

ضوابط تأديب الأطفال وأثره في الفقه الإسلامي
عبد الله بن عمر اللسحيباني قسم (الفقه كلية الثريعة والدراسـات الإسلامية - جامعة القصيم - المملكة العربية السعودية

## البريد الإلكتروني : abdullah@suhaibani.net

اشنمل هذا البحث على ثلاثة مباحث، المبحث الأول: معنى النأديب، وحكمه، و الحكمة منه، والمبحث الثاني: في النصوص الواردة في تأديب الأولاد، و المبحث الثالث: في ضو ابط تأديب الأو لاد. وقد تبيّن من خلال البحث أن الثرع الحنيف أمر الو الد بتأديب ولده عند الحاجة، وأن عامة الفقهاء انفقو ا على مشرو عية ذلك عند الحاجة، وقد جاءت السنة النبوية بالأمر بالتأديب للولد في نصوص ثابتة، و هي تدل بمجموعها ومساقاتها وشو اهدها الكثيرة على أن النأديب أنو اع، أشدها الضرب، و هو حينئذ علاج لحالات خاصة يحتاجها المؤدب و المربي. كما تبيّن من حلا البحث أن تأديب الأولاد يجب أن يكون محاطاً بحدود معينة، وضو ابط واضحة، جاءت بها الشريعة، وقررها علماء المسلمين، وقد ذكر كثير من الفقهاء عدة ضو ابط لتأديب الولد بالضرب، وأهم تلك الضو ابط، بلوغ الطفل عشر سنين، وأن يكون الضرب هو المرحلة الأخيرة في التأديب، وأن لا يترثب عليه مفسدة أعظم، وأن يتو لاه الأب أو من له حق الولاية، وأن يكون على تزك واجب، أو فحل محرم، وأن يكون غير مبرح، وأن يتجنب الوجه، و المو اضع المخوفة، وأن يكون ثالاث ضربات فقط، وللفقهاء في هذه الضو ابط تفصيلات وخلافات، ورد ذكرها في هذا

الكلمات المفتاحية : تأديب - الأطفال - الضرب - المو اضع المخوفة.

## Controls for disciplining children and its impact on Islamic jurisprudence

Abdullah bin Omar Al-Suhaibani epartment of Jurisprudence, College of Sharia and Islamic Studies - Qassim University - Kingdom of Saudi Arabia E-mail: abdullah@suhaibani.net

## Abstract:

This research included three sections, the first topic: the meaning of discipline, its wisdom, and wisdom from it, the second topic: the texts contained in the discipline of children, and the third topic: the rules for disciplining children.
It has been shown through the research that the Shariah commanded the father to discipline his son when needed, and that the general jurists agreed on the legality of that when needed, and the Prophetic Sunnah came with the order to discipline the child in fixed texts, and it indicates in its totality, courses and many evidence that discipline is types, the most severe of which is beating, It is then a treatment for special cases needed by the educator and educator.
The research also showed that the discipline of children must be surrounded by certain limits, and clear controls, brought by Sharia, and decided by Muslim scholars, and many jurists mentioned several controls to discipline a child by beating, and the most important of these controls, the child reaches ten years, and that beating is The last stage in discipline, and that it does not result in a greater corruption, that the father or whoever has the right of guardianship take over it, that it be for neglecting an obligation, or a forbidden act, and that it is not severe, and that it avoids the face, and feared places, and that it be three strikes only, and for the jurists There are details and differences in these controls, which were mentioned in this research.
Keywords: Discipline - Children - Beating - Fearful Situations.

## (لمقدمة

الحمد لله رب العالمين، و الصـلاة و السلام على خبر المرسلين، نبينا محمد، و على آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فإن الأو لاد نعمة و هبة من الله نعالى، \} للَّهِ مُلْكُ السَّماو اتِ وَالْأْرَضْ


إلا أن هذه الهبة و النعمة لا تكتمل إلا بكون الولد صـالحاً وفرة عين
لو الديه، وصدلاح الولد له أسباب من أهمها رعاية الو الدين، فالو الد بربي ويقوم، ويؤدب عند الحاجة، وهو مأمور بذلك شرعاً، فقد جاءت الثريعة المطهرة بحسن الرعاية والتربية للأو لاد، ومع هذا فإن التأديب من قبل الو الدين ليس على إطلاقه، بل هو مشروط بضو ابط معينة، قرر ها وبينها علماء الثريعة.
و هذه در اسة علمية مؤصلة، تبرز شيئًاً مما كتبه علماء الإسلام، وفقهاء الشريعة، حول موضوع النتأديب للأو لاد، وقد حاولت في هذه الدر اسة جمع الضو ابط التي نص عليها العلماء عند ڤصد التأديب، وهي ضو ابط تر اعي المصلحة للولد و الو الد. وقد رأيت أن نكون هذه الدر اسة في ثالاثة مباحث، هي كالتالي: (المبحث الأول: معنى التأديب، وحكمه، و الحكمة منه. المبحث الثثاني: النصوص الو اردة في تأديب الأطفال. المبحث الثالث: ضو ابط تأديب الأطفال. أسأل الله بمنه ولطفه أن يجعل هذا العمل من العلم النافع لكاتبه وقارئه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد و آله وصحبه أجمعين.
( ( ) الآيتان (9 ६- • 0) من سورة الثورى.

# (المبحث الأول: معنى التأديب، وطرقّه، وحكمه،، والحكمة منـه. المطلب الأول: معنى التأديب، وطرقّه. 

(التأديب في اللغة: مصدر أَدَّب يؤدب تأديباً، وأصـــل مــــادة الكلمــــة
(الهمزة و الدال و الباء) تدل على معنى واحد هو »الجمع و الـــدعاء< يقـــال: أَدَبَهْ على الأمر ، أي: جمعهم عليه، ومنه سُمي حُسْنُ الخلُق أدباً؛ لأنه أَمــرٌ قد أُجْمِعَ عليه و على استحسانـ، وقيل: للصنيع بصنعه الرجل مــن الطعــــام فيدعو إليه الناس مدعاة ومأدُبة(1). و التأديب هو التعليم و المعاقبة على الإساءة، يقـــال: أدَّبـــهـه أي علَّمــــهـ الأدب، وعاقبه على إساعته؛ لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب، كما أن لفظ (التأديب) بدل على المبالغة و النكثير (r).

والتأديب في الاصطلاح:
لا يخرج المعنى الإصـلاحي لكلمة التأديب عن المعنى اللغوي المنقدم، وقد ڤصر بعض الفقهاء التأديب على جانب العقوبة.
ومن ذللك قول ابن قدامة: "التأديب الضرب و الو عيد و التعنيف"("). ومثله أو قريب منه قول ابن المبْرِد: إنه "الردع بالضرب و الزجر "(\&). وقد بطلق بعض الفقهاء لفظ النتأديب على النتزيــر، ولـهــذا عــرف
الماوردي التعزير بقوله: "تأديب على ذنوب لم تشر ع فيها الحدود" (o). ومن ذللك فول ابن حزم: "و أما سائر المعاصي فإن فيها التعزير فقـــط
وهو الأدب"().

العرب، مادة „أدب< ( (

(
(گ) الار النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد
(0) الأحكام السلطانية ص (٪ (٪).
(T) المحلى I / (T rr.

و الحقيقة أن التأديب أعم من التعزير، فالتأديب يكون للمكلف و غيره،
ويكون على المعاصي وغير ها، بخلاف التعزير فإنه عقوبة للمكلــف علــى فعل معصبية لا حد فيها.

