غَيْرة الر جل على زوجته
وأثرها على العقوبة
دراسة فقهية

إعداد
دكتور / ريع صابر على عثمان
ماردس الفتّه العام باكلية:
$-1 \cdot 1 \varepsilon-$

## ملخص بحث

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام علي سيد المرسلين .... و بعد فإن الهدف من هذا البحث ما يلي :
(ا دراسة أحكام غيرة الرجل على محارمه ومنها : زوجته ، فلا يخلو بيت من زوج غيور ، ومعرفة تلك الأحكام سبيل لدرء كثير من المفاسد التي قد تحصل في البيوت ، وتحصـــيل اليل

 بكثنا الغيرة بمعناها العام، أو غيرة الزوجة ، أو الأمهات أو الأخوات من زور الو الأخ، أو الكالام عن الغيرة كصفة من صفات الله تعالى، أو كوفا من أخلاق النبي أشبه ذلك.

وقد جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، وستة مباحث، ثح خاتمة: المقدمة: وذكرت فيها دواعي اختياري للكتابة في هذا الموضوع، والدراسات السابقة فيه، وخطتي في البحث، ومنهجي في غرض مباحثه ومسائله.
التمهيد في التعريف بمفردات العنوان وفيه ثلاثة مطالب : المبحث الأول : أنواع الغيرة وحقيقتها عند الرجل. وفيه مطلبان المبحث الثاني : مظاهر الغيرة وأسباهِا. وفيه مطلبان : المبحث الثالث : أثر الغيرة على استقرار الحياة الأسرية .

المبحث الرابع : أثر غيرة الرجل على عقوبة القصاص. وفيه ثرا المبحث الخامس : أثر غيرة الرجل على عقوبة حد القذف. وفيه أربعة مطالب : المبحث السادس : أثر دفع الصائل بدافع الغيرة على العقوبة. وفيه مطلبان : الحاتقة : وفيها أهم نتائج هذا البحث الما وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

## "In the name of allah the Merciful"

Summary of research " The jealousy of a man over his wife and its impact on punishment "Fiqh study"
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the master of the messengers

## -The purpose of this research is to:

) - Study the provisions of the jealousy of men against his mahrams, including: his wife, there is no house without a jealous husband.
The knowledge of these provisions is a way to prevent many of the evils that may occur in homes, and collect many of the interests that contribute to the healing of families to deal with as ordered by the law.
$r$ - The field of research is "the jealousy of a man over his wife and its impact on the punishment", the subject of our research jealousy in its general sense, or jealousy of the wife, or mothers or sisters of the wife of the son or brother, or talk about jealousy as a characteristic of God, Prophet and so on.
The research came in an introduction, a preface, and six questions, and then the conclusion: Introduction: I mentioned my reasons for writing on this topic, previous studies, my research plan, and my methodology in presenting his research and questions.
Preface in the definition of the title and in it three demands:
The first topic: Types of jealousy and its reality in men. There are two demands
The second topic: manifestations of jealousy and its causes. There are two demands:
The third topic: the impact of jealousy on the stability of family life.

The fourth topic: the impact of jealousy on the penalty of punishment. It has five demands:
The fifth topic: the impact of jealousy of men on the penalty of libel. It has four demands:
The sixth topic: the effect of pushing the factions out of jealousy on punishment. There are two demands:
Conclusion: The most important results of this research
And pray God, the Prophet Muhammad and his family and him.
$-1 \cdot 1 \wedge-$

## مقدمة

إنّْ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفر ه، ونعوذ باللهّ من شرور أنفســـنا، ومــن ســيئات أعمالنا، من يهده اللة فلا مضلَّله له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشــهـد

فإن الشَّر يعة الغرَّاء جاءت مراعيةً لأحوال الناس، محقّقةً لمصالحهم في العاجـــــ والآجل، وفي ذات الوقت تدرأ عنهم المفاسد.



> لمصالح العباد<"(ّ).
(1) هو إبراهيم بن موسى بن حمدل أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ، و كنيته التي


 . هجري



 (Y) الموافقات: لإبراهيم بن موسى بن حمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت: • •هوهـ) تحقيق:


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

ومن مراعاها لمصاح العباد : أها ترفض القصاص الفردي، وتوجب إرجاع الأمر
إلى ولي الأمر، وهو في هذه الحالة، القضاء المختص بالنظر في التهمة الموجهة إلى المرأة مـــن

 وأثرها على العقوبة ه.
لأنه وما تزال الجرائم المرتكبة باسم غيرة الرجل على زو جله
 والنفس... ففي هذه الجر ائم عدو ان على المرأة الضحية، وهدر رلحقو قها في الحياة والسالامة
 وتغييب لحق الإنسان في محاكمة عادلة أمام قضاء خختص، وفي عقاب تفرضه وتنفذه سلطة ق قضائية تستمد مشروعيتها من الشرائع الإلفية والدستور لذا فإنَّ الشَّر يعة الإسلامية راعت جانب الِّب الغيرة التي رُكِّبْتْ عليها طبيعة الرجال، فاختلف الحكم الفقهي في مسائل عدة بسببها، كما سيراه القارئ الكريع في ثنايـــا هـــــــا البحث بمشيئة الله تعالى.
والذي دعالي للكتابة في هذا الموضوع أمور :
الأول: أهمية دراسة أحكام غيرة الر جل، فلا يخلو بيتٌ من زوج غيور غيور، إما غيرة طبيعيـــة،

 تسهم في التئام الأسر، بالتعامل وفق ما أمرت بلم به الشَّرَّ يعة.
الأمر الثالي: فراغ الساحة من بحث ناقش هذه المسائل، فلم أجد كتابــــأ أو بكثــــا تطــــرَّق لأثر غيرة الرجل على العقوبة أو دَرَسَها دراسةً فقهيةً.

حدود الدِّراسة :
ججال البحث - كما سبق الإشارة إليه - " غيرة الرجل على زو جته وأثرها على العقوبة " ، فليس موضوع بكثنا الغيرة بمعناها العام، أو غيرة الزوجــــة ، أو الأمهـــات أو

الأخوات من زوجة الابن أو الأخ، أو الكلام عن الغيرة كصفة من صفات الله تعــالى، أو كوها من أخلاق النبي الدِّراسات السابقة :
لا يوجد بحث أو مؤلّف - في حدود علمي القاصر - اشتغل بدراســـة "غــيرة
 الغيرة من حيث هي خلق فاضل تُحمى بها الأعراض، ولم تعتن هما من جهة الأحكام الفقهية العملية .. ومن تلك الدراسات:》 - ا الغَيْرة في الإسلام «، للباحثة سيمية عحمد ناصر سنهوب : وهي عبارة عن رســالة


 بعنوان: غيرة الزوجة على زوجها.. لكن لم تتطرق الباحثة فيه إلى آثار غيرة الرجل علـــــى زوجته وأثرها على العقوبة ، لا من قريب ولا من بعيد؛ .
 الكاتب إلى سبعة عناصر : الأول: معنى الغيرة. الثاني: أنواع الغيرة.
الثالث: أقسام الناس في الغيرة. الرابع: من مظاهر ضعف الغيرة.
الخامس: أسباب ضعف الغيرة.
السادس: يوم أن تنطفئ الغيرة.
السابع: من مواقف الغيورين.



