو من جانب العدم وفيما يلي ما يدل على ذلك: أ-حفظ النسل من جانب الوجود:

- تنثريع النكاح والمحافظة على استمراه: ليس هناك علافة في الإسلام بين

 شر ع من الأحكام والآداب للحفاظ عليها ومن هذه الأحكام:
أمر ولي المر أة أن يستألنّها: في شأن تزويجها فلا يكر هـهـا علـــى
الزواج دما لا ترغبه عن علي، أنه كان يقول: " "تستأمر اليتيمة في نفسها، ورضاها أن تسكت "؛

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

r
\& - دصنف ابن أبي شيبة

المطعم والمشرب والملبس وكذلك توفير المسكن ونفة الخادم إذا كان لهــا
 عشر در هما للمر أة ثمانية وللخادم أربع ودر هما من الثمانية للقطن والكتان '. قيام الزوجة بو اجباتها ومسؤولياتها :وأههها القيام بثــــؤون البيـــت



 احضار خادم بل ذهبت إلى أبيها رسول الش -صلى الش عليه وســلم - روي أن فاطمة -رضي اله عنها- أتت اللنبي -صلى اله عليه وسلم- تنتكو إليــــ

 فذهبنا نقوم، فقال: "على مكانكما" فجاء فقعد بيني وبينها، حتى وجدت بــرد

 وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم" تبوت النسب: لم يأت نص صريح من الكتاب والسنة في تحديد أفــلـ
 لستة أشهر من الاخول: يثبت النسب للزورج مباشرة لوجود الفراش، وهـ وهــا بناء علي_رضي الله عنه- ما قال به علي، روي أنه رفع إلى عمر الــــر أة ولات لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي -صلـى الش عليه وسلم -، فقـــال علي: ألا ترى أنه يقول: \}وحمله وفصالكه ثلاثون شــهر أ (الأحقــان: 10)

$$
\begin{aligned}
& \text { r - صحيح البخاري/ / }
\end{aligned}
$$



وقال: \}وفصاله في عامين\{ (لقمان: ؛ 1) فكان الحمل هاهنـــا ســـتة أثــــهر فتركها"' ‘ففهزا الحكم فهمه من ضم الآيتين.
 إذا دا حصلت الدفارقة بالطلاق أو الوفاة لحفظ النسل ؛لأن العــدة اســنبر اء لرحم الزوجة من الحمل ، والحفاظ على الحمل إذا كان موجوداً، و مراعــــاة
 بل بعد فترة العدة ،ومن الأمور المحرمة على المر أة المعتدة : الزواج اج ، فإذا ما خالفت المر أة هذا الحكم وتزوجت فذهب علي فيما روي عنه أنه : "يفرق بينها وبين زوجها، وتكمل عدتها الأولى، وتعتد من هذا عدة جديدة، ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، ويصيران كلاهها خاطبين" -مراجعة المطلقة الرجعية في العدة: يجوز الرجعة فــي العــدة لكــن ان ان
 وتدارك ما حصل من فوات اللكاح وفرصة لإعادة الحياة على استقامتها بعد ما عرف كل واحد من الطرفين خطؤه فندم وحرص على مجانـــــــة هذا الخطأ في مستقبل حياته ، فإذا راجعها وكتم الرجعة فيكون قاصـا الإضرار بالزوجة فڤضى علي-رضي الله عنه - بأن هذه الرجعة باطلة بل زاد بتحريم الزوجة عليه ولا رجعة له عليها ، روي أن رجلا طلــــ
 فارتفعا إلى علي، "فاتهم الثاهدين، وجلدهما ولم يجعل له عليها رجعة""."


Y - مصنف ابن أبي شيدة/
الجوامع ^^/ ^9Y؛.

ب- حفظ النسل من جانب اللعدم:
-عقوبة اشـاعة المنك<ـر: سد الإسلام كل طريق إلى المعاصي لــيس فقـــط بوضـع العقوبات عليها بل بما اتخذه من وسائل وقائية تمنع من وقو عها، كمنع إشاعة ونشر الفواحش؛ لأن نشر الفواحش أو الإعلان عنها يقلـلـل من هيبة الاجنر اء عليها ويجعلها هينة في النفوس، فيحمل الناس علـى فعلها ولذلك كان علي - رضي الله عنـه- ينكل من ينشر الحــديث عــن الزنا، قال: من اشلاع بالزنا نكل، و وإن صدق" '. -عقوبـة الثتعدي علي الأعــراض بـــالثول : حــرم الله ردــــي الكؤهنــات المحصنات بالزنا دنعاً لنشر الفواحش فإن اللفوس إذا اعتـــادت ســــاع السباب بالفواحش دون رادع فإن ذلك يكون هن الــدو اعي لارتكابهــا ، وصيانة لالأعراض دن جعلها عرضة لانتهاك سمتتها، وقطعا للعداوات وانتشار البغضاء، وجعل العقوبة على هذا، فإن كان الرمي بالزنا صريحا فهذا فيه حد القفف اذا لم يثبت القاذف الزنا بأن يأتي دعه بثلاثة شـــهود وإلا فالحد ثمانون جلدة روي أنـه شهـ ثلاثة نفر علــى رجــل، واهـــر أة بالزنا، وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا هو الزنا، فهو ذلك فجلد علي الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة "٪
أما القذف بغير الزنا ففيه أيضاً التعزير، عن علي في الرجل يةــو للرجل: يا كافر يا خبيث يا فاسق يا حمار قال ليس عليه حد دعلوم، يعــزر الو الي بها رأى" "ـ
عقوبـة الزنـاة : حرم الله الزنا و هو دن أكبر الكبائر بعد الشرك بـــاله و قتل النفس؛ لحفظ الأعراض لما فيه من ضباع الأنساب ، وتقطع الصالات و والروابط في الأسرة وبين أفراد المجتدع، ونشر العداوة ،وتفشي الأكــــر اض

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

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

الخبيثة ، ولما فيه من إهانة المر أة وضياع لكرمتها وإذلالها وجعلها كالسلعة

 بالتحريم، وأوكل تتفيذها إلى ولاة الأمر وقد كان علي - رضي الله عنه- يقيم الحدود الشر عية إذا ما ثبتت ومنها إقامة الحد على الزناة المحصنين كـــــهـ وغير اللحصنين ، فقد ثبت أنـه عاقب المحصن بالجلد مائة جلدة و الـــرجم حتى الموت ،عن علي - رضي الله عنه- حين رجم المر أة يــوم الجمعــة، وقال: "قد رجمتها بسنة رسول اله صلى الله عليه وسلم"'.

 فقال: لم أحصن. قال: فأمر به فجلد مائة، وروي أيضاً أنـه قالل: "إذا وجـــ الرجل مع المر أة جلد كل واحد منهما مائة"" -عقوبة اللواط: اللواط من أخبث الفواحش إذ هو انتكاس وشذوذ في الفطرة
 يعرف في التاريخ من يجامع مثيله في جنسه وقـ لعن النبــي صـــلى الشّ
 ولا توبة بل يقطع دابر ه، فتتنع الجريمة ويطهر المجتمع دنه، فانه عز
 بأبشع عقوبة

$$
\begin{aligned}
& \text { - صحيح البخاري } \\
& \text { Y- r- كصن عبد } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

ץ


 وأتُعهجم الشَ بالدجارة. تفسير القرطبي M1/9.