ولذا خص بعض الفقهاء لفظ النعزير بفعل الحاكم، أو نائبــه، ولفــــ التناديب بفعل غيره، يقول النووي: "ومن الأصحاب من يخص لفظ التعزيــر بضرب الإمام أو نائبه للتأديب في غير حدٍ، ويسمى ضرب الزوج زوجتّه، و المعلم الصبي، والأب ولده تأديباً لا تعزير اً، ومنهم مَن بطلت التعزير على ولى النو عين وهو الأشهر "(')

ويقول الخطيب الثربيني:" وتسمية ضرب الولي والــزورج و المعلــــ
 لفظ النعزير بالإمام أو نـائبه، وضرب الباقي بتسميته تأديباً لا تعزير ا" " (r) و هذا الأشهر عند الشافعية هو ما ذكره أيضـاً فقهاء الحنفية و المالكيـــة حيث جعلو الفظ التعزير يصدق على التأديب الصادر من الزوج أو الأب أو اللسيد أو غيرهم، كما يصدق على فعل الإمام، يقول ابن عابدين: " التعزيــر يفعله الزوج و السيد، وكل من رأى أحداً يباشر المعصية" (). ويقول ابن شاس: " و أما المستوفي للنتعزيــر فهــو الإمـــام، والأب، و السيد، والزوج، لكن الأب يؤدب الصغير دون الكبير، ومعلمه أيضاً يؤدبه بإذنه، و السيد في حق نفسه وفي حق الله عز وجل. و الزورج يعزر في النشوز وما يشبهه مما يتعلق بمنع حقه.... فإن كانت المر أة لا نتــرك النشـــوز إلا بضرب مخوف لم يجز تـعزير ها أصـلا" (\&)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) روضة الطالبين• / /(1) } \\
& \text { (Y) مغني المحناج \&/ (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) عقد الجو اهر الثمينة في مذهب عالم المدينة }
\end{aligned}
$$


بالنكر ار، ومعاقبته وردعه عند الإساءة، بما لا يزيد عما ورد بالشر ع. أما طرق تأديب الولد:
فقد ذكر الفقهاء أن تأديب الولد يكون بالتندر ج بحسب الأسطل، فيكون بالإرشاد بالقول والنوجيه والوعظ، ثم بالوعيد والتوبيخ والتعنيف، ثم الضرب.
ولا ينبغي أن يلجأ الو الد إلى التأديب بالضرب إلا عند الحاجة، إذا لم تجد كل الطرق الممكنة للتأديب، بل ربما كان الضرب محرماً على الو الد إذا

كان الأدب يحصل بدونهـ (1)
جاء في التاج و الإكليل: "ونقل ابن عرفة في التأديب أنه يكون بالو عبد

وجاء في الفو اكه الدواني: "ويكون أمرهم بالكالام ابتداء ثم بالتهـديد و التخوف بالضرب لا بالثتم، وإذا لم يحصل منهم امنتال بالكلام ولا بالإيعاد بالضرب يجوز أن يضربوا عليها بالفعل ضرباً غير مبرح" ${ }^{\text {(") }}$

 واذا بلغ عشر سنينَ فاضربوه عليها"(گ).

 أيضاً على التترتيب، فلا يرقى إلى مرتبة إذا كان ما قبلها يفي بالغرض وهو الإلصالح.
(「ץ) التاج والإكليل ז/ 0N.





المطلب الثاني: حكم التأديب، والحكمة منه. اتنق أهل العلم على أن الوالد له الحق في تأديب ولده، بأنواع التأديب،






وقال الألوسي في روح المعاني: "و التأديب على أنواع، منها الو عيد، ومنها الضرب، ومنها حبس المنافع و العطية والبر، فإن بين النفوس تفاوتاً، فنفس تخضع بالغلظة و الشدة، ولو استعملت معها الرفق والبـر لأفســدها،
 يأنون من المنكر، فأدب الأحرار الى السلطان، وأدب المماليك والأو لاد إلى

السادات والآباء، وهو مأجور على التأديب ومسئول عنه" (\&)
 صحيح مسلم أن النبي صلى الهُ عليه وسلم فال : " و إن لولدك عليك حقاً" (ْ)

عن جده، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ور ور افقّه الذهبي،




(
( ) (
(0) جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الاهر ٪/£ (1 رقم(109 (1).

ومما يدل على جواز الضرب غير الضـار إذا دعت المصلحة، حديث
روي من وجوهٍ متعددة، أجودها - كما ذكر الحافظ ابن رجب- حديث سبرة

 فال ابن رجب:" وقد ذهبَ إلى هذا الحديث جماعةٌ من العلماء، وقالو ا:
 و الأوز اعي و أحمد و إسحاق" (٪)
وقد اختلف الفقهاء في حكم ضرب الصبي حين يبلغ عشــراً لأجــل
 قو لان:
(القول الأول: إن ذلك مستحب فقط، و هذا هو المشهور فــي مــذهب
المالكية
وحجة هذا القول: أن حديث الأمر بضرب الصبي للصـــلاة خــرج مخرج الندب، لا مخرج الوجوب و الالز ام.
لكن نوقش هذا: بأنه لا بصتح أن يكون الأمر بالضرب في الحــديث في فوله: "و اضربو هم" للندب؛ لأن الضرب إيلام للغير، وهو لا يباح للأمر

المندوب (4)

 فهل الولي مأمور على سبيل الوجوب، أو الندب؟ فو لان المشهور الندب وأنه لا يأثثم بترك الأمر
 للوجب، جاء في الفو اكه الدو اني على رسالة ابن أبي زيد القيرو اني (1 / آ آ): "وعليه إن لم يأمر الولي الأو لاد يأْمث بترك الواجب عليه". (६) نيل الأوطار 1/

القول الثاني: أنه يجب على الو الد ضرب ولده، إذا بلغ ســبع سـنـين
 و الحنابلة ${ }^{\left({ }^{( }\right)}$
قال الر افعي: "قال الأئمة فيجب على الآباء والامهـــات تعلـيم الأو لاد

 الحال، أم لا؟ فأكثر هم على أنها لا تجب على الصبي، لكن يجب على الولي أمره بها لسبع، وضربه إذا تركها لعشر" (0)
وحجة هذا القول: ظاهرة فقد استتلوا بظاهر الحديث، فإنه يدل عــــى وجوب أمر الصبيان بالصـلاة إذا بلغوا سبع سنين، وضربهم عليها إذا بلغو

واعترض على هذا: بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الأمر على
 الصلاة بو اجبة على الصبي، ولا تركها محظوراً عليا عليه.

$$
\begin{align*}
& \text { (「) فتح العزيز شرح الوجيز }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) فتح الباري لابن رجب }
\end{aligned}
$$

ولكن يجاب عن هذا الاعتراض: بأن ما قالوه إنما يلزم لو اتحد المحل
وهو هنا مختلف، فإن محل الوجوب الولي، ومحل عدمه الصبي ابن العشر،
و ولا بلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي (')

ومر اعاة السن التي يكون فيها الصبي، ومر اعاة تكرار الأمر عليــه، فـــإذا تكرر الأمر على الصبي منذ أن يبلغ سبع سنين، ثم قصتّ في القيام للصـلاة مع مرور هذه المدة، ولم يتعلم فيها، فحينئذ بلزم الولي أن يستخدم له ألسلوباً

آخر في التأديب وهو الضرب، لأنه هو الأصلح و الأنسب له. لكن لا ينبغي أن يكون الضرب في بداية الثوجيه، فلا يســبقه أمــر ولا تعليم، بل الضرب هو الدواء الأخير لمعالجة تقصير الولد في حـق الله بالصلاة.
أما الحكمة من تأديب الأولاد:
فسوف ألثمس بعض الحكم أو المصالح للتأديــبـ، و التـــي يــذكرها
أو يشير إليها بعض أهل العلم، فمن ذلك:
أولاً: أن تأديب الأو لاد فيه تحصيل صلاحهم وتهنيبهم، وردعهم عن



ثانيــاً: أن التأديب و إن كان مؤلماً في ظاهره إلا إنه في حقيقته وسيلة
عظيمة لعلاج بعض الأدو اء المقيتة و الأمر اض المثينة التي تعتري بــــض

(Y) الذخبرة r/ r/ r.