بععناها العام، وبالأخص ما يتصل بالغيرة على النساء والحريع، والتحذير من خطورة تساهل بعض الناس في هذا الجانب، وتشُّكُهم بالكافرين أهلِ الدِّيّاثة. منهج البحث :
سلكت في هذا البحث منهجا يمكن توضيح معالهه الرئيسية في النقاط التالية :

1- قمت بحصر المسائل والموضوعات التي تكلمت عن غيرة الرجل وأثره ها على العقوبــة قدر الإمكان والمستطاع r-



 أجد ما أناقش به تلك الأدلة لا أذكر شيئا. ؛ـ ذـكرت سبب الخلاف وثرته إلها إن وجد ذلك.
 حسبما ظهر لي من خلال الأدلة.


 الحديث أو اللغة ت توثيقها بذكر مراجعها الأصلية في الهامش وعدم الاكتفــاء بـــلـرابع الفقهية .
ثانيا : اعتمدت طريقة التوثيق المختصر داخل البحث وذلك بذكر اسم الكمر الكتاب، والمؤلف،
 وأذكر اسم المٔلف كلما تشابه اسم كتابين في البحث .
 أول مرة وفي حال تكرار المصطلح مرة أخرى فلا أوضحه مكتفيا بتو الميحه أولا رابعا : ذكرت السور والآيات القر آنية وأرقامها وضبطتها بالشكل كل حسب ورور المّا

مو ضعها
خامسا: حرصت على تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث من مراجعها الأصلية ما أمكن ، وأذكر معها في الغالب كالام الحدثين عليها من صحة وضعف ، فإذا كان الحـــديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما ، وذلك لقيام الاتفاق على
 تيسر لي من كتب السنن والمسانيد والمصنفات ، ث أعقب ذلك بالحكم عليه . سادسا : إذا تكرر الحديث أحلت على ما ذكر بقول : سبق أو تقدم تخريجه . سابعا : استخدمت في البحث عددا من الرموز وهي : ( ج ) إشارة إلى جزء ، ( ص) إشارة إلى صفحة، ( ط ) إشارة إلى طبعة، ( ح ) إشارة إلى رقم الحديث ، ( هـــــ إ ) إشـــارة إلى هامش ما لم تكن واردة بعد ذكر تاريخ معين فإفا تكون إشارة إلى هجرية ، و ( م ) إشارة إلى ميلادية.
ثامنا : أتبعت في ذكر النصوص ما يلي :
 ب- الأحاديث والآثار ونصوص الفقهاء المنقولة من كتبهمه، أضعها بـــن قوســـين هـــــذا الشكل » " .
خطتي في البحث والدِّراسة :
وقد جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، وستة مباحث، ثخ خاتمة:
المقدمة: وذكرت فيها دواعي اختياري للكتابة في هذا الموضوع، والدراسات السابقة فيه، وخطتي في البحث، ومنهجي في عرض مباحثه ومسائله.

التمهيد في : التعريف بمفردات العنو ان وفيه ثلاثة مطالب :المطلب الأول : تعريف الغيرة في اللغة والاصطلاح .

المطلب الثالي : تعريف الأثر في اللغة والاصطلاح. المطلب الثالث : تعريف العقوبة وأنواعها المبحث الأول : أنواع الغيرة وحقيقتها عند الر جل. وفيه مطلبان المطلب الأول : أنواع الغيرة . المطلب الثالي : حقيقة الغيرة عند الرجل . المبحث الثالي : مظاهر الغيرة وأسباها. وفيه مطلبان :
المطلب الأول : مظاهر الغيرة .
المطلب الثالين : أسباب الغيرة وعلاجها
المبحث الثالث : أثر الغيرة على استقرار الحياة الأسرية
المبحث الرابع : أثر غيرة الرجل على عقوبة القصاص.
وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول : تعريف القصاص والحكمة من مشروعيته.
المطلب الثاين : حكم قتل الزوج لزوجته أو إحدى محارمه في حال تلبسهما بالز نا بدافع الغيرة

المطلب الثالث : حكم قتل من يزلي هها إذا كان محصنا أو غير محصن بدافع الغيرة. المطلب الرابع : حكم قتل المرأة في حال عدم تلبسها بالزنا اعتمادا على القرينة دون الرؤية بدافع الغيرة.
وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول : تعريف القرينة في اللغة والاصطلاح
الفرع الثالي : دلالة القرينة وحكمها في إثبات التهمة.
 المطلب الخامس : مدى مشروعية الاعتداد بدافع الغيرة في درء عقوبة القصاص. المبحث الخامس : أثر غيرة الرجل على عقوبة حد القذف.

وفيه أربعة مطالب :

الطلب الثاين : حكم قذف الزو ج لزو جته إذا رآها تزا تزين .
الططلب الثالث: مدى الإعتداد بدافع الغيرة في درء عـرا عقوبة حد القذف.
الططلب الرابع : اللعان وآثاره. وفيه فرعان :-
الفرع الأول : تعريف اللعان وكيفيته .
الفرع الثاين : الآثار المترتبة علي الملاغنة .
المبحث السادس : أثر دفع الصائل بدافع الغيرة على العقوبة. وفيه مطلبان :

الططلب الأول : تعريف دفع الصائل ومشروعيته . وفيه فرعان :

الفرع عالأول: تعريف دفع الصائل في اللغة والاصطلاح
الفرع الثاين : مشروعية دفع الصائل .
الططلب الثاين : الأثر المترتب علي عقوبة الية دفع الصائلم. الخاتة : وفيها أهم نتائج البحث . لالـبـ

$$
\begin{aligned}
& \text { التمهيد في } \\
& \text { التعريف بمفردات العنو ان } \\
& \text { وفيه ثلاثة مطالب : } \\
& \text { المطلب الأول : تعريف الغيرة في اللغة والاصطلِح } \\
& \text { المطلب الثاين : تعريف الأثر في اللغة والاصطلاحح. } \\
& \text { المطلب الثالث : تعر يف العقوبة وأنواعها . }
\end{aligned}
$$

## المطلب الأول

تعريف الغيرة في اللغة والاصطلاح
أولا : تعريف الغَيْرَة في اللغة :
الغَيْرَةُ - بالفتح - المصدر من قولك : غار الر الرجل على ألى أهله، والمرأة على بَعْلِها تَغار غَيْرةً وغَيْرا وغاراً وغِياراً.

غَيْرَى - هي فعلى من الغيرة -

والمِغْيارُ: الشَّديد الغَيْرَة (1)
ثانيا : تعريف الغيرة في الاصطلاح
 في النساء" ("). والغَيْرة من صفات الله سبحانه وتعالى.