وقد طبق هذه العقوبة علي -رضي الله عنه- فقّ رجم لوطيا، ونقل عنه أنـه كان يرجم ثم يحرق، وقد أشثار على أبي بكر أن يحـرق اللــوطـي وأخذ أبو بكر - رضي الله عنـه- بر أيه "'

- نكاح المحدود: ير ى عليـرضي الله عنــــه-عدم صـــحة زواج المســلم
 الثنفريق بينهـا فقد أتي بدحدود تزو ج امر أة غير هحدودة ففرق بينهـا". خامسـا: حفظ المـال حفظ المال من المقاصد الشر عية الضرورية لأن بـه عصب الحياة وبـ قو امها وشر ع اله الكثير هن التشريعات لحفظه دـــن الضـــياع والإتـــلا و الإهالك وشر ع أحكاها أخرى لتتميته واستثمارو ه، و هذه أكثلة من اجتهادات علي-رضي الله عنه- التتي راعى فيها مقصد حفظ المال سو اء من جانـــب الو جود أو سن جانب العدم
أ-حفظ المـال من جانب الوجود:
-بيانه لأهم مقصد لتثنريع الزكاةٌ وهو كفاية الفثراء: عالج الإسلام هشـــكا اللقر بكثير من النتشريعات ومنها فرض الزكاة على الأغنياء في أمو الهم ؛ حتى لا تستحوذ فئة دن أفر اد المجتمع بالمال ويحرم دنه الفقر اء فتکـــون الهوة سحيقة بين أهل المجتمع الواحـــ ، فتتتشــر العــداوات والبغضــــاء والجرائم عندما لا يجد الفقر اءع ما يكفي للـــد حاجــاتهم ، وهــــا الةـــدر المفروض يضمن التكافل بين المسلمين ، وتكافؤ الكفتين، فليس فيه دجاملة للفقر اء ولا اجحاف على الأغنياء ،و أي خلل بزيادة نسبة الفقر اء أو زيـــادة فقر هم فلعدم أداء الأغنياء لحق المال ،عن علي- رضـي الله عنـه - قـــال: "إن الله فرض على الأغنياء في أمو الهم بقدر ها يكفي فقر اءهم وإن جاعوا

```
مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر •.Y.Y م
```

وعروا وجهووا فبهنع الأغنياء، وحق على الهُ أن يحاسبهم يـوم القياهــة
ويعذبهم عليه"'.
-وجوب تنمية واستثمار المال : لأن عدم استثماره سبب في إفنائه من جهة أن المال إذا كان يلغ النصـاب فإخراج الز كاة منه وتكرار ذللك يؤدي إلــى نقصه وفي النهاية إلى إفنائه ويأتي وفت وينتهي، فتتمية المال باسـتـتثماره في الأعمال التي تعود باللفع على الفرد والمجتمع واجب شـــر عي علــى صاحب المال حتى لو استغنى عن هذا الاستثمار، ولذلكي يرى علي - رضي الله عنه- أنه لا يجوز لصاحب المال أن يعطله عن الاستثمار بأن يترك
 "أزبعة آلاف در هم فما دونها نفقة، وما فوقها كنز"
-تشريع الحجر: ومنه الحجز على السفيه المبذر حفاظا على المال لمصلحة نفسه ومصلحة حفظ حقوق من تجب عليه نفقتهم، فقد أراد علي و عثمـــــنـ رضي الله عنه أن يحجرا على عبد الله بن جعفر لما اشترى أرضا بستمائة ألف در هم ولكنهيا تركا ذلك لما ذكر لهها الزبير بن العوامـ رضـا رضــي الله
 لـشاركته الزبير بن العوام.
ومنه الحجر على المدين المفلس وذلك لمصلحة الغرماء، فكان علي رضي الله عنه - يبيع متاع اللفلس إذا رفض قضاء ديونه؛ ليقضـــي حــق

$$
1 \text { - كنز العمال } 171 \text { 1. . . }
$$

Y - -


$$
.159 / \approx \text { ( } 1999
$$



أصحاب المال " ، وكان إذا حجر على مفلس، ووجد بعض غرمائه ســلعته التي باعه إياها بعينها، يرى أن البائع يملك فسخ البيع، وأخذ سلعتّهِّال - حفظ الأموال العامة: الحاكم في الإسلام يعمل لمصلحة الأمة وانثــغاله بالتجارة أو أي عمل لينفق على نفسه و من يعول يأخذ من وقتّه ، كما أنه قد يفسد عليه الحكم فتضيع مصالح المسلمين ، ولذلك تكلم العلماء في ما
 رضي الله عنه -أنه لا يجوز للحاكم أن يأخذ من بيت الهــال العــام ويسميه مال اله - إلا بقدر الحاجة التي تكفيه وتكفي أهل بيته دون زيادة على ذللك ؛لأنه يجب عليه المحافظة علــى مصــالح المســلمين ومــن دصالحهم احفظ الأموال العامة ؛ ولذلك لما سأله عبد الله بن زريــر أن يوسع فيما يقدم من الضيافة وخاصة إذا كان يوم عيد حدثه بما سمعه عن رسول الش- صلى الش عليه وسلم- في هذا الثأن وهو حديث " لا يحـلـ للخليفة من مال الله إلا قصعتان: قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يضعها بين يدي الناس" ".
وكان لا يمنع عن المسلمين شيئا من المال يوزعه كله في مصـــارفـ دون أن يحبس عنهم منه شئ وقد روي عنه أنه كان يكنس بيت المال، قال الر اوي: رجاء أن يشهد له أنه لم يحبس فيه المال عن الدسلمين؛
 ولا لوارث ولا لمورث، وذكر الش في كتابه تقديم الوصية على الــدين،


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

لكن الو اقع في الترتيب أن الدين قبل الوصية وقد ذكر العلماء الحكمة في هذا التقنديم' .
روى علي ذلك عن اللنبي صلى الله عليه وسلم "أنه قضى باللين فبــلـ
 وصية يوصى بها أو دين\{ (اللنساء: ז (1) وإن الله عز وجل قضى بالدين قبل
الوصية، وإن أعيان بني الأم يتو ارثون دون بني العالات " "..

- معاقبة المحتكر: الاحتكار فعل شنيع ومنكر ينبئ عن خبت صاحبة فهـو إنسان منزوع من قلبه الرحمة، لا ير اعي الأخوة الإسلامية، ولا يبالي بما ينتج عن فعله من ظلم وضيق وغلاء، ونشر للعداوة والبغضاء، فكل هـل الا التربح على حساب عنت الناس وضيقهم؛ ولذللك رأي علي-رضـــي اللهـ
 احتكر طعاما بمائة ألف، فأمر به أن يحرق"، وقال حبيش أحرق لي علي

 حي









ثابت مؤدى ذكره أو لم يذكره.

بن أبي طلب بيادر باللسواد كتت احتكرتها، لو تركها لربحت فيها مثــل عطاء الكوفة' .
ب-حفظ المـال من جهة العدم:

- حكمه بالضضمان عند وجود موجبه وعدمـه عند عدم وجود مــــا يوجبــهـ: فيجب الضمان إذا عرف التنفريط أو التعدي حفظـــا للحقــوق، وجبــرًا للأضرار، وزجرا للجناة، ومنعاً للاعنداء على الاهووال
-ومنه ضمـان العين المرهونة: يرى الإمام علي-رضي الله عنه- أن العين المر هونة إذا هلكت في يد المرنهن، فإن كان الهالا بالك بلا تعد ولا تلا تقصير كأن هلكت في حريق أو سيل فلا ضمان على المرتهن وذلك لأن يده يد أمانة فهو مؤتمن، ويرجع المرتهن على الراهن بالدين عند حلول الأجل، أما إذا هلكت بتفريط في الحفظ أو بتعدي فإنت يضمن و على ذلك يذهب