لاستخدام هذا العلاج مع بعض ولده، وقد يكون مضطر اً لعـــلاج التأديـبـ، ولللك أذن الثرع المطهر فيه عند الحاجة إليه.
ثالثاً: أن التأديب ينسجم مع طبيعة النفس البشرية التي تحتــــاج إلــى التز غيب بالثو اب، والتزهيب بالعقاب، فإن النفوس تختلف، فبعضها تكتنفـي بالقدوة الحسنة، وبعضها تحتـاج إلى شيء من التوجيه والتعـلــيم وبعضـــــا تحتاج للتنأديب والحزم. قال ابن الهمام:" وأحو ال الناس مختلفة فيه، فمــنهم مــن ينــــــز بالنصيحة، ومنهم من يحتاج إلى اللطمة و إلى الضرب، ومنهم من يحتّاج إلى الحبس"() ()
رابعاً: أن تأديب الأو لاد فيه تحقيق للعدل بينهم، فإن من حق المحسن

 خامساً: أن عاقبة التأديب جميلة، حتى للو الد، بعد كبر سنه أو موته، حيث يقوم الولد الصـالح برد الجميل، بالثنكر لو الاه والـــععاء، أمـــا غيــر
 يكون من قبل الو الدين بإهمالهم وترك تأديبهم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شرح فتح القير لابن الهمام }
\end{aligned}
$$

(المبحث الثاتي: الأحاديث الواردة في تأديب الأطفال.
تكاثرت نصوص الثريعة الإسلامية من القر آن الكريم و السنة النبوية التي تأمر بالإحسان للأسرة من الزوجة والأو لاد والرفق بهم، وتتهى عــن ظلمهم أو ضربهم، و النصوص في الوصية بالأسرة في الإسلام كثيرة جداً، لا يتسع المجال لسردها، ومن الإحسان للأسرة في الإسـلام مـا ورد في بعض النصوص في السنة المطهرة، والتي فيها ذكر التأديب بالضرب، وهو ضرب علاجي، و العلاج قد يكون مرّاً، يستغنى عنه عند الصـلاح و اسنقامة الحـــال، ويلجأ إليه عند الحاجة.
ولعلي أذكر في هذا المبحث مـا وقفت عليه من ثلك النصوص، وأذكر معها شيئًا مما قاله أهل العلم في بيانها وأوجه دلالتها، مر اعياً في ذلك عـــدم الإطالة.
الحديث الأول: ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ رضـــي الله عنه قال : أَوْصَانِي رَسُولُ الهِ صـلَّى اللّه عَلَهْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ.... وذكر

فِي الهِ " (1).

فإن مفهوم هذا الحديث أن الرجل ينبغي له أن يستعمل العصـا مع أهله
بكثرة، حتى كأن العصـا لم يرفع عنهم، وڤد ذكر العلماء عدة أجوبة لإز الـــة
هذا الإشكال المفهوم من الحديث، فمنها: الجواب الأول: أن هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به، فهـو حــديث


 بأسانيد لا تخلو من ضعف، وقد استو ان الوب العلامة الألباني طرق الحديث وشو اهده في إرواء الغليل


الجواب الثاني: أن المعنى المقصود في الحديث أن يضرب الرجــل
 يكره، فيما يجب عليها فيه طاعته، وقد جاء عن جماعة من أصحاب النبـــي صلى الهَ عليه وسلم والتابعين أنهم كانوا يفعلون ذلك ('). قال ابن بطال: "معناه عندي بخلاف قول من وجهه إلى أنه أراد بـــهـ وعظ أهله، وإنما ذللك حض منه عليه السلام، على تر هيب أهله في ذات الله بالضرب؛ لئلا يركبو ا موبقة ويكسبوا اسيئة باقيًا عليه عار ها، إذ كان النبــي عليه السلام، قد جعله فيمًا على أهله ور اعيًا عليهن، كما جعل الأمير راعيًا على رعيتّه، وعلى الراعي سياسة رعيته بما فيه صلاحهم دنياً ودينًا" (ك) (ل) فالحديث فيه الإذن بالأدب، عند الحاجة فقط.
الجواب الثثالث: أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فـــي هــــــا توجيه وأمر للرجال بأن يؤدبوا أهلهم ويحفظو هم، ويخوفو هم، ويتفقدو هم بما يكون لهم مانعًا من الفساد عليهم والخلاف لأمر هم، قالوا: وذلك مــن قــول العرب: شق فلان عصا المسلمين، إذا خالف ألفتهم وفارق جماعتهم. قالوا: ومن ذلك قيل للرجل إذا أقام بالمكان و استقر به واجتمع إليها أمره: قد ألقــى
فلان عصاه، وضرب فيه أرو اقه (").


 كان له عيال أن يخوفهم ويحذرهم الوقوع فيما لا يليق، و لا يكثر تأنيســهـ





ومداعبتهم، فيفضي ذلك إلى الاستخفاف به ويكون ســبـا لتــركهم لـــلاذداب المستحسنة وتخلقهم بالأخلاق السيئة"(1).
الجواب الرابع: أن المقصود بالحديث ليس الضرب، و إنما يقصد منه
الحرص على جمع كلمة الأهل، و عدم تنرقهم.

قال ابن فتيبة: "معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: »لا ترفــع
عصـاك عن أهلكه أراد اللنبي صلى الله عليــهـ وســلم أي: اجمـــع أهلـــك و لا تفرقهم، و العصـا في هذا الحديث الجمع، ومنه فول الناس في الخــو ارج إذا خرجو ا: شقو ا عصى المسلمين؛ فرقو ا جمعهم، ويقال: فلان شق عصــى المسلمين، ولا يقال: شق ثوبا و لا غير ذلك مما يقع عليه اسم الثق" (؟) و أقوى هذه الأجوبة في نظري إن صـح الحديث هو أن يحمــل قــول النبي صلوات الله وسلامه عليه: " لا تنرفع عصـاك عن أهلك" على الثوجيـــهـ بالقيام بشأن الأهل و الحرص عليهم وتأديبهم وتخويفهم في ذات الله، وذلـــك لنو ارد الأدلة الكثبرة من قول النبي صلى الله عليــهـه وســلم علــى الأمـــر بالإحسان إلى الأهل وترك مضـارتهم، وفعله في ذلك خير شاهد فإنه صلوات الله وسلامه عليه لم ينقل عنه أنه ضرب في كل حياته امر أة ولا خادماً، كما صتح بذلك الخبر ("). (الحديث الثاني: حديث سبرة بن معبدٍ الجهني، عن النبـــي صـــلَّى اللُّ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، قال: "مروا الصبيَّ بالصـلاة إذا بلغَ سبعَ سنينَ، و إذا بلغ عثـــر سنينَ فاضربوه عليها"(ڭ)