(

 ونقل عن القاضي عياض (") بأن الغيرة: مشتقة من تغيُر القلب، وهيجان الغضا الغضب، بسبب المشار كة فيما به الاختصاص. وأشدُّ ما يكون ذلك بين الزو جين واضأصلها في الزوجين

والأهلين (E)
والغيرة إحساس فطري جبلي نحو حرص الإنسان على أهل بيته فلا يحب أن يمسه
أحد بسوء.
ودليل فطريتها أن دعاة التتحرر والسفور والاختلاط يتكلفون إسكات صـــوت
الغيرة ، بدليل أفهم لا يسمححون بالدخول على نسائهم إلا لمن يسمـح فم بالدخول علــى نسائه ، فلو صدقوا بنبذ الغيرة لما حافظوا على شرط المعاوضة في سفور نسـائهم أمـــام أي

رجل من معارفهم ()
وقال الجرجالي() : الغيرة " كراهة الرجل اشتراك غيره فيما هو حقه "() ".
 العلمية، بيروت، لبنان ، طــ: ( (




 ( (๕) فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري للإمام : أحد بن حجر العسقلالي ، تحقيق وتعليق : عبد


q^q





 الشخص أن علاقته القوية بشخص ما تُهلَّد من قبل طرف آخر منافس، وهــــذا الطـــرف




 (م) (99.--ه1:1.)
(ص)
( (1) موقع الموسوعة الحرة - ويكييديا< على شبكة الإنترنت www:ar.wikipedia.org

## المطلب الثاين

تعريف الأثر في اللغة والاصطلاح
سوف ننتاول في هذا المطلب تعريف الأثر في اللغة والاصطلاح وذلك على النحو الآتي:-
 معان منها :

بقية الشئ: كقولمم سمنت الناقة على أثاره أي بقية شحمه ومنه الآثار.


الحخبر: ومنه قوله تعالى: (\$ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ
الأجل: ومنه قول الرسول

والأثر بفتح فسكون خلاصه السمن، وقيل هو اللبن إذا فارقه السمن.
 والتأثير : إبقاء الأثر في الشئ، يقال: أثر الشئ تأثيراً إذا ترك فيه أثراً (ه) الماء
(1 (1 تاج العروس من جواهر القاموس : خحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الملقّب برتضى، الزّبّيدي (المتوف:









(ه) سورة يوسف الآية: 91.


وهكذا يتضح إن كلمه الأثر في اللغة لها معان كثيرةُ منها الخبر والعلامة وبقيـــة
الشئ، والمعن المناسب فيها بقية الشئ وأثره.
الفرع الثاني : تعريف الأثر اصطلاحا :

المسمى بالخكم").
فمثلا يقولون في تعريف العقد: ارتباط إيكاب بقبول على وجه مشرو ع يظهر أثره
في الخل (").



 والفقهي للأثتر .
ثانيا : تعريف الأثر عند الخدثين:

 والأثر ما جاء عن الرسول وناء وغيره من الصـا



الصحابة(5).


 للجامعات المصرية به 9 ام ام
 الطبعة الثانية 974 امام

## المطلب الثالث

تعريف العقوبة وأنواعها
أولا : تعريف العقوبة :

العقوبة لغة : كلمة العقوبة اسم مصدر للفعل"عقب" ، والعين والقاف والبــاء أصـــالان
 ارتفاع وشدة وصعوبة(") يقال: ليس لفلان عقب، أي: ليس له ولد يخلفه، و كل من خلف
بعد شيء فهو عاقبه، وعاقبة كل شيء آخره(٪) .

وتقول العرب: لقي فلان من فلان عقبة، أي: شدة، والعقبة: الجبل الطويل الذي يعرض الطريق، وهو طويل صعب شديد، ومن الباب: العُقاب من الطير، مميـــت بـــذلك
 والعقاب والمعاقبة، أن تجزئ الرجل بما فعل سوءاً، والاسم منه العقوبة، وعاقبه بذنبه معاقبة وعقاباً، أي أخذه به(").
أما تعريف العقوبة اصطلاحاً:
أولا : عند الفقهاء :
اختلفت عبارات الفقهاء في تعر يف العقوبة اصطلاحاً، فعرفها بعضــــمـ بقورلـــه:
"زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر "(\&.
(1) مقاييس اللغة : لأحد بن فارس بن زكرياء القزوين ( ت: هو هrهــ) ، تخقيق: عبد السلام حمد



 مرعب ، الناشر: دار إحياء التراث العربي - ييروت ، الطبعة: الأولى، 1 . . . . ( ( ) الأحكام السلطانية للماوردي : أبو المسن علي بن حمدد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،


وعرفها بعض المعاصرين من أهل العلم بأها: "الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على

> عصيان أمر الشار ع"().

وهذه التعريفات متقاربة المعنى وإن اختلفت في العبارات، ولعل التعريــف الأول أفضل هذه التعريفات للإفادة عن الجزاء الذي شرع في مقابل ارتكاب الخظررات وتـــــك الو اجبات.

ثانيا : عند علماء القانون :
" هي الجزاء الذي يقرره القانون باسم الجماعة ولصالحها ضد من تثبت مسؤولية
واستحقاقه للعقاب عن جريمة من الجر ائم التي لا نص عليها"(ّ).

ويبدو أن التعريف القانولي متقارب مـع التعريفات الفقهيـــة، لكـــن التعريفــــات الشرعية أكثر دقة وإيجازا من القانولي، كما أغا امتازت بأن بينت سبب إيقاع العقوبة، ألا وهو مخالفة أمر الشثار ع، ولا يخفى أخما متفقان في بيان غاية العقوبة ألا وهي تحقيق مصلحة

الجتمع.
فالعقوبة في حقيقتها زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك ما أمر؛ لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة. فجعل الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة وخيفـــة مـــن نكـــال الفضيحة ليكون ما حظر من محارمه مُنوعا، وما أمر به من فروضه متبوعا فتكون المصلحة

(1) حاشية أبي السعود على شرح الككز ، المسماة بــــــ (حاشية محمد أبي السعود المصري الحنفي المسماة بفتح الله المعين على شرح الكنز : غخمد ملا مسكين ، مطبعة جمعية المعارف. (جب) ص
 (



تنقسم العقوبة باعتبارامها المختلفة إلى أقسام كثيرة فتنقسم باعتبار الجرائم الموجبة لــــا إلى
ثلاثة أقسام رئيسة وهي:
ج ج- أ الحصدود.

وتنقسم العقوبة باعتبار تعلقها بحقوق الله تعالى أو بحقوق العباد إلى:


ب- وعقوبة هي حق للعباد كالقصاص.
ج- وعقوبة متعلقة بالحقين كحد القذف.
وتنقسم باعتبار هذين الحقين إلى:
أ- عقوبة كاملة كحد الزلى والسرقة والشرب.
ب- عقوبة قاصرة كحرمان القاتل من ميراث المقتول.
ج- وعقوبة فيها معنى العبادة وجهة العبادة غالبة فيها ككفارة اليمين والقتل. د- عقوبة فيها معنى العبادة و جهة العقوبة فيها غالبة ككفارة الفطر في رمضان('(').
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أهد الكاساسين الخنفي






# المبحث الأول <br> أنواع الغيرة وحقيقتها عند الرجل 

وفيه مطلبان :
المطلب الأول : أنواع الغيرة .
المطلب الثالي : حقيقة الغيرة عند الرجل
$-11 \cdot 1-$

> ألنواع الغيرة الأول

الغيرة نوعان :
النوع الأول : غيرة حكمودة مشروعة : كالغيرة على حكارم الله أن تُتنهك، وغيرة المســـم على أهل بيته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمهd الله تعالى - : »... فالغيرة الخبوبة هي مـا

البطنة والظاهر ق،(1).