 المستودع إن هلكت الوديعة بلا تعد، ويضمن مع التـــــي أو اللتصـــير ، لأن يده روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: " ليس عـــى هؤتمن ضمان"."
- ومنه غرم المتلفات: اتلاف الثئ واخراجه عن حد الانتفاع به موجــب بـ لضمانه حفظاً لحقوق الناس وجبراً للضرر ولنلكَ لو ألتف انسان حيوانا
 على رجل فضربه بالسيف فقتله فذكر ذلك لعلي فقال: "أغرمه بهيمــة لا

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 1 \\
& \text { 10VE^N } \\
& \text { r - سن الیيهقي }
\end{aligned}
$$

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

تعقل"'، أما اذا نتج عن العدوان عدم الاتلاف بالكلية بل قطع عضـــو أو غيره فيغرم المعتدي ما نقص من القيمة "فقد أفتي علي في اتلاف عــين الدابة ربع ثيمتها"
 قيمتها ربع دينار •ّ
أما إذا لم تتوفر شروط السرقة فكان لا يقطع، بل يعزر بأن لم يباـــغ


سرقت؟ فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعا فضربـه أسو اطا وخلى سبيله. ". -أو له فيه شبهة ملك وقد سرق رجل من حضرموت مغفر حديد من الكتاع وهو يقسم خكسا بين الناس، فأتي بـه علي فقال: ليس عليه فطع هو خائن وله نصيب. "

- وروي عنـ أنه كان يفول: "ليس على من سرق دن بيــت الكـــال قطع" لو جود شبهة الملك. أو نقب الحرز ولم يخرج المسروق روي أنه: أتي برجل نقب بيتا فلم يقطعه، وعزره أسو اطل.؛، فاعتبر هذا شرو عا في السرقة، ولــيس ســرقة توجب الحد
 برجل سرق منه ثوب فوجده هع إنسان و أقام عليه البينة فقال علي: ادفع إلى هذا ثوبه وانبع أنت من اشتريته هنه. "ه

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 - } 1 \\
& \text { - } 1 \lambda \text { - }
\end{aligned}
$$

r - هصنف ابن أبي شيبة /


$$
\begin{aligned}
& \text { كنز اللعمال }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 0 - كنز العمال }
\end{aligned}
$$

المطلب الثثاني: حفظ الحاجيات
وأما الحاجيات فهي: ما يفتثر إليها من حيث التوسعة ورفع الضــيق المؤدي في الغالب إلى الحرج و المشفة اللاحقة بفوت المطلوب. '.
فاللمقاصد الحاجية دون الضرورية في الاحتياج إليها وفقدها لا يؤدي إلى فساد النظام الو اقع في فقد الضروري، وهي تحقت دصالح دون المصـالح الضرورية، واعتبر ها الشار ع لرفع الحرج و الضيق عن المكلفين كما فـــي الرخص في العبادات، وإجازة بعض الجهالات في العقود ، وتثريع كثير دن عقود المعاملات المحتاج إليها كالسلم والإجارة والقــر اض والمســـاقاة ،و إباحة الطلاق والخلع ، وفي الجنايات، كالحكم باللوث، و القسامة، وضرب الدية على العاقلة.
وقد ينزل الحاجي دنزلة الضروري「
كما حرص -رضي الله عنـه- على مر اعاة الضرورات في اجتهاداته
الفقهية كذللك راعي المصدالح الحاجية، فكان حريصا على عدم إلحاق المشقة بالمسلمين في كل اجتهاداته.

فقي العجادات:
فمن اجتهاداته رضي الله عنه التي راعى فيها تحقيق المصـالح الحاجية في العبادات:
مراعاة الرخص المخففة حين لحوق المثشةة:
منها: قصر (الصـلاة الرباعيةّ في السفر كان-رضي الله عنـه- يفتـــي
بالسنة في الصالاة في السفر، قال: صـلاة السفر ركعتان"

> Y الكو افقات r/ KY.

Y كما قال الفتوحي : " وثدا يكون الحاجي ضرورياً في بعض الصور" شُرح الكوكب المنير، الفتـوحي



ץ -

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

ومنها: الجمع بين الصلاتين في اللسفر: وأيضا كان يأخذ بالسنة فــي
رخصة الجمع روي أنه رضي الله عنــه - كان إذا سافر سار بعد ما تـنـر الشثمس حتى تكاد أن تظلم، ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعوا بعشائه فيتعشى، ثم يصلي العشاء، ثم يرتحل، ويقول: "هكذا كان رسول الش -صلى الش عليه

ومنها: اباحةّ الفطر في رمضان للمريض وكذلك أخذ برخصة الفطر للمريض في رمضان فالل الثيخ والثيخة الكبرين اللذين يجهــدهـا الصــوم يفطران ويطعمان لكل يوم مسكينا " "
 كان يالزم النبي في كثير من أسفاره ولذلك أرشدت أم المؤمنين هذا السائل
 الخفين فقالت: سل عليا، فسألته فقال: " ثلاثة أيام ولياليهن، يعني للمســافر ، ويوم وليلة للمقيم
ومنها: رش بول الغلام و الغسل من يول الجاريـــة: وقال بذلك وعمل به لأنه روى عن النبي صلى الشَ عليه وسلم أنه قال: " بول الغلام ينضــــح عليه، وبول الجارية يغسل"؛ في العادات:
ومن اجتهاداته رضي اله عنه التي راعى فيها الیصالح الحاجية فــي
العادات:

إباحة اللصيد: -أباح اله الصيد لحاجة الناس إليه، وربما وصل الأمر

> إلى ضرورة الصيد إذا لم

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { r - } \\
& \text { \& - مسنت أحمد }
\end{aligned}
$$

يجد ما يسد جوعة، أو ند الحيوان المستأنس ولـــــ يــتمكن منـــه إلا
 فقال: "كله واهد لي عجزه" '. -الولاية على (الصغير: الولاية على نفس الصغير ومالهه واجبة لعجزه عــن القيام بشئون نفسه وعدم إدر اكه وجه المصلحة في الأكور، وتستمر حتى يبلغ عاقال رشيداً، وكان علي يعين الأولياء على اليتامى، بل كان يتو لاه الاها أحيانا بنفسه، روى عبيد الله بن أبي رافع قال: باع لنا علي أرضا بثمانين ألفا، فلما أردنا فبض ما لنا نقصت، فقال : "إني كنت أزكيه، وكنا يتـــامىى

ومن اجتهاداته رضمي الله عنـ التي راعى فيها المصـالح الحاجية فــي المعاملات
-تـحكيم الحكمين في الثشقاق: يشر ع التحكيم إذا وقع الخلاف بين الــزوجين ولم يتمكنا من اللتوصل إلى حل يتر اضيا عليه كـحاولة للإصـــلاح بــين الزوجين ليصلحا بينهـا وقد فال علي للحكمين: "أندر بان ما عليكــــا با إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن ر أيتما أن تجمعا جمعتما" ".
-تشريـ الطلالق للحاجة: إذا وقع خلاف بين الزوجين وبـــاءت هحــاو لات الإصـلاح بينهما بالفشل واستحالت العشرة بينهـا فاستمر ار الن<<ـاح مـــع وجود التتافر والبغضاء بهذه الحالة قد ينتج عنه دفاسد عظيمة؛ ولذا يكون الطلاق هو الحل وهع إباحة الطلاق في هتل هذه الحالات إلا أنــــه فـــي نظر الإسلام أبغض الحلال وكان علي يقول : "الطلاق قبيح أكر هه"؛.
 الإز ادة والاختيار انتفي التكليف، ولذلك لا يتع الطلاق مع الإكر اه بغير حق،

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { \& - مصنف ابن أبي شيبة \&/90/ رفم 19Y04. }
\end{aligned}
$$

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

لعد القصد إلى دعنى الطلاق الذي هو شرط لوقوعه عند علي روي عنـــه: "أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا"' .
-تثنريع الخيار : شر ع الخيار في البيوع فرصـة للمتبايعين للتــرويّي حتـىى
 فسخة، فلا يقع ندم بشر اء ما لا مصلحة لهم في شرائه أو بأكثر من ثمنه
 شروطهم" "r و هذا حديث هروي عن النبي- صــلى الله عليــهـه وســلموكذللك الرد بالعيب إذا لم يصدر منه ها يدل على المو افقة كما فـــي وطء الجارية.

