

إعداد
د/ أسعد عبد الغني السيد الكغراوي
أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الاراسات الإسلامية
و العربية - بنين - بالقاهرة - جامعة الأزهر

ما تكل عليه صيغة|الأمر.[افعل]بـعدالإستئذان""ذراسسة أصولية تطبيقية"


هـهص بحث

تطبيقية"
هذا البحث يجيب عن إثكالية مـا تفيده صيغة (افعــل) إذا تقــــمـها الاستئذان وأتت بعده ؛ لأن صيغة افعل إذا وردت ابتداء ففيها خلاف على أحد عشر قولا ، أظهرها ثلاثة : أنها حقيقة في الإيجاب مجاز في غيره ، أو أنهـا حقيقة في الندب مجاز في غيره ، أو أنـها حقيقة فــــي الإبـاحـــة

 الإباحة ؟ . وفي سبيل الوصول لرأي في هذه المسألة ، استعرضت أقوال العلمـاء فيها ، وبتتبعها وجدت أن أظهر ها أربعة أقوال ، متفرعة علــى الإـى قولين من أقوال المسألهة المشار إليها - وهي مـا تفيــــه صـــيغة الأمــــر
 على القول بالإباحة في المسألة المشار إليها ، وجدنـا أن كـــل القـــائلين بالإباحة هنـاك اتفقوا علــى أنهـــا للإبـاحــة - أيضــــا - إذا وردت بـعــا الاستئٔذان • وأما القائلون هناك بأن الصيغة للوجوب ، فقد اختلفوا فيمــا تلال عليه صيغة (افعل) إذا وقعت بعد الاسنئذان ، ولم تقم قرينـــة علـــى تتعين المعنى المراد ، على أقوال أربعة ، أولها : أنها حقيقة في الإيجاب
 والإباحة ، ور ابععها : أنها ترفع الحظر المطلوب رفعه بالاستئذان ، وتعيا الحكم إلى مـا كان عليه قبل ، فإن كان الأصل في الأمر الإيجاب فهي لـه ، وإن كان الأصل الإبـاحة فهي تفيد الإبـاحة ، و هكذا . والقول الرابع هو مـا رجحته في المسألة ؛ بدلالة الاستثقراء .

ما تكل عليه صيغة|الأمر [افهل]]بعدالإستتئذان"ذرإسنة أصولية تطبيقية"
وقد ظهر الأنمر العـلي لهذه المسألة في كثير من الفروع المخرَّجــة
عليها ، سواء أكان ذلكك في جاتب تفسير النصوص الثشرعية ، أم كـــنـ
في الفروع الفقهية التي تتخرَّج وتبنى عليها . كما ظهر ووضـيا
الفروع التي ذكرتها تفريعا على ما رجحته في المسألة .

A research of the meanings of the Arabic command form " $d o$ " when said after asking permission-an applied study in the discipline of Usul

## al-Fiqh

This study deals with of the problems related to the meaning of the form "do" when preceded or followed by asking for permission. There has been differences of opinion on this form when a statement is initiated with it. The strongest of these opinions are three:

One, that t is used literally if uttered to invoke a deed in an obligatory manner, and metaphorically if otherwise. The second, that it is literal if used to denote exhortation or encouragement, but is metaphoric if used otherwise. Third. That it is literal in permissibility, and metaphorical in other usages.

However, if it is preceded by asking for permission, will it remain to be used in its original position? Alternatively, is the fact that it is preceded by asking for permission an indication that dismisses it from its denoting obligation to denoting permissibility?

I have browsed over the views of the scholars of Usul Al -Fiqh to reach an opinion on this matter, and found that the most outstanding of them are four views, derived from two views of the matter referred to above-namely, "what does the form "do" mean originally?"-, which are: the command form indicates either obligation or permissibility. If we branch off of this, we find those who hold it means permissibility to also hold that it means such when it comes after asking for permission. While those who maintain that it indicates obligation differ on what it indicates if it occurs after asking for permission while there is no indication or clue to specify the intended meaning, into four views. The first view maintains that it

literally indicates obligation. The second view maintains that it literally indicates permissibility. The third view holds that the decision to determine what it indicates should be held in suspension because it varies between obligation and permissibility. The fourth view maintains that it puts an end to the prohibition that asking for permission is made to end, and returns the ruling to its prior status. Therefore, if the original position of the imperative is that it indicates obligation, it will then indicate obligation, and if it indicates permissibility, it then will indicate permissibility, and so on in the same fashion.

I have given preference to the fourth view in the matter, with supporting evidence.

The practical consequence of this matter has been shown in several branches derived from it, whether in the domain of interpreting legal texts, or in legal branches derived from and based on them. It has also been shown in the branches that I have mentioned based on what I have tended to maintain in this matter.

## 

## هقد همة

الحمد لله رب العالمين ، والصـلاة والصـلام على أششرف المرســلين ، سيدنا محمد اللبي الأممي وعلى آله وصحبه أجمعين .

## وبعد

فهذا البحث بعنوان : "ما تدل عليه صيغة الأمر (افعل) بعد الاستئذان - دراسة أصولية تطبيقية" ، وقد دفعني للكتابة فيه ، أنني وأنا أستعرض الخلاف في المسألة ، وأدلة كل فريق على ما ذهب إليه ، وجدت أكثر من فريق يدعي الاستقراء على ما ذهب إليه ، مع أن الاستقر اء مــن أقــوى الأدلة التي نتثبت بها الدعاوى ، فسألت نفسي كيف يُّيَّعَى الاستقر اءُ علـــى الشيء وضده ؟ . مما حدا بي للبحث في هذا الموضوع ، للوقوف علـــى حقبقة ذلك . كما أن المتكلمين في هذه المسألة ، يشير كثير منهم إلــى أن
 عندما صرحوا بذلك إنما نظروا إلى أن الاســئذان - طلـب الإذن - لا يكون إلا في فعل شيء ممنوع محظور على المستأذن، فالأمر بعده كالأمر بعد الحظر ، سو اء بسواء . و أيضًا فإنني لم أقف على أحد تناولها منفردة، على ما أعلمه ؛ مما دفعني للكتابة فيها .

وقد حرصت في بحثي هذا على سهولة العبارة ، وتوضيح الفكــرة ، وتحرير المقال ، و التوضيح بالمثال ، وتحقيـق النقــول ، مـــع توثيــق - النصوص
 وخاتمة :

أما المقدمة : فتعرضت فيها لسبب اختيار الموضوع ، مع الإشـــارة

لخطتي فيه .
وأما التمهيد : ففــي التعريــف بمصــطلحات البحــث : "الأمــر ،
و الاستئذان ، و السؤ ال"، وبيان ما تستعمل فيه صيغة الأمر (افعــلـ) مــن
معان على سبيل الإجمال .
و أما المطلب الأول : ففي آر اء العلماء في المسألة .
وأما المطلب الثاني : ففي بعض أحكام هذه المسألة .
و أما الخاتمة : ففي أهم نتائج البحث .
ولقد راعيت في بحثي أن أنسب الأقو ال إلى قائليها ، و الآر اء إلى و اضعيها فإنه من بركة العلم ، كما حرصت على عزو الآيات القر آنية إلى سور ها ، وخرجت الأحاديث ، وترجمت للأعلام ترجمة معرفة بحال كل علم . وختاما أسأل الهل تعاللى - وهو خير مسؤول وأكرم مـــأمول - أن يتقبــلـ عملي هذا وأن يجعله خالصنًا لوجهه الكريم ، وأن يحفو عمـا قد يكون فيـــهـ من زلات ، و أن يلهنني الرشد و الصواب و الهدى في عاجل أمري وآجله،
 المأمول وغرضي المنشود ، إنه سميع قريب مجيب الدعاء ، و آخر دعو انا - أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد ، و علــى آلـــهـه ، وأصـــــابه ، و السالكين مسلكه إلى يوم الاين

دكتور
أسهد عبـد الغني السيـد الكفراوي

## تمهـيـد <br> في

التعريف بمصطلحات البحث : "الأمر ، والاستئذان ، والسؤال" ، ومـا تستعمل فيه صيغة الأمر (افعل) من معان

أولهً : تعريف الأهر .
الأهر لغة : معروف ، وهو ضد النهي ، يقال : أمر فلان مستقيم

 و "الأَمْرْ" بمعنى الطلب جمعه : "أَوَامِرِ"" ؛ فرقا بينهما (ب) وفي "أمرته" لغتان ، المشهور في الاستعمال : قصــر الههــزة ،
والثانية : مدها ، و هما لغتان جيدتان (؟)

والأصوليون يجمعون "أمر" على أوامر ، وأمور . فهــو بمعنــى
القول المخصوص بطلق على أو امر ، وبمعنى الفعل على أمور (ء) ، وإن
'
「 ا انظر : الصحاح للجوهري ، rar/ノ. $.1 V$


 الفعل كان حققية فيه ، يوضحد : أن العرب تنرق بين جمع الأمر الذي هـــــو القــول ، فقالوا فيه : أوامر ، والأمر الذي هو الفعل فقالوا في جمعه : أمور ، ففي التفريق بين =

اخنلف اللغويون في جمعه على "أو امر" (') . . وبتتبع ما يستعمل فيه لفظ الأمر المنتظم من (ألف ميم راء) (؟) ، وجد أنـ

الجمعين دلالة على أن كل واحد منه حقيقة"|هـ ـ ـ وفي كشف الأسرار للنسفي / 9 ؟ : "خولف بين الجمعين ، فقيل في جمع الأمر بمعنى القول : أوامر ، وفي جمعه بمعنــى الفعل : أمور ، وهو أمـارة الحقيقة في كل واحد ؛ إذ المجاز لا يفارق الحقيقة في الجمع . اهـ
'- فصاحب " الصحاح " قد و افق الأصوليين . أما صاحبا "تهذيب اللغة ، و المحكم" فقد صرحا بأنه لا يجمع على "فو اعل" . وكذا صنع النحاة فلم يجمع أحد منهم "فعل" علـــى
 ON1 ؛ وتهذهيب اللغة للأزهري Y/V/10 ، وفيه : " فال الليث : الأمــر معـروف :

 المحيط للزركثي r/r rer rer هذا وقد ادعى الإبياري في "شرح البر هان" - ونقله عنه الزركثي - أن فعل صاحب "الصحاح" في جمعه على "أو امر" شاذ غير معروف عند أئمة العربية . ورد الزركشي بالنقل عن بعض اللغويين ما يفيد صحة هذا الجمع • انظر : التحقيق والبيان في شرح البر هان للجٕبياري r- انظر ما يستعمل فيه لفظ الأمر في : المعتمد لأبــي الحســين البصــري و إحكام الفصول للباجي TVY/
 الأحكام للآمدي 17 / 1 ؛ ومنتهى السول له ص19 99 ، 99 ؛ ومنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب صه 1 ؛ ومختصر المنتهى مع شرح العضد V7 ، Vo/
 ==

## 



 السبكي مع شرح المحلي وحاثية البناني






 الأمر بين العماء للاكتور عبد القادر شحاتة محمد ص9 ؛ ؛ ودلالة الأوامر والنواهو وهي في
 للاكتور عبد السلام تهامي ص7
'




 الغرض ، كما في فولنا : " جاءنا فلان لأمر ما " ، أي : لغرض ما ما ـ ـ ومنها : الصفة ،


 ==

## ماتكل عليه صيغةالأمر.[افمعل]بعدالإستئذان"ڭرإساة أصولية تطبيقية"

الموضو عة لطلب الفعل ، وهي (افعل) ونظائر ها - يستعمل على ســبيل الحقيقة في القول المخصوص ، أي : القول الدال على طلب الفـــل (') . واختلِف في إطلاقه على غير هذا المحنى - من مثل : الفعل والحادثــة ، و الثيء، ، و الحال و الثأن ، و الغرض ، و الصفة ، و الحكم - أعلَّى ســبـل الحقيقة هو أم على سبيل الدجاز ؟ على أقو ال (؟) . والنو اهي لشيخي أ د.عيسى زهران ص • 1 ؛ والأوامـــر و النـــو اهي فــي الثــريعة الإسلامية د.حسن مرعي ص بץ ؛ ومباحث في الأمر بين العلماء د.عبد القادر شحاتة محمد ص9 ؛ ودلالة الأو امر و النو اهي في الكتاب و السنة د.محمد وفا صه ؛ ؛ و الأوامر


 والإحكام للآمدي 17 / 1 ؛ ومنتهـى السول ص19 9 ؛ ومنتهى الوصول والأمـــل لابــن
 و المنهاج لللبيضاوي ص ا؟ ؛ وتحفة المسؤول للرهوني


 ومباحث في الأمر صو 9 ، • ؛ و الأو امر و النو اهي د.حسن مرعي صغ「 「 أولها ، و عليه الجمهور : أن الأمر يستعمل حقيقة في القول الطالب للفعل ، و هـــو مـا يعبر به عندهم بالقول المخصوص ، و إذا استعمل في غيره من المعـــاني كالفعــل و غيره كان مجاز ا ـ وثانيها : أن الأمر موضو ع حقيقة للقول المخصوص و والفعل معًا
 المخصوص و الثيء و الصفة وجملة الشأن والطر ائق ، فهو يطلق على هذه الأشـــياء على سبيل الحقيقة ، لكنه لايطلق على الفعل من حيث هو فعل على ســبيل الحقيةـــة ، =

الأأمـو اهصطلامًا : عُرِّف الأمر اصطلاحًا بتعريفات عدة (') ، لكني

و إن أطلق على الفعل أنـه أمر فمن حيث هو شيء لا من حيث هو فعل • و اختاره أبــو الحسين في "المعتمد" . ور ابـعها : أن الأمر موضو ع للقــدر المشـــترك بــين القــول المخصوص و الفعل ؛ فيكون على ذللك متو اطئًا ، أي مشتركاًا معنويًّا لا لفظيًّا ، و اختاره
 وأصول السرخسي 1/1 ؛ ؛ وبذل النظر للأسمندي ص O Or ؛ ؛ و المحصول للر ازي و/ 9 ؛



 وبيان المختصر للأصفهاني



 الأسحار ص0 Y ؛ وبحوث في الأوامر و النو اهي للدكتور عيســى زهــران ص ! ومباحث في الأمر للدكتور عبد القادر شحاتة ص. • ؛ وأصول الفقه للثـــيخ زهيــر

 افعل إذا أر اد به الإيجاب"اهــ . وتعريف الباقلاني - في النقريب و الإرشاد : "القول المقتضى بـه الفعل من المأمور على وجه الطاعة"اهـــ ـ وتعريف الــرازي في المحصول V/r Y بأنه : "طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء"اهـــ . وتعريف ابن الحاجب - في المخنصر الكيبر صه^ ؛ و المخنصــر الصــغير YV/Y - بأنـــه : "اقتضـاء فعل غبر كف على جهة الاستعلاء"اهــ .

أختار تعربف الإسنوي (') له ، بأنـه : " القول الطالب للفعل بالّوضع


التعريف يشمل كل فول ، أمرًا كان أو غيره ، وسو اء أكان بلغة العرب أم
بـغير لغنهـم ، وسو اء أكان نفسـانبًّا أم لا
و التعبير بـالقول أولى من التعبير بـاللفظ ؛ لأن اللفــظ جــنس بعيـــد
لإطـلافه على المـهمل و المستعمل ، بـخلاف القول فإنـه جنس فريـــب لــــه ،
و الحد بـالجنس القربب أولى . فالصو اب التعبير بـه ؛ لأن لفظ الأمــر و إن
كان مفردًا فمدلولـه لفظ مركب ، مفيد فائدة خاصـة .
و التعبير بـالقول يفيد أن الطلب بالإشارة و القز ائن المفهمة لايكون أمرًا
حقيقة.
وڤوله : "الطالّب" احترز بـه عن القول الذي ليس طالبًا كالخبر ونحوه
'- هو : عبد الرحيم بن الحسن بن علي ؛ الجمال الإسنوي ؛ الفقيه الأصولي الشافعي ولد ع •Vهـ ، لـه في الأصـول : "نهاية اللســول ، و التمهيــد ، وزوائـــد الأصـــول" ،
 ؛ وشذرات الذهب YY/7.

:"القول الدال بـالوضـع على طلب الفعل"اهـــ .
「
 وبحوث في الأو امر و النو اهي لزهران صس 7 ، ؟ 7 ، وص1 7 ؛ ؛ والأو امر و النـــو اهي



## مجلةكلية الكرإساتا الإسلإمية والعرييةبناتابنميع سوييفعالمدى العاشر.

، و عن الأمر النفسي فإنه هو الطلب لا الطالب ، و الطالب حقيقة إنما هـــو المتكلم ، و إطلاقةه على الصيغة مجاز ، من باب تسمية المسبب باسم سببه - الفاعلي

وقولِه : "لالفعل" احترز بـه عن النهي ، فإنه قــول طـالــب للتــرك .
و المر اد بــ(الفعل) : ما بسمى فعلًا عرفًا ، أعم من كونـه فعل اللســــان أو القلب أو الجوارح ، و إن كان قد يتبادر من الفعل ومقابلته بالقول خـــلاف ذلك .