(Y) المجالسة وجواهر العلم \& /
(


$$
\begin{aligned}
& \text { (६) نقَم تخريجه قريباً. }
\end{aligned}
$$

# ضوابط تأديب الأطفال وأثره في الفقه الإسلامي 

وقد ذهب بعض أهل العلم كالبيهقي إلى أن هــذا الحــديث منســو خ بحديث:" رفع القلم عن ثلاثة ... ${ }^{\text {(1) }}$
لكن الذي عليه عامة أهل العلم أنـه حديث محكــم، إذ لا دليــل علــى النستخ، ولهذا أخذ عامة الفقهاء بما في هذا الحديث و عملــو ا بظـــاهر ه، وأن القصد منه هو التوجيه و التأديب و التدر ج في ذلك، ومر اعاة السن التي يكون فيها الصبي، ومر اعاة تكرار الأمر عليه، فإذا تكرر الأمر على الصبي منـــذ أن يبلغ سبع سنين، ثم قصّر في القيام للصـلاة مع مرور هذه المدة، ولم يتعلم فيها، فحينئذ يلزم الولي أن يستخدم له أسلوباً آخر في التأديب و هو الضرب، لأنه هو الأصلح و الأنسب لـه. لكن لا ينبغي أن يكون الضرب في بداية النوجيه، فلا يســبقه أمــر ولا تعليم، بل الضرب هو الدو اء الأخير لمعالجة تقصير الولد في حــق الله بالصلاة.


المبحث الثالث: ضو ابط تأديب الأطفال.
 مر احله الأخيرة، وهي الضرب، ذلك أن التأديب بالقول أو النوبيخ أو التهديد لم يقف عنده الفقهاء كثير اً لوضوحه، ولعدم الحاجة في ضـــبطه، ولكثــرة مو ارد الحديث عن الو عظ و التربية، ولذلك سوف أقتصــر علــى ضــــو ابط النأديب بالضرب، وقد اجتمع عندي في هذا ثمانية ضو ابط، ذكر ها بعضهما محل اتفاق بين الفقهاء وبعضـها محل خلاف، و هذا عرض لتــك الضـــو ابط بشيء من التفصبل:
الضابط الأول: بلوغ الطفل عشر سنين.
الضابط الثاني: أن يكون الضرب هو المرحلة الأخيرة في التأديب. (الضابط الثالث: أن لا يترتب على التأديب بالضرب مفسدة أعظم. الضابط الرابع: التأديب بالضرب خاص بالأب أو بمن له حق الولاية. الضابط الخامس: أن يكون على ترك واجب أو فعل محرم. (الضابط السادس: أن يكون الضرب في تأديب الولد غير مبرح. الضابط اللسابع: أن يتجنب في ضرب الولا الوجه، و المو اضع المخوفة. (الضابط الثامن: أن يكون الضرب لتأديب الولد ثُلاث ضربات فقط. الضابط الأول: بلوغ الطفل عشر سنين.
هذا الضـابط مستفاد من نص الحديث النبــوي:" و اضـــربو هم عليهــا لعشر"، وبهذا الضـابط فال عامة الفقهاء فنصو ا على أن بلوغ العشر ســنين من الولد شرط في مشرو عية تأديبه بالضرب، وأنه لا يجوز الضرب فبــل هذه السن، وللفقهاء قو لان في المقصود ببلوغ العشر، هل المقصود نمامها، أو الاخول فيها؟ رأيان في ذلك (')
( (1) قال ابن عابدين(Y/Y): "والظاهر أن الوجوب بعد استكمال السبع والعشر، بأن يكون في أول $=$

ضوابط تأديب الأطفال وأثره في الفقه الإسلامي

و الظاهر من الحديث أنه لا يضرب إلا بعد تمامه العشر، لأنه بصدق عليه
بلو غ العشر يقيناً، وما قبله مشكوك فيه، و اليفين لا يزول بالثك. و هذا في الصبي الذي بلغ عشراً وهو يعقل ويدرك، أما لو كان الصبي
() لا يعقل؛ فلا يجوز ضربه لأنه ليس من أهل العقوبة و لا من أهل التأديب

أما الحكمة من تحديد بداية التأديب بالضرب عند بلوغ عشر سنين:
فقد ذكر أهل العلم لذلك حكماً منها:
ا-أن الضرب عُقُو بَة؛ وَالْعشر هي زمن احْنِمَال الْبُؤُ غ بالاحتلام .
r r-أن الولد في هذا الوقت يقوى على احنمال الضرب غالباً.
يقول الر افعي ذاكر اً هذين المعنيين: "وذكروا في اختصـاص الضـرب
بالعشر معنيين أحدهما: أنه زمان احتمال البلــو غ بـــالاحتلام فربمـــا بــــغ
( $\left.{ }^{( }\right)$


$\qquad$

الثامنة والحادية عشر، كما فالوا في مدة الحضانة". وكذا نص بعض فقهاء الثافعية على اسنكمال





 ونصوصهم المنققمة كالصريحة في ذلك". وينظر : الفو اكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد

$$
\text { القيرو اني / / } 1 .
$$

( (1) قال الكاساني: "الصبي العاقل يعزر ... بطريق التأديب و التهذيب لا بطريق العقوبة؛ لأنها نستندعي
(الجناية، وفعل الصبي لا يوصف بكونه جناية، بخلاف المجنون و الصبي الذي لا لا لا يعقل؛ لأنهيا ليسا



وَهَذَا ضرب تَأْدِبِ وتمرين، وُعند بُلُوْ غ الْعشْر يَتَجَدَّد لَهُ حَال أُخْرَى يقـوى فِيهَا تَمْيْيز ه ومعرفتهة"()
ب-أن الضرب لأجل أن يتعود الولد ويتدرب على الصـلاة، حتى إذا مـا بلــــ

> الاحتلام سهلت عليه ()

فال البزدوي: "الضرب المذكور في الحديث ضرب تأديب وتعزيــر ؛ ليتخلق الصبي بأخلاق المسلمين، ويعتاد أداء الصـلاة في المسنقبل، لا عقوبة للصبي على تنرك الصـلاة في الماضي، لأن ما هو عقوبـــة ســـاقط عنـــه، و الضرب للتأديب من أنفع المنافع في حق الصبي، كما قيل:
أدب بنيك إذا ما استوجبو أدبا ... فالضرب أنفع أحيانا من الندم (٪) . وقال الماوردي: "و لأن في تعليمهم ذلك قبل بلو غهم إلفاً لها و اعتيـــاداً لفعلها، وفي إفمالهم وترك تعليمهم ما ليس يخفى ضرره من التكاسل عنهـــا عند وجوبها، والاستيحاش من فعلها وقت لزومها، فأما تعليمهم ذلك لـــدون سبع سنين، فلا يجب عليهم في الغالب لا يضــبطون تـعلــيم مـــا يعلمــون، ولا يقدرون على فعل ما يؤمرون، فإذا بلغو ا سبعا ميــزوا وضـــبطوا مـــا علمو ا، ونوجه فرض التعليم على آبائهم" (ڭ) §-ومن الحكم ما ذكره الغز الي حيث قال :" لأنه يفهم خطاب الولي، ويخاف ضربه، فصـار أهلاً له(يعني للأمر و الخطاب)، ولا يفهم خطاب الشارع،