- إباحة المعامـلات: أباح الله كثير دن المعاملات التــي فــي دشــرو عيتها التيسير ورفع الحرج عن المسلمين وذلك للحاجة إليها، والكصلحة العائدة إلى الطرفين في إباحتها كالمساقاة: أن بدفع الرجل شجره إلى آخر، ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه بجز ء هعلوم له من ثمره؛ . والمزارعة: دفع الأزض إلى من يزرعها ويعهل عليهــا، والــزر ع بينها
 يحتاج هذا العدل ويستطيع القيام به وليس لديـــه أرض و لا شـــجر فأجـــاز الثـارع هذين المعاملتين لنفع الطرفين والمجتمع، فالمساقاة جائزة في جميع الشجر المثشر • والمزارعة جائزة: روي أنـه جاء رجل إلــى علـــــ فوشـــى
 بالنصف أكري أنهار ها، وأصلحها، وأعمر ها، فقال علي: "لا بأس"."


.



 إليها فصاحب المال فد لا يحسن التجارة والعامل يحسن التجازة، ولا مال له فيوفر لـ فرصة عمل ويستثر هذا المال، وتحصل المنفعة لمها وللمجنمــعـ، روي عن علي كثير من أحكام المضاربة، ومنها أن الخسارة على صــا
 على المال، والربح على ما اصطلح الا لالحوا عليه"." والثفعة: وهي استحقاق الثريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من
 شريكة لمن لا ير غب في هنـاركته فيحصل الخلاف والمناز عـــات فأجــاز الثنر ع الثفعة سدا لهذا الخلاف، وقد يكون محتاجا إلى نصيب شريكه ليوسع على نفسه؛ وبما أن هذه المعاني قد توجد ريع الجوار فلذلك أجاز علي الثشفعة
 بالجوار" "
 إلى أجل ْوهو جائز للتو سعة على الناس للحاجة إليه أيضا، وقد تبايع علـــي
 بأربعة آلاف درهم إلى العطاء، أو إلى غيره"، وكان العطاء إذ ذالك له أجل هعلوم.

$$
\begin{aligned}
& \text {. 19/0 - المغني - }
\end{aligned}
$$

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

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر .r.r.
في الجنايات:
ومن اجتهاداته رضي الله عنـه التي راعى فيها المصـالح الحاجية فــــي
الجنايات:

تحريم شرب ثڤليل الخمر: أكثر الفقهاء على أن الخمر حــرام لـــذاتها
ولذلك يحرم القليل والكثير على حد سواء، فالقليل يدعو إلى الكثير و قد ذهب
 القليل لأن من اعتاد على شربها قد لا يسكره القليل، وقال بإيجاب العقوبـــة عليه: "يجلد في قليل الخمر وكثيره ثمانين"'
-الالحكم بـالقســــــة: إذا كان الجاني مجهو لاً و كان بين المفتول وبين اهـــل الموضـع الذي وجد فيه عداوةٌ ظـاهرة تجب القسامة وهي أن يؤخذ مـــن أهل ذلك المحل خمسون رجلا دمن يحتمل أن يكونوا قتلوه فيحلفــون أنهم ما قتلوه و لا يعلمون له قاتال و يدفعون الاية، ُ ؛ حفظاً لأمن وسالامة المجتمع بصيانة الاماء فلا يههر دم في الإسلام، فأكثر دا يقع القتل في الخفاء دون وجود شهود، وحتى لا يفلت هجرم من العقوبة ، روي عنه انه قال: أيما فتيل و جد بفلاة من الأرض فديته من بيت الهـــال لكـيالا رو يبطل دم في الإسلام، و أيما فتيل وجد بين قريتين فهو على أسفهـا " هـ
 بضمان دية من لا يعرف قاتله ولم توجد عداوة كأن يقتل في الزحام، وجعل ديته من بيت مال المسلمين؛ لعدم دعرفة القاتل وحتى لا يضيع دمه فقد روي ان رجلا فتل في المسجد يوم الجمعة في الزحام فجعل علي ديته من بيــت الهال
(المطثب الثثاثث: التحسينات
أما التحسينات فهي: ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسيين والتزيين والتيسير للمز ايا والمز ائد ور عاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات ' أولاً: في العبادات:
من اجتهاداته رضي الهُ عنه التي راعى فيها المصالح التحسينية فــي العبادات:
-استحباب التطيب: -كان النبي صلى الش عليه وسلم من أطيب الناس ريحا وكان الطيب من أحب الأشياء إليه صلى الله عليه وسلم 「 ، ولأن عليــا
 رسول الهُ ويميز بين أطيب أنواع الطيب، روي عنه أنـه فـــال: "أطيـبـب ريح الأرض الهند هبط بها آدم وخلق شجر ها من ريح الجنذ" ". -ازالة النجاسة- لأن الإسلام دبن النظافة والطهارة وجمال الظاهر والباطن
 ويتأكد هذا الوجوب عند الصـلاة، ومن النجاسة التي تجب إزالتها غسـلـ موضع البول والغائط، ويجوز الاقتصار علي الاستتجاء بالحجارة وعلي رضي الهُ عنه أمر باتباع الماء الاستتجاء بالحجارة زيادة ومبالغة فــي اللنظافة قال: "إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتن تتلطــون تلطــا فانتعوا الحجارة باللماء" ؛ . -اللعدالة في الثشهود: لما كانت الثشهادة مطلوبة لحفظ الحقوق والأموال كان اشتراط العدالة أحد أهم الثشروط في الشاهد فينبني على فوله ثبوت الحق

$$
\begin{aligned}
& \text {. IVo المستصفى صن الم }
\end{aligned}
$$

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

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

المدعى به أو إسقاطه، إذ هي دليل على صـلاحه ونتقو اه له عــز وجـــل فيتور ع عن الكذب ويتحرى الصدق فتحفظ الحقوق ويقام العدل، وقد كان علي -رضي الله عنه- لا يعمل إلا بالبينة العادلة "فكان لا يجيز شــهـادة الأقلف" ، و هو غير المختتن يعتبره فاسقا لتركه سنة الفطرة(الاختتان) ' . ثاتياً: في العادات:
من اجتهاداته رضي الش عنه التي راعى فيها المصالح التحسينية فــي العادات:
-التتوسط في الأمور: الإسلام دين الوسطية والاعتدال فــي كــل الجوانـــب العقدية واللتثريعية والسياسية والاجتماعية ، و عباد الرحمن قد وصــفوا بالتوسط في الإنفاق فال تعالى: لُو الذين إذا أنفقوا الم يسرفوا ولم يقتـرورا
 إخوان الثياطين ،ومن شكر نعدة الهـ تعالى اتباع أمره فيها على الوجه اللي شرعه دون إفراط أو تنريط ،وكان علي -رضي النه عنه- يبتغي
 حتى اللباس ويقول: "أنا ألبس من الثياب ما يكفيني لعبادة ربي" ".
 اللتي تتتج عند تتاولها بسبب احتباس الام في لحمها الذي يحمل الســموم
 علي-رضي الله عثه- على اتباع الثنرع في ذلك أن فالل بتحريم البيضة الموجودة في بطن الاجاجة الميتة لأنها جز ء من الييتة المحرمة."
.rva/r. (199r
. $1 /$ / $/$ / الكغني