وقوله : "بـالوضع" قيد زاده ؛ احتر ازًا من شــــمول تعريفـــه لـــبـض الأخبار التي يصدق عليها هذا الحد مع كونها ليست أمرًا ، كفول القائل :
 صـادق عليها مع أنها ليست أمرًا بل هي خبر ، لكن القبــد المزيـــد مـــن الإسنوي يدفع هذا الإير اد ؛ إذ يفيد أن اللفظ يطلب به الفعل بأصل الوضع ، أما غيره - كالأخبار التتي يفهم منهـا طلب الفعل - : فهي لا تفيد ذلـــك بأصل وضعها ، بل بمادتها ، و هي في هذه الحالة تفيده على سبيل المجاز لا الحقيقة (1) (1)

## ثانيًا : تعريف الاستئذان

الاستئذان لغةُ : طلب الإذن (7) ، فهو استففال من الإذن ، و السين
'- انظر : نهاية السول /
 لتهامي صOr.
「 انظر : بدائع الصنائع Y\&/0 الباري لابن حجـر ( =

## الاستتئذان اصطلاحًا : عُرِّف الاستئذانُ اصطلاحًا بتعريفاتٍ لا تبعد

 كثيرًا عن المعنى اللغوي ، ومن هذه التعريفات : "طلَبْ الإذْن فيما لا لا لا لا لا

الإباحة"|هـ (؟ ) . ومنها : "طلب الإذن فيما لا يملكه المستأذن"اهــ (؟) وكلها تؤدي معنى واحدًا ، وهو أن الاستثئذان عبارة عن طلب للإذن
لما كان ممنوعًا على المستأذن ، يتوصل به لـا لما لا يحق لـا له ويمنع منه ، ويكون هذا الطلب ممن له الحق في إباحة ما هو ممنوع على المستأذن . ثالثًا : تعريف السؤال

## 

السؤال اصطلاحًا : "استذعاء معرفة أو ما يؤدي إلى معرفة ، واستدعاء مال أو ما يؤدي إلى مال"|هـ () ، كما أنـ : "الكلام الذي تطلب ومعجم متن اللغة 107 1 ؛ ومعجم لغة الفقهاء صOV ؛ ومعجم الصــواب اللغــوي . 1.v/l


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

$$
\begin{aligned}
& \text { ؛ - انظر : المخصص لابن سيده ז/r }
\end{aligned}
$$

 والألفاظ الفقهية Y/r Y . . و انظر : الكليات لأبي البقاء ص 1 O. واستدعاء المعرفة جو ابه على اللسان ، و اليد خليفة لها بالكتابة أو الإشارة . و استدعاء المال جو ابه على اليد ، واللسان خليفة لها بوعد أو برد. انظر : التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ==

ويفارق السؤال الاستفهام ؛ لأن الاستفهام لا يكون إلا لما يجهله المستفهم ، أو يشك فيه ، وذلك أن المستفهم طالب للفهم ．أما السؤال ： فيجوز أن يكون السائل يسأل عما يعلم وعن ما لا يعلم（「） رابعًا：ها تستعهمل فيهه صيغة الأهمر（افعل）هن هـعان ، على سبيل الإجمال．

صيغة الأمر（افعل）تستعمل في معان عدة ، و هذه المــــاني يمتـــاز بعضها عن بعض بحسب القرينة الدالة على المعنى المخصوص منهـــا ،
 مذكورة في معرض الإكرام（0）، ويمكن حصر هـــذه المعــاني فـــي（）：

ص＾1६ ؛ ؛ والكليات لأبي البقاء ص1 1 ٪ ؛ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقية ．rrr／r
＇－معجم لغة الفقهاء ص＾M
「「 「 انظر ：معجم الفروق اللغوية ص＾）．
 －انظر ：شرح المنهاج للأصفهاني／／• اس ．．





 ＝

## 

الإيجاب ، الندب ، التأديب ، الإرشاد إلى الأوثق والأحوط لنا ، الإباحة ، الإذن ، التهديد ، الإنذار ، التعجيز ، الامتتان ، الإكرام ، التشــخير : أي التذليل والامتهان ، التكوين ، الإهانة : ويعبر عنه باللتهكم ، الاحتقــار ، التسوية : أي بين الفعل والتزك ، التمني ، الدعاء ، الخبر ، إرادة الامتتال ، الإنعام : بمعنى تذكير النعمة (') ، التفويض : وهو رد الأمر إلى غيرك ، ويسمى التحكيم والتسليم ، التعجب : أي تعجب المخاطب ، التكـــذيب ، المشورة ، الاعتبار ، وسماه الزركشي (†) بالاعتبار والتتبيه ، الالتماس ، الترجي ، التخيير ، الإفحام ، الجزاء ، الوعد ، التحسير والتلهيف ، الو عيد

لللنسفي

 و البناني / /


 زهير
 الأمر ص7 ؟ ؛ ودلالة الأوامر والنواهي لتهامي ص (7.
' انظر : حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجو امع (rvo/ . r
 انظر : طبقات ابن قاضي شهبة YY /
الزهور //r/ror٪.

، التصبر ، قرب المنزلة ، التحذير والإغبار عما يـؤول الأمــر إليــه ، ．الاحتياط
هذا ：وقد اتفق الأصوليون（＇）على أن صيغة الأمر تستعمل في كل المعاني السابقة ، يؤيد ذلك ：و اقع التشريع ، و الاستعمال اللغـــوي ．كمــــا انفقو ا على أن الصيغة إذا صحبتها قرينة دالة على المعنى المراد من هذه المعاني ؛ حملت هذه الصيغة على ما دلت عليه القرينة وحددته ．و اتفقو أيضًا على أنها ليست حقيقة في جميع هذه المعاني ؛ لأن أكثر ها لم يفهــ من صيغة（افعل）، لكن فهم بـالقرينة ．و إنما الخلاف في بعضـها（）． و اختلفو 1 －بعد اتفاقهم السابق－فيما تستعمل فيه صيغة الأمر مــن هذه المعاني على سبيل الحقيقة ، وما تستعمل فيه على ســبيل المجـــاز ، على أحد عشر فولً（ّ）، أذكر ثثلاثة منها في هذا الأصل ؛ لأنها الأشـــهر ＇－انظر ：المحصول $1 /$ § ؛ وكشف الأسرار للنســفي
 ro／r زهير
「 「 انظر ：المحصول
「－انظر ها في ：الفصول في الأصول للجصاص／／


 العربــــي صس 0 ؛ و المحصـــول للــــرازي


في المسـألة ، ولتفر ع وبناء أقو اللهم في مسـألة صيغة (افعل) بعد الاستئذان
على انثين منـها


في غيره من المـعاني السـابقة فهو على سبيل المبحاز •



لا قرينة تصرفها عن الوجوب إلى غيره ، فتكون حفيقة فيه ()

6 (0) (0)
$\qquad$


 الجو امع مع شرح المحلــي و البنــاني


زهير ז/ Y M ا .
'
-
「 - انظر : دلالة الأو امر و النو اهي لتهامي صا صا
؛- سورة البقرة من الآية (190) .
© سورة النور من الآية (سّ) .

## 

فالمأمور به في هذه الآيات دندوب إليه (') ؛ لأن الإحسان لا يفرض ، كما أنه لا يجبر أحد على النتازل عن ملكه رغمًا عنه ، وتسمية هذا النوع من الخطاب بالأمر ، تسمية مجازية لا حقيقية كالنو ع الأول . و هذا القول هو مذهب الجمهور كما صرح بـه جماعة (Y) . و ونســبـ للإمامين ماللك ، و الثافعي رضي الله عنهما (r) . كما نسب للحنفيـــة (گ) ،
كثيرون (') .
( ${ }^{\text {( }}$ ( $)$ (
، و أكثر الشافعية (٪)
و المالكية (c)
'- و إن كانت الكتابة مختلفًا فيها ، لكن الأكثرين على أنها مندوبة ، انظـر : شــرح مختصر الروضة و النو اهي صر Vr

 إرشاد الفحول //• זץ .

 . rvr//
 ص.09.
© - انظر : تتقيح الفصول مع شرحه للقر افي ص9 9 • . .


$$
\text { السمعاني //\& } .
$$

أو بالشرع ، أو بالعقل ، أو يقتضي الوجوب في الطلب الجازم لغة ، وفي النو عد على

 ==

## ماتكل عليه صيغةالأمر.[افمعل]بعدالإستئذان"ڭرإساة أصولية تطبيقية"



 لآدم" ، و المشار إليه هنا بقوله :"إذذ أمرتك" . وقوله :"ما منعــك " اســتفهام إنكاري قصد به اللام و التوبيخ ، وليس استفهامًا حقيقيًّا ؛ لأن الهّ تعالى عالم بحقققة المسئول عنه فإنه تعالى لا تخفى عليه خافية . وذم إبليس على تركه السجود لآدم ، يدل على أن السجود كان واجبًا
 السجود لو كان غير واجب عليه ، لكان له الإجابة على الله تعالى بأنـــك يارب لم توجب عليَّ السجود فكيف تذمني على ما لم توجبه عليَّ ما وإذا كان السجود واجبًا عليه والذي أفاده هو الصيغة ؛ كانت الصيغة

للوجوب ضرورة ، وهو المدَّعَى (「)


'- مثل : الجصاص ، و أبو الحسين البصري ، و أبو الوليد البــاجي ، و الثـــيرازي ، و إمام الحرمين ، وابن السمعاني ، و السرخسي ، و الغز الي فـــي (المنخــول) ، وابــن بر هان ، و الفخر الرازي ، و أتباعه ، و ابن قدامة ، وابن الحاجب ، و القرافي ، و النسفي ، و ابن الهمام ، وابن عبد الثكور . انظر : مراجع المسألة نفس الصفحات . - 「

 وشرح مختصر الروضة FTV/


وثانيها ：أن صيغة الأمر حقيقة في الندب فقط ، مجاز فيما عداه ．



（＾）، ، وإن خُكي رجوعه－رضي الله عنه－عن القول بالندب（＇）．
 IVN／r
والتحبير / /r.r .

「 ولد Y\＆


「 「 النظر مراجع المسألة نفس الصفحات

السرخسي //T ا.


 ＂المنار ، وشرحه كثف الأسرار＂في الأصول ، توفي • الVهـ ـ ا انظر ：تاج التــراجم


- انظر : كشف الأسرار للنسفي //זه .
＾－انظر ：الإحكامب／VN
 ومسلم الثبوت وشرحهد／


## 

ومما استدل به هؤلاء : قوله صلى اله عليه وسلم : "إذا أمرتكم بأمر
فأتو ا منه ما استطعتم ، و إذا نهيتكم عن شيء فاجتتبوه" (「) . فالحديث جعل تنفيذ الأمر إلى مشيئة المكلفين من غير حتم ، والو اجب لا يكون كـــللك ، بل الذي يكون كذللك هو المندوب ، فإذاً : الأمر يفيد الندب (「) . وأجيب عليه : بأنه لم يجعل تتفيذ الأمر إلى مشيئة المكلفــين ، بــل جعله إلى استطاعتهم ، والاستطاعة غير المشيئة ؛ فإن التعليق بالمشــيئة ينفي الوجوب ، أما الاستطاعة فلا تتفي أن يكون الأمر للوجوب ، فإن كل واجب مقصود بالفعل معلق بالاستطاعة (£)
 القول بالندب فافهم"|هـ . وراجع : مباحث في الأمر صهـه ه .






 ص. 90
 العضد $1 /$ /

وثالثها : أن صيغة الأمر حقيقة في الإباحة فقط ، مجاز فيمـا عداها
 تصريح بهم(٪) ، وفي (الروضة) عن بعض المتكلمين (٪) "
وممـا استتلوا به : أن صيغة الأمر قـــد اســتعملت فـــي الإباحـــة ،
 استعملت في غير ها ، فليس جعلها حقيقة في الإباحة بأولى مــن جعلهــا حقيقة في غير ها
'- انظر : التلخيص لإمام الحرمين صهو
 الأسرار للبخاري 10/1•1
 لابن العربي ص 07 ؛ ونهاية السول / YON/ ؛ - انظر : الروضة لابن قدامة


## الاطلب الأول

## في آراء العلـهاء فيـما تدل عليـه صيـغة (افهل) بهـد الالستتئذان (1)

عرفنا في النمهيد السابق أن صيغة الأمر (افعل) تستعمل في معان ، وأن العلماء قد اختلفوا فيما تفيده صبغة الأمر ابتداءً ، على أقو ال أشرت لهـــا
 الوجوب أم لا ؟ .
مثال الأمر بعد الاستئذان : مـا ورد أن رجلًا سأل النبـــي صــلى اله عليه وسلم ، فقال : "أصلي في مرابض الغنم ؟ ، قال : نعم" (ץ) . وقوله : "نعم" في معنى : "صل فيها" ، فالصـلاة بأصل الخطاب الشرعي مـــأمور بها، في أي مكان ، ثم سأل الصحابي عن حكمها في هذا المكان ومستأذناً في صـلاتها فيه . فما الذي يفبده الأمر هنا ، أهو للوجوب أم للنــدب ، أم لغير ذلك ؟ .

وأشير إلى أن كثيرًا من الأصوليين يعبرون هنا بورود الأمــر بعـــد
 لآل تيمية ص1 9 ؛ والإبهاج لابن السبكي 7 / 7 ؟ ؛ وجمع الجو امع له مع شرح المحلي

 ؛ وتشنيف المسامع له Y/ • 7 ؛ و القو اعد لابن اللحــام صس
 الكوكب المنير ז/70 ، و ا7 : ז7 ؛ وفواتح الرحمــوت /ه ه ؛ ؛ ونشــر البنــود

 ( ( H )

الاستئذان ، ويجعل بعضهم في معناه : ورود الأمر بعد سؤ ال واستفهام(')، فقالو ا : "و الأمر بماهية مخصوصـة بعد سؤ ال تعليمه : شبيه في المعنــى

هذا : وقد صرح الإمـام الرازي () وجماعة بالتسوية بين الأمر الو ارد بعد الاستنذان و الوارد بعد الحظر ، فأعطو هما حكمًا واحدًا ، بمعنــى أن القائل بقول في إحداهما قائل به في الأخرى (گ) . وذهب آخرون إلــى أن
' ا- انظر : نشر البنود للشنقيطي \/r اسپ .
「 - التمهيد للإسنوي صץ صY
「

 ؛- انظر : المحصول للرازي للوجوب خلافا لبعض أصحابنا"|هـ - و التنصيل للسراج الأرموي ҮیT/\ ، وفيه "الأمر بعد الحظــر والإِذن للوجــوب خلافًا لبعض أصحابنا"اهــ ـ .

قوله : الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان يقتضي الوجوب . قال ســراج الـــدين : الأمر بعد الحظر والإذن للوجوب ، فيكون معناه : أنه لا فرق بين تقدم الحظــر ، أو ألا تقدم الإباحة ، فإنه للوجوب"|هـ
 بعد الاستئذان حكمه بعد التحريم ، حتى يقع فيه الخلاف ، في إفادة الوجوب . ومثــــال
 وفيه : "فائدة : صرح الإمام الرازي بأن حكم الأمر الوارد بعد الاستئذان حكمه بعـــ ==

التحريم ، حتى يجري فيه الخلاف ؛ فاستفده"اهــ ، وجمع الجو امع مع تشنيف المسامع「 「 • 7 ، وفيه : "فإن ورد بعد حظر، قال الإمـام : أو اسنتئذان فلإِباحة . وقــال أبـــو

الطيب ، و الثبر ازي ، و السمعاني ، و الإمام : للوجوب . ونو قف إمام الحرمين"اهــ . - و التمـهيد لإسنوي صـYVY ، وفيه : "الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم قالــــه




فعل شيء ، فقال له : افعله"اهــ . - و البحر المحيط للزركشي rیی/r ، و وفيه : "الأمر عقيب الاستئذان و الإذن حكمه في إفادة الوجوب كالأمر بعد الحظر ، مثل : أن بستأذن على فعل شيء ، فيقول : افعل .
 : قال الإمام : أو اسنئذان - ليس معناه أن الإمام قال : إن ورد بعـــد حظــر أو بعـــد اسنتئذان فلإباحة ، بل معناه : أن وروده بعد الاسنئذان فائدة أفادها الإمــــام أن حكمـــهـ حكم وروده بعد الحظر ، فيه الخلاف ، و هي نافعة في الاستدلال على وجوب الصدلاة في النتشهد"اهــ .

- و الغيث الهامع لأبي زرعة صع \& الاسنئذان كالأمر بعد التحريم ، ومثل لـه بقوله عليه الصـلاة و السلام - لمـا قيل له كيف نصلي عليك - : "قولو ا.." الحدبث . قلت : ويمكن التمثيل له أيضاً بقوله عليه الصـلاة و السلام - لما سئل عن الوضوء من لحوم الإبل - : "نوضؤو ا منها" فيجري فيه الخلاف المتقدم"اهــ . - تيسبر الوصول إلى منهاج الأصول لابن إمام الكاملية

الاسنتذان ، كالأمر بعد التحريم ، قاله الإمام"اهــ . - و النقرير و التحبير لابن أمبر حاج ا/1 •ب ، وفيه : "وفي المحصول : و الأمر بعد الاستنئذان كالأمر بعد التحربم"اهــ .
(افعل) بعد الاستئئان لا تفيد الوجوب ، بل تفيد الإباحة اتفاقًا ، ولا مجال
 النصوص التي ورد فيها (افعل) بعد الاستئذان ، والأمر فيهــا للوجــوب اتفاقًا، أو يدور حكمه بين الوجوب والإباحة عند الفقهاء(٪) ، وسيظهر ذلك

- والتحبير شرح التحرير ryor/0 ، وفيه : "وإطلاق جماعة : ظاهره يقتضي الوجوب ، منهم : الرازي في (المحصول) فإنه جعل الأمر بعد الحظر والاستئذان ، الحكم فيهما واحد ، واختار أن الأمر بعد الحظر للوجوب ، فكذا بعد الاستئذان عنده"|هـ .
- و غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصـاري صى7 ، وفيه : "(و) الأصـــح (أنهــا إن وردت بعد حظر) لمتعلقها ، نحو : \}و إذا حللتم فاصطادو ا\{ . (أو) بعد (استنئذان) فيــه

 كالأمر بعد التحريم) ، و الخلاف في كونه للإباحة أو الوجوب (على مـــا) نقــلـل (فــي

 '- انظر : القو اعد و الفو ائد الأصولية لابن اللحام صسبّب ، وفيه :"إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب ، فوجد أمر بعد استئذان ؛ فإنه لا يقتضى الوجوب ، بل الإباحة ، ذكره القاضي محل وفاق ، قلت : وكذلك ابن عقيل"اهـ ـ . ور اجع النقل عنه في :
 - وفي القو اعد و الفو ائد صY كان من غير استئذان في الفعل ، أما إذا استأذن في الفعل بعد الحظر : فلا يقتضى الوجوب بغير خلاف ، ذكره القاضي"اهـ .
 على من فال بأنه للإباحة انفاقًا - : "وسيأتى في القاعدة أمر بعد حظر واستأذن ==


## ما تكل عليه صيغةالأمر.[افعل]بعدالإستئذان""ذرإسةة أصولية تطبيقية"

 يجعل قول من قال بأن حكم (افعل) بعد الاستئذان كحكمها بعد الحظر هو الصو اب ، و الذي بتفق مع كثير من النصوص الواردة في هذا الثأن. وأرى أنهم عندما صرحوا بذلك إنما نظروا إلى أن الاستئذان لا يكون إلا في فعل شيء ممنوع محظور على المستأذن ، فالأمر بعده كالأمر بعد الحظر ، سواء بسواء ؛ فالحظر في الحالتين سابق على الأمر ، و المقصود
 اللتصريح بر أيهم هنا ، من تصريحهم بر أيهم في مسألة (افعـلـ) إذا وردت بعد الحظر (r) ، ويكون رأيهم هناك هو رأيهم هنا .