إذ لا يعرف الشار ع، ولا يخاف عقابه إذ لا يفهم الآخرة" ${ }^{\text {(0) }}$

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

(

$$
\text { . } \mathrm{Kr} \mathrm{\wedge} / \mathrm{r}
$$


 نقصان عقله؟ فلنا: قال القاضي أبو بكر - رحمه اله -: ذلك بدل عليه، وليس يتجه ذلك؛ لأن $=$

وإذا كان التأديب بالضرب للولد مشروطاً ببلو غ سن العاشرة، فإنه قبل هذا الوقت يشرع في حقه التأديب بالتوجيه والتربية بالكام والأمـــر فقـــط،
 بالصلاة و هم أبناء سبع "، فبلو غ سبع سنين هي زمن اللتوجيه، قال أهل العلم و إنما عين السبع؛ لأنه وقت ظهور العقل والتمييز في الولد (') وقد نص الإمام مالك على أن بدايـــة أمــر الصــبـيان بالصــــلاة إذا
أثغزروا (Y)
(r)

والإثغار هو : سقوط الأسنان، وفيل هو نباتها من جديد وذكر بعض علماء المالكية و الثافعية أن الصبي لا يؤمر بالصـلاة إذا
 (s)

لا تصح من غير مميز (لا
كما ذكر بعض فقهاء الثافعية مع التمييز الإطاقة، فإن لم يكن مطيقاً
فعل الصـلاة أو غير ها مما يندب إليه فلا يؤمر (0)

من قال بالندب فقط إلا إذا استكمل ثلاثة شروط:

انفصال النطفة منه لا يزيده عقلا لكن حط الخطاب عنه تخفيفا؛ لأن العقل خفي، وإنما يظهر فيه على النتريج فلا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب النثرع ويعرف المرسل

$$
\begin{aligned}
& \text { و الرسول والآخرة، فنصب الشر ع له علامة ظاهرة". }
\end{aligned}
$$






ا-أن يبلغ سبع سنين، و هذا محل خلاف، هل هو شرط أو علامـــة علـــى
(1)

التمييز؟ (' وقد سبق نص ماللك على أن العبرة بالإتغار، وكذا ذكر بعض
الشافعية أنه يكفي التمييز، ولو لم يبلغ السابعة، كما اختلف الفقهاء هـــل
المقصود ببلوغ السبع تمامها، بأن يكمل السنة السابعة، أو يكفي الشروع
فيها بأن يصل إلى السابعةغ؟ •
Y Y أن يكون الولد مميز اً، فإن لم يميز فلا يؤمر، لأن أمــره حينــــــذ أثـــبه
بالعبث، وقد ذكر أهل العلم في معنى النمييز عدة آر اء كلها منقاربة (٪)
r-أن يطيق الولد ما يؤمر به من صـلاة و غير ها، فإن لم يطق فلا يؤمر، بل
قد لا يشرع أمره؛ لأن أمره حينئذ تعذيب له، وربما كان منفر اً له و مفسداً
غير مصلح
قال الفقهاء: وتعرف الإطاقة و عدمها من القرائن، فحيث ظهر لوليــهـ
 شيء منه بأن تردد في حاله فينبغي امتتاع الأمر أيضـا لأن الأصـــل عــدم

الإطاقة، وينبغي للولي أن يمنعه من ذلك حيث علم أنه يضره (٪)







حَّاًا للتَّتيزيز .
(Y) يراجع ما نقدم في الحاثشية رقم (؟ ؟ ) ص ؟
 و هذا أحسن ما قيل في ضابطه، وقيل: أن يعرف يمينه من شماله، وقيل أن يفهم الخطاب ويرد الجو اب، والمر اد بمعرفة يمينه من شماله أن يعرف ما يضر ئره وما وما ينفعه.
(٪) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

فإذا تـت هذه الشروط الثاثة كان على الولي أباً أو غيـره واجـبـ الأمر ومشرو عية التوجيه للصبي لكل خير، والتحذير من كل شر . وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن الأمر في الحديث شـــامل للصــبـي والصبية، وإنما ذكر الصبي تغليياً، قال النووي: " لا فرق بينهما بلا خلاف، (1) صرح به أصحابنا، لحديث عمرو بن شعيب" الضابط الثاني: أن يكون الضرب هو المرحلة الأخيرة في التأديب.
 و النوجيه و الوعظ، ثم بالو عيد و النوبيخ و التُتنيف، ثم الضرب. ولا ينبغي أن يلجأ الو الد إلى التأديب بالضرب إلا علد الضد الحاجة، إلا الضا لم تجد كل الطرق الممكنة للتأديب، بل ربما كان الضرب محرماً على الو الد إذا كان الأدب يحصل بدونه ${ }^{\text {(「) }}$
جاء في التاج و الإكليل: "ونقل ابن عرفة في التأديب أنه يكون بالو عيد
و الثقريع لا بالثتم، فإن لم يفد القول انتقل إلى الضرب"
 والتخوف بالضرب لا بالثتم، و إذا لم يحصل منهم امتثال بالكلام ولا بالإيعاد بالضرب يجوز أن يضربوا عليها بالفعل ضرباً غير مبرح"(ءاء لا لا

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( المجموعץ/1 ال، وحديث عمرو بن شعيب الذي ذكره هو حديث: "مروا أو لادكم.."، ولفظ الولد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { أيضاً على التنرتيب، فلا يرقى إلى مرتبة إذا كان ما قبلها يفي بالغرض وهو الإصلاح. } \\
& \text { ( })
\end{aligned}
$$

## الضابط الثالث: أن لا يترتب على التأديب بالضرب مفسدة أعظم.

نص الفقهاء على أن محل التأديب بالضرب إنـا
 مفيد إلا مع الضرب المبرح، أو الضرب الكثير فإنه لا يضرب. جاء في حاشية الصاوي:" ومحل الضرب إن ظن إفادته، و إلا فلا" (1 ". وجاء في نهاية المحتاج:" ثم محل ما ذكر من وجوب الضرب ما ما لـــــ

يترتب عليه هربه وضياعه، فإن ترتب عليه ذللك تركه" (Y)
 للمصلحة، وللردع والزجر في المستقبل، وإذا لم يعلم أو يظن ذلك فهو حينئذ نوع من التعذيب المحرم، بل ربما كان نوعاً من التشّفي والالانتقام الخالي من قصد الإصلاح و التأديب و التزبية.