وقال ابن القيم : >(من ضروب الغيرة الخمودة ؛ أنفة الخبٌ وهيّتهه أن يشار كه في


 أغراض شخصية، وأعراض دنيوية، كالذي يمصل بين أصحاب المهن المير المشابهة، أو الغير اليرة في
 ما يقع بين الضرَّرائر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهمه الله تعالى - : اوو أما الغيرة في غير ريبة، وهي

 وقد دلْ على النوعين ححيثُ جابر بن عَتيك الأنصاري"ّ - رضي اللهُ عنه - عـــن



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (الاستقامة: لأمد بن عبد المليم بن تيمية المراين المبني ، عتقي : د / عمد رشاد سالم( جr ص V). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) الاستقامة لابن تيمية: (جب ص V). }
\end{aligned}
$$

فالغيرة في الرِيّبة، وأما الغيرة التي يبغض الله عزَّ وجلَّ فالغيرة في غير ريبة. والاختيال الذي
 الله عزَّ وجلَّ الحيلاء في الباطل)،(1)
 ريبة، ومتى ما تحيّن الرجل الفرص ليأخذ امرأته على غِرَّة؛ التماساً لعثرة منها بدا بلدون أي ريبة كانت هذه غيرة مذمومة.

 الشيطانية، وخلل في غريزة حبِّ التملُّك.




المطلب الثالي

## حقيقة الغيرة عند الرجل

تكمن حقيقة الغيرة عند الرجل كما قال الكفوى ، في كراهة الرّجل اشتراك غيره فيما هو من حقّه، وذكر الرّجل هنا على سبيل التّمثيل، وإلّا فإنّ الغيرة غريزة تشترك كِ فيها الرّجال
والنّساء، بل قد تكون من النّساء أشدّ (1) .

وذكر القاضي عياض وغيره : بأن حقيقة الغيرة من تغير الْقلْب وهيجان الْغضب


وقال النووي: قال العلَماء الْغيرة بفتح الْغين وأَصلها الْمنع ، والرجل غيور على

ويتضح ما سبق : أن حقيقة غيرة الر جل المسلم : أن يغار علـــى محـــارم الله أن تنتهك، وعلى عرضه أن يدنس، وعلى زوجته أن تقع في الحرام ونحو ذلك.


(1) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم ، تأليف: عدد من المختصــين




(



وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن النَبي أتيت الجنة، فأبصرت قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله، فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك " قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا نـــبي الله، أوعليك أغار؟"(1).
(1 ( ) صحيح البخاري كتاب النكاح ، باب الغيرة ا (جV/صه ص) . صحيح مسلم : كتاب التوبة ، باب


# المبحث الثالي <br> مظاهر الغيرة وأسباجها 

وفيه مطلبان :
المطلب الأول : مظاهر الغيرة .
المطلب الثاين : أسباب الغيرة وعلاجها
$-111 \varepsilon-$

## المطلب الأول

مظاهر الغيرة




 والقبيحة.

 قراءة ، أو مشاهدة ما يثير فيها دواعي الإغراء والغواية الغاية. هــ ألا يدع شيئا من آثنار الزوجية في حير اليرة استقبال الضيوف ، أو في المرافق العامة ، إن احتاج الغرباء لدخولا
 (ج) (TM) (Y)

## المطلب الثالين

## أسباب الغيرة وعلا'جها

تحدث الغيرة بين الزوجين نتيجة عدة عوامل منها(1) :
اــ الشعور بعدم إمكانية التملك في النفس وهو أحد الشيم الذاتية في الإنسان ، و كثيرا ما تكون الحياة الزوجية ساحة تدريب للغيرة.
r- شعور كل من الزوج والزوجة بكق ملكية الآخر ، لذلك نجد أن كلا من الـــزورجين يكاول منهما أن يبتعد بالآخر عن أهله وأقاربه بحيث يصل شعور كل منهـها بأحقية ملكـــهـ كلآخر ، وألا يشار كه فيه أحد ، ولو كان ان الان الأهل.
 يتكيف كل واحد منهما مع الآخر ، ويستقل عن أهله ، فعادة ما تكون الزوجة متعلقــــة بأمها وأهلها ولا يسهل عليها الابتعاد عنها وحين يشعر الزوج بذلك تثور الغيرة في نفسه لاعتقاده أن ذلك يجعل زوجته غير قادرة على التر كيز في بيتها الجديد ، ما يفجر غضــــبه لأتفه الأسباب.

أما علاج الغيرة فيكمن برأيي في إيجاد لغة الحوار والتفاهم بين الزوجين فيبين كل طرف للآخر ما يحب وما يكره وياول كالاهما العمل على إسعاد الطرف الآخر ومراعـــاة شعور الغيرة عند كل منهما .
فرائد العلاقة الزوجية هو الثقة التامة ، والصراحة الكاملة فبهما تتبدد الشكوك ،
وتتلاشى الأوهام والأخيلة الفاسدة والمريضة(٪).



## المبحث الثالث <br> أثر الغيرة على استقرار الحياة الأسرية

$-111 \mathbf{-}$

أثر الغيرة على استقرار الحياة الأسرية
التشريع الإسلامي قد رافق الأسرة في مسير قا، ورعاها منذ لحظة التفكير في إنشـــــائها إلى
 والأخلاق، والمثل الاجتماعية، وآخذًا بعين الاعتبار العواطف الإنسانية، والطاقة البشرية، والززوات الجسدية، والخلدجات النفسية، والغيرة بأنواعها ، مقدرًا لكل منها قدرها، في إطار

 في ظل عبادة الله تعالى وشكره على نعمه. وحتى لا يحدث تلاعب في هذا الاستقرار الأسري؛ حث الإسلام على اســتمرار رابطة الزوجية، وكره قطعها من غير مبرر بحجة غيرة قد تكون مذمومة ، وشرع لـــذلك جملة تشر يعات، منها على سبيل المثال:
1- رغب الإسلام في الزواج بذات الدين، وحث الأزواج على حسن الاختيـــار، فنـــي الحديث الذي رواه ابن مسعود عن النبي

 فرص الشقاق، ويزر ع الحب والمودة في قلب كل واحد الحد منهما تجاه الآخر . ؟ - حث على صبر كل واحد من الزوجين على ما يلاقيه من الآخر، مادام ذلك مُكنُــا،
 هذه الرابطة، بفتحه نافذة المستقبل الواعد الزاهر، الذي قد يترتب على هذه العلاقة . قال

(1) صحيح البخاري : كتاب النكاح ، باب قول البني صلى اللَّ عليه وسلم: „ من استطاع منكم الباءة









فلا إفر اط ولا تفريط، حتى لا يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسرة.

على الحياة بينهما.