المأمور في فعله وفي وجوبه روايتان"اهــ ، وراجع : التحبير YYO\&/0 ؛ وشرح
 '- انظر : التمهيد للإسنوي ص (Yq ، وفيه : "وقد سبق عن المحصول أن الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم ؛ لأن المقصود رفع المانع"اهـ .






 و المعالم له ص٪ ص. ( ا ؛ ومنتهى الوصول والأمل صه19 ؛ ومختصر المنتهى مع العضـــد 91 / 9 ؛
 ==

والكلام في مسألة (افعل) بعد الاستتئذان فر ع الكلام على فولين مــن أقو ال المسألة المشار إليها - وهي ما تفيده صيغة الأمر ابتداءً - ، و هما : أن صيغة الأمر للوجوب ، أو أنها للإباحة . فلو فر عنا على القول بالإباحة في المسألة المشار إليها ، وجـدنـا أن كل القائلين بالإباحة هناك انتقو ا على أنها للإباحة - أيضًا - إذا ورد بعد الاستئذان (') . وأما القائلون هناك بأن الصيغة للوجوب ، فقد اختلفوا فيما تدل عليه صيغة (افعل) إذا وقعت بعد الاستئذان (†) ، ولم تقم قرينــة


 للأصفهاني /YY/ و البناني /









「
 للأصفهاني / / ==

## 

على تعيين المعنى المر اد（＇）، على أقو ال عدة ، أشهر ها ： القول الأول ：إن صيغة（افعل）الواردة بعد الاستئذان للوجوب ، كالصيغة التي لم يسبقها استئذان ، بلا فرق


 وأصول الفقه للشيخ زهير ro／ro ．．
＇－فإن قامت القرينة على شيء حملت عليه قطعًا ．انظر ：شــرح الكوكــب المنيـر $.71 / ヶ$
「



$$
. V \varepsilon / 1 \varepsilon
$$

r هو ：عبد العزيز بن أحمد بن محمد ، علاء الدين البخاري الحنفي ، له ：＂كثــــ الأسرار عن أصول البزدوي＂نوفي •rVهــ ．انظر ：تاج التر اجم صVY ا ؛ و الفو ائد

$$
\text { البهية ص؟ } 9 \text {. }
$$

 و التحبير
©－انظر هذه النسبة في ：الردود و النقود شرح مختصر ابن الحاجب للبابرتي VT／Y ．

 ．rv．／r
T 「 هو ：محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسن ، أبو الفتح الأسمندي السمرقندي ، الفقيه الأصولم الحنفي ، المعروف بالعلاء العالم ، له＂بذل النظر＂فــي الأصــول ، ＝

مجلةكلية الكرإساتا الإسلإمية والمرييةبناتابنهي سويفـع المكى العاشر
لأكثر الناس (') . ونسبه للمعتزلة(٪): الآمدي()، وابن الحاجب (گ)، وابــن اللسبكي (*)، وابن عبد الثــكور () . كمـــا نســبه جماعـــة للحنفيــة ، أو متأخريهم(") .
 '
「「- هو : علي بن أبو علي بن محمد بن سالم التغبي ، سيف الدين الآمدي ، ولد بعـــ
 انظر : مر آة الجنان گ/rv ؛ وشذرات الذهب ؛ ؛ هو : عثمان بن عمر بن أبي بكر ، جمال الدين ، أبو عمرو ابن الحاجب ، الفقيــهـ المالكي الأصولي ، ولد•VQهـ ، له : "المختصر الكبير ، و الصغير" في الأصــول ،

 "الإبهاج ، وجمع الجو امع ، ورفع الحاجب" في الأصول ، تــوفي شــهـيدًا بالطـــاعون سنة سVVهـ . انظر : البداية و النهاية ؟ ؟/T اس ؛ وطبقات الثافعية لابن قاضي شهبة . $1 \varepsilon \cdot / \pi$
`
 . rır/o



وممن اختاره منهم（＇）：السرخسي（）، و الأســـمندي ، و النســفـي ك

ونسبه لمثقدمي المالكية（0）：القر افي（T）، و الر هوني（V）．
＇－انظر ：أصول السرخسي／9 1 ؛ وبذل النظر للأسمندي ص997 ؛ وكشف الأسرار للنسفي（OV／L ؛ وكشف الأسرار للبخاري／• Y ؛ ؛ و التتقيح مع شرحه التوضبح لصدر

التحرير //0٪٪.

「－هو ：محمد بن أحمد بن سهل ، أبو بكر ، شمس الائمة السرخسي ، لـه ：＂أصـــول


$$
\text { . } 10 / 0
$$

「 أصولي حنفي ، ولد • • عهــ ؛ له ：＂المبسوط ، وكنز الوصول إلى معرفة الأصول＂،

توفي ؟－هو ：عبيد الله بن مسعود بن محمد ، البخاري ؛ صدر الثريعة ، الفقيه الأصــولي الحنفي ، لـه في الأصول ：＂النتقبح ، وشرحه＂، نوفيوV Vهــ ．انظر ：الفوائد البهية

ونقله عن القر افي ：الطوفي في شرح مختصر الروضة／YV／．「－هو ：أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن ، شـهاب الدين ، أبــو العبـــاس القر افي ، الفقيه الأصولي المالكي ؛ له ：＂شرح المحصول ، وشرح نتقيح الفصول＂في
 ． 1 ص人

T－هو ：يحيى بن موسى الرهوني ، أبو زكريا المغربي ، له في الأصول ：＂شــرح
 ＝＝

مجلةكلية الكرإسات الإسلإمية والعرييةببناتابنميع سوييفعالمدى العاشر.
ونسبه القر افي لأصحاب الثافعي ، والرهوني لكثير منهم (') . و لأبي

، وشارحا التحرير(`).
، وابن النجار (0) ،
والمــرداوي (غ)
$\qquad$
الذهب7/•r ••.


「

「


الذهبז/ء ءّ .

؛ - هو : علي بن سليمان بن أحمد ، علاء الدين ، أبو الحسن ، فقيه أصولي حنبلي ،

 والأعلامء//ar rar
º هو : محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفنوحي ، نقي الدين ، أبو البقاء ابن النجار ،


 الجوامع له والتحبير وتيسير التحرير 1 ٪٪.

## 

وممن اختاره：أبو الحسين البصري（＇）، والبــاجي، والثـــيرازي（＇）،

＇－هو ：محمد بن علي بن الطيب ، أبو الحسين البصري ، المعتزلي ، له ：＂المعتمد ،
 الذهب r／r09 ．
، 「 وقيل غير ذللك ، له في الأصول ：＂اللمع ، وشرح اللمع ، و التبصرة＂، نوفي
「 「 هو ：منصور بن محمد بن عبد الجبار ، أبو المظفر السمعاني ، الحنفي ثم الثافعي، و الا




 تتقيح الفصول للقز افي ص9 1 （1 ؛ و المنهاج للبيضـــاوي ص7 ؟ ؛ ؛ ومعــر اج المنهــاج （ وشرح المنهاج للأصفهاني／ المحمــي／／ المسؤول المنير／ا01．01
©－انظر بعضهم في ：البحر المحيط حامد الإسفر اييني ، وقرره على نقله ．ونقله عن سليم الرازي أيضنًا ، ثم صرح بنقلهما له هما والأستاذ أبو منصور عن أكثر الأصحاب من الشافعية ．وحكـــاه أيضـًا عـــن القاضي عبد الو هاب المالكي وتقويته له ، ثم نقله له عن المتكلمين أو أكثر هم ．

القول الثاني ：إن صيغة（افعل）الواردة بعد الاستتذان للإباحة（1）．



 （الإحكام）لجل الفقهاء و أكثر هم（＂）
「－انظر ：التحبير شرح التحرير 「「

〔－انظر ：منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص199 ؛ ومختصر المنتهـى لابــن الحاجب مع شرحه للعضد
 ．ونص ابن الحاجب في（المختصر الكبير صى9）：＂فأكثر القائلين بأنها للوجوب أنها لـإباحة
º هو ：أحمد بن علي بن محمد بن برهان ، أبو الفتح ، ولـVV9گــ ، له ：＂البسيط ،


＂－انظر ：الوصول إلى الأصول لابن برهان 109／ 1 ．و وقد حكي عنه في＂الوجيز＂،
 ．rva／r
「－انظر ：المعتمد Vo／

## 

وصرح جماعة بأنه ظاهر قول الشافعي (') ، قال الثــيرازي : وللشافعي كلام بدل عليه (「) . ونسبه المرداوي لماللك ، وأحمد - رحمهما

 الحرمين في التلخيص صV0 ؛ ؛ وابن السمعاني في القو اطع / ال 7 ؛ ؛ وأبو الخطاب في التمهيد IV9/ ؛ و وابن عقيل في الواضح


 هو وابن السبكي في الإبهاج٪/؟ § ، والزركثي في البحر المحيط /



 العزيز بن عبد الجبار الكوفي ، والأصفهاني في (شرح المحصول) عن نص الثانيافعي
 القــيزواني في (المستوعب) ، و ابن التلمساني في (شرح الـعالم) ، والأصفهاني فــي
 . مذهب الثافعي「 انظر : شرح اللمع



 ==

## 

و القر افي لبعض المالكية(') ، و الرهوني لبعض متأخريهم (「) ، ، وأبو الوليد




 '- انظر :تتقيح الفصول مع شرحه صو 1 ا 1 .ونقله عنه الطوفي في شــرح مختصـر الروضة

「 - انظر : إحكام الفصول للباجي ا/
؛- هو : عمر بن عمرو الليثي ، القاضي أبو الفرج ، ويقال : ابن محمد بن عبد الش ،

 º هو : علي بن محمد بن أحمد البصري ، أبو تمام ، من أصحاب أبي بكر الأبهري


 الدذهب ص 109 ؛ وشذرات الذهبז/ V هو : محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد ، أبو عبد الها ، الفقيه الأصــولي

 ^- انظر : العدة في أصول الفقة لابن عقيل / / للطوفي /. ==

ما تكل عليه صيغةالأمر．［افعل］بعدالإستتئذان＂＂كرإسةة أصولية تطبيقية＂
 و المرداوي ، وابن النجار ، و الطوفي（0）، قال ：هو للإباحة عرفَّـا ، لا لغةً؛ لأنه من حيث اللغة يفيد الوجوب ، وهو جمع بين القولين．

＇－هو ：محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ، أبو يعلى الفــر اء ، إمـــام الحنابلـــة ،

 الذهبז／چ • •r．「 「
 طبقات الحنابلة لابن رجب「－هو ：علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفري ، أبو الوفـــاء ،
 نوفي المبين r／r
؛－هو ：عبد الله بن أحمد بن محد بن قدامة المقدسي ، موفق الدين ، أبو محمد ، ولد
 انظر ：فوات الوفيات／／／ º هو ：سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي ، نجم الدين أبو الربيع ، الفقيه

 و الفتح المبين －انظر ：منتهى الوصول والأمل ص19 9 ؛ ومختصر المنتهى بشرح العضد 91 ／ 91 ؛ ＝＝

مجلةكليةالكر|اساتاتالإسلإمية والعرييةبناتابنيه ستويفـ المكى العاشر.

وحكاه شارحا (التحرير)(r) عن أبي منصور الماتريدي(٪)، و إمــــامُ الحرمين(0) عن جماعة من المتكلمين (٪) ، و الأسمندي عن بعض النـــاس

و إن لم يعينهر

والإبهاج

 الأنصاري ص0 7.
، ولد . انظر : الطبقات الصغرى للشعر اني صغ ص ؛ والطبقــات الكبـرى لـــه وشذرات الذهب ^/\&「 باششاه / 0 ٪.
؛ ؛ هو : محمد بن محمد بن محمود ، أبو منصور الماتزيدي ، الإمام المتكلم ، ينسب



© - هو : عبد الملك بن عبد اله بن يوسف الجويني ، إمام الحرمين أبو المعالي ، الفقيه الشافعي الكبير، ولد 9 (ڭهــ ، له : "البر هان ، و التلخيص ، والورقات" في الأصـــول،
 و البداية و النهاية Y/ / Y (.
"- انظر : التلخيص لإمام الحرمين صهV - انظر : بذل النظر في الأصول ص97

## ما تكل عليه صيغة|الأمر[[افعل]ببعذالإستئذان"ڭرإسةة أصولية تطبيقية"

القول الثالث: الوقف بين الوجوب والإباحة، وعدم الجزم بواحد منهما.


 القشبري (v)














 .09/r

- هو : عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن التشيري ، أبو نصر ، الفتّه الأصولي
 الجنـــــن ==


## مجلةكلية الكرإساتا الإسلإمية والعرييةبناتابنميع سوييفعالمدى العاشر.

القول الرابع : إن صيغة "افعل" الو اقعة بع الاستئذان ترفع اللمنع اللسابق
 للوجوب فهو للوجوب ، وإن كان للإباحة فهو للإباحة ، و هكذا . واختاره ابن تيمية (') في "المســودة" ، وابن الهمام في "التحرير" ، ،

 (7) $\qquad$

==
. Y. V/0 المؤلفين
 في حران (ا77هــ ، له : "مجموع الفتاوى ، و اللسياسة الثــرعية" و غيرهــــا كثيــر ، نوفي

 مع الفواتح /rvq/1 .
「 「 انظر : البحر المحيط للزركثي/r
 و النو اهي لعيسى زهران صr 1 ( .
º هو : إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ، أبو إبر اهيم المزني ، صـاحب الثــــافعي ، ولد Voاهــ ، له : "الجامع الكبير ، و الجامع الصغير ، و المختصر" ، نوفي ع צبهــ . انظر : مرآة الجنان اVV/ ا ؛ وشذرات الذهب "- هو : محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر ، أبو بكر القفال الشاشي، فخر الإســـلام


و الأعلامم/ד اشـ.

ماتذل عليه صيغة|الأمر.[افعل] بعدالإستتئذان"ڭرإساة أصولية تطبيقية"
من الشافعية (') . و هذا القول ذكره العضد() بلفظ : قيل ، ثم قال : وهــو
غير بعيد (r)




الطالع//קrی .

التحرير ا/7 ؟٪.

الأدلة والمناقشات
أدلة القول الأول ：استدل القائلون بأن صيغة（افعــل）بـعــ الاســـتئذان
للوجوب ، بعدة أدلة ، منها ：

وجه الالالة ：أن الله تعاللى حذر من مخالفة أمره صلى الله عليه وســلم ، ولم يفرق في ذلك بين أمر تقدمه استئذان ، و آخر لم يتقدمه اسنتئذان ؛ فدل

على أن الأمر في الحالتين على موجبه وهو الإيجاب（ץ）． ونوقش ：بأننا لا نسلم أن هذا أمر ، بل هو صيغة أمر ، و هنـــاك فارق بين الأمر بصيغة（افعل）، وبينه إذا جاء بلفظه صر احة ．فـــالأول

هو محل النز اع ، و الثاني للوجوب（「）． كما أن ：هذا محمول على الأمر من غبر ســـق اســـتئذان ؛ لأن

سبق الاستئذان لإز الة الحظر قرينة دالة على الإباحة（؟）هِ Y－إن صبغة الأمر الوارد بعد استتئذان مثل صيغة الأمر الــو ارد ابتداء ، فإذا كانت صيغة الأمر ابتداء مفيدة للوجوب كذلك الــو اردة بعــــ الاستئذان ، و هذا لأن الموجب هو الصـــيغة ، و هـــي لا تختلــــ بتقـــدم
＇
「
له
「
له له／


## ما تكل عليه صيفة الأمر.[أفعل]بعذالإستتئذأن"ذرإسةة أصولية تطبيقية"

الاستئذان و عدم تقدمه (') . و على ذلك فكل ما استدل به هؤ لاء علـــى أن الأمر للوجوب يستذل به هنا ؛ إذ لا فارق عندهم بين أمر تقتمه اســنثئان أو لم يتقدمه استئذان (؟) .
r- إن صيغة الأمر غير المسبوقة باستئذان تحمل على الوجوب ؛ لأنها موضوعة له في أصل اللغة كما عرف وتقرر في موضعه ، وهـــذ الصيغة صـادرة من حكيم ، وقد تجردت عما يدل على استعمالها في غيره - وكل هذه الأمور قائمة بعينها في صيغة الأمر (افعل) إذا سبقت باستئذان لاستباحة مدنوع ، و إذا تساويا في هذه الأمور فقد تساويا أيضًا في أن كلا منهما يدل على الوجوب ، بلا فرق (r)
فإن نوقشل : بأننا نسلم أنها موضو عة في الأصل للوجوب ، غبر أن تقدم الاستئذان لاستباحة الممنوع - ممن يأمر - قرينـــة علــى أنــــهـ استعملها في الإباحة (£) . أجيب أوتًّا : بأن ذلك يكون قرينة على الإباحة ،
'- انظر : اللمع ص^ ؛ وشرح اللمع / 1 / عقيل ז/ بأن هناك فارقا بين أمر نقدمه استئذان و آخر لم ينقدمه استنئذان ، و أن نقدم الاســتئذان قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الإباحة . انظر : التمهيد لأبي الخطاب / / I / .