 عشر اً هو الأب، استدلالاً بظاهر الحديث النبوي: "مروا أو لادكم بالصا بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربو هم عليها و هم أبناء عشر"، و ألحقوا ابــالأب الجـا الـــــــــا والأم و الوصي و القيم من جهة القاضي وذكر كثير من فقهاء الحنفية أنه لا يجوز للأخ ضرب أخته الصغيرة

التي ليس لها ولي بترك الصلاة إذا بلغت عشر اء(٪)




ونص فقهاء الثافعية على أنه يجوز للأم الضرب مع وجــود الأب،
ولا يجب عليها الأمر و الضرب إلا إن فقد الأب، لأن هذه الو لاية الخاصــــة مع وجوده له لا لها.
وذكر بعضهم وجوب الضرب على الأم مع وجود الأب، لكن وجوبه

لا يختص بالأم بل يشركها فيه الأجانب، وأما الوجوب على الأب فللو لايـــة
 ()

بهما، وكالأم فيما ذكر كبير الإخوة وبقية العصبة حيث لا وصاية لهم (")
 الو الاين و القائم أو الوصي على أمر الصغير فقط، على أنه في حــق غيـر الو الدين يقتصر فيه على موضع الحاجة الثديدة، ومــــع ســـلامة العاقبــة، ورعاية كامل المصلحة.
الضابط الخامس: أن يكون على ترك واجب أو فعل محرم.
 الصـلاة، و هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين أهل العلم، لكن هل بلحق بالصــــا غير ها من الثعائر والو اجبات في جواز أو ندب الثأديب بالضرب لأجلهــا، وكذا المحرمات لتركها، أو أن التأديب بالضرب مقتصر على الصلاة فقط؟
 مختلفة، وإن كان عامتهم يومؤون إلى أنه ليس كل خطأ من الولد يســتـحق التأديب عليه بالضرب، بل بعضهم ينص على الصلاة فقط، وبعضهم يقيس عليها غير ها، و هذه بعض نصوصهم في ذلك.

$$
\text { ( ( ) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج } 1 \text { / / }
$$

أولاً: نص فقهاء الحنفية على أن الولد يستحق التأديب بالضرب لترك فرائض الدين العظام، كالصوم و الصـلاة، أو فعل شــيء مــن المحرمــــات

كشرب الخمر، وذلك ليألف الخير ويترك الشر (') قال الكاساني: "وينبغي للرجل أن يؤدب ولده على الطهارة و الصــــلاة

إذا عقلهما" (؟)
وقال ابن عابدين:" و الأب يعزر الابن على تــرك الصــــلاة، ومثلهـــا
الصوم كما صرحو ا به"
لكن ذكر بعض فقهاء الحنفية أنه يضرب بالعصـا لأجل الصـلاة فقط،

ثانباً: أما فقهاء المالكية فقد ذكر أكثر هم أن الأمر بالتأديب بالضـــرب
للولد مقتصر على الصـلاة، كما في الحدبث، وما يلزم لها من طهارة. قال القر افي:" وأما الصوم فقال مـالك: يؤمرون به عند البلوع، لأنــــه ليس مما يتكرر بخلاف الصالاة، وقال ابن الماجشون: عند إطاقتهم لذلك و إن لم يبلغو ا" (0)
قالو ا: "و الحديث قاصر على الصـلاة، و أما الطهارة و الصوم و غيرهما من المأمور ات فلم بأت بالأمر بها خبر، و الحكم فيها أن الأمــر بالطهــــارة وم للصـلاة يستلزم الأمر بها، لأنها شرط لصحتها ووجوبها أيضاً، و أما الصوم
 إلز ام الصبي ما عليه في فعله مشقة، ولذا لم يأمر الشار ع الولي بهه، وإنــــــــا أمر بالصـلاة لكونها أعظم أركان الإسلام بعد الثهادنين، ولا مشقة عليه في
 (Yابدين / / (Yor





فعلها فأمر بها ليعتادها، لأنه لو لم بألفها قبل بلو غه لربما كر هتها نفسه بعد بلو غه لكثرة شروطها وتكرر ها في اليوم و الليلة، وأما الصج فلا يجوز للولي أمر الوللد بالسفر لأجله، ولكن إن وقع ونزل واسنصحبه إلى محل الإحــر ام

 بالمال فيجب على وليه إخر اجها كما يجب عليه إخر اج صدقة فطره، وكمـــا يسن في حقه اللضحية عنه إن كان له مال لم يحتج له في عامه"(! (1) ثالثثاً: و الذي ينص عليه فقهاء الثافعية هو مشرو عية التأديب بالضرب للولد لأجل ترك الصـلاة و الثر ائع الو اجبة، ومن ذلك:
 أو لادهم، ويعلمو هم الطهارة ويضربوهم على ذللك إذا عقلو ا " (٪) . وقال الر افعي: "قال الأئمة فيجب على الآباء والامهـات تعلــــيم الأو لاد الطهارة و الصلاة و الشر ائع بعد السبع، و الضرب على نركها بعد العشر " (٪) . وقال النووي: "قال أصحابنـا ويأمره الولي بحضور الصـــلوات فــــي الجماعة، وباللـو الك وسـائر الوظائف الدينية، ويعرفه تحريم الزنــــا و اللـــو اط و الخمر و الكذب و الغيبة وشبهها" (£)

 القياس على مشرو عية الضرب للصـلاة(؟)
( ( ) الفو اكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ( $)$ (r) فتح العزيز شرح الوجيز
(浣) الهجوع
(0) الحاوي الكبير


وقال بعض فقهاء الشافعية: إن المر اد بالضرب لأجل الصـلاة هو أنه
لو تركها وتوقف فعلها على الضرب ضربه ليفعلها، لا أنه بمجرد نركها من لا
غير سبق طلبها فيه، حتى خرج وفتها مثلا يضرب لأجل الترك (')
رابعاً: ونص فقهاء الحنابلة على أن الولد يــؤدب بالضـــرب لأجـــل
 يتركها عند البلوغ.
قالو ا: و التأديب على الطهارة لأن أمر الصـلاة يتو قف عليها(٪)

## الترجيح:

الذي يظهر بعد هذا العرض أن التأديب بالضرب يكون لأجل الصدلة، عند تركها، ويكون أيضاً لأجل الطهارة لأنها شرط الصـلاة، أما غير الصـلاة من الو اجبات فلا يظهر لي جواز الضرب لأجله، لكن للو الد أن يؤدب الولد بالضرب لأجل فعل شيء من المحرمات العظيمة فقط. (الضابط السادس: أن يكون الضرب في تأديب الولا غير مبرح. نصس عامة الفقهاء (r) وشر اح الحديث (£) على أن الضرب المــــأذون فيه، أو المأمور به في حديث ضرب الصبي، وهو قول النبي صللى الله عليه

وسلم:" و اضربو هم عليها لعشر "، هو الضرب الخفيف، غبر المبرح (0)
( ( ) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
 .|rv/
 إلى شرح المنهاج / / (rar،
 مشكاة المصاييح TVV / YVV
 يضرب بعض الضرب الذي يضربه كثير من الناس فيتعدى في الضرب، يريد أنه لا يضرب إلا ضرباً خفيفاً".

قال الماوردي: "و إذا بلغوا عشر اً وجب ضربهم على تركها، - يعنــي الصـلاة- ضرباً غير مبرح و لا ممرض، في المو اضـع التي يــؤمن علـيهم الثلف من ضربها (1)
قال أهل العلم: الضرب المبرح هو ما يعظم ألمه عرفاً، أو ما يخشى منه تلف نفس أو عضو، أو ما يورث شيئًاً فاحشاً، أو الثـــديد، أو المـــؤثر الشاق، وقال بعضهم: لعله من برح الخفاء إذا ظهر ، وقال بعضهم: يشترط في الضرب أن يكون غير مدم، ولا مبرح، ولا شائن ولا مخوف، وهو الذي

الصدلاح لا غير (r).