 كه الشعور بالضعط وعدم التحمل.
 الزو جين ، إذا كانت في نطاق الحدود والمعقول ولم لمتجاوز في طي طبعها ما ما تألفه النفوس وتتقبله

 العلاقة اتصالا فيما بينهـها

 ثم تقديره وحبه لهذه الزوجة الخبة لزوبها وهذا تقوى العلاقة الأسرية يينهما(\$).
(1) سو ة النساء (آيه : 19)
(Y) (Y (Y (Y المة الزواج الإسلامي السعيد : عحمود الصرى ، مكتبة الصفا ، دار اليان المديئة ، القاهرة،
 دون ط (صץم).

## المبحث الرابع

أثر غيرة الرجل على عقوبة القصاص
وفيه ثسسة مطالب :
المطلب الأول : تعريف القصاص والحكمة من مشروعيته. المطلب الثاين : حكم قتل الزوج لزوجته أو إحدى محارمه في حال تلبسهما بالز نا بــــدافع الغيرة .
المطلب الثالث : حكم قتل من يزلي هِا إذا كان محصنا أو غير حصصن بدافع الغيرة. المطلب الرابع : حكم قتل المرأة في حال عدم تلبسها بالز نا اعتمادا على القرينة دون المن الرن الرؤية بدافع الغيرة.
وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول : تعريف القرينة في اللغة والاصطلِح ح الفرع الثالي : دلالة القر ينة وحكمها في إلثبات الترات التهمة.
 المطلب الخامس : مدى مشروعية الاعتداد بدافع الغيرة في درء عقو الة القصاص.

- MYY-


## المطلب الأول

تعريف القصاص والحكمة من مشروعيته.
أولا : تعريف القصاص :
القصاص في اللغة : القصاص مصدر مشتق من الفعل قصنَ ومضارعه يقص ، وقصًّ الشيء

 بععن تتبعي أثره لتعلمين مستقره ومصيره ه .


 الجريمة التي قام هِا (ب)
وقيل إن القصّ بمعنى التطع ومنه قول الرجل : قصّ فلان الشجرة ، بمعن قطعها



القصاص في اصطلاح الفعض الأعضاء - أو القتل (8) .

عرفه الحنفية بأنه : عقوبة الجالين المتعمد يثل ما فعل بالجني عليه(").

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الكهف من الآية (צ (Y). } \\
& \text {. ( }
\end{aligned}
$$


 بيروت ، الطبعة: بدون طبعة ، تاريخ النشر: (乏 اء (اهــ -

وعرفه المالكية: هو معاقبة المتعمد إذا وقعت الجناية بمثل فعله(1).
وعرفه الشافعية بأنه "عقوبة مقدرة تجب حقاً للعبد بأن يفعل بالجالين مثل ما فعل
بالجني عليه من قتل أو جرح"(").

أما الحنابلة فقد عرفوا القصاص بأنه القود، بأن المقتص منه في الغالب بقاءه بشيء يربط فيه أو بيده إلى القتل، فسمي القتل قوداً لذلك(").
والقصاص عند الظاهرية "هو معاقبة المسلم المتعمد بارتكاب جريمة على أخيه بمثل
ما قتل به "(گ).

فالقصاص يتلاقى معناه اللغوي مع معناه الشرعي، فهو في اللغة المساواة بإطلاق،
 تتبعه، ومنه قصص السابقين بمعني أخبارهم، وبينه وبين المعني الشرعي تناسب لأن القصاص يتتبع فيه الجالين فلا يترك من غير عقاب رادع ولا يترك الجني عليه من غير أن يشفي غيظه، فهو تتبع للجالين بالعقاب، أو للمجني عليه بالشفاء ${ }^{\text {(® }}$ (
 والأطراف و كذلك نجد أن كل التعر يفات السابقة قد اشترطت في القصاص أن يكون قد
 عليه والعقوبة التي توقع على الجالي، وان تكون العقوبة من جنس الجريمة.
(1) (1) مواهب الجليل في شرح ختتصر خليل : غخمد بن محمد بن عبد الرمن الطرابلسي المغربي، المعروف
 (ج (ج، ص: باب
(Y) مغني الختاج إلم معرفة معالي ألفاظ المنهاج : غخمد بن أمد الخطيب الشربيني الشافعي



 - (ص)

# ثانيا : الحكمة من مشروعية القصاص : 

بين الله سبحانه وتعالى الحكمة العظيمة في مشروعية القصاص فقال : (وَلَكُمْ فِمي
 الأشقياء، لأن أي شخص إذا عرف أنه سوف يقتل إذا قتل، فإنه لا يقدم على القتل، وإذا



فالقصاص يكون بتطبيقه الأمن والأمان والاطمئنان بين بجيع الناس في الجتمـــع،







 أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله، ويعظم معاصيه فيتر كها، فيستحق بذلك الوار أن يكوين المتقين (r)

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحة الخلق وإرادة الإحسان إليهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على

> (1) سورة البقرة ( آية IV9).


 يقصد الطبيب معالجة المريض(1).
ويقول ابن القيم : " فكان من بعض حكمته سبحانه ور متهن أن شر ع العقوبات





 الأطماع عن التظالم والعدوان، ويقتنع كل إنسان بما آتاه مالكه وخالقه ؛ فلا يطمــع في استلاب غيره حقه" (ك) .
(1) الفتاوى الكبرى لابن تيمية : تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم بن تيمية الحرالين الحنبلي


(Y) إعلام الموقعين عن رب العالين : خلمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ثمس الدين بن قيم الجوزية

الأولى، 11ءاهـ- - اه9 ام. (جץ/ص\& ا1).

## المطلب الثالين

حكم قتل الزوج لزوجته أو إحدى ححارمه في حال تلبسهما بالزنا بدافع الغيرة
 سائر الأديان، ولم يحل الز الزي في دين غابر ولا شر ع ظا

(1) (1)

وفي سورة الأعراف : > قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ربِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ

وتحددت عقوبة الزناة في القر آن الكريع بمائة جلدة لكل من الرجل والمل المرأة، وهذا



 الْمُؤْمِنِينَ (
ولكن الإعلان عن هذه الحدود ترافق دوماً بدعوة القضاء إلى مبدأ ادرؤوا الحدود

 من السجن والغرامة، وهو ما قررت الشريعة تفو الوريضه للقضا


 الشرائع والحكمة والقيم المدنية والحضارية


كما يجب التأكيد على أن هاية الجتمع من الرذائل والانخراف هو شأن الدولـــــة
 الأفر اد. وهذه الحقوق تتطلب نظاماً قضائياً متكاملاً يعتمد منطق العدالة السائد المائد في الأرض؛

 العقلاء في العالم كله في شأن العدالة وإقامة الحقوق.

(1) وردت تعريفات للزنا الموجب للحد عند الفقهاء كما يلي :
 أو ماضياً ،في القبل بلا شبهة ملك، في دار الإلما

 أو هو : أن يطأ الرجل المرأة، بغير عقد، ولا شبهة عقد، ولا ملكِ ،ولا شبهة ملك، ولا ولا شبهة فعل، عالثاً

وعرفه الحنابلة: بأنه فعل الفاحشة في قُبُل أو دبر . وعرفه الظاهرية: بأنه وطء امرأة لا يحل له النظر إليها، وهو عالم بالتحريم.