「


 للشوشاوي
〔- انظر : المعتمد لأبي الحسين / Y للباجي / / ==

إذا استحال أن يجيئ بعده غيرها . لكن مجيئ غير الإباحة من الوجــوب جائز ، ولما كان ذلك جائز ا ، فلا دلالة فيه و لا قرينة على العــدول عــن ظاهر الأمر من إفادة الوجوب (() () وثانيًا (ץ): بأن لفظة (افعل) إذا وردت بعد الاستئذان ، فليس فيهـــا غير انقضاء وقت الحظر والمنع ، و هذا لا يدل على انتفاء الوجوب بعده .
 السلام عليك فقد عرفناه ، فكيف الصـلاة عليك ؟ ، قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" (ّ )، فالأمر في قوله صلى الله عليه وســلم : "قولوا : اللهم صل" يحمل على الوجوب ؛ إذ لا شيء يدل علــى انتفـــاء وجوبه ، إن ورد بعد الاستفهام الذي نعلم أنه كالاستئذان . وثالثًا : أنه معلوم بأن القرينة هي ما يبين معنى اللفظ ويوضحه ، وذللك يكون بما يو افق المعنى المفسَّر ويمانله ، لا بما يضــــاده ويخالفــهـ . و عليه : فإن الاستثئذان الذي يدل على منع المستأَذَن فيه لا يصح قرينة دالة


「「

 اله عنه .

على الإباحة ؛ لأنه مضـاد ومخالف لها (') . وقد يُردٌّ على هذا : بأـــــهـه لا يلزم في القرينة أن تكون مماثلة ومو افقة للمعنــى ، فالاســتثناء مضــــاد للإثبات مع أنه مبين له ، و التخصيص مبين للعموم و هو مضـاد لهه ؛ لأنـــه إخر اج ما استغرقه اللفظ . على أننا لم نـــــع أن مجــرد الاســنئذان هـــو


للأمر و لا مخالف له (r)
وإن قيل : بأنها بعد الاستئذان موضو عة للإباحة لغةً ، أو عرفًا . أجيب : بأنه باطل غير مسلَّم ؛ لأن (افعل) يعقـل منهـــا طلــب الفعــل واستدعاؤه ، دون التخيير بين فعله وتركه ، والإباحة تخيير بــين الفعــل و الترك ؛ فليست مستفادة من صيغة الأمر . فضـلا عن أن مـا نتولونـــهـه لا يشهد له أهل اللغة ، فكأنكم تقولون : الأمر يدل على الوجوب في موضع

دون موضع (「)
' - انظر : الإحكام للباجي /ء /
 وrror

 يمانل، ليس بصحيح ؛ لأن القرينة التي تبين وتمانتل هي التي تؤكد حكم مـــــا قارنتـــهـ ،

 الموضوع ، فهي تباين وتخالف ، وذلك مثل : الو عيد على فعل الثيء مـــع صــيغة
. استذعائه ، بتغير الصيغة من الأمر إلى التهـيد

\& - إنه من المعلوم أن صيغة الأمر ليست لإز الة المنع الذي يطلب
رفعه بالاستئذان ، بل هي لطلب المأمور به . أما زو ال المنع : فإنه مـــن
 حقيقة ، وهو هنا الإيجاب (') . 0- إن النهي الو ارد بعد الأمر يفيد النتريم الذي يفيده النهي ابتداء ، و لا يغيره نقدمُ الأمر . فكذلك الأمر الوارد بعد الاستئذان يجب أن يفيـــ

ما يفيده في الابتداء من الوجوب ، و لا يغيره تققام الاستئذان عليه (Y) . ونوقش : بأننا لا نسلم ذلك ، فالنهي إذا ورد بعد الأمر اقتضـــى
الكر اهة والتنزيه أو التخيير ، ولم يقتض التحريم • و إن سلمنا لكم قولكم ، فهنالك فارق بينهما ؛ لأن النهي آكد ، إذ يقتضي قبح المنهي عنه لا غير ، وذللك محرم • والأمر استدعاء الفعل ، وقد يستدعي ما يوجبه وما يستحبه وما يبيحه . وبدلالة أنهم يقولون : النهي يقتضي التكـــرار والفــور ، ولا يقولون الأمر يقتضي ذلك (ث) .
 للإباحة ، وعليه : فيجوز ورود الأمر والمراد به الإباحة . أما النهي فإنه
'
「 - انظر : العدة لأبي يعلى



「


## ليس طريقًا للإباحة ؛ فلم يجز إر ادة الإباحة به (1)

 צ- إن الأمر الوارد بعد الاستئذان نسخ للحظر المطلوب إز التـــهـ بالاستئذان ، ونسـخ الحظر يجوز أن يكون بالإباحـــة ويجــوز أن يكــون بالوجوب ، ومع قيام هذا الاحتمال تعارضـا فتساقطا ، وبقي معنا مجـرد صيغة الأمر ؛ فوجب حملها على مقتضاها ، وهو الإيجاب () () وأجيب : بأن الإيجاب لا ينسخ الحظر ، بل الحظر لا يُنســخ إلا بإباحة . لكن الإيجاب يتضمن إباحة بها ينسخ الحظر ، لا من حيث هــو إيجاب . فإذا وردت صيغة (افعل) بعد الاستئذان ، فالظاهر أن مقتضـــاهـا نسخ الحظر ، وهو لا يكون إلا بالإباحة ، فيباح الثيء المحظور عندها ،و ولا ينتقل النهي إلى الوجوب بمجرد ورود صيغة الأمر بعده (r) V V إنه قد تقرر أن صيغة الأمر الواردة ابتــداء غيــر مســبوقة باستئذان ، حقيقة في الوجوب . فإذا استعطلت بعد الاستئذان في الوجــوب فقد استعملت في مقتضـاها لغة ، وورودها بعد الاستئذان لا يصلح أن يكون مانعًا من إفادتها الوجوب ؛ لأن الاستئذان يدل على وجود منـــع للفـــل ، و الصيغة قد طلبت الفعل ، وطلب الفعل بعد منعه برفع الحرج الذي كــــان مقررًا فيه ، ومن المسلم أن رفع الحرج يتحقق في الإباحة كما يتحقق في الوجوب ؛ لأن كلا منهما يحقق المنافاة للتحريم . و إذا كان الانتقال من التحريم إلى الإباحة معقولًا ، كان الانتقـــال
'- انظر : العدة لأبي يعلى//TYT「 في أصول الفقه لابن عقيل r/ry

 عملًا بالمتتضي السالم عن المعارض (1) ،
 في النصوص الشر عية أوامر مسبوقة بالاستثـذان والسؤ ال ، ، مع الاتفـــاق


 وعلى آل محمد" ، والأمر في قوله صلى اله عليه وسلم : "اللاهــم صــلـ"
 فبعد السؤ ال الذي هو كالاستئذان تكون واجبة اليضًا .
 الو ارد بعد الاستڭذان على الوجوب ، ما لم توجد قرينة دالة على أنه لنير







 \%


ذلك ؛ لأن مطلق الصيغة لطلب المأمور به ، فتكون حقيقة فيه (')
 النصوص الشر عية أو امر مسبوقة بالاستئذان ، مع الاتفاق علـــى دلالتهـــا على الإباحة ، حتى كانت الإباحة هي المتبادرة للذهن ، وما ذكرتموه إنما
() استففيد منه الوجوب بدليل خارجي الوا

9- مما يدل على أنه هنا للوجوب : أن كل واحد مــن اللفظـــين مستقل بنفسه ، فوجب حمله على مقتضاه ؛ لأنه لا تعلق لأحدهما بالآخر . فالاستئذان لرفع الحظر مستقل بنفسه كما أن الأمر مستقل بنفســـهـ ؛ فـــالا لا لا لا يتغير معه مقتضى الثناني بتقندم الأول ، كما لو قال : حرمت عليك كـــا ، ثم قال : أوجبت عليك كذا ؛ فاعتبر هنا حكم الثاني دون نظر لنقام الأول ، لأنه كلام مستقل بنفسه . وإذا كان كذلك فهو بعينه جار في مســـألتنا ؛ فالأمر المتأخر عن الاستئذان مستقل بنفسه فاعتبر حكمه بنفسه ، ويكــون

للوجوب (「)
فإن قيل : بأنه منقوض بقولنا : محمد بحر ؛ حيث حملنا البحــر على وصف محمد ، دون الماء الكثير ، ولو كان مستقلا بنفســه لحملنـــاه على الماء الكثثر ولم يقل بذلك أحد في هذا المثال . أجيب : بـــأن البحـر




「


الوارد هنا غير مستقل بنفسه ، فلم يعتبر حكمه بنفسه ؛ بدلالة : أنه لو لم يصله بما فبله لم يفد ، فلهذا جعل وصفا لمـا فبله ، بخلاف مســـألتنا فــإن

الكلام فيها مستقل بنفسه فاعتبر حكمه بنفسه (') . أدلة القول الثاني : استلدل من قال بأن صــيغة (افعــل) إذا وردت بـعــ الاسستئذان تفيد الإبـاحة ، بعدة أدلة ، منها : ا- إننا استقر أنا أو امر الشر ع كلها الواردة بعد الاستئذان ، فوجدنا أنه قد غلب استعمـالها في الإباحة ، حتى صـار هذا المعنى هو الذي يتبادر منها عند الإطلاق ، و التبادر أمارة الحقيقة ؛ فكانت الصيغة بعد الاستئذان حقيقة في الإباحة .
ويدل على استعمالها للإباحة بعد الاستثئذان : قوله تعاللى: \}فَكُعـو ا

 - وقد ورد هذا الأمر بعد ما سـأل الصحابةُ - رضوان الله عليهم - النبـــيَّ

صلى الله عليه وسلم ، و استأذنوه في الأكل مما اصطادته جــوارحهم (£() ،
فنزلت هذه الآية ، تأمر هم بالأكل منها ، والأمر هنا للإباحة (٪).

r

-     - سورة البقرة من الآية (IVY)

؟- انظر : صحيح البخاري ك: الذبائح و الصيد ب: إذا أكل الكلــب وقولــــه تعـــالى الـى


© - انظر : نشر البنود للشنقيطي //سّا ؛ والأصل الجامع للسيناوني

## 

فعلى ذلك : لو كان الأمر بعد الاستئذان والسؤ ال يقتضي الإيجاب، لما ورد في هذا الموضع و غيره كثير دالًّا على الإباحة ؛ فثبت أن مقتضـاه الإباحة دون الإيجاب (') . وأجيب : بأن الصيغة إن كان قد ورد اســتعمالها بعـــد الاســتئذان للإباحة، فقد ورد استعمالها - أيضًا - بعده للإيجاب ، في مثل قوله صلى اله عليه وسلم : "قولو ا : اللهم صل على محمد و على آل محمد" ، جوابــــا لمن سأله : "يا رسول اله ، أما السلام عليك فقد عرفناه ، فكيف الصـــلاة عليك؟" ، قال : قولو : اللهم صل على محمد و على آل محمد" ، فالأمر في





 ومعراج المنهاج / و و FY
 الـحلي / /
 للمرداوي الوصول ص0 70 ؛ وشرح الكوكب المنير




## مجلةكلية الكرإسات الإسلإمية والعرييةببناتابنميِ سوييفعالمدى العاشر.

قوله صلى الله عليه وسلم : "اللهم صل" يحمل على الوجوب ؛ لأن الصلاة على النبي في التشهـ واجبة أصلًا ، و إن كان السؤ ال الــــي فـــي معنـــى الاستئذان عن كيفية واجب ، إلا أنه أفاد الكيفية وقرر الحكـــ الأول (') ؛ فالأمر بعد الاستئذان للوجوب .

وحيث استعملت الصيغة بعد الاســتئذان للوجــوب ، كــان هــذا
 الجمع بين هذه الأدلة تساقطت ولم يعمل بها ، وبقي الدليل الــــي أقمنـــاه

الاستئذان للوجوب ، وهو المدَّعَىَى ()
' - انظر : الإبهاج لابن السبكي

「


 ؛ وشرح مختصر الروضة المنهاج للأصفهاني


 قال الأصفهاني في شرح اللمنهاج التحريم للإباحة غالب في الشر ع على ورودها بعد التحريم للوجوب ، مثل فوله تعالى:

## 

وأيضًا : فإن ما ذكرنت من الأدلة المفيدة للإباحة ، إنما أفادت ذلك لوجود القرينة الصـارفة عن الوجوب للإباحة ، وهو العلـــــــأنهــا إنمـــا
شر عت لانتفاعنا و الثلذذ بها ، و هذا لا يمنع أنها في الأصل للوجوب (') . كمـا : أن الأمر في هذه المو اضـع قد حمل علــى الإباحـــة لأدلـــة شر عية دالة على ذللك ، ومن المقرر جواز قيام دليل من جهة الشر ع فـــي الأكثر على خلاف مقتضى اللفظ ، وما وضع له في أصل اللغـــة ؛ إذ لا حجة على الشر ع فيما يحكم ، ولا يبطل بذللك مقتضى اللفــظ لغـــة (Y) . وأجيب : بأننا لا نعلم دليبًا هنا ، إلا ورودها بعد الاستئذان وما في حكمه
 الإجماع . قلنا : بأن الإجماع حادث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ،
و الإباحة مستفادة بهذه الألفاظ في وقته (\&) .

Y- إن العرف والظاهر في خطاب الناس ومحاوراتهم ، يــدلان على أن الأمر بعد الاستتئان يقصد به الإباحة ورفع الجناح فيمـــا حظــره
(و إذا حللتم فاصطادو ا) ، (فإذا فضيت الصـلاة فانتشروا) ، (فإذا تطهـرن فــأنوهن) ، والأمر بحسب الأصل يقتضي الوجوب ، فيقع التعارض بين الأصل والغالب"|هـ ـ ـ الا

 له له
 صr
「


## 

عليه ؛ بدلالة : أن الو الد إذا منع ولده من فعل شيء ، ثم استأذنه الولد في فعله بعد ذللك ، فقال له : افعله ؛ فهم منه الإباحــــة ورفــــع الحظـــر دون الوجوب ، و هو دليل الحقيقة ، فيكون حقيقة فيه ، و هو المطلوب (الو ونوقش : بأننا لا نسلم أنه قصد بـــه الإباحـــة ورفــــع الجنـــاح ،
فالظاهر أنه قصد الإيجاب ؛ لأن اللفظ موضو ع للإيجاب أصلًا ، ومقاصد المتكلمين تعلم من ألفاظهم . ولو قصد به رفع الجناح لأتى بلفظ موضوع له فقال : "رفعت عنك الجناح" ، لكنه لما أتى بلفظ الأمر علم أنه قصد به

إيجاب الفعل (؟)
 الوجوبَ لحسن توبيخ و عقوبة الولد على تركه ، ولا يوجد من يرتكب هذا ويفعله . ويوضـح هذا : أن الإنسان إنما يُنهى عن شيء تميل إليه نفســــهـ وتشتهيه ، فإذا استأذن في فعله بعد ذلك ، فقيل له : افعل ، لم يكن إيجابًا ؛ لأن الإيجاب عبارة عن تكليف ما ينافي الطباع ولا تميل إليــه الأنفــس ،

فثبت بذلك أنه إباحة (「)




 ؛ والتحبير للمرداوي با
 له (M)
「

## 

فالحق : هو أن العرف متعارض ؛ لأن الو الد لو حبس ولده فـــي
غرفة ، فاستأذن الولدُ و الدَه في الخرو ج ، فقال لـه والــــُه : اخـــر ج إلـــى المكتب أو الشارع ، فهو أمر بعد الاستئذان ، وقد يكون للوجوب (') . كما نوقش : بأن ورود الأمر بعد الاستئذان نسخ للحظر المطلوب إز الته بالاستئذان ، و الحظر قـ ينسخ ويرفع بإيجاب وقد ينســـخ بإباحــــة ، وليس حمله على أحدهما بأولى من حملـــه علـــى الآخــر ، فيتــــارض الاحتمالان ، فيتساقطان ، ويبقى اللفظ على أصل وضعه ، وهو الإيجاب(؟)

الاستئذان : إن القصد به رفع الجناح فلم يقتض الإيجاب ، لجاز أن يقـــل في النهي إذا ورد بعد الأمر : إن التصد منه إبــقاط الوجــوب و إبا لإــــة التنرك؛ فلا يقتضي الحظر ، و هذا لا يقوله أحد ()
 الاستئذان ، لم يكن لإِباحة لفظ بعد الاستثئان . وأجيب : بأننـــا لا نســلم
 و افعل إن شئت ، وأنت مخير بين الفعل وتركه" ، ونحو ذلك مما يدل على ، آلى


 . $17 / 1$
「- انظر : الثتصرة للثشيرازي ص9

الإباحة (1) .
؟- و استتلوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة ، ثم ورد الحظر على
هذه الإباحة . فإن أورد الأمر بعد الاستئذان في فعل هذا المحظور ؛ ارتفع الحظر و المنع ، ووجب عود الشيء إلى أصله ، وهو الإباحة () . وأجيب : بأننا لا نسلم دعو اكم ؛ إذ إن المسألة خلافية ، فبعض الأصوليين على أن الأصل في الأشياء الحظر ، وبعضهم يتوقفون . وما
 ثم إن هذا يبطل لو ورد النكليف الشرعي بعد الاستئذان في فعل المحظور بلفظ : "فرضت ، أو أوجبت" ، فإنه لا مجال هنا للقول بأن الخطاب للإباحة . وإذا بطل قولكم في الخطاب المصرح بالفرضية أو
الوجوب ، بطل القول أيضًًا في الأمر بلا فرق (\&)

كما أنه : لو جاز أن يقال هذا في الأمر بعد الاستئذان في فعل المنهي عنه ، لجاز أن يقال في النهي بعد الأمر : إنه لا يقتضي التحريم ؛
 الوجوب وعاد إلى أصله وهو الإباحة . ولما لم يصح هذا في النهي بعد
'- انظر : المعتمد لأبي الحسين / VT/



للنسفي / OV/ ؛ و التحبير للمرداوي
「



## 

الأمر اتفاقًا ؛ لم يصح في الأمر بعد الاستئذان ، بلا فرق (') . أدلة القول الثثالث : استدل المتوقفون في المسألهة بالآتي : اسنتال هؤلاء بأن الأدلة متعارضة ، بعضها يثبت الوجوب وبعضها يثبت الإباحة ، ولا مرجح لو احد منها على الآخر ، فالقول برأي معين تحكم ونرجيح بلا مرجح ، وهو باطل ؛ فوجب الوقف (٪) () وأجيب من قبل الجمـهور : بأنه ليس هناك معارض لما دللنا بـــه

على الوجوب ؛ فوجب القول بالوجوب ، و لا معنى للوقف () هذا : وقد عبر بعص المتوقفين عن وجهة نظره فــي الوقــف ، فقال: إن صيغة (افعل) إذا وردت بعـــد الاســتئذان ، احتمــل أن تكــون مصروفة لإباحة ورفع الحجر ، و احتمــل كــذلك أن تنــون مصــروفة للوجوب • و إذا كان كذلك فإما أن نقول بتساوي الاحتمالين ، أو بتــرجيح أحدهما على الآخر . فإن قلنا باللتساوي : امتتع الجزم بأحدهما ؛ إذ لا دليل لو احد منهها ، و إن قلنا بوجوب نرجيح أحدهما على الآخــر ، وامتتـــاع التعارض بينهما : فليس اختصـاص الوجوب به أولى من الإباحة ، إلا أن يقوم الدلبل على تخصيص و احد منهما باللثقديم ، و الأصل عدمه ، فوجب
' - انظر : التبصرة في أصول الفقه للثبير ازي ص• ع . .