بل نص جماعة من الفقهاء على أن هذا الضرب للولد إنما يكون باليد
 $\left.{ }^{( }\right)$

بحسب طافته
واعترض بـغضهم: بأن قوله: "و اضربو هم عليها لعشر" عام في كــلـ ضرب، فيشمل العصـا و غيره.
لكن أجيب: بأنه خص الضرب بغير الخشبة لقرينة، وهو أن الضرب
بها إنما ورد في جناية صدرت من مكلف ولا جناية من الصغير (٪) ونص بعض فقهاء الحنفية على أنـه يضرب بالعصـا لأجــل الصــــلاة

فقط، ولا يضرب بالعصا في غير الصـلاة، بل يضرب باليد (®)
( () الحاوي الكبير


 r. $9 / 0$


(0) الار المختار وحاثية ابن عابدين // /

وفال شيخنا ابن عثيمين: "لا يجوز للأب أن يضــرب أو لاده ضــرباً مبرحاً، و لا يجوز أن يضربهم ضرباً مكرر اً لا حاجة إليه، بل إذا احتاج إليه مثل ألا يقوم الولد للصـلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضرباً غير مبرح، بــلـ ضرباً معتاداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بضربهم لا لإيلامهم
(1) ولكن لتأديبهم وتقويمهم"
الضابط السابع: أن يتجنب في ضرب الولد الوجه، والمواضع المخوفة. نص كثثير من الفقهاء وشر اح الحديث على أن تأديب الولد بالضـــــر وب يجب أن يكون في مو اضع الجسد المأمونة، وأن يجتتب الوجه و المو اضـــع بـع
 و التشويه( ${ }^{\text {(r) }}$
 الصـلاة- ضرباً غبر مبرح و لا ممرض، في المو اضـع النتي يــؤمن علـــيهم -التلف من ضربها"
 حديث أَبِي هُرَيْرَةْ رضي الله عنه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلَيْنَنَتِبِ الْوَجْهَهِ
فال النووي: (إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب) وفي رواية: "إذا ضــرب أحدكم"، وفي رو اية "لا يلطمن الوجه"، وفي رواية: " إذا قاتل أحدكم أخـــاه

،VY/9 وقد ذكر ذلك الفقهاء نصاً في تأدبب الولد، وذكروه في تأديب الزوجة، ينظر : المبسوط (Y)
 Y

(
(६) أخرجه البخاري باب إذا ضرب العبد فليجتب الوجه

فليجتتب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته"، فال العلماء: هذا تصــريح

 الوجه، والثين فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا لا لا لا يسلم من شين غالباً" (1)
الضابط الثامن: أن يكون الضرب لتأديب الولد ثُلاث ضربات فقط.
 الأب إذا أدب ولده بالضرب فلا يجاوز في ضربه ثلاث ضربات.

وذكروا في ذلك بعض الآثار التي لا تصح (م) وأجاز بعض الشافعية جواز تكرار الضرب عند التأديب عند الحاجة،

وتجاوز ثلاث ضربات، لكنهم شرطوا أن يكون الضرب غير مبرح ()
(1) شرّ مسلم




(0) استّل ابن عابيدن بحديث عزاه لإسماعيل عن أككام الصغار للأستروشني، قال - عليه الصلاة والسلام

 وغيره عن ابن سريج نه لا يضرب فوق ثلاث ضربات أذاًاً من حديث (غغط جبريل للثبي ثلاث مرات في ابتّاء الوهيه، فال: وروى ابن عدي في الكامل بسنا ضيف "(انهى أن يضرب المؤدب فوق ثلاث



 عليه وسلم في عدم جواز التأيب بالضرب، لأن التصد من غط جبريل- كما ذكر أهل العلم- التنيّه
 الأمن، وليس التصد من ذلك التأتيب.
 الثثبرملمبي :توله غير مبرح: أي وإن كثر، خلافاً لما نتل عن ابن سريج من أنه لا يضرب فوق
ثلاث ضربات".

والظاهر - و الهُ أعلم - أنه يجوز أن يؤدب الوالد أو الولي الصــبـي
 وقد نص جماعة من الفقهاء على أن ضرب التأتريب لا يجوز أن يكر يكون أكثر
 العلماء لا يرون الزيادة على عشرة أسواط في كل أنواع التُنزير أصلاً. وقال آخرون: بجواز الزيادة على العشرة أسواط، في ضرب الزير الزوجة عندما يحتّاج الزور إلى ذلكّ، وهو رواية عن أحدد (").
 أبي بردة هانئ بن نيار البلوي - رضي الشّ عنه -: أنه سمع رســول الشّ -
 حود الشّه( وقد سبق بيان خلاف أهل العلم في هذه السسألة، وبيان أن الراجح عدم

جو از الزيادة على عشرة أسو اط في الضرب النأيبيي (") وربما صحح أن يقال إن ذلك راجع لتقنير الوالاد، وإلى تُحمل الصـبـي

 على عشر ضربات فيها شيء من المبالغة، ولذلك نص كثير من الفقهاء كـا سبق على عدم جواز تجاوز ثلاث ضربات.


 بالزيادة عليها... فال : و الصو اب اعتبار حال الصبيان". وجاء في حاشية الصـاوي على الثرح


## الخاتمة

الحمد لله الذي بحمده تتم الصـالحات، و الصـلاة و السلام علــى أفضـــل
البريات، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي هذه الخاتمة أذكر ما نوصلت إليه في هذه الدر اسة المتو اضعة من
نتائج، و أدونها في النقاط النالية:
أولاً: التأديب هو التعليم و المعاقبة على الإساءة، وهو يكون بالتــدر ج بحسب الأسهل، فيكون بالإرشاد باللقول، ثم بالو عيد، ثم الضرب، وفــــداتفق أهل العلم على أن الو الد له الحق في تأديب ولده، بأنو اع التأديب، بل ذهــــب الجمهور إلى وجوب تأديب الصبي إذا بلغ عشر اً للصــــلاة، و اختلفـــو ا فــــي غير ها.
ثانياً: أن نصوص السنة المطهرة التي ورد فيها ذكر التأديب بالضرب للولد نصوص ثابنة، و هي تدل بمجمو عها ومساقاتها وشو اهدها الكثيرة على أن التأديب بالضرب علاج لحالات خاصة يحتاجها المؤدب و المربـــي، وأن ذلك التأديب يجب أن يكون محاطاً بحدود معينة، وضو ابط واضحة، جاءت بها الثريعة، وقرر ها علماء المسلمين.
ثـالثاً: ذكر كثير من الفقهاء عدة ضو ابط لتأديب الولد بالضرب، وأهم تلك الضو ابط، بلوغ الطفل عشر سنين، وأن يكون الضرب هــو المرحلـــة الأخيرة في التأديب، وأن لا يترتب عليه مفسدة أعظـــ، وأن يتــو لاه الأب أو من له حق الو لاية، وأن يكون على تنرك واجب، أو فعــل محــرم، وأن يكون غير مبرح، وأن يتجنب الوجه، و المو اضع المخوفة، وأن يكون ثلاث ضربات فقط، ولهم في ذلك أقو ال وتفصبيالت وخلافات.

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد السادس الجزء الأول ٪r.r.ra
فهرس المصادر والمراجع.
l إ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامابن دقيق العيدمطبعة السنة المحمدية.
r r. أحكام القر آنابن العربيدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. r. £. الأذكار النوويدار الفكر للطباعة والنشر والثوزيع، بيروت، لبنان.

ه. إرواء الغليلالألبانيالمكتب الإسلامي، بيروت. 7. الاستذكارابن عبد البردار الكتب العلمية، بيروت.
 الإسلامي.
^. الإقناعالشربينيدار الفكر، بيروت.
9. الأمالثافعيدار المعرفة، بيروت. - . الإنصافتالمرداويدار هجر .

I 1 . البحر الرائقابن نجيددار الكتاب الإسلامي.