 الدين الزيلعي الحنفي (ت: V\& الأولى، ط دار الفكر، (جه /صY Y Y ) مطبوع مع شرح فتح القدير. حاشية الحرشي: للإمام محمد بن عبد الله
 ط دار الكتب العلمية، الطبعة الأولي سنة (9 9 (م)، الشرح الصغير: للدردير ، دار المعارف ، الطبعة:



 أما التلبس اصطلاحا : فهو لا يخرج عن معناه اللغوي. والتلبس في المصطلح الجنائي : أن يتم ضبط الجريمة أثناء ارتكاهِا، أو عقب ارتكاهِاهِا بوقت قصير، أو بمشاهدة آثار الجريمة نفسها (كتتبع الجني عليه أو عامة الناس للجالي)، أو بوجود

الجريمة. (ث).

وعرف التلبس كذلك بأنه : الجرم الذي يحدث في حضور رجل الضبط الجنائي،
أو إذا حضر رجل الضبط الجنائي إلى مكان حدوثله وتكون آلثا آثاره ونتائجه ، مما يحمل رجل

 فاعل الجريمة أو مساهم في فعلها.



الكتب العلمية (جه/ ص A9).

وقفة مع هذه التعريفات : يظهر من خلال هذه التعريفات أن الفقهاء خختلفون في ماهية الزنا؛ وإن كانوا
 علي القبل والدبر أو على القبل فقطمفقنهم من اعتبر الوطء في الدبر زنار زنا، كما هو واضح من من تعريف الالكية والحنابلة السابقين، ومنهم من لم يعتبره كذلكـل
(1) بغتار الصحاح ( ص TVA ) . معجم مقايس اللغة : لأمد بن فارس الماري القزويني الرازي

 .(1ヶへ)

وقد نصت المادة YVY عقوبات على أن التلبس يعد دليالا ضد شريك الزوجـــة الزانية ، بيد انه يجب التفرقة بين التلبس الوارد في المادة YVY عقوبات وبين الثلبس الوارد
 على انه (تكون الجريمة متلبسا هها حال ارتكاجها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.وتعتبر الجريمة

 أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آتـــار أو


 إذن فالمقصود من التلبس في المادة YVY عقوبات هو أن يشــاهد الشـــريك في
ظروف لا تد ع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا ، بمعنى انـــه يجب أن يرى الشريك في حالة يستحيل على العقل والمنطق أن يسلم أن الفعل الذي تقوم
 ويمكن أن يعد من قبيل التلبس بالزن نا أن تضبط الزوجة وعشيقها وهما راقدان في فراش واحد ، أو أن تضبط الزوجة في متزل عشيقها في ساعة متأخرة من الليل وملابسها

 بعلابس النوم راقدا في فراشها ، وضبط العشيق ليلا في متزل الزوجية مختبئا تحت الســـرير
 وهما بغير سراويل وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضهما بجوار بعض ، وضبط الشريك

 واحدة بفندق في وقت متأخر من الليل

وإذا كان يجب أن يشاهد الشريك في حالة لا تدع ججالا للشك عقلا أن الفعـــل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا ، فانه من ناحية أخري ليس من الضروري أن يشـــاهد الزوج واقعة الزنا بنفسه، بل يجوز أن يشاهدها أي شخص آخر ، ومن باب أولي زوجها ، ويعتبر من قبيل المشاهدة سماع أقوال أو أصوات من الزوجة أو شريكها تقطع بارتكـــاب الفعل.

وإذا شوهد الشريك في حالة لا تدع ججالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم بـــهـ الجريمة قد وقع فعلا ، إلا انه من باب العدالة القول أخما ربما كانا على أهبة الاســـتعداد للقيام بذذا الفعل واغما لم يرتكباه فعلا ، وعلى هذا ، فعلى كل من يهمه الأمر إثبـــات أن الشريك لم يو اطىء الزوجة فعلا وعليه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ، فإذا ما افلـــــح في إثباها حكمت الخكمة ببراءة المتهم مُما هو منسوب إليه من قمة الاشتر اك في زنا الزوجة. وإذ نصت المادة YVY عقوبات على أن من بين الأدلة التي تتخذ ضد الشريك في الزنا هـــــي " القبض عليه حين تلبسه بالفعل " ، فليس معنى هذا هو القبض كما عرفته محكمة النقض بأنه هو الذي يعنى تقييد حرية الإنسان والتعرض له بإمساكه وحجزه و لـــو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده" " فالمشرع عم يقصد من التلبس في المادة YVY عقوبات إلا أن يشاهد الشـــريك في

حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا. وغحكمة النقض في هذا الشأن حكم جــــاء فيـــه " وان كـــان الـــنص العـــربي للمادة YV7 من قانون العقوبات قد جاء به في صدد إيراد الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالز نا ( القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل ) إلا أن هذه العبارة في ظاهرهــــــ غير مطابقة للمعنى المقصود فيها ، فان مراد الشارع كما هو المستفاد من النص الفرنســى ليس إلا مشاهدة المتهم فقط لا القبض عليه ، وإذن فيججوز إثبات حالة التلبس بشـــهادة شهود الرؤية ولو لم يكن قد قبض على المتهم ، ثخ انه لا يشترط أن يكون شريك الز انية قد شوهد معها في ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا في أن الزنا قد وقع ، فإذا شهد شاهد بأنه دخل على المتهمة وشريكها فجأة في متزل المتهمة فإذا هها بغير ســـراويل وقــــد وضـــعت

ملابسهما الداخلية بعضهما بجوار بعض وحاول الشريك المرب عندما أصر الشاهد علـــى
 سبيلهما واستخلصت الخكمة من ذلك قيام حالة التلبس بالز نا فان استخلاصــهـا هـــــا لا يصح مراجعتها فيه" .
على انه يجب في كل الأحوال أن يضبط الشريك ون وهو في في حو الة التلبس المنصوص

 بات التلبس غير معترف به ولا يجوز إدانة الشريك بنـــاء علــى هـــــه المشــــاهدة غــــير المشروعة.

متزل الزوجية فيكون من حقه أن يشاهد ما يدور بداخله بكافة الوسائل .
حكم قتل الزوج لزو جته أو إحدى ححارمه في حال تلبسهما بالزنا بدافع الفيرة :
 زوجته فجأة ، فيقوم بقتلها وقتل الرجل ، أو قتل واحد منهها ، نتيجة هذه الصدمة الـــى رآها ، والتي ثار من أجلها ، لأنه ما من رجل حر وإلا يستشيط حية للحفاظ والزوذ عن عرضه بدافع الغيرة .
تحرير محل النزاع في المسألة :
أولا : محل الاتفاق :
اتفق الفقهاء(1) في حال وجود البينة على أن من وجد مع زوجته أو إحدى محارمه
 كيفية تلك البينة على رأيين :
(1) فيما يلي نصوص تبين اتفاق الفقهاء على سقوط القصاص فيمن قتل زوجته إن أحضر بينة :

 وقال ابن كنيم المصري : " أن الأصل في كل شخص إذا رأى مسلما يز ين أن يحل له قتله " . .