 صس 9 ؛ ومباحث في الأمر صعی ؛ ودلالة الأو امر والنواهي لتهامي ص اء؟ ا .
 ؛ ومباحث في الأمر صع^ ؛ ودلالة الأو امر والنو اهي لتهامي صا ؟ ا .



 دل على أن استعمالها في الشريعة جاء على هذا النحو ، ففي قوله تلها تعالى :


 مقتضى أمر الهّ تعالى لما كان عليه متتضاه قبل الاستئذان (8) . كذلك : الأمر في قوله صلى اله عليه وسلم : "قولو ا اللهو اللهم صل على الـى


واجبة باتغاق ، و هذا الحكم هو الذي كان مقررًا وثابثًا قبل السؤ ال (o)


 ومباحث في الأمر صّثر ؛ ؛ والأوامر والنو اهي د. محمد عبد اللطيف صمب ؛ ودولالة!



 ==
（1）الـرأى الـواجح
من خلال الاطلاع على أدلة المذاهب السـابقة و المو ازنـة بينها أرى－و الله تُعاللى أعلم－أن القول الرابع هو الر اجح في المسـألة ، و أن صبغة＂افعل＂ الو اقعة بـعد الاسنئذان ترفع المنع السـابت على الاستئذان ، وتعيد الحال إلى مـا كان عليه فبل هذا المنع ، فإن كان الأمر في الأصـــل للوجــوب فهــو للو جوب ، و إن كان للإبـاحة فهو للإبـاحة ، و هكذا ، و الاستثقر اء يؤيد هـــذا المذهب ، كمـا أن هذا القول فيه جمع بين الآر اء المختلفة فـــي المســـألة ، وأرى أن يكون هذا محمولًا على العرفن الشرعي لا على الوضع اللغوي ، فمقنضدى الأمر لغة－كما نعلم－الوجوب ، ولذلك فإن الطوفي لما اختار أن صبية الأمر الو اردة بعد الحظر للإبـاحة حمله على العرف لا اللغــــة ، معللًا ذلك بـأنه من حيث اللغة يفيد الوجوب ، ثم صرح بأن هذا فيه جمـــع بين القولين الأولين（̌）يعني ：قول من حمله على الو جوب، وڤول مـــن حمله على الإباحة ．ونـن نعلم بدورنا أن مـا يجرب علـى（افعــلـ）بعـــد الحظر ، يجري عليها بعد الاستئذان ، بـلا فرق ، كما نص عليه جماعة ، أشرت لبعضـهم في أول المسـألة ．
$\qquad$ للزركثـي صصع
＇－انظر ：الأوامر و النو اهي د．حسن مرعي صه＾9 ؛ ودلالة الأو امر و النو اهي لوفــــا
 ．「 「 انظر ：شرح مختصر الروضة للطوفي 「

## تتـمة

الأقو ال الأربعة المذكورة هي المشهورة في المسألة ، و هناك أقـــو ال
 النظر ، ومن هذه المذاهب : أن صيغة (افعل) إذا وردت بعد الاستئذان ، فإنها تفيد الاستحباب . كذا نُقل عن القاضي حسين (') من الثـــافعية (٪) . ومثله بقوله تعالى : للاستحباب ، وإنما ذلك من الأمر بعد سؤ ال ما ليس من حــق الإنســـان ؛
 على خلاف القياس (0) . لكن لما سأل أحد الغلمان مو لاه أن يكاتبه فــأبى عليه ، فنزلت هذه الآية ()، فكان الأمر بقبول المكاتبة كالأمر الوارد بعد
'- هو : الحسين بن محمد بن أحمد المروزي ، أبو علي ، من أصحاب الوجوه فــي اللذهب الثافعي ، وإذا أطلق القاضي عندهم فهو المقصود ، له : "التنعيــق الكيبـر" توفي
 الكوكب المنير لابن النجار $/$ / 7 . و وقد صرح الزركشي بأن القاضي حسين فال به في "تعليقته" .
「


 لحويطب بن عبد العزى ، يقال له : صبيح ، سأل مو لاه أن يكاتبه ، فأبى عليه . فأنزل
 فأدادها ، وقتل يوم حنين في الحرب"|هـ الانـ

السؤ ال الذي هو بمنزلة الاستئذان .
وبنحو قول القاضي حسين، قول من قال بأن (افعل) بعد السؤال
و الاستئذان للندب (')
وقد يجاب : بأن المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية ؛ لجواز أن
يثبت الندب والاستحباب بمعونة القرينة (٪) ، وهي أن مثل الكتابة إنما شرعت حقًّ للعبد ، فلو وجبت لصارت حقًّا لله تعالىى عليه ، فيعود على موضوعه بالنقض . ولهذا لم يحمل الأمر بالكتابة عند المداينة على الإيجاب ، وإن لم ينقدمه اسنئذان وسؤ ال ؛ لـئلا يصير حقَّا علينا بعدما

شر ع حقَّ لنا (ّ)
على أنـه قـ يقال : إن الكتابة واجبة ، إذا ابتاعها العبد من سيده أجبر
عليها بقيمته (₹)
ومن المذاهب الواردة أيضنًا : أن الأمر بعد الاستئذان فــي فعــل
المحظور للوجوب ، إن كان بلفظ (أمرتّك ، وأنت مأمور ) ، ولإباحـــة إن
كان بغيره كلفظ (افعل) • و عليه المجد ابن تيمية (0) .
 الثوضيح / • .

وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع / \&VV ، و \& § . .「
「



الناظر

وعلل هنا القول بأنه إن كان بلفظ (افعل) ونحوه : فإنه ينصـرف بعرف الاستعمال إلى رفع الالم فقط ، حتى يرجع حكمه إلى ما كان مــن الإباحة ، فالعرف يقتضي ذلك . أما إن كـــان بلفــظ (أمرتــك ، وأنــتّ مأمورون) ونحوه : فإنه لا عرف له في الاستعمال ، فيبقى الأمــر علــــى أصل وضعه اللغوي - قبل الاستئذان - من الدلالة على الوجوب ؛ إلـ إن هذا لفظه لفظ الخبر لا الأمر ، فلا عرف فيه بخلاف الوارد بصيغة (افعل) (1) . و المتمعن في هذه التفرقة يجد أنها ارتكزت على أن الجملة الاسمية
 هذا القول (٪) . خصوصـًا عند من يقول بأن الأمر يفيد الفور والتكرار .
' انظر : روضة الناظر


## 

المطلب الثاني

## في بعض أحكام هذه المسألة

أولاً : الخلاف الوارد في المسألة إنما هو عند انتفاء القرينة الدالة على المراد ، من إيجاب أو إباحة أو غبر هما . وأما مع وجودها : فيحمل الأمر على ما يقتضيه المقام ، بلا خلاف (1) ثانيـًا : النزاع في المسألة محله (†): إذا كان الحظــر - اللـــابق علـــى الاستتئذان - واردا ابتداء ، غير معلل بعلة عارضة ، ولا معلق بشــرط ، و لا غاية . ثم برد بعده صيغة الأمر ، فهذا هو موضـع الخلاف، والـــــي يتنزل عليه الأقو ال الو اردة في هذه المسألة. فالمسألة لها حالتان ، إحداهها : متفق على أن صيغة الأهــر فيهــــا للإباحة ، وثانيتهما : هي المختلف فيها . إذا علمنا ذللك أدركنــا صــنيع الغز الي في (المستصفى) من ذكره لهاتين الحالتين بعـــد تصــريحه بأنـــه اللـختار () ؛ إذ ذكر الحالة المتفق على أن الصيغة فيها للإباحة ، وقـــال



「- انظر : التلخيص لإمام الحرمين صY و وما بعدها ؛ وكشف الأسرار للبخاري


「 السابق عارضا لعلة ، وعلقت صيغة (افعل) بزو اله ، كقوله تعالى : \}و إذا حللتم =

فيها بالإباحة أيضًا ．ثم ذكر الحالة المختلف فيها ، وبين أنها على التردد ،
 （1）（المنخول）
وما فعله الغز الي في（المسنصفى）حكاه جماعة علـــى أنــــه مــذهب
خاص به（「）، كابن السبكي في（الإبهـــاج）، والزركشـــي فــــي（البحـر


فاصطادو ا\｛［المائئ ：「］فعرف الاستعمال بدل على أنه لرفع اللام فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله ، وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب ، وإباحة لكن الأغلب
 عن لحوم الأضاحي فادخروا＂．أما إذا لم يكن الحظر عارضا لعـلة ، ولا صيغة（افعل） علق بزو الها ：فييقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب ، والإباحة ، ويزيد هاهنا احتمال الإباحة ، ويكون هذا قرينة تروج هذا الاحتمال ، وإن لم تعينه ؛ إذ لا لا يككن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب العرف الوضع ．أما إذا لم ترد صيغة（افعل）لكن قال：فإذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد ، فهزا يحتمل الوجوب ، والندب ، ولا يحتمل الإباحة ؛ لأنه عرف في هذه الصورة ．وقوله ： （أمرتكم بكذا）يضاهي قوله（افعل）في جميع الهواضع إلا في هذه الصورة ، وما يقرب منها＂｜هـ．
 إلى هذا ．
「
「 「 انظر ：البحر المحيط للزركشي 「
؛－هو ：علي بن محمد بن علي ، أبو الحسن الطبري ، عماد الدين ، المعروف بإلكيا
 ＝

## 

عجب إن رأينا ابن السبكي في (الإبهاج) يصرح بأن الغزا لي أخذ مذهبــهـ هذا مما حكاه إمام الحرمين في (البر هـــان ، والتلخــيص) ('). أو رأينـــا القر افي في (شرح تنقيح الفصول) ، هو والزركثي في (البحر المحــيط)
 فالحق أن من فعل هذا كان يضيف لاختياره في المسألة تحريــر محل النزاع فيها . ثم إن الزركثي في (البحر المحيط) قـــــن نقــل جَعــلْ صـــاحب

 عقليًّا : فلا خلاف أنه لا يتعين مدلوله عما كان لوروده ابتداء . وقد صرح


 ؛ و التلخيص له صن VO وما بعدها .

「 「 صاحب الواضح هو : أبو يوسف عبد السلام المعتزلي . انظر : البحـر المحـيط للزركثي 9/1
؛- صاحب المصادر هو : محمود بن علي الحمصي وهو على مذهب الإمامية . انظر : البحر المحيط للزركشي º هو : أحمد بن محمد بن أحمد ، أبو الحسين ابن القطان ، فقيه شافحيّ ، من أهــلـ



مجلةكلية الكرإسات الإسلالمية والعرييةبناتببنيع سصويفـ المدى العاشر．
الحظر بين العقلي و الشرعي ، قال الزركشي ：و الأول أظهر（＇）．
 المطلوب إز الته بالاسنئذان－على الأمر هل هو فرينة توجب خروجه عن مقتضـاه ؟ ．فمن قال ：تّقدم الحظر قربنة ؛ صرفه عــن الوجــوب إلـــى الإبـاحة ، أو أبطل الوجوب ، وقال ：يرجع إلى مـا كان عليه قبل الحظر • ومن فال ：لا يعد قرينة صـارفة ؛ حمله علىى الو جوب إن كان ممن يقول إن الأمر المطلت للوجوب ، أو على الندب إن كان ممن يفول إنـه للندب（）．

وابـهاً ：بعض الفروع المخرجهة على المسـألة ： لهذه المسـألة أثر كبير في تفسبر النصوص الثر عبة ، وفـــي بعـــــ
 الر اجح الذي اخترته فيها ：

الإبـاحة ؛ لأن الأكل من الصبي أصلـه مباح ؛ إذ يدخل تحت قوله تعـــالى ：
 عليهم－النبيَّ صلىى الله عليه وسلم ، و استأذنوه في الأكل ممـا اصـــطادته جو ارحهم ؛ نز لت هذه الآية، فرجع مقتضـى أمر الله تعاللى لمـا كان عليـــه
「－انظر ：البحر المحيط للزركشي لعياض السلمي صع Y ．
「
を－سورة البقرة من الآية（IVY）．

## ماتكل عليه صيغةالأمر.[افمعل]بعدالإستئذان"ڭرإساة أصولية تطبيقية"

مقتضـاه قبل الاستئذان و السؤ ال(').
ץ- ذهب الشافعية و الحنابلة ، إلى أن من مات ولم يحــج وجــب أن يُحَج عنه من ماله ؛ لحديث ابن عباس - رضي اله عنهما - : "أن امر أة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم ، حجي عنهــا ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية ؟ اقضوا الهَ ، فالهّ أحق بالوفاء"
 عليها في مالها بعد موتها ، و الأمر في قوله : "|قضـــو ا" للوجــوب ، وإن ورد بعد الاستفهام والسؤ ال ، وهو الراجح في المسألة (「). r- ورد في حديث ابن عمر - رضي اله عنه - أنه فال : "إن رجلًا
 الصبح فأوتر بو احدة" (£) ، و هذا الأمر في قوله "فأوتر" حمله الحنفية على
'

 الاعتصام بالكتاب والسنة ب: من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بـــين الشَ حكمهـــا






 ==

الوجوب ؛ لأن الأصل عندهم في الوتر أنه للوجوب ، فلا يتغير حكمه بعد السؤ ال و الاستفهام ، و الجمهور حملوه على الندب ؛ لأن الـــوتر عنــدهم مندوب إليه ، فـــلا يتخيــر حكمـــه - أيضـــا - إن ورد بعـــد الســؤال

و الاستفهام(!).
६- ورد أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "يارســـول الله، أستأذن على أمي ؟ ، قال : "نعم" ، قال الرجل : إني معها في البيت ، قال : "استأذن عليها" ، قال : إني أخدمها ، قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم : "أتحب أن تر اها عريانة" ؟ قال : لا ، فال : "فاستأذن عليها" (ب) . فقوله صلىى الله عليه وسلم - "فاستأذن عليها" - أمر للوجوب ، وارد
 بدخوله على أمه دون إذن ؛ إذ الأصل في الاسنتئذان أنه واجب ، فهو بعد السؤ ال و الاستئذان هنا أيضتًا و اجب .

0- ورد في الحديث أن أفلح عم السيدة عائشة - رضي الله عنها -




 '- انظر : طرح التثريب للعر اقي r/
 داود في المر اسيل في ما جاء في الاستئذان صچזس من حديث عطاء بن يسار رضي اله عنه

## 

من الرضاع أراد أن يذل عليها ، فأبت ، ثم قالت : "والش ، لا آذن لأفلح،

 صلى اله عليه وسلم قلت : يا رسول اله ، إن أفلح أنا أبي القيس جاء باءني يستأذن علي ، فكر هت أن آذن له حتى أستأذنك ، قالت : فقال النبي صلى الشَ عليه وسلم : "ائنـي له" (1) فقوله صلى اله عليه وصلم "ائنّي" أمر وهو للإباحة ؛ لأنه لعمها من الرضاعة . والأصل أن الإذن للعم من الرضاعة لإباحبة ، فكان الأمر به بعد الاستثذان للإباحة أيضًا .



وسلل: "ارقي ما لم يكن فيها شرك" ().

فقوله صلى الهُ عليه وسلم : "ارقي" أمر ، وهو للإباحة ؛ لأن الأصل








## 

في الرقية أنها مباحة ، فإذا ورد الأمر بها بعد الاستتئان فهي مباحة أيضًا. ومثله : ما ورد عن جابر بن عبد الله ، قال : "لاغت رجلًا منا عقربٌ

رسول الهّ أرقي؟ ، قال : "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" (')
فقوله صلى اله عليه وسلم : "فليفعل" اسم فعل أمر ، وهو هنا يقتضي

- الإباحة ؛ لأن الأصل في الرقية أنها مباحة ، فإذا وردت بعد الاستئذان
كما حدث هنا - فهي مباحة أيضًا .