Y
٪ (1. بدائع الصنائع الكاسانيدار الكتب العلمية.
10. البدر المنير ابن الملقندار الهجرة.

7 ا. البيان في مذهب الإمام الثافعيالعمر انيدار المنهاجه، جدة. . البيان و التحصبلابن رشددار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان. IV

 . .r. تبيين الحقائق الزيلعيالمطبعة الكبرى الأميرية، بو لاق، القاهرة.

اM. تحفة الأحوذيالمباركفوريدار الكتب العلمية، بيروت. r r. تحفة المحتاجابن الملقندار حر اء، مكة المكرمة. Y Y. تحفة المودود بأحكام المولودابن القيممكتبة دار البيان، دمشق.

٪६. تطريز رياض الصـالحينفيصل آل مباركدار العاصمة للنشر والنوزيع، الرياض.
ب. . تفسير ابن أبي حاتمابن أبي حاتم، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملــــة العربية السعودية.

צ צ. تفسير ابن كثيرابن كثيردار طيية للنشر و التوزيع.
. تفسير الرازيالرازيدار إحياء التنراث العربي، بيروت .YV
.Yへ r9. تفسير الطبريالطبريمؤسسة الرسالة.
-r. تفسير القرطبيالقرطبيدار الكتب المصرية، القاهرة. اr. تا تفسير المنارمحمد رشيد رضالهيئة المصرية العامة للكتاب. rr. التلخيص الحبيرابن حجرمؤسسة قرطبة، مصر . זץ. التمهيدابن عبد البروزارة عموم الأو قاف والشؤون الإسلامية، المغرب.
£ ז. تـهذيب اللغةالأزهريدار إحياء التراث العربي، بيروت. هr. نوضيح الأفكارالصنعانيدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. ฯTM. التيسير بشرح الجامع الصغير المناويمكتبة الإمام الثافعي، الرياض. , rV ^r.r. حاشية البجيرميالبجيرميدار الفكر.
9.r. حاشية الجملالجملدار الفكر .

- ع. حاثشية الاسو قياللسوقيدار الفكر .

اء. حاثية الثبر املسي مع نهاية المحتاج.
.
٪ ؟ ؟. حاثية الطحطاوي على مر اقي الفلاحالطحطاوي، دار الكتب العلميــة بيروت، لبنان

0٪. حاشية العدويالعدويدار الفكر، بيروت. 7 7 . الحاوي الكبير الماورديدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

EV ＾＾．الار اية في تخريج أحاديث الهدايةابن حجردار المعرفة، بيروت． 9؟．دليل الفالحين لطرق رياض الصـالحينمحمد بن علاندار المعرفـــــــة،
بيروت، لبنان.
－ه．الذخير ةالقر افيالدار العربية للكتاب، ليبيا، نونس．
101 هوح المعانيالألوسيدار الكتب العلمية، بيروت．
or
ror روضة الطالبينالنوويالمكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان．〔0．الزو اجر عن اقنز اف الكبائرابن حجر الهينميدار الفكر． 00．السلسلة الصحيحة｜الألبانيمكتبة المعارف للنشر و النوزيع، الرياض ه7．سنن ابن ماجهابن ماجهدار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البـــابي الحلبي．
．OV O＾．سنن التزمذيالنزمذيشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البـــبي الحلبــي، －مصر
09．سنن النسائيالنسائيمكتب المطبو عات الإسـامية، حلب．
－． 7 ．شرح 》الأربعين النووية＜ابن عثيميندار الثريا للنشر．
ا7．شرح »رياض الصـالحين«ابن عثيميندار الوطن للنشر، الرياض．
r Tr．شرح »صحيح البخاري《ابن بطاللـمكتبة الرشد، السعودية، الرياض．
r
E 7 ．شرح النلويح على النوضيحالنفتاز انيمكتبة صبيح بمصر • 7．شرح الزركثي على »مختصر الخرڤي＜الزركثيدار العبيكان．

77．شرح السنةالبغوبالمكتب الإسلامي، دمشق، بيروت． －الثرح الكبير الارديردار الفكر．TV 1＾7．الثرح الكبير على متن المقنععبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة －دار هجر
79. الثرح الممتعابن عثيميندار ابن الجوزي.
.V. شرح النووي على ״ .صحيح مسلمالنوويدار إحياء النــراث العربــيـ، بيروت
(V) شرح منتهى الإز اداتالبهوتيدار عالم الكتب.

ص. صY
.Vr
.VE
Vo .Vo . ضعيف أبي داودالألبانيمؤسسة غر اس للنشر و التوزيع، الكويت.
ط. V7 . طرح التثريبالعر اقيالطبعة المصرية القديمة.
. VV
. VA
A7. عون المعبودالعظيم آباديدار الكتب العلمية، بيروت.
 الميمنية.
. A人
99. فتتح الباري في شرح »صحيح البخاري<ابن حجردار المعرفة، بيروت. - 9. فتح الباري في شرح »صحيح البخاري<ابن رجبمكتــب تحقيــق دار الحرمين، القاهرة.

§§. الفو اكه الدو اني على رسالة ابن أبي زيد القيرو انيالنفر اويدار الفكر. 97. فيض القدير المناويالمكتبة التجارية الكبرى، مصر .

9V
19 . الكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البرمكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
99. كثاف القناع عن منت الإقناعالبهوتيدار الكتب العلمية.

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد السادس الجزء الأول r.r.r.م
 الإسلامي.
1 ـ ا .كثف المشكل من حديث الصحيحينابن الجوزيدار الوطن، الرياض. r (المبدع شرح المقنعابن مفلحدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. r • • . المبسوطالسرخسيدار المعرفة، بيروت.
؟ • ا .المجالسة وجو اهر العلمالدينوريدار ابن حزم. ه 1 . مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرداماد أفنديدار إحيـــــاء التـــر اث العربي
7 • 7 ( . مجمع الزو ائدالهيثميمكتبة القسي، القاهرة. (مجمو ع الفتاو ىابن ثيميةمجم الملك فهد لطباعة المصحف الثــريف، ( ) V المدينة النبوية.
ه • 1 . المجمو ع شرح المهذبالنوويدار الفكر • 9 9 ( المحرر في الفقهمجد الدين ابن تيميةمكتبة المعارف، الرياض. - (1.المحلىابن حزحدار الفكر، بيروت. 111 (المدونةماللكدار الكتب العلمية.
Y Y Y Y ا 1 Y اقي الفلاحالثرنبلاليالمكتبة العصرية.
 العلمية و الدعوة و الإفتاء، الجامعة السلفية، بنارس الهند.
§ (1 .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيحعلي القاريدار الفكر، بيـروت،

1 1 (المستدركالحاكمدار الكتب العلمية، بيروت.

. 1 IV
 911 1 1 (مصنف ابن أبي شبية|بن أبي شيبةمكتبة الرشد، الرياض.

| Y ا .المغنيابن قدامةمكتبة القاهرة.
 Y Y Y ا .المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالقرطبي.

OY ا .المهذبالثير ازيدار الكتب العلمية.

- Y Y ا.مو اهب الجليل الحطابدار الفكر

MV Y Y 1 ا .موقع المجلس الأوربي لإلفتاء.

9 9 ( .مو قع مجمع الفقه الإسلامي.

- ٪ ا .نصب الر ايةالزيلعيمؤسسة الريان للطباعة و النشر ، بيروت، لبنان. اسا .نهاية الزين في إرشاد المبتدئينالجاويدار الفكر ، بيروت.