ثانيا : عند المالكية : قال الدي













 رابعا : عند الحنابلة : " وإن وجد الطد رجلا يزلا











الرأي الأول: أن يشهد أربعة شهود، فإن لم يأت بأربعة شهود يشهدون على الز الزنا فإنه يجب عليه القصاص، وهذا ما ذهب إليه المالكية(')، والحنابيلة(") في في قول . الرأي الثالي: أن يشهد اثنان على أنه قتله دفاعًا عن عرضا



 المسألة :







 (ج)








 ( ( ) ورد في عدد البينة روايتان : إحداهما ، شاهدان ، لأن البينة على الو جود لا على الزنا ، والألأخرى لا يقبل إلا أربعة شههاء الئة والصحيح أن البينة متى قامت بذلك ، أو أقر به الولي سقط القصاص محصنا كان أو غيره ه ـ ا زاد اد المعاد في


( (جهاص سזח).

استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بأدلة من السنة كما يلي : ا

 لشيء ما هو بأرضنا ، عزمت عليك لتخبر ين ، فأخبره فقال علي : إن لم يجيء بأربعة شهداء
فليدفعوه برمته(1) .

وجه الدلالة من الحديث :
أن الإمام علي اشترط وجود البينة (أربعة شهداء) ، لسقوط القصاص عن القاتل

بالزنا.
r
 قال: كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلـــك، قـــال رســــول الله

(1) فليدفعوه برمته: الرمة بالضم قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصــاص والمعــنى أن







 r

 وجه الدلالة من الحديث :

 اقتص منه .
؟ــ قال رسول الله رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزالي، والنفس بالنفس، والتـــارك لدينــه المفـــارق

وجه الدلالة من الحديث :
أن الإسلام عصم النفس البشرية ، وحرم قتلها والاعتداء عليها ، إلا بما حــــدهد
الشرع مع وجود البينة ، فوجبت البينة على من يدعي قتلهما متلبسين بالزنا.
 القصاص على من قتل زوجته ، أو أحد محارمه أثناء تلبسهما بالزنا ، وإن لم توجد بينة .
(1) صحيح البخاري : كتاب الشهادات ، باب إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب




 (جه/صه ع).
( (


دليل أصحاب هذا القول ：
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة كما يلي ：

 وجه الدلالة من الحديث ：
دل الحديث على جواز تغيير المنكر باليد ، فقتلهما من باب تغيير المنكر．
الاعتراض ：
ويمكن أن يعترض على وجه الدلالة من الحديث بأن يقال ：إن تغيير المنكـــر يكـــون بشكل تدريجي وعلى مراحل كما ورد في الحديث ، فهل يعني تغيير المنكر إباحة القتل دون البينة ، أو بمجرد الشبهة ، فهذا الدليل لا يصلح للاستدلال به．


 الفواحش ما ظهر منها، وما بطن＂（＂）． وجه الدلالة من الحديث ：

في الحديث إقرار النبي
إيجاب القصاص عليه．
r

（1）صحيح مسلم ：كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عـن المنكــــ مــن الإيمــان،（ج1／ص97） （〔q）ح



 （けヘミ7）て

والذي بعثك بالخق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، قال رسول الله صلى الله عليــهـ وسلم: 》اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني"(1) ". وجه الدلالة من الحديث :

بين الحديث أن القاتل لا قصاص عليه ، بدليل أن الرسول أقر سعدا على ذلك وأثنى على غيرته ، ولو كان عليه قصاص لقال : لو قتلته قتلت بله ، فالرسول لم ينكر على سعد ذلك ، ولم ينهه عن قتله.

الاعتراض :
هذا الاستدلال لا يمكن الاعتماد عليه ، إذ قال العلماء : " الحديث دال على وجوب القود ، فيمن قتل رجلا وجده مع امرأته ، لأن الله عز وجل ، وإن كان أغير من عباده ، فإنه أوجب الشهود في الحدود ، فلا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله ، ولا يســـقط دمــــا بدعوى"(")
ثم إن الحديث يحتمل معنيين كما قال ابن القيم : " الأول : إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بينه وبين الله، وفيه عن قتله في ظاهر الشرع، ولا يناقض أول الحديث آخره. والثالي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك كالمنكر على ســـعد، فقـــال: 》ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكمه يعني: أنا أخاه عن قتله، وهو يقول: بلى والذي أكرمــــك بالحق، ثخ أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة، وأنه شدة غيرته، ثخ قال: أنا أغير منه، والله أغير مني. وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شدة غيرته سبحانه، فهي مقرونة بككمـــة ومصلحة ورحة وإحسان، فالله سبحانه مع شدة غيرته أعلم بمصال عباده، ومـــا شـــرعه هم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة إلى القتل، وأنا أغير من سعد وقد غيته عن قتله، وقد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم كال الأمرين، وهو الأليــق بكالمــــه وســـياق

القصة)

( (
العلمية - بيروت ط أولي سنة ( + • Y م) ( ج\& Y، ص ص Y).

؟ـ - عن سعيد بن زيد فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون
(1) أهله فهو شهيد

وجه الدلالة من الحديث :
أن الرسول أجاز للإنسان أن يدافع عن دينه ونفسه وأهله ، وإن قتل في سبيل ذلـــــكـ ألــك فهو شهيد ، فإذا أجيز للإنسان أن يدافع عن أهله ، ويتضمن ذلك دفاعه عن عرضه ولو بالقتال ، فلم يجب عليه القصاص ، لأن الإذن في الدفاع ينافي الضمان(").
الاعتراض :



 بغير إذفم فقد حل فم أن يفقؤا عينه"(٪) "

وجه الدلالة من الحديث :
دل الحديث على جواز ضرب عين الناظر إلى محارم أهل البيت ، بمجرد النظر فقط ، فكيف فيمن يكون متلبسا يزلي بامرأته أو أحدى محارمه ، فمن باب أولى أن يهلدر دمـــهـ ، ولا يقتص من قاتله() .
(1 ( أخرجه الترمذي وقال حليث حسن صحيح ، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد
 (\&.90) ح (Y) جرائم الشرف في الشريعة السلامية مقارنة بقانون العقوبات الارددي : دراغمة، عبدالرحيم محمود ،

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) رسالة دكتوراه ، الجامعة الأردنية (ص (97) }
\end{aligned}
$$

 (*) جرائم الشرف : دراغمة (ص 97)

الحديث يتحدث عن إيذائه ، ولم يرد ما يدل على قتله ، بل على صاحب البيت
رده بالتدرج(1)
4- ما روي عن عمر بن الخطاب رّ سيف ملطخ بالدم ، ووراءه ثوم يعدون خلفه ، فجاء حتى جلس مع عمر ، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا ، فقال له عمر ما تقول؟ ، فقال: يا أمير المؤمنين إين ضربت فخذي امرأليت ، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته ، فقال عمر: مـــا تقولــــو ن؟ ، قالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخخذي المرأة ، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه ، وقال: إن عاد فعد(r) وجه الدلالة من الحديث :
يمكن أن نستدل من الحديث بأن عمر
الذي زلى بزو جتنه ، بقوله إن عادوا فعد ، ثخ إنه لم يفرق بين الخصن وغير الخصن. الاعتراض :
 الر جل ، ثخ إن هذا مضطرب : فقد قال العلماء : " أن ألاخبار الواردة عن عمر - رضي الله عنه - جاءت في ذلك مختلفة ، وعامة أسانيدها منقطعة(گ).
(1) جرائم الشرف : دراغمة ( ص^9)
(Y) قال صاحب النكميل : سكت عنه المخرج • يراجع : (التكميل لما فات تخريجه من إرواء العليل :



(پ) زاد المعاد ( جه/ صع • ع).