، ورد في صحيح مسلم أن رجلًا سأل النبي صلى اله عليه وسلم - V فقال : "أصلي في مرابض الغنم ؟ ، قال : نعم" . وقوله : "نعم" في معنى: "صل فيها" ، و هذا الأمر يحمل على الإباحة ؛ لأن هذه المرابض من جملة الأرض ، والأصل أن الأرض كلها يباح الصـلاة فيها ، ولما ورد الأهــر هنا بعد السؤال و الاستئذان رجع مقتضـاه لما كان عليه قبــل ورود هــــا السؤ ال والاستئذان (r) .
^- ورد أنه سئل النبي صلى اله عليه وسلم ، فقيل له : "يا رســول اله ، أما السلام عليك فقد عرفناه ، فكيف الصـلاة عليك ؟ ، قال : قولوا : اللهم صل على محمد و على آل محمد" ، والأمر في قوله صلى الله عليــهـ وسلم : "قولوا : اللهم صل" بحمل على الوجوب ؛ لأن الصـلاة على النبي في التشهـ واجبة أصلًا ، و إن كان السؤال عن كيفية واجب ، إلا أنه أفـــاد
'- أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ك: السلام ب: استحباب الرقية من العين والنملة




الكيفية وقرر الحكم الأول ، وورود السؤال لا يغير الحكم الأول ، على ما
هو الراجح في المسألة (')
9- ورد أن جابر بن عبد الله سئل عن ركــوب الهــدى ، فقـــال :
 ظهرًا" () . و الأمر في قوله "اركبها" يحمل على الإباحة ؛ لأن ركوب هذه الدو اب مباح في الأصل ، فلا يتغير حكمه إن ورد بعد الســؤال ، وهــو مقتضى الر اجح
 فماتت، فقال : "ألقو ها وما حولها وكلوه" (") فقوله "وكلوه" أمر يحمل على ونى الإباحة ؛ لأن أكل السمن مباح في الأصل ، فإذا ورد الأمر به بعد السؤال والاستئذان فهو للإباحة أيضا ، على ما ترجح في المسألة . 1ا - ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عــن اللتوضؤ من لحوم الإبل ، فقال : "نعم فتوضـأ من لحوم الإبل"(ڭ)، و الأمر ' النظر : الإبهاج لابن السبكي

「
「
 ميمونة رضي الش عنها
 . من حديث جابر بن سمرة رضي اله عنه (Arر)

## 

في قوله "فتوضأ" حمله أكثر الحنابلة على أنه للوجوب ؛ لأن الوضوء من لحم الإبل عندهم واجب في الأصل ، فال يتغير حكمــه بعــد اللـــؤال ، وغير هم على أنه للإباحة ؛ إذ الأصل عندهم أن الوضوء من لحم الإبـــل مستحب غير واجب ، فلا يتغير حكمه بعد السؤ ال والاستفهام (') ، و هـــو . مقتضى الراجح
خاهسًاً : بعض الفروع المخرجة على (افعل) بعد الحظر :
إذا كان الكلام في (افعل) بعد الاستئذان كالكلام فيها بعــد الحظــر ،
وكل من ذهب لقول معين في (افعل) بعد الحظر فهو ذاهب إليه فيها بعـــ الاستئذان ، والر اجح فيهما واحدا ، وذكرت في الفقــرة اللــــابقة بعــض الفروع المخرجة على ما رجحته ، فمن تمام القول ذكر بعد الفروع على

 للوجوب ، و هكذا ـ وللمسألة أثنر كبير في تفسير النصــوص الثــرعية ، وفي بعض الفروع الفقهية التي تتخرَّج عليها ، ومما يتخرج عليها :
 الإباحة ؛ لأن الصبد أصله مباح ، ثم حرم أثثاء الإحرام بقوله تعالىى :

'- انظر : الغيث الهامع ص؟ ؟ Y ،
「
「

إلى ما كان عليه قبل الحظر و هو الإباحة ، وهو مقنضى الــر اجح ؛ لأن
الحظر لما زال عاد الحكم إلى أصله قبل الحظر (') .

الْأَرْضِ وَابْتَغُو ا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ \{(٪) على الإبِاحة ؛ لأن الانتشار في الأرض
و الابتغاء من فضل الله أصله مباح ، ثم حرم أثناء الجمعة في فوله تعالى :

أمر بهما بعد ذللك ؛ فرجع الحكم إلى ما كان عليه قبــل الحظـــر ، وهــــو الإباحة ، وهو مقتضى الر اجح ، فالأمر إذا ورد بعد حظر أفاد مـــا كـــان

ب- حمل الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم - : "كنت نهيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزورو ها فإن في زيارتها عظة وعبرة" (0) علـــى الإباحة ؛ لأن الأصل أن زبارة القبور كانت مباحة ، ثم نهي عنها فحرمت ، ثم أمر بها كما في هذا الحديث ؛ فهذا الأمر الو ارد بعد الحظر للإباحة ،
'- انظر : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصـــار للحصــني صو0ا0 0 ؛ ؛ والتحبيـر


القو اعد للسعيدان 1 /r
r
-


© الحديث أخرجه أحمد في المسند


وهو مقتضى الراجح ؛ لأن الحظر لما زال عاد الحكم إلــى أصـــله قبــل () الحظر

६- حمل الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق - : "كنت نهيتكم عن ثلاث : ... ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا" على الإباحة ؛ لأن الأصل أن ادخار لحوم الأضاحي كان مباحًا ، ثم نهي عنه لأجل الدافة التي وردت على المدينة ، ثم أمر به بعد
 الحظر للإباحة ، وهو مقتضى الراجح ؛ لأن الحظر لما زال عاد الحكــ
(إلى أصله قبل الحظر ()
 الإباحة ؛ لأن الأصل أن إتيان الرجل لامر أنه كان مباحًا ، ثم حرم ذلـــك
 ثم أمر به بعد زوال الحظر ؛ فظهر أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه السابق قبل الحظر ، و هو الإباحة . ويتجه في هذا الفر ع - أيضًا - القول الِّ بأن الأمر للوجوب عند من يقول بأن وطء الرجل لامر أته أصله الوجوب،

「 الأفهام للسعيدانז/\&
「
؛ ـ سورة البقرة من الآية (YYY) .

و عليه فالأمر الوارد بعد الحظر يكون للوجوب ؛ لأنه يكون قد رفع الحظر
و أعاد الحكم إلى حالته الأولى (1) .
7- يحمل الأمر "صلي" في فوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنـــت
أبي حبيش : "إنما ذلك عرق" ، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي ، فــــإذا
مر قرؤك فنطهري ، ثڭ صلي مـا بين القرء إلىى القرء" (「) على الوجوب ؛

والأمر بعد الحظر بعيد الحال إلى مـا قبل الحظر ، وقــــ كانـــت الصـــلاة
و اجبة عليها قبل الحيض ، فكذلك تكون و اجبة بعده (ّ)، و هــو مقتضــــى
الر اجح
V إذا عزم شخص على نكاح امر أة فإنه ينظر إليها ؛ لقوله عليـــهـ
الصـلاة و السلام لمن أر اد أن يتزو ج امرأة : "فانظر إليها ؛ فإنه أحــرى أن
يؤدم بينكما" (گ)، لكن هل يستحب ذللك أو يباح ؟ على و جهين ، أصحهما :
' انظر : تيسير التحرير /

「







## 

الأول ، و هما مبنيان على هذه المسألة كما أثار إليهـ إمام الحــرمين فـــي
"النهاية" وصر ح به غيره (') .

الحظر ترفع الحظر السابق ، وتعبد الحال إلى ما كان عليه قبل الحظر
 العزم على نكاحها مستحب ، وفي وجه ：مباح مجرد ، ولم يقل أحد مـــن أصحابنا بالوجوب مع ورود الأمر به في قوله－عليه السلام－للمغيرة ：
 تحريم النظر إلى الأجنبية ．وقالت الظاهرية بالوجوب＂｜هــ（ب）．
 ثم أمر به مرة ثانية بعد انسلاخها ، كما في قوله تعالى ：رَإِذَا انْسَلَخِ
 الوجوب ؛ لأن قتالهم كان واجباً قبل الحظر ، ومقتضى الراجح ：الُ أن صيغة الأمر الواقعة بعد الحظر ترفع الحظر السابق ، وتعيد الحال إلى ما
．كان عليه قبل الحظر





$$
\begin{aligned}
& \text { 「 } \\
& \text { 「 - سورة التوبة من الآية (0) . }
\end{aligned}
$$

## 

و لا يمكن القول بأن قتالهم مباح ؛ لما علم من الدين بالضرورة أن قتـــالهم واجب إذا وجدت دو اعيه ، فلما زال الحظر عاد الحكم إلى أصـــله قبــل الحظر (') .

9- حمل بعض الفقهاء القائلين بأن الأمر بعد الحظر على الإباحة ،
 ورد بعد الحظر ، لأنه لا خلاف في أن حمل السلاح في الصلاة في غير حال الخوف مكروه ينهى عنه ، ثم ورد الأمر بحمله في صـلاة الخــوف، و الأمر بالثيء إذا ورد بعد النهي فإنه يقتضي الإباحة () .
'- انظر : التحبير للمرداوي 1/0 Y ب ؛ وفواتح الرحموت (0/0 \& ؛ وتحرير القواعد للسعيدان //rr .「
r- انظر : البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني الكبير للماوردي 71/r ؟ .

الخاتمة
أهم النتتائج الـتي توصلت إليهها :

- أن الأمر لغة : معروف ، وهو ضد النهي • والأصوليون يجمعون "أمر " على "أو امر ، وأمور " . فهو بمعنى القول المخصوص يطلق علــى "أو امر" ، وبمعنى الفعل على "أمور " ، وإن اختلف اللغويون في جمعه على "أو امر " . والأمر اصطلاحًا : عُرِّف بتعريفات عدة ، لكني اخترت تعريــف

- وأن الاستئذان لغةً : طلب الإذن ، فهو استفعال من الإذن ،

و السين و التاء للطلب ، على بابها .
واصطلاحًا : عُرِّف بتعريفاتٍ لا تبعد كثيرًا عن المعنى اللغوي ،
ومن هذه التعريفات : "طَلَبُ الإذْنِ فيما لا يجوزُ إِلَّا بـه"اهــ . . ومنها : "طلب إباحة التصرف دمن له حق الإباحة"|هــ . ومنها : "طلب الإذن فيما لا يملكه المستأذن"اهــ - وأن السؤال لغةً : مصدر سأل يسأل . واصــطلاحًا : "اســنـدعاء
 كما عُرِّف بغير ذللك .

- وأن السؤ ال يفارق الاستفهام ؛ لأن الاستفهام لا يكون إلا لما يجهله المستفهم ، أو يشك فيه ، وذللك أن المستفهم طالب للفهم . أما السؤال :

فيجوز أن يكون السائل يسأل عما يعلم وعن ما لا يعلم . - وأن كثيرًا من الأصوليين يعبرون هنا بورود الأمر بعد الاستئذان

، ويجعل بعضهم في معناه : ورود الأمر بعد سؤ ال واستفهام .

- وأن الإمام الرازيو وجماعة قد صرحوا بالتنسوية بين الأمر الوارد


## ماتكل عليه صيغةالأمر.[افمعل]بعدالإستئذان"ڭرإساة أصولية تطبيقية"

بعد الاستئذان والوارد بعد الحظر ، فأعظو هما حكمًا واحدًا ، بمعنــىى أن القائل بقول في إحداهما قائل به في الأخرى . وذهــب آخــرون إلــى أن (افعل) بعد الاستئذان لا تفبد الوجوب ، بل تفيد الإباحة اتفاقًا . و الحق : أن
 الاستئذان ، والأمر فيها للوجوب اتفاقًا ، أو يدور حكمه بــين الوجــوب
 الاستئذان كحكمها بعد الحظر هو الصواب ، والذي يتفق مع كثيــر مــن النصوص الواردة في هذا الثأن . - وأرى أنهم عندما صرحوا بذلك إنما نظروا إلى أن الاسـتئذان لا يكون إلا في فعل شيء ممنوع محظور على المســـتأذن ، فــالأمر بعـــــهـ كالأمر بعد الحظر ، سواء بسواء ؛ فالحظر في الحالتين سابق على الأمر ، و المقصود إنما هو رفع المانع ، ولذا فإنني تعرفت على رأي من سكتو ا عن التصريح بر أيهم هنا ، من تصريحهم بر أيهم في مســــألة (افـــلـ) إذا وردت بعد الحظر ، ويكون رأيهم هناك هو رأيهم هنا . - وأن صيغة الأمر (افعل) تستعمل في معان عدة ، و هذه المــــاني يمتاز بعضها عن بعض بحسب القرينة الدالة على المعنــى المخصــوص منها ، ويمكن حصر هذه المعاني في : الإيجـــاب ، النــــب ، التأديــبـ ، الإرشاد إلى الأوثق والأحوط لنا ، الإباحة ، الإذن ، التهـديد ، الإنـــذار ، التعجيز ، الامتتان ، الإكرام ، التسخير : أي التذليل والامتهان ، التكوين ، الإهانة : ويعبر عنه بالتهكم ، الاحتقار ، التسوية : أي بين الفعل والتنرك ، التمني ، الدعاء، ، الخبر ، إرادة الامتثال ، الإنعام : بمعنى تذكير النعمة ، التفويض : وهو رد الأمر إلى غيرك ، ويسمى التحكيم والتسليم ، التعجب : أي تعجب المخاطب ، التكذيب ، المشورة ، الاعتبار ، وسماه الزركشي

بالاعتبار و التنبيه ، الالتماس ، النزجي ، التخيير ، الإفحــام ، الجـز اء ، الو عد ، التحسير والتلّهيف ، الو عيد ، التصبر ، قرب المنزلة ، التحـــير

والإخبار عما يؤول الأمر إليه ، الاحتياط .

- وأن الأصوليين قد اتفقو ا على أن صيغة الأمر تستعمل فـــي كـــل المعاني السابقة . كما اتفقو ا على أن الصيغة إذا صحبتها قرينة دالة علــى الـى
 القرينة وحددته . و اتفقو أيضنًا على أنها ليست حقيقة فــي جميــع هـــذ المعاني ؛ لأن أكثر ها لم يفهم من صيغة (افعل) ، لكن فهم بالقرينة . و إنما

الخلاف في بعضها .
واختلفو ا - بعد اتفاقهم السابق - فيما تستعمل فيه صيغة الأمر مــن
، هذه المعاني على سبيل الحقيقة ، ومـا تستعمل فيه على ســـبيل المجــــاز على أحد عشر قولًا ، تعرضت سريعا لثلاثة كنها في أصل البحث ؛ لأنها الأشهر في المسألة ، ولتفر ع وبناء أقو الهم في مسألتنا : صـــيغة الأمــر (افحل) بعد الاستئذان على الثين منها. أحدهما : أن صيغة الأمر المجردة عن القرينة حقيقة في الوجوب وحده ، و إذا استعملت في غيره من المعاني فهو على سبيل المجاز • وثانيهما : أن صيغة الأمر حقيقة في الإباحة فقط ، مجاز فيما عداها . - وأن الأصوليين وإن اختلفو ا فيما تفيده صيغة الأمر ابتداء ، الر اجح منها في نظري أن الأمر للوجوب ، فقد اختلفــوا - أيضتــا - إذا وردت هــــه الصيغة مسبوقة باستئذان فماذا تفيد ، أتفيد الوجوب أم لا ؟ علـــى أقـــو ال الـ متفر عة على القولين المشار إليهما آنفا ، وهما : أن صيغة الأمر للوجوب ، أو أنها للإباحة . فلو فرعنا على القول بالإباحة : وجدنا أن كل القائلين بالإباحة هناك

## 

اتفقو ا على أنها للإباحة أيضا إذا وردت بعد الاستئذان و السؤ ال . وأما القائلون هناك بأن الصيغة للوجوب : فقد اختلفو ا فيما تففيد صيغة (افعل) إذا وقعت بعد الاستئذان ، ولم تقم قرينة على تعيين المعنى المراد على أقوال المشهور منها أربعة ، أولها : أن الأمر الوارد بعد الاســتئذان للوجوب . وثانيها : أن صيغة الأمر بعد الاستئذان للإباحـــة ـ وثالثهـــا :

 عليه قبل الحظر ، فإن كان للوجوب فهو للوجوب وإن كان للإباحة فهــو للإباحة و هكذا .

و من خلال الاطلاع على أدلة هذه الأقو ال ، و المو ازنة بينها رجحت القول الأخير في المسألة ، وهو أن الصيغة لرفع الحظر اللــــابق علــى
 للوجوب فهو للوجوب ، وإن كان للإباحـــة فهـو للإباحـــة ... و هكـــا . والاستقر اء يؤيد هذا المذهب ، كمـا أن هذا القول فيه جمــع بــين الآراء المختلفة في المسألة . وأرى أن يكون هذا محمولًا على العرف لا اللغة ، فمقتضى الأمر لغة - كما نعلم - الوجوب ، ولذلك فإن الطوفي لما اختار أن صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة حمله على العرف لا اللغـــة ، معلا ذللك بأنه من حيث اللغة يفيد الوجوب ، ثم صر ح بأن هذا فيه جمـــع بين القولين الأولين يعني قول من حمله على الوجوب وقول من حمله على الإباحة .

- وأن الأقو ال الأربعة المذكورة هي المشهورة في المسألة ، و هناك أقوال أخرى غير ها ، لكن بالتأمل فيها نجدها ضعيفة ، أو أن مأخذها بعيد عند النظر ، ومنها: أن صيغة (افعل) إذا وردت بعد الاستئذان ، فإنها تففد


## مجلةكلية الكرإسات الإسلإمية والعرييةبناتابنميع سوييفعالمدى العاشر.

الاستحباب أو الندب . وقد أجيب على ما استدل به القائلون بهذا بأن المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية ؛ لجواز أن يشبت الندب والاستحباب بمعونة القرينة . ومنها : أن الأمر بعد الاستئذان للوجوب إن كان بلفظ (أمرتك ، وأنت مأمور) ، وللإباحة إن كان بغيره كلفظ (افعل) . والمتمعن في هذه اللفرقة يجد أنها ارنكزت على أن الجملة الاسمية قد تفيد من الثبوت والدو ام ما لا تفيده صيغة (افعل) ، و لا يخفى ضعف هذا القول . - وأن الخلاف الوارد في المسألة إنما هو عند انتفاء القرينة الدالة على المراد ، من إيجاب أو إباحة أو غير هما . و أما مع وجودها : فيحمل الأمر على ما يقتضيه المقام ، بلا خلاف . - وأن النزاع في المسألة محله : إذا كان الحظر السابق على الاستئذان واردا ابتداء، غير معلل بعلة عارضة ، ولا معلق بشرط ، ولا غاية . ثم يرد بعده صيغة الأمر : فهذا هو موضع الخلاف ، والذي يتنزل عليه الأقو ال الو اردة في هذه المسألة . أما إن كان الفعل في أصله مباحًا ، ثم ورد حظر معلق بغاية ، أو بشرط ، أو لعلة عرضت : فالأمر الوارد بعد زوال ما علق الحظر به يفيد الإباحة عند جمهور أهل العلم ، ولا خلاف فيه .