- ستر العورة: أوجب الهُ ستر العورة إكراماً للإنسان وترفعاً له عن التشبه



 والنساء بستر العورة ؛ولذلك لـا وجد علي رضي الله عنه قوم ارتكبوا ها ها هو مخالف لهذا الحكم الشرعي سستر العورة -فأنكره عليهم، فعن عبداله بن عامر عن أبيه قالل: "أتى علينا علي ونحن نغتسل يصب بعضنا على بعض" فقال: "أتغتسلون ولا تستترون، واله إني لأخشى أن تكونوا خلف

ثـالتاً: في المعامـلات:
من اجتهاداته رضي الهُ عنه التي راعى فيها المصالح التصسينية فــي المعاملات:

- بيع الغرر: حرم الله بيع الغرر وهو كل ما فيه جهالة ؛لما فيه من الغش والخداع والتنليس والظلم ،و هذه الجهالة قد نؤدي إلى الاختناف والتناز ع ع وإثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين ، ويدخل في الغزر مسائل كثيرة غير نـحصرة كبيع الآبق - أي العبد الهارب مــن ســيده - والمعـــو والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتّ ملك البائع عليه، وبيــع اللسكك في الماء الكثير، والللبن في الضرع ع، وبيع الحمل في البطن، وبيع




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

- تثنريع الخطبة و النظر إلى المخطوبة: فشر عت الخطبة لأهمية عقد النكاح حتى يتم التعرف على الخاطب ليتم قبوله أو رفضه في هذا الوقت فإذا لم
 طلب علي من عمر بن الخطاب رضـي الله عنهـا لما خطـــب ابنتـــه أم كلثوم أن ينظر إليها فقت روي أن عمر : خطب إلى علي ابنته، فقال: إنها صغيرة، فقيل لعمر :



ساقها، فقالت: "أرسل، فلو لا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك".
 شر عاً أن تزوج المر أة نفسها ولا غير ها؛ لأن طبيعة المر أة أنهــا أكتـــر انفعالاً وأرق عاطفة فمن السهل أن تخدع ،و الرجال أكثر خبرة بالر بالرجال،
 حيائها ، وهو ما ذهب إليه علي - رضي الله عنه - قال: " أيمــا الــــر أة
 رضي الله عنه- أكثر الصحابة تسسكاً ببطلان هذا النكاح روى الشعبي : " ما كان أحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أند في النــــا بغير ولي من علي رضي الله عنه- حتى كان يضرب فيه" "أي أنه كان يعتبره زنا إذا حصل دخل -اثشتراط الثثاهدين على النكاح: النكاح من أعظم العقود في الإسلام ولذلك


Y - r


فاشتنرط الإشهاد عليه؛ لـئلا يجحد وتضيع الأنساب او يتـزورج الرجــال محارمهم روي عنه أنه فال: "لا نكاح إلا بولبي، ولا نكاح إلا بشهود' . . رابعاً: في الجنايات:
من اجتهاداته رضي اله عنه التي راعى فيها المصالح التحسينية فــي الجنايات:

- هنع قتل الحر بالعبد: فلا يقتل حر بعبد و إنما يجب دفع ثمن العبد إذا قتله الحر بالغا ها بلغ حتى لو يلغ دية الحر، عن علي، وابن مسعود، وشريح: "أن ثمنه وإن خلف دية الحر" 「.

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


## المبحث الثتاتي: المقاصد التعليا ثلشريعة الإسـلامية

المقاصد العليا للشريعة الإسالامية هي المقاصد التي تتضــبط تحتهــا
المقاصد الجزئية وتكون قادرة على ضبط جزئياتهــا ليتحةـق بهــا ربــطـ الجزئيات بالكليات وتقوم على مستو ق الكليات الشر عية بأقســـامها الـــذلاث الضروريات والحاجيات والتصسينيات، وهي أصول الشريعة، بمعنــى أنهــا تشدل في الفهم التدبري للقر آن والسنة: البعد الديني والعقدي والاجتــــاعي و السياسي. و هذا لأن الشريعة شاملة لكل جوانب الحياة مهما تطورت واستجدت الأحداث، وتتـعبت القضايا فتتسع أحكامها لنقضي وتستوعب كل الأمور في . مرو نـة ويسر
وسأذكر فيما يلي بعض اجتهاداته في هذا الجانب

## المطبب الأول: حفظ نظام الأمـة بنصب الإمـام

نصب الإمـام: حفظ اللظام العام للمجتمع أحد أهم المقاصد الثـــر عية
و هو ضرورة حتى يقوم الإنسان بمهـته التي خلقه الش من أجلها وهي خلافة الله في الأرض بعمـرتها و عبادة الله وحده لا شريك لـــه وذلـــك أن النـــاس مختلفون في العقول والأهواء والرغبات والطبائع؛ مدا فد يؤدي إلى التتازع ع فلابد من نظام يفصل بين الجميع ويقيم الحدود، ويرعي هصالح الدين واللانيا ، نظام حكم يقوم على إقامة الدين ور عاية الحقوق ومر اعاة العدل بين جميع أفراد المجتمع ؛ ولذلك نصس العلماء على أن نصب الإمام واجب متعين فالى ابن جماعة: "يجب نصب إمام بحراسة الدين، وسياسة أمور المسلمين، وكف أيدي المعتدين، وإنصـاف المظلو مين من الظالمين، ويأخــذ الحةــوت مـــنـ مو اقعها، ويضعها جمعا وصرفا في مو اضعها، فإن بذللك صـلاح البلاد وأمن



العباد، وقطع مواد الفساد، لأن الخلق لا تصلح أحو الهم إلا بســلطان يقـوم . بسياستهه، ويتجرد لحراستهم" '
وقد أدرك الصحابة رضوان اله عليهم ضرورة هذا الأمر فســار عوا
بتعيين خليفة للمسلمين بعد وفاة النبي- صلى الش عليه وسلم -سار عوا إلــى تقيفة بني ساعدة واجتمعوا لتعيين خليفة للمســلمين وانتهـى الأمــر إلــى
 للصحابة في كل ذلك ،لأنه يري أهمية منصب الإمامة في حفظ وحدة الأمة وقيام الاين، وقد بين أهمية منصب الإمام وأنه ضرور رة عامـــــة لا تســتغنى عنها الأمة مهها كانت الظروف ، رُوي عنه أنه فال: "إن معاوية ســيظهر عليكم"، قالوا: فلم نقانل إذا؟ قال: "لا بد للناس من أمير بـــر أو فـــاجر . "
 ن هن أولى من أبي بكر الصديق - رضي الله عنهـ أجمعينوقد وضح شروط من يصلح لإِمامة من الأمانة، والعدالـــة، وإفاهــــــة الدين فيما روي عنه فوله: 'ثلاخثة من كن فيه من الأئمة صلح أن يكون إماما اضطلع بأمانته إذا عدل في حكمه ولم يحتجب دون رعيتـه وأقام كتــاب الله تعالى في القريب والبعيد" "

1 - تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ابن جماعة، محمد بن إبر اهيم بن سعد الهُ، تحقيق: د. فؤ اد
 r
r - كنز الكمال r70/0 زفم 10٪؛.

المطثب الثثاني: حفظ المصدر الأول للتشريع "الثرآن الكريم"
حفظ الثقرآن الكريم: الثريعة الإسلامية خاتمة الثـــرائع هو القــر آن الكريم هو دستور هذه الثشريعة نزل على رسول الله محدـ صلى الله عليه وسلم- خانم النبين و المرسلين، وكانت الكتب السابقة موكول حفظهـــا إلــى أهلها لأنها كانت دؤ قتة تتسخها الثريعة التالية ،ولما كان القر آن هو دصدر التتشريع لهذا الاين الكخاطب به العالمين إلى يوم لقياهة فقد تكفل الله بحفظه
 الصحابة له في صدور هم وحفظهم له مكتوب في الرقاع و غير ها ثم الجمعة الأولى في مصحف واحد في عهـ أبي بكر الصديق كرضـي الله عنـه- ثـــ الجمعة الثانية في عهد عثمان بن عفان كرضي الله عنـه- وقد وافق علــي عثمان بن عفان و سائر الصحابة على الجمعة الأولى و الثانيـــة للةـــر آن ولذلك لما رأى بعضهه يطعن على عثمان هذا الجمع رد عليهم بقوله "لو لم 'يصنعة هو لصنعتة"

فهو يرى أن هذا شرف وفضل حظي به عثملن - رضـي الله عنه -، ويدرك قيمة هذا الجهد والعمل العظيم في جمع القر آن لتوحيد قر اعته بلهجة واحدة، ولو لم يقم بـ عثمان كرضي الله عنـه- لقام بـه هو؛ لعلمه بضرور وتة في حفظ دين الله بحفظ مصدر ه، وكان هذا تأكيد لو عد الله تعالى بحفظ القر آن الكريم.

1 - الكصاحف، ابن أُبي داود، عبد الله بن سليمـان بن الأشعث، تحقيق : محمد بن عبـــده ، ( القـــاهرة:

## المطلب الثالث: تحهقى شروط المفتي

تحفّ شروط المفتي :منصب الإفتاء من المناصب الثر عية الجليلة و الضرورية التي لا يستغني عنها الفرد والمجتمع فهي الطريق لبيان حكــم الله في أدور الدين والانيا ؛ولذلك وغصف المفنون بأنهم المو قعون عن رب العالمين، وأنهم ورثـة الأنبياء ،و قد وضع العلماء شروطاً يجــب أن تتحةـــق فيمن ينولىى الفتيا ومن أهم هذه الثروط :العلم ويدخل فيـــه العلــــ بـــالقر آن والسنة وما يتعلق بهها من العلوم والعلم باختلال الفقهاء واتفاقاتهم وقو اعـــد الاستنباط ، و بأعر اف الناس و عاداتهم ،و المصالح المعتبرة و غير المعتبــرة، والإفتاء في الدين بغير علم من باب الكذب على الله ولا أحد أظلم دمن كذب g ع على الله، وضرره كبير؛ ولذلك حرَّم الله الإفتاء بغير علم قال الله تعاللى

 وبهذا أخذ علي بن أبي طالب كرضي الله عنـه- في حق نفسه فكان لا يُقْدِم على القول في الدين بغير علم، وكان لا يرى مانعاً في تفويض العلم له وأن يذكر عدم علمه إذا سئل عما لا يعلم، عن علي
فال: وأبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول: الله أعلم"'. فهو كضـي الله عنه- هع سعة علمه وفضله كان لا يستحي إذا سئل عها لا يعلمه أن يقول: لا أعلم لأنه كان يرى خطر الفتوى بغير علم علـىى الاين عظيم.
كما كان يمنع من التعرض للإفتاء بدون التأهل و التسلح بالعلم فعــن أبى يحيى قال: در بي على وأنا أقص قالل هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟
قلت: لا. قال: أنت أبو اعرفونىى".「

$$
\begin{aligned}
& \text { r - ج }
\end{aligned}
$$

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

المبحث الثالث: الأدلة و الثو اعد المقاصديـة من فقه علي رضي الله عنه--المطلب الأول: القياس (الثياس: أجمع الصحابة على الاستدلال بالقياس و العدل بـه ،و أقيستهم رضوان الله عليهم أجمعين هن أصـح الأقيسة لكونهم الأعلم بأسرار الثــرع ع وحكمه ومقاصده لسلامة كلكتهم العربية ؛ وبما كــان لــديهر هــن الـلكـــة التشريعية التي تشبعت بها نفوسهم من مالزمتهم لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- واطلاعهم على أسباب نزول القر آن وموارد الأقضية فــي الســنـة النبوية، يقول ابن تيمية - رحمه الله- في ذلك : "وإلى ساعتي هذه ما علمت قو لا قالله الصحابة ولم يختلفو افيه إلا وكان القياس معه لكن العلم بصــحيح القياس وفاسده من أجل العلوم وإنما يعرف ذللك من كــان خبيـرا بأســـرار الشر ع وهقاصده؛ وها اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد؛ وهـا تضمنته من دصـالح العباد في المعاش و المعاد؛ وها فيهـــا هــنـ الحكمة البالغة والرحمة السابغة؛ والعدل التام". ' و على بن أبي طالب كرضـي الله عنـه- كن من أعلم الصحابة وأفقهم بروح الشريعة ومقاصدها وظهر ذلك في اجتهاداته و أقيسته. ومنها دو افقته للصحابة في تعيين أبي بكر الصديق -رضي الله عنهخليفة للمسلمين بعد وفاة رسول الله قياسا على أمر النبي -صلى الله علـــــ وسلم- له بأن يؤم الناس بالصحلاة مع وجود كل الصحابة، وقد صرح بهـــا القياس المبني على بيان العلة، قال: فلما قبض الله نبيه، نظرنـا في أمورنـــا، فاخترنا لدنيانا سن رضيه نبي الله لديننا، وكانت الصدلاة أصل الإسلام، وهي عظم الأمر، فوام الدين. فبايعنا أبا بكر، وكان لذلك أهلا، لم يختلف عليه منا - اثثان

$$
\begin{aligned}
& \text { 1-0 - مجموع الفتاو ق. } 1 \\
& \text { r - سير أعلام النبلاء }
\end{aligned}
$$

فبني -رضي الله عنـه- علي أن إمامة أبي بكر العامة صحيحة فياساً على صحة إمامته للصـلاة وتقديم النبي -صلىى الله عليه وسلم- له على سائر الصحابة؛ ولذلك فهم علي وسائر الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعــينأن هذا إشارة إلى أنـه الأولى للإمامة العامة.
 توريث الجد دع الأخوة وكان سببه العدل بالفياس فذهب أو لاً: إلى أنه كالأب فلا يرث دعه أحد دن الأخوة روى عطاء أن عليا: "كان يجعل الجد أبا"' . واجتهـ ثانياً و جعله في منزلة الأخ فيرث دع الأخوة، لأن الأخ ذكــر يعصب أخته، فلم يسقطه الجد، ولأتهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه، فإن الأخ والجد يدليان بالأب، الجد أبوه، والأخ ابنه، وقر ابة البنــوة لا تتقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى؛ فإن الابن يســقط تعصــيب
 غصنان، كل واحد دنهما إلى الآخر أقرب دنه إلى أصل الثجرةٌ

$$
\begin{aligned}
& \text { Y- مصنف عبد الززاق • Y Y Y } \\
& \text { r. } r / 4 / 7 \text { r }
\end{aligned}
$$

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


## المطثب الثاني: الاحتياط:

عرف ابن تيميه الاحتياطا :انتاء ما يخــاف أن يكــون ســبـا للـــذ
والعذاب عند عدم المعارض الر اجحץ.