- وأن البعض قد جعل محل النزاع - أيضًا - فيما إذا كان الحظر السابق على الاستئذان شرعيًّا . أما إن كان الحظر السابق عقليَّا : فلا خلاف أنه لا يتعين مدلوله عما كان لوروده ابتداء . وقد صرح ابن القطان- على ما ذكره الزركشي - بأنه لا فرق في الحظر بين العقلي و الثرعي ، قال الزركثي : والأول أظهر - وأن نكتة المسألة ومبنى الخلاف فيها ، راجع إلى أن تقاّمَ الاستتئان على الأمر هل هو قرينة توجب خروجه عن مقتضاه ؟ . فمن

قال : نقدم الاستئذان قرينة ؛ صرفه عن الوجوب إلى الإباحة ، أو أبطل الوجوب ، وقال : يرجع إلى ما كان عليه قبل الاستئذان • ومن قال : لا يعد قرينة صـارفة ؛ حمله على الوجوب إن كان ممن يقول إن الأمر المطلق للوجوب ، أو على الندب إن كان ممن يقول إنه للندب .
 بعض الفروع الفقهية التي تتخرَّج عليها ، ومما يتخرج عليها : أنه يحمل
 الأكل من الصبد أصله مباح ؛ إذ يدخل تحت قوله تعـــالى : \}كُلُــو ا مِــن
 صلى الله عليه وسلم ، واستأذنوه في الأكل مما اصــطـطادته جــو ارحهم ؛ نزلت هذه الآية، فرجع مقنضى أمر الله تعالى لما كان عليه مقتضـاه قبــلـ

الاستئذان و السؤ ال
ومنها : ذهب الثافعية و الحنابلة ، إلى أن من مات ولم يحج وجــب أن يُحَج عنه من ماله ؛ لحديث ابن عباس - رضـــي الله عنهــــا - : "أن امر أة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أمـــي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى مانت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم ، حجــ عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية ؟ اقضوا الله ، فاله أحق بالوفاء"، وقالو ا : الحج كان و اجبًا على هذه المر أة قبل موتها ، فهو و اجب عليها في مالها بعد موتها ، و الأمر في قوله : "اقضـــو ا" للوجــوب ، و وإن ورد بعد الاستفهام و السؤال ، و هو الراجح في المسألة. ومنها : ورد في حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أنه فال : "إن رجلًا قال : يا رسول الله كيف صـلاة الليل ؟ فال : مثتى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بو احدة" ، و هذا الأمر في قوله "فأوتر" حمله الحنفيــة علـــى

الوجوب ؛ لأن الأصل عندهم في الوتر أنه للوجوب ، فلا يتغير حكمه بعد اللسؤ ال و الاستفهام ، و الجمهور حملوه على الندب ؛ لأن الـــوتر عنــدهم مندوب إليه ، فلا يتغير حكمه - أيضـا - إن ورد بعد السؤ ال و الاستفهام . ومنها : ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللتوضؤ من لحوم الإبل ، فقال : "نعم فتوضـأ من لحوم الإبل" ، و الأمر في قوله "فنوضأ" حمله أكثر الحنابلة على أنه للوجوب ؛ لأن الوضو ء من لحم الإبل عندهم واجب في الأصل ، فلا يتغير حكمه بعد السؤال ، و غيــر هم على أنه للإباحة ؛ إذ الأصل عندهم أن الوضوء من لحم الإبل مســتحب غير و اجب ، فلا يتغير حكمه بعد اللسؤال و الاســـتفهام ، وهـــو مقتضـــى الر اجح



 أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه السابق قبل الحظر ، وهو هو الإباحة ،
 بأن وطء الرجل لامر أته أصله الوجوب ، و عليه فالأمر الوارد بـد الود الحظر يكون للوجوب ؛ لأنه يكون قـ رفع الحظر وأعاد الحكم إلى حالته الأولى . ومنها : أنه يحمل الأمر "صلي" في قوله صلى الهى الهُ عليه وسلم لفاطمة




والأمر بعد الحظر يعيد الحال إلى مـا قبل الحظر ، وقــد كانـــت الصـــلاة واجبة عليها قبل الحيض ، فكذللك تكون واجبة بعده، وهو مقتضى الر اجح. ومنها : حمل بعض الفقهاء القائلين بأن الأمر بــــد الحظــر علــى
 أمر ورد بعد الحظر ، لأنه لا خلاف في أن حمل السلاح في الصـلاة فــي
 الخوف، والأمر بالثيء إذا ورد بعد النهي فإنه يقتضي الإباحة .
 نهيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزورو ها فإن في زيارتها عظة و عبرة" على الإباحة ؛ لأن الأصل أن زيارة القبور كانت مباحة ، ثم نهي عنهـــا فحرمت ، ثم أمر بها كما في هذا الحديث ؛ فهذا الأمر الوارد بعد الحظـــر لكإباحة ، و هو مقتضى الر اجح ؛ لأن الحظر لما زال عاد الحكم إلى أصله قبل الحظر

و اله تعالى أعلى وأعلم ، و آخر دعو انا أن الحمد له رب العالمين .

- (
.
ع - فهرس بأهم المراجع
-- فهرس الموضوعات .
(1) فهرس الآيات القرآنيـة (1)

( () عزوت الآية لسورتها عند أول ذكر ، وإن نكرر ورودها في البحث أكثـر مــن
مرة.

مجلةكلية الذرإساتاالإسلإمية والعرييةبناتاتبنيء سسويفعالعكد العاشر.

| 9 V | سورة هود - ومَّا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَّيُبِ سورة الحجر |
| :---: | :---: |
| ¢ | - ادْظُوْ هَا بِسَّام |
| VA r. | سورة الإسراء <br>  - ومَا كَانَ عَطَاءُ رَبَّكَكَ مَحْظُوْرُ سورة النور |
| $r$ |  |
| T |  سورة ق |
| r | - ادْظُوْ هَا بِسَاَم <br> سورة الجمعة |
| $9$ |  |
| 1. |  |


(1) فهرس الأحاديـث (ץ)

## الحديث

- ائذني له
- إذا أمرتكم بأمر فأنو ا منه ما استطعتم - ارقي ما لم يكن فيها شرك - اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرًا - استأذن عليها
- ألقو ها وما حولها وكلوه
- إنما ذلك عرق"
- فانظر إليها
- قولو ا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد - كنت نهيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزورو ها - مشثى مثنى
- من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل
- 

( (1) خرجت الحديث عند أول ذكر له ، وإن تكرر أكثر من مرة .
(1)

الأعلام

- الآمدي = علي بن أبو علي بن محمد
- الأسمندي = محمد بن عبد الحميد بن الحسبن
- الإسنوي = عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي - إلكيا الهر اسي = علي بن محمد بن علي
- إمـام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف
- الإمـام الرازي = محمد بن عمر بن الحسبن
- الباجي = سليمـان بن خلف بن سعد
- البخاري = عبد العزيز بن أحمد بن محمد
- ابن بر هان = أحمد بن علي بن محمد
- البزدوي = علي بن محمد بن الحسبن
- أبو تمـام = على بن محمد بن أحمد
- ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السـلام
- ابن الحاجب = عثمان بن عمر بن أبي بكر - أبو الحسين البصري = محمد بن علي بن الطبب - أبو الحسبن ابن القطان = أحمد بن محمد بن أحمد - أبو الخطاب = محفوظ بن أحمد بن الحسن
- ابن خويز منداد = محمد بن أحمد بن عبد الله
' - حرصت للتزجمة للعلم عند أول ذكر له ، وقد حرصت على التعريف بكــل مــنـ بحتاج للتعريف به .
- صدر الشريعة = عبيد الهّ بن مسعود بن محمد - أبو الطيب الطبري = طاهر بن عبد الله بن طاهر - الطوفي = سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم - ابن عبد الشكور = محب الله بن عبد الشكور - العضد = عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار
- ابن عقيل = علي بن عقيل بن محمد - الغزالي = محمد بن محمد بن محمد - أبو الفرج = عمر بن عمرو الليثي - القاضي حسين = الحسين بن محمد بن أحمد - القاضي عبد الو هاب = عبد الو هاب بن علي بن نصر - ابن قدامة = عبد الهّ بن أحمد بن محمد - القر افي = أحمد بن أبي العلاء إدريس - ابن القشيري = عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هو ازن - القفال الشاشي = محمد بن أحمد بن الحسين - المرداوي = علي بن سليمان بن أحمد - المزني = إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل

- أبو منصور المانريدي = محمد بن محمد بن محمود
- ابن النجار = محمد بن أحمد بن عبد العزيز - النسفي = عبد الله بن أحمد بن محمود - أبو هاشم = عبد السلام بن الثيخ أبي علي الجبائي - ابن الههمام = محمد بن عبد الو احد بن عبد الحميد - الهندي = محمد بن عبد الرحيم بن محمد - أبو يعلى = محمد بن الحسين بن محمد بن خلف


## (٪) فهرس بأهم المراجع

1- الإبهاج في شرح المنهاج ، لتقي الدين السبكي المتوفى VOTهــ وولده تاج الدين المتوفى (VV)هــ ، دار الكتب العلمية 7 (گ (هـــ/ 990 ام. ץ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، لابن حبان البستي
 المتوفى مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى • ع اهـــ/9^人 ام .
 مطبعة السنة المحمدية ، بدون طبعة وبدون تاريخ . ؟ - إحكام الفصول في أحكام الأصول ؛ لأبي الولبد الباجي المتوفى \&VEV هـ منشورات جامعة المرقب بليبا ، الطبعة الأولى 0 . . . . . . 0- الإحكام في أصول الأحكام ، لسيف الدين الآددي المتوفى (اس7هـــ ، علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، دار الصميعي ، ودار ابن حزم ،
 - المحقق Y- الاختيار لتعليل المختار ، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي المتوفىTAهـــ، عليه تحليقات الشيخ محمود أبو دقيقة ، نشر
 V- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، للإمام الشوكاني المتوفى • 0 (اهــ ، تحقيق د. شعبان محمد إسماعبل ، دار الكتبي بمصر، الطبعة الأولى 991 • ^- أسباب نزول القرآن ، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي

الكتب العلمية ، الطبعة الأولى (اء اهــ .
9- أصول السرخسي ، لأبي بكر السرخسي المنوفى • 9 ؟ هــ ، تحقيق

عن طبعة الهند .
-
المتوفى V ع ع اهــ ، المكتبة الأزهرية للتنراث ا991م . 99
1ا- أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ، للاكتور عياض بن نامي

Y ا


rا - الأعلام ، لخير الدين للزركلي ، دار العلم للملايين بيروت ، الطبعة
الرابعة9 9 1م.
§ \& الأم ، للإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

نشر • § اهــ|••99 ام
 تحقيق د. حسن حبشي ، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
997979/897 .

؛ 17 - الأو امر و النواهي في الشريعة الإسلامية ، للاكتور حسن مرعي
الطبعة الأولى r • ع اهــ/9Ar ام .

، الأوامر و النواهي وما بتعلق بهما من قضايا ومباحث أصولية - اV


 المتوفى ع 9 وهـــ 6 قام بتحربره د. عبد الستار أبو غدة ، وزارة الأوقاف بالكويت ، الطبعة الثظانية 9 1- بحوث في الأو امر و النو اهي ، لأستاذنا الأستاذ الدكنور عيسى عليوة زهران - رحمه الله تعاللى الطباعة المحمديـة ، الطبعة

$$
\text { الأولقى • ع اهــ| } 9 \wedge \text { ام . }
$$

 6 تحقيت محمد مصطفى 6 دار إحباء الكتب العربية ، الطبعة الأولىى

 المتوفى ONV Oهـ
 المعارف بيروت ، الطبعة الأولى 977 • 97 م بr- البدر الطلا بمحاسن من بـع القرن للشوكاني
 ع ب بذل النظر في الأصول لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي المثوفى or oor 6 تحفيت د. محمد زكي عبد البر 6 مكتبة دار الثزاث

 تحقيت د. عبد العظيم الديب ، دار الوفاء بالمنصورة ، الطبعة الرابعة
 Y- بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة ، لجلا الدين السبوطي

## مجلةكلية الكرإسات الإسلإمية والعرييةبناتابنميع سوييفعالمدى العاشر.

 - YV البيان في مذهب الإمـام الشافعي ، لأبي الحسين العمراني اليمني الثافعي المتوفىN00^هــ ، تحقيق قاسم محمد النوري ، دار المنهاج بجدة، الطبعة الأولى ایץ اهــر| . . . .

- بی الأصفهاني المتوفىى $V$ \&هـ ، تحقيق د. علي جمعة محمد ، دار السلام
 و - تاج النز اجم في من صنف من الحنفية ، لابن قطلوبغا المتوفى1NVqهــ ، تحقيق إبر اهيم صـالح ، دار المأمون للتزراث ، الطبعة
 -بدبي . ، دار الكتاب العربي بيروت ، بدون ت.
 ، تحقيق د. محمد حسن هيتو ، دار الفكر ، الطبعة الأولىى • ع اهــ . rr- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ، لعـــلاء الـــدين المـــرداوي
 وعـــوض القرنـــي ، وأحمـــد اللــــر اح ، مكتبـــة الرشــــد ، الطبعـــة

 شرحه الثنقرير والتحبير ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية س19 ام مصورة عن الأمبريةّا اساهــ . ومع شرحه تبسير التحربر ، دار الكتب العلمية سی 9 ام.


## ما تكل عليه صيغة|الأمر[[افعل]ببعذالإستئذان"ڭرإسةة أصولية تطبيقية"

६ ع

 . الأولى ( OT تحرير القو اعد ومجمع الفرائد ، لوليد بن راشد اللــعيدان ، طبعــة - خاصة بالمؤلف بدون تاريخ
 تحقيق د. عبد الحميد علي أبو زنيد ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولىA191ام .
 المتوفى VVYهــه ، تحقيق د. يوســف الأخضــر القـيم ، دار البحـوث
 الأولى ^M- النحقيق والبيان في شرح البرهان ، لأبي الحسن علي بن إسماعيل الإٕبياري المتوفىVVAڭــ ، رسالة دكتور اه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى ، تحقيق ودر اسة علي بن عبد الرحمن بسام ، وبإشنر اف أ د. حسن أحمد مرعي ، سنة9 • ع اهـ .
9 9r- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب ماللك ، للقاضي عياض اليحصبي المتوفى؟ \&oهـ، تحقيق د. أحمد بكير محمود ،

 د. عبد الله ربيـع عبد اله ، ود. سيد عبد العزيز محمد شعبان ، مؤسسة


1 §- التقريب والإرشاد الصغير ، للقاضي أبي بكر الباقلاني المتوفى ب.عهـ ، تحقيق الاكتور عبد الحميد علي بو زنيد ، مؤسسة
 ץ §- التقرير والتحبيـر فــي شــرح التحريــر ، لابــن أميــر حــاج


ז محمد حسن محمد حسن إسماعيل ، دار الكتب العلمية ، الطبعة

؟ ؟ - تلقيح الأفهام العلية بشرح القو اعد الفقهية ، لوليد بن راشد السعيدان ، راجعه و علق عليه الشيخ سلمان العودة ، طبعة خاصة بالمؤلف . ع६- التمهيد في أصول الفقه ، لأبي الخطاب الكلوذاني المتوفى • (0هـ ، دراسة وتحقيق د. مفيد محمد أبو عششة، نشر مركز البحث العلمي وإحياء
 § 7 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، للإمام جمال الاين الإسنوي المتوفى هVY الــ ، تحقيق محمد حسن هيتو ، مؤسسة الرسالة ،

ال التتقيح ، لصدر الشريعة عبيد اله بن مسعود الحنفي المتوفى VV V اهــ، ومعه شرحه التوضيح في حل غو امض التنتيح ، ضبطه الشيخ زكريا عمبرات ، الـار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى
^^^


## ما تكل عليه صيفة الأمر.[افعل]بعـدالإستتئذانْ"ذرإساة أصولية تطبيققية"

§ - تهذيب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي المتوفى • Vr هـــ ، تحقيق محمد عوض مرعب ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الأولى 1 . .
-0 النوضيح في حل غو امض النتقيح ، لصدر الثريعة الحنفي المتوفى النفتاز اني المتوفى (V9هــ ، ضبط الشيخ زكريا عميرات ، دار الكتب
 01- التوقيف على مهمات التعاريف ، لمحمد عبد الرؤوف المناوي المتوفى اس ( اهــ ، تحقيق د. محمد رضوان الداية ، دار الفكر ، الطبعة
 or الكتب العلمية س人9 ام

سه - تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول و المعقول ، لابــن
 الدخميســـي ، دار الفـــاروت الحديثـــة للطباعــــة و النشـــر ، الطبعــــة الأولىىr 0६ جامع المسانيد و السُّنْ الهادي لأقوم سَنْ ، للحافظ ابن كثثِر
 للطباعة و النشر والتوزيع بيروت ، طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة ، الطبعة الثانية9 اء ( هــ/ر99 ام . 9 . 00- جمع الجو امع ، لابن السبكي المتوفى (VV)هــ مع شرحه للمحلي وحاشية البناني ، دار الفكر 990 • 90

- 07 الجو اهر المضية في طبقات الحنفية ، لعبد القادر بن محمد بن نصر

الله القرشي المتوفى VVOهــ ، مير محمد كتب خانه - كر اتشي .
 شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لتاج الدين السبكي ، دار الفكر - م 1990
-0人 حاشية سعد الدين النفتاز اني المتوفى (V9هـــه ، على شرح العضد
 المطبعة الأميرية بمصر 1 ا٪ اهــ

09- حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجو امع ، للشيخ حسن العطار المتوفى.YO Yاهــ ، دار الكتب العلمية ، بدون طبعة وبدون تاريخ
شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار للحصني المتوفى N人 • (هــ ، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الثانية . $19 \vee 9 / 11999$
 الدكتور عبد السـلام محمود أبو ناجي ، منشورات جامعة فاريونس بنغازي بليبيا ، الطبعة الأولىع99 99 .