والاحتياط يحقق كقصد الشار ع في حفظ الدين هــن جهــة هر اعـــاة
المكلف لحدود النكاليف المطلوبة دنه فلا يقدم على ما فيه شكك وتردد، كمـــا أنه دليل على حرص المكلف عن الوقوع في المحرم، وهو أمر دعتبر فـــي الثر ع، بل إن الثـاطبي ذكر ان الثريعة مبنية عليه فال: " و الثشريعة مبنيـــة على الاحتياط والأخذ بالحزم، والتحرز دما عسى أن يكــون طريةــا إلــى هفسدة، فإذا كان هذا هعلوها على الجملة والتفصيل؛ فليس العمل عليه ببــــع ع في الثريعة، بل هو أصل من أصولها"ب . والاحتياط أحد أهم القواعد التي انبنى عليها كثير من الأحكام في الفقة
 بالاحتياط في حق نفسه وفي حقوق المسلمين، ومن الأحكام النتي راعى فيها رضي الله عنه الاحتياط في حفوق المسلمين: أولاً: احتياطه في حفوق المسلمين: تضمين الطبيب: ذهب على بن أبي طلب -رضـي الله عنـــه- إلــى تضدين الطبيب إذا تسبب في الجناية كانت الجناية خطأ أو عن جهل، و هذا من زيادة الاحتياط في حفظ النفوس، ولإشعار الطبيب بمدى أهدية المسؤولية

1 - يعرف الاحتياط في اللفنة مصدر للفعل احتاط و الثلالثي منه حوط ويــأتي الاحتيــاط وتصــريفانه بمعان: منها التعهى و الحفظ والصيانة، يقال: حاطه يحوطه حوطا وحيطة وحياطة: حفظه وتعهده؛ و الحيطة: صـانه وكلاه ورعاه، و الحائط: الجدار لأنه يحوط ما فيه، ومنها: قو ام الثشئ وبلوغ الخاية

 بثمره" الكوه، ومنها: الأخذ بالأحزم و النقة يقال: الحتاط الرجل: أخذ في أموره بالأحزم. واحتــــاط



No/r ا المو افقات

عليه فلا يقصر و لا يفرط ويكون حريصا على المرضى ويبــذل قصـــارى جهـه في المحافظة على النفوس رُوِى عنـ أنـه خطب الناس فقال: "يا دعشر
 البر اءة، فإنه كان عالج شيئا، ولم يأخذ لنفسه البر اءة فعطب فهو ضامن" ا الصدع بالّحق مـع الحاكم: رُوى أن عمر بن الخطاب كرضي الله عنـه كان يعس بالمدينة ذات ليلة فر أى رجلا وامر أة على فاحشة فلما أصبح، قال للناس: أر أيتم أن إماما رأى رجلا وامر أة على فاحشة فأقام عليهـا الحد ها كنتم فاعلين؟ فالو ا: إنما أنت إمام، فقال علي بن أبي طالب: ليس ذلك للك إذن يقام عليك الحد، إن الله لم يأمن هذا الأمر أقل دن أربعة شهود ، فتركهم ، ثم سألهم ، فقــــال القـــوم مثل دقالتهم ، و قال علي : متل دقالتة. فكان -رضي الله عنه- شجاعاً في الحق لا يخشى في الله لومة لأم، فلم يو افق جميع الصحابة فيما ذهبوا إليه وأصر على ر أيه؛ لأنه كان يعلم أن
 العدد حتى ولو كان الذي عاين الجريمة هم إمام المسلمين وذلك ليس تكذيبا لهـ ولكن اتباعا لحكم الثنرع؛ وحتى لا يكون ذريعة للطعــن فــي أعــراض الناس، واستعلاء للحاكم على الناس، وحتى لا يكون سبب للحكم بالباطل من الحكام و القضاة وادعاء أنهم حكموا بعلمهم. فقد صدع بالر أي الذي يراه حقا مخالفا في ذلك رأي باقي الصـــحابة مستدلا على ذلك بالدليل، و هذا من باب الاحتياط لسـلامة أعر اض المـــؤمنين و المؤمنات.
استتتابة المرتد : : الردة عن الإسلام إنكــار ورجــوع عــن الحــق
والفطرة والعقل هو الإسـلام لا يقر المرتد على فعلته و لا يحافظ على حيــاة هذا النخص ويجب أن يستأصل دن الو جود حفاظلا على الــدين و حتــى لا

$$
\begin{aligned}
& \text { r - r بسند أحمد r r }
\end{aligned}
$$



يكون فتنة لغيره ،لكن ربما قد يكون وقع هذا الثخص في الــردة بســبـ بعض الوساوس والثبهات والثككو التي مكنها شياطين الإنس أو الجن في نفسه فيرى علي عدم إقامة الحد عليه بمجرد الردة بل يترك مدة ون ويعطـــى مهلة ينافش فيها ويحاور في الدافع له على الردة، ويجاب عن شبهاته

 لهذا الثخص دينه وحياته، وان أصر على الردة فيجب قتله ، وقال كرضي الله عذه-:إن مدة الاستتابة ثلاثة أيام ،ويرى أن هذه المدة كافية لدفع شبهته ومر اجعتّه.
ثانياً: احتياطه في أمر نفسه:
ومن ذلك: احتياطه في البيع والثر اء: بلغ من ون ورعه واحتياطه-رضي الله عنه- أنه كان لا يشتري دمن يعرفه لاحتمال أن يُحَابَّى فيبيعه بأقل من اللسعر الذي يبيع به الناس، فلم يستغل وظيفتّه في استغلالٍ الناس والتــربح هنها، عن أبي هطر البصري، قال: كتت مع علي، فانتهينا إلى سوق الكبير فتوسم شيخا منهر، فقال: يا شيخ، أحسن بيعني في قميص بثلاثة در اهم. قال:
 فاشترى منه قميصا
وأيضا: احتياطه في الطهارة لما سمع من اللنبي- صــلى اله عليـــ
وسلم- وجوب استيعاب غسل الثـعر في الغسل من الجنابة عن علـي، هَـــلـل :
 جنابة لم يصبها ماء، فعل الله تعالثى بـه كذا وكذا من النار " قال علي: فـي



$$
\begin{aligned}
& \text { - - مسند أُبي يعلى YOY/ }
\end{aligned}
$$

## المطلب الثالث: سد الأزرائع

أكثر تعريفات العلماء لقاعدة سد الذرائع تدور حول كل وسيلة مباحة

 والأضر ار، وعلى ذلك فإنه بالتحقيق يتضح أن سد ذرائع الفساد أمر اتفــق
 المفاسد وقد قالوا بها جميعاً ،وظهر أن خلاف بعضهم في كونه دليالً مستقالٍ بنفسه أو لا عند عدم دليل للمسألة من الكتاب والسنة والإجماع و والقياس ،وقد
 الذرائع " ومن ذلك :

 أو الهزل ،فالنكاح ينعقد بالثلفظ به ،و الطلاق يقع بدجرد اللثلفظ به ولا يلتفت

 يلتفت إلى اللية ، سدأ لذريعة التلاعب بألفاظ الطلاق، فهما من الأمور التي
 النسب، والنفقات والإرث وحرمة اللصاهرة و غير ذللك ، وحتى لا تبطـل ونتعطل أحكام اله ،وقد ذهب علي إلى عدم اعتبار الهزل في أحكام النكــاح


والعتاقة، والصدقة " "



Y - مصنف عبد الرزاق


 r.ratrar

التعزير لمن يعرض بالزنا: إذا لم يصرح القاذف بالرمي بالزنا بــأن عرض فقط فحكمه التعزير بما ير اه الإمام حماية للسمعة وحفظاً للأعراضن،
 الأعراض بدعوى أن الحد إنما ورد في التصريح بالـا بالرمي بالزي لا يكون ذريعة للرمي بالزنا فلا تمس الأعراض لا لا من قريب ولا من بـي
 طاهر ابعيدا عن اللغو وسوء القول، روي عنه أنه فال من عرض عرضـ الـا له بالسوط ' قتتل الجماعة بالواحد: وكان هذا حفظاً وحقناً للاماء والأرواح البريئة
 بالو احد لاتخذ كل من يريد قتل غيره شريكاً له حتي يفلت من القتل ، ولكان