Y محمد الماوردي المتوفى، 0 ڭـــ ، تحقيق علي محمد معوض ، و عادل
 r تحقيق محمد سيد جاد الحق ، دار الكتب الحديثة ، الطبعة الثانية7 97 (م. 9 م. §

## 

$$
\text { الغني تهامي ، } 10 \text { § اهــ/٪ } 99 \text { ام . }
$$

70- دلالة الأوامر و النواهي في الكتاب و السنة ، للدكتور محمد وفا، دار
 77- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ، لابن فرحون المالكي

 مطبعة السنة المحمدية 90 (هــ ૫^ - الردود و النقود شرح مختصر ابن الحاجب ، لمحمد بن محمود البابرتي المتوفى VATهـ ، تحقيق د. تزحيب بن ربيعان الدوسري ، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى

79- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ، لتاج الدين السبكي المتوفى VVV هــ ، تحقيق علي معوض ، و عادل عبد الموجود ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى 91 § اهــ/999 ام . 9 1 - V. الرجر اجي الشوشاوي المتوفى 1 هـهـهـ ، تحقيق د. أحمد بن محمد السراح ، مكتبة الرشد، الطبعة الأولـى -V1 المتوفى، •T هـــ ، ومعها نزهة الخاطر العاطر لابن بدران ، دار ابن حزم ، ومكتبة الهدى ، الطبعة الثانية 0 1乏 اهـــ/990 90 . - السراج الو هاج في شرح المنهاج ، لفخر الدين الجاربردي المنوفى
 س - سنن أبي داود ، للإمام الحافظ أبي داود سليمان الأشعث

## مجلةكلية الكرإسات الإسلإمية والعرييةبناتابنميع سوييفعالمدى العاشر.

المتوفى YVO هــ ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، وتعليقات كمال - يوسف الحوت ، دار الفكر

، V § شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، لمحمد بن محمد مخلوف ك
 - Vo شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لابن العماد الحنبلي المتوفى 19 • (هــ ، المكتب النجار ي للطباعة و النشر و النوزيع بيروت .
 ، ضبطه الشيخ زكريا عمبرات ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولىى797

، شرح تنقيح الفصول ، لشهاب الدين القرافي المتوفىع\^VV المطبعة النونسية بنهج سوق البلاط بتونس ^Y -V人 النونسية بنهج سوق البلاط بنونس یץ اهـ V9 - V9 عبد الله الزركشي المتوفى هـــهـ، دار العبيكان ، الطبعة


人 . المتوفى 7 ٪ 7 .
(N1 شرح الكوكب المنير ، لابن النجار الحنبلي المتوفى qVYهــ ، تحقيق د. محمد الزحيلي ؛ ود. نزيه حماد ، مكتبة العبيكان بالرباض

 المجيد نركي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى
 تحقيت عبد الله النركي 6 مؤسسة الرسـالة 6

$$
\text { - } 9 \wedge V / ـ 1 \varepsilon \cdot V
$$

 بن يونس البهوتي الحنبلي المنوفى (0 اهــــ 6 عالم الكتب ، الطبعة

$$
\text { الأولمىع } 1 \text { (اهــ//991م . }
$$

- 10 0

د. عبد الكربم النملة ، مكتبة الرشد بـالرباض ، الطبعة الأولى . (1 اهـــ .
 6 " * عــــ 6 تحقيت أحمد عبد الغفور عطار ك دار العلم للماليين ، الطبعة

$$
\text { الر ابعة V } 9 \wedge V / \text { (م . }
$$

- NV


- A人

دار الجيل ، ودار الأفات الجديدة بيبروت.
 تقديم وتحقيث جمال الدين العلوب ، نصدير محمد علال سيناصرك دار

الغرب الإسـلاذمي ببيروت ، الطبعة الأولىى 99 • 9 .

- 9- الضو ء اللامع لأهل القرن التاسع ، للإمام للسخاوي المتوفى ب ه هـــ

6 دار مكتبة الحياة بيروت ، بدون تاريخ •
 عبد الله الجبوري ؛ طبعة رئاسة دبو ان الأوقاف بـالعرات ، الطبعة
الأولى •9V ام .

〒 وتحليق د. الحافظ عبد العليم خان ، مطبعة مجلس دائرة المعارف

العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند ، الطبعة الأولى9V9 ام r محمود محمد الطناحي ، و عبد الفتاح الحلو ، مطبعة عيسى البابي الحلبي،
الطبعة الأولىى

عبد القادر عطا ، مكتبة القاهرة ، الطبعة الأولى . 9 .


- الفكر العربي ، بدون تاريخ

97- ط7

 دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي.
 تحقيق د. أحمد بن علي سير المباركي ، الطبعة الأولى بالمملكة العربية
السعودية • ( § اهــ| • 99 ام .

9^
، دار إحياء التراث العربي بيروت . 99- غاية الوصول شرح لب المحصول ، لشيخ الإسلام زكريا الأنصـاري المتوفى 9 هـهـ ، مطبعة عيسى البابي الحبي وشركاه بمصر ، بدون

## 

( . . الغيث الهامع شرح جمع الجو امع ، لولي الدين أبي زرعة العر اقي المتوفى

1-1- فقتح الباري شرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني المتوفى \Orهــ ، رقم كتبه و أبو ابه وأحاديثه محمد فؤ اد عبد الباقي ، وقام بإخراجه وتصحيحه محب الدين الخطيب ، وعليه تعليقات الشيخ عبد
 ( ا- ب رجب المتوفى VOTهـ ، تحقيق أبي معاذ طارق عوض اله اله محمد ، دار ابن الجوزي بالسعودية ، الطبعة الثانية
r- ا- الفتح المبين في طبقات الأصوليين ، للشيخ عبد اله مصطفى المراغي ، الناشر محمد أمين دمج وشركاه بيروت ، الطبعة الثانية . ${ }^{\text {م } 9 V \Sigma}$
६•1- الفصول في الأصول ، لأبي بكر الرازي الجصاص المتوفى•VVهـه ، تحقيق د. محمد محمد تامر ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى . ا- ا- الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، لمحمد عبد الحي اللكنوي المتوفى ع •r|هــ ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ، مطابع الأهر ام•9V ام .
 وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد ، مكتبة السعادة بمصر 901 ام . I V V نظام الدين الأنصاري المتوفى YYO Yهـ ، مـ مع المستصفى للغز الي ، دار الفكر مصورة عن الأميرية .
^ • 1 - القاموس الفقهي لغة و اصطلاحًا ، للدكتور سعدي أبو جيب ، دار
 9. 9 - قو اطـــع الأدلـــة فـــي الأصـــول ، لأبـــي المظفــر الســمعاني المتوفى
 - 1 ا القو اعد و الفو ائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفر عية ، لعلاء الدين أبي الحسن ابن اللحام البعلي الحنبلي المتوفىّ ^هـــــ ، تحقيق عبد
 111 الكسب ، لأبي عبد الله محمد بن الحســن بــن فرفـــد الثــيباني المتوفى9^1 (هــ ، تحقيق د. سهيل زكار ، نشر عبد الهادي حرصوني دمشق ، الطبعة الأولى • • عاهــ .

Y ( 1 ك كثف الأسر ار شرح المصنف على المنار ، لحافظ الدين النســـفي
 س ا ا - كشف الأسرار عن أصـول البــزدوي ، لعـــلاء الـــدين البخـــاري المتوفى •VYهــــ ، مطبعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشــر ، الطبعـــة الثانية 990 •
§ (1- كفاية الأخبار في حل غاية الاختصـار ، لأبـــي بكـر الحصــنـي
 سليمان ، دار الخير بدمشق ، الطبعة الأولىى 9 (م. 1 1 - الكليات ، لأبي البقــاء أيــوب بــن موســـى الحســيني الكفــوي المنوفى 9 • ( هــــ ، تحقيق عدنان درويش ، ومحمد المصري ، مؤسســـة



## ماتكل عليه صيغة|الأمر[[اففعل]بعدالإستنئذان"گرإساة|أصولية تطبيقية"

الطرقات لنظم الورقات للعمريطي ، مصطفى الحبي ، الطبعة الأخيــرة

 مطبعة مصطفى الحلبي ، الطبعة الثالثة MVVV/ اهـــة 9 ام . ، 1 1 1 مباحث في الأمر بين العلماء ، للدكتور عبد القادر شحاتة محمد دار الهذى للطباعة ، الطبعة الأولى ع • ع اهــ/٪ $9 \wedge$ ام . 1 1 - المبســـوط ، لشــمس الأئكــــة محمـــد بــن أحمـــد السرخســـي المتــوفى - $199 \mathrm{r} /$ (ه1) 1 ( - I Y. المحصــول فنـي أصــول الفقــه ، لأبــي بكــر ابــن العربـــي المتوفىّ؟0هــ ، أخرجه و اعتتى به حسين علي اليدري ، و علق علــى مو اضـع منه :سعيد عبد اللطيف فودة ، دار البيــارق للطباعـــة و النشـــر

 تحقيق د. طه جابر العلو اني ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة 99 ( 9 ب . M Y Y المحكم و المحيط الأعظم ، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي المنوفى $0 \wedge$ ءــ ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية


شץ ا - مختار الصحاح ، للشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي
 النموذجية، الطبعة الخامسة . Y Y Y الأميرية بمصر 7 اMا هـــ ومعه شــرح العضـــد ، وحو اشـــي الســعد

## مجلةكلية الكرإسات الإسلإمية والعرييةبناتابنميع سوييفعالمدى العاشر.

و الجرجاني .

Y ا - مختصر من قو اعد العلائي وكلام الإسنوي ، لابن خطيب الدهشة المتوفى E عNهـــ ، تحقيق مصطفى البنجويني ، طبعـــة اللجنـــة الوطنيـــة للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري بوزارة الأوقاف بالجمهوريـة

 إبـــــر اهم جفـــــال ، دار إحيـــــاء التـــــراث العربــــــي ، الطبعــــــة
 I YV - مذكرة في أصول الفقه ، لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبــد
 المنورة ، الطبعة الخامسة ا . . Y . Y Y المتوفى الثانية • qM اهــ/ •qV ام ، عن طبعة أولى بحيدر آباد VVM اهــ .
 تحقيق شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولىN • ع اهـــ . - با - مر عاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح ، لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السـلام المباركفوري المتوفى ع ؟ (اهــ ، إدارة البحوث العلمية و الـــدعوة والإفتنــاء - الجامعـــة الســلفية - بنـــارس الهنـــد ، الطبعـــة
 اس ا - المسـالك في شرح مُوَطَّــأ مـالـــك ، لأبـــي بكـر ابــن العربـــي
 بنت الحسين السُّليماني ، وقدم لـه د. يوســف القَرَضَـــاوي ، دَار الغَــرب

## ما تكل عليه صيغةالأمر.[افعل]بعدالإستئذان""ذرإسةة أصولية تطبيقية"


r M - المستصفى من علم الأصول ، لحجة الإسـلام الإمام الغزالي
المتوفى0 0ههــ ، دار الفكر ، بدون تاريخ .
سM ا - مســـلم الثبــوت ، لمحـــب الله ابــن عبــد الثــــكور البهـــاري
المتوفى9 9 ( (هـــ، مع شرحه فو اتح الرحموت، دار الفكر، بدون تاريخ.


الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية • ب٪ اهــ/ 999 ام . 0٪ ا- المسودة في أصول الفقه ، نتابع على تصنيفه من أئمة آل تيمبة ثلاذة ، مجد الدين أبو البركات المتوفىى 7orهــ ، وشهاب الدين أبو المحاسن المتوفى المتوفى العربي • وطبعة دار الفضيلة بتحفيق أحمد الذروي، الطبعة الأولى
ฯس ا - المصباح المنبر في غربب الشرح الكبير للر افحي ، للعلامة أحمد بن محمد الفيومي المتوفى •هV هــ ، المكتبة العصرية .

MVV ا المصفى في أصول الفقه ، لأحمد بن محمد بــن علــي الــوزير

 عادل عبد الموجود ، وعلي معوض ، دار عالم المعرفة ، الطبعة الأولى 99 •
 ، قدم له الشيخ خليل الميس ، دار الكتب العلمية ، بدون تاريخ . - \& ا المعجم الأوسط ، لأبي القاســم ســليمان بــن أحمـــد الطبر انــــ

المتوفى ، چشاهــ ، تحقيق طارق عوض الله ، و عبد المحسن الحســيني ،

§ ا - معجم الصو اب اللغوي دليل المثقف العربي ، للاكتور أحمد مختار عمــر بمســـاعدة فريــق عمــل ، عـــالم الكتـــب بالقـــاهرة ، الطبعـــة
§ § العسكري المتوفى بعدهوههــ ، وجزء من فروق اللغات للسيد نور الدين الجز ائري المتوفى10^1 (هـــ، تنظيم الثيخ بيت الله بيات ومؤسسة النشــر الإسلامي بقم ، نشر مؤسسة النشر الإسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم ، الطبعة الأولى
§ ا حمدي بن عبد المجيد السلفي ، مكتبة ابن تيمية بـالقاهرة ، الطبعة الثانية ، ويشمل القطعة النتي نشر ها لاحقا المحقق الثيخ حمدي السلفي من المجلـــد

 دار النفائس للطباعة و النشر و النوزيع ، الطبعة الثانيةى • ع اهــ/9人 9 ام. 0 § ا 0 معجم متن اللغة ، لأحمد رضـا ، دار مكتبة الحياة ببيروت ، نشر


§ 7 § - معجم المؤلفين ، لعمر رضـا كحالة ، مكتبة المثنى ببغــداد، ودار إحياء النراث العربي ببيروت، بدون ت.

- I SV عبد المنعم ، دار الفضيلة .


## 

 الجزري المتوفى I (Vهــ ، تحقيق د. شعبان محمد إســـماعبل ، الطبعـــة الأولى

9 § ا - المعونة على مذهب عالم المدينة ، للقاضـي عبد الو هاب المـــالكي المتوفىYY \& هـــ ، تحقيق محمد حسن إســـماعيل النــــافعي، دار الكتـــب العلمية ، الطبعة الأولىى (§ اهــ/ 991 ام .
. 0 - مناهج التحصبل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونـــة وحــلـ
 اعتنى بـه أبو الفضل الدّمبَاطلي أحمد بن علي ، دار ابن حــزم ، الطبعـــة
الأولى

101 1 - منتهـى الســـول فــي علــم الأصــول ، لســيف الـــدين الآمـــدي المتوفى اس7 هـــ ، تحقيق أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية بيروت،

الطبعة الأولى
or or
 به ا - المنخول من تعليقات الأصول ، للإمام الغز الي المتوفى 0، 0هـــ ، تحقيـــق د. محمـــد حســـن هيتـــو ، دار الفكــر ، الطبعـــــة الثالثــــة - 199 (19/ـ) 19
§ 1- منهاج الوصول إلى علم الأصول ، للقاضـي ناصر الدين البيضـاوي المتوفى 7NO هــ ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، الطبعة الأولى ا 901 . 100 - المنهج الأحمد في تــر اجم أصـــحاب الإمـــام أحمــد ، للعليمــي المتوفى 9 هــــ ، تحقيث محمد محي الدين عبد الحميد ، مر اجعة وتعليق

## 

 107- المنهل الحديث في شرح الحديث، للاكتور موسى شاهين لاشين ، دار المدار الإسلامي ، الطبعة الأولى r . . . - الم المهذب في فقة الإمــام الثــافعي ، لأبـــي إســــاق الثـــير ازي المتوفى VV7 هــ ، دار الكتب العلمية . 101- الموطأ للإمام ماللك بن أنس الأصبحي المتوفى1V9 اهــه ، صححه ورقمه وخر ج أحاديثه و علق عليه محمد فؤاد عبــد البــاقي ، دار إحبــاء
 109- النجوم الز اهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لابــن تغــري بــردي
 - 7 ( - نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول ، للمهام جمال الاين الإسنوي المتوفى VVYهــ ، بهامش التقرير والتحبير لابن أمير حاجه


ا ا 7 - نهاية المطلب في دراية المذهب ، لإمام الحرمين أبـــي المعــالي
 المنهاج ، الطبعة الأولى Y Y Y اللمتوفى 10 اهـــ ، تحقيق د. صـالح بن سليمان اليوسف ، ود. ســعد بـــن سالم السويح ، الناشر مكتبة نزار الباز ، الطبعة الثانية9 اء (اهــ/999 9 ام. ז 7 ا
 الأولى 7 • \& اهـ/ 9 ام

 تحقيت الدكنور عبد الله بن عبد المحسن الثركي 6 مؤسسـة الرسـالة ، الطبعة

الأولحى

المثوفى 1 اهـــــ 6 تحفيت الدكتور عبد الحميد علي أبـــو زنيـــد ، مكتبـــة


المثوفىى ع • اهـــ 6 در اسة وتحقيت د. محمد شـــريف مصـــطفى أحمــــ
سليمـان ، دار الكتب العلمبية .
7V
عبـس ، مؤسسة الرسـالة ، الطبعة الأولى 9^M ام .
7 1 -
تحفيث د. إحسان عباس ، دار صـادر بيروت ، بدون ت .
(0) فهرس الموضوعات

الموضوع

- المقدمة
- التمهيد: في تعريف مصطلحات البحث : "الأمر ، والاستئذان ،

و السؤ ال" ، وما تستعمل فيه صبغة الأمر (افعل) من معان . * تعريف الأمر

* تعريف الاستئذان
* تعريف السؤ ال
* ما تستعمل فيه صيغة الأمر (افعل) من معان على سبيل الإجمال
* مـا تستعمل فيه صيغة الأمر من المعاني على سبيل الحقيقة - المطلب الأول : في آر اء العلماء فيما تدل عليه صيغة (افعل) بعد
* القول الأول
* القول الثاني
* القول الثالث
*     * القول الر ابع
* الأدلة و المناقشات
* أدلة القول الأول
* أدلة القول الثاني
* أدلة القول الثالث
* أدلة القول الرابع * الرأي الر اجح
* 

ماتكل عليه صيغة الأمر.[افعل]بعدالإستنئذان"گراساسة أصولية تطبيقية"

- المطلب الثاني : في بعض أحكام هذه المسألة .
- الخاتمة .
- الفهارس العامة.
- فهرس الآيات القر آنية
. فهرس الأحاديث الآ
- فهرس تراجم الأعلام .
- فهرس بأهم المر اجع .
- فهرس الموضوعات .