 الصحابة وفيهم علي ، وروي أن عمر كان يشك في ذالك القضـاء حتى قـــالـا له علي : أرأيت لو أن نفرأ اشثتركوا في سرقة جزور فأخذ هــذا عضـــواً وأخذ هذا عضواً ، أكنت قاطعهـ ؟ فال عمر : نعم ، فال علي فذالك"." ومنه اجتهاده كما سبق في جعل الحد في شرب الخمر ثـمانين جـــــــه لأنه مظنة أن يقع في اللقن ويرمي الكحصنات العفيفات بالزنا

$$
\text { 1-4VY/ المحلمي } 1
$$




## الخاتمة

وأخيراً أحمد الله الذي بنعدته تتت الصالحات، و هذه أهم النتائج التي
توصلت إليها:

- أن علي بن أبي طالب كرضي الله عنه - كان من أفقة الصحابة وأعلمهم بالثنر ع و دقاصده.
- أن التعدق في إدر الك دقاصد الثشريعة يحتاج إلى الاطلاع على اجتهادات وفقه السلف وعلى رأسهم صحابة رسول الله، ويأتي في مقدمتهم الخلفاء
الر اشدين وننهم علي -رضي الله عنـه -.
 المقاصد الثر عية الضرورية والحاجية و التحسينية. -أن اجتهادات على بن أبي طلاب - رضي الله عنه- التــي راعــى فيهــا المقاصد الثشر عية الضرورية والحاجية والتحسينية كانت في جميع أبو اب اللقة الإسلامي من عبادات ودعاملات وأحكام الأسرة وسائر أبواب الفقة.
 المقاصد العليا للشر عية الإسلامية ومن ذلك رأيه في وجــوب تتصـيـي الإمام، وحفظ والأصول التي يسنتقى دنها الإسالم (الكتاب والسنة). - يظهر من اجتهادات علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-: أنه أخذ بالأدلة الثثر عية المعتبر فيها مراعاة وحكم و علل و غايات الثنر ع فأعمل القياس، وسد الذرائع، والاحتياط في كثير سن الأحكام.

مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر
قائمـة المصادر
أولاً: التفسير وعظومه

- القرآن الكريم
- تفسير أبي السعود-إرشاد العقلل السليم إلى مزايا الكتـــاب الكــريم؛ أبــو
 - تفسير القرطبي، (الجامع لأحكام القرآن)، القرطبي، دحمد بن أحدد بــن
 القاهرة: دار الكتب المصرية، ط :r، \&

ثاتياً: الحديث وعلومـه

- جمع الجوامع (الجامع الكبير)، السيوطي، عبد الرحمن بن كمال الدين أبي


r..0
- اللنن الكبرى للبيهقي، البيهتي، أحدد بن الحسين بن علي بن موســى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط: ז، ؛
هـ - r r
- سنن أبي داود، أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعثث بن إسحاق بــن بشير بن شداد بن عمرو، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة العصرية، د ت
- سنن الدار قطني، الارار قطني، علي بن عمر بن أحمد بــن مهــدي بــن دسعود بن النعطان بن دينار ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد الـــــنـع شلبي، عبد اللطيف حرز الش، أحدد برهوم، بيروت: مؤسسة الرســـالة، ط
. r..
 الضحاكّ، تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد البــاقي وإبــر اهيم
 . 19 VO
- صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اله صلى اله عليه وسلم وسننه وأيامه، البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اله، تحقيق: محد زهير بن ناصر الناصر، جدة: دار طوق النجاة، ط ا، .-
- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القتثيري، تحقيق: محمد فـــؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، العي، د ت.
 ابن قاضي خان القادري الثاذلي، تحقيق: بكري حياني - صفوة اللــــقا،


 1995
- هسند أبي داود، الطياللسي، سليمان بن داود بن الجارود، تحقيق: دحمد بن
 مسند أبي يعلى، أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثُثى بن يحيى بـــن

 شعيب الأرنؤوط -عادل مرشد، وآخرون، بيروت: مؤسسة الرســالة، ط
.
- دصنف ابن أبي شيبة (المصنف في الأحاديث والآثار)، ابن أبي شــيبة،
عبد الهُ بن محدد بن إٕر اهيم

بن عثمان بن خواستي، تحفيق: كمال يوسف الحوت، الرياض: مكتبة الرشد،
-دصنف عبد الرازق، عبد الرزاق بن ههام بن نافع الحميـري اليمــني،


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

- الموطأ، الإمام مالك، مالك بن أنس بن ماللك بن عامر الأصبحي، تحقيق: هحمد فؤاد عبد الباقي، بيروت- لبنان: دار إحياء التز اث العربي، 7 بـ

$$
\text { ه } 1910-\text { م. }
$$

- النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، مجد الدين أبو اللـــعادات المبارك بن محدد بن محمد بن محد ابن عبد الكريم، تحفيق: طاهر أحمد
 . $9 \vee 9$
ثانثاً: كتب (للغة و المـعاجم:
人ــ الصحاح تاج اللغة وصحيح العربية، إسماعيل بن حمــاد الجــوهري،


$$
. م 199 V / 1 \leq \cdot V
$$

9- لسان العرب، دحمد بن هكرم بن علي بن دنظور الإفريقي، دار صادر؛
بيروت: ط: ڭ،
رابعاً: كتب (لفقه

- تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ابن جماعة، هحمد بن إبر اهيم بن سعد الله، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، قطر/الدوحة: دار الثقافة، ط:

$$
. م \mid 9 \wedge \wedge--\infty) \leq \cdot \lambda_{6} r
$$

- المبسوط، السرخسي، دحمد بن أحد بن أبي سهل، بيروت: دار المعرفة، $. \rightarrow 1 \leqslant 1 \leqslant$
-المحلى بالآثار، ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد بن سعيد بــن حـزمه بيروت: دار الفكر، د ت.
- المغني، ابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبد الله بن أحمد بــن محمــــ، القاهرة: دكتبة القاهرة، د ت.
- مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحـــيم، تحقيق: عبد الرحمن بن هحمد بن قاسم، المدينة المنورة-اللسعودية: كجمع


خامساً: كتب أصول الفقه

- ا-الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد بــن
 الإسلامي، بيروت- دمثق - لبنان، د- ت.
- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، تحقيق: أحد شاكر، بيروت: دار الآفاق.
شر ح الكوكب المنير، تقي الاين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف
بابن النجار الحنبلي، المتوفى: 9VYهــ، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد
-علم المقاصد الشتر عية، الخادمي، نور الاين بن مختار، الرياض الستودية: مكتبة العبيكان، ط: ا، الها
- الـحصول، الرازي، أبو عبد اله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسـيـن، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، بيــروت: مؤسســــة الرســـالة، ط:٪،
199V-
- المستصفى في أصول الفقه، أبو حامد محمد بن محد الغزالي الطوســـي


مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، الفاسي، عالا الفاسي، الاسي، تــونس: دار
الغرب الإسلامي، ط :0 ،r99 ام.

مقاصد الشريعة، ابن عاشور ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطــــاهر، ، تحقيق: محد الحبيب ابن الخوجة، قطــر : وزارة الأوقـــاف والثـــــؤون

$$
\text { الإسلامية، } 0 \text { ٪ ! هـ - ؛ . . بr م. }
$$

- نظرية المقاصد عند الثشاطبي، الريسوني، د. أحمد الريسوني، الريــاضا


مr.Y. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر

- النظر المقاصدي عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بنــاني، عبـــ الكريم بن محد، دجلة البحوث الإسلادية، الناشر الرئاسة العامة للإِفتاء، العدد 11