وعلى فرض عدم وجود اختلاف في الروايات عن سيدنا عمر－رضي اللهُ عنه－لا
فإن الأثر الوارد عن سيدنا عمر لا يتعارض مع إيجاب وجود البينة ، لأن عمر－رضي اللهي الهي الها عنه－أسقط القصاص لوجود الإقرار ، والإقرار أحد وسائل الإثبات ، فإن عدم الإقـــرار
 علي رضي الله عنه عنهما واحد ، فلا اختلاف بينهما ، فسيدنا عمر أسقط عنه القود ، الما حلا اعترف الولي بأنه كان مع امر أته ، فكان حكم سيدنا عمر نتيجة إقرار واعتراف أوليــاء


 تأملت حكميهما لم تجد بينهما اختالافا＂（＇）． －V عن أبي هريرة－رضي الله عنه－：＂قال：جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليـــهـ


 وجه الدلالة من الحديث ：
الحديث يدل على جواز دفع الصائل عن النفس أو المال أو الحريم بأي وسيلة ولو
 شهيدا ما يعني أن دم الصائل هدر ． الاعتراض ：
إنما يكون هذا بعد الإنذار ، والمناشدة ، فإن لم يستجب للإنذار ، والمناشدة يجوز
دفعه بالقتل أو غيره（＂）
(1) زاد المعاد لابن القيم (جه/ ص ع \&).


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

أرى - والله أعلم - أن الرأي الأول القائل بأن من وجد مـد مع امر أته ، أو إحدى
 يصدقه ولي المقتول في ادعائه .
وذلك لأن جريمة القتل بدافع الغيرة تخالف الشر يعة في عدة أمور اعتبر ها الشر يعة






وبتأمل بسيط لمذه الآية ندرك أن الرمي هنا إنـا

 على من قذف المرأة بالساطور أو بالر صاص أو بالماندية القاتلة؟

 لصاحب الحق مقالاُّ ولكن هيهات أن تتمكن من تقديع مقالها وقد سبق إليها سيف القتل ولم تعد قادرة على الدفا ع عن نفسها بأي وجه من من الوجوهوه
 عحضة بدون أن يمنح المتهم حق الدفا ع عن نفسه أمام هيئة حايدة كما هو شأن القان القضاء في العالم كله، وكما هو شأن القضاء في الإسلام وفق منطق القر آن الكــريم: ( قُـــلْ هَــاثُوا


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النور آية (£). } \\
& \text { ( ( }
\end{aligned}
$$

والبينة كما هو معروف أربعة رجال عدول يشهدون برؤية الفاحشــة بشـــكل
 يشهد صادقاً أو كاذباً.

ومن المقرر شرعاً أنه ليس للقاضي نفسه لو أنه رأى الفاحشة في زوجـــه إلا أن
 القذف، فكيف يعذر الزوج بالقتل والحالة هذه .
 الجلد، وهي خاضعة من وجهة نظرنا للتغيير بحسب واقع الأمة والبحث عما يردع الز ناة ويكفهم عن غيهم وفجورهم. فكيف يمكن أن يأذن تشريع ما بالقتل في جناية غير محققّ؟ وعقوبتها بعد القضاء

ليست القتل؟
وهكذا فإنه فلا يحل أبداً إثبات الزنا إلا بالبينات الصادقات، من الشهود العدول، وهو أمر لا يتحقق أبداً في ظروف القتل بدافع الشرف الذي يمكم فيه الغضب والانيا الانفعال والتهور، وهذا كله مما ينافي روح القضاء والعد العدالة تنا ورافياً كلياً . وقد وقعت التهمة بالفحشاء مرات متعددة في عصر النبوة واتمّ أزواج زوجاگّم بمواقعة الفاحشة، ولم يأذن البني
 القضاء .

و كان خطاب النبي 路 واضحاً: البينة أو حد في ظهرك، فقد أكد أنه حتى جـــرد اهاما المرأة لفظاً بذلك يعتبر أمراً موجباً للعقوبة فكيف إذا تح الإقدام على القتل؟ اليا ومن الروايات الكثيرة في هذه الواقعة نختار ما رواه الإمام البخاري في حـــحيحه




الله (عليه السلام) وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً و جد مع امر أته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله قد نزل فيك وفي صا صاحبتك، فاذهب فأت هــــا،

 المتلاعنين"(1)
والذي يظهر من الحديث الشريف أن القاتل سيعاقب بالقتل ولن يشفع له ادعاؤه









 ثالثاً : إفا الفئئات على ولي الأمر وهو حرام، إذ المكلف شرعاً بإقامة الحدود إنما إنا هو الدورلة،
 أبداً من شأن الأفر اد أياً كانت غيرقّم واهتماماقم م
والافتئات هنا إلغاء لدور القضاء الشرعي ودور الدولة، وترك الحرية للأفــــــــاد







 عليه وسلم
خامسا: لا يجوز ابتداء الدفع بالقتل ، لثلا تعم الفوضى ، وينشر القتل والظلم ، وتسفك


 الأربعة. واللعان التزام شرعي يُدعى إليه الزوجان إذا اهمّ أحدهما الآخر بالفاحشة فيحلف

 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وحين يحلف الزوجان الأيمان الخمســـــة فـــإِن الشريعة تفرق بينهما ولا تلزم بعقاب أي منهما على جريمة الفحشاء بدعوى الزنا، إلا إذا نكل عن اليمين وأقر بارتكاب جريمة الزنا . وسوف أفرد مبحثا مستقلا عن اللعان وآثاره .
(1) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والآداب ، باب تريع ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه،



حكم قتل من يزلى بها إذا كان محصنا أو غير حصن
 وتحقق من ارتكابه الفاحشة ، وبه قال ابن تيمية(1)

واستدلوا بما يلي



 وَأَنَا أَغْيُرُ مِنْهُ، وَاللَّ أَغْيُرُ مِنِّي")

وجه الدلالة من الحديث :
دل الحديث على النهي عن قتل من هذه حاله تعظيماً للدم وخو فاً من التطرق إلى إراقة
 الافتيات على السلطان في الحدود التي جعلت في الشر يعة إليه وأمر فيها بإقامة الحق علــى الوجوه التي ورد التوقيف ها(艹) .



أَفْيْرُ مِنِّ"(5)


 جا ج/صرهr. ( ) ( ) سبق تخريجه .
وجه الدلالة من الحديث :

قال ابن القيم - رحمه الله - : فلما حلف سعد أنه يقتله ولا ينتظر به الشـــهـو عجب النبي وهذا يكتمل معنيين :
أحدهما : إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بينه وبين الله وفيه عن قتله في ظاهر الشرع ولا يناقض أول الحديث آلخا آخره ه




 المبادرة إلى القتل وأنا أغير من سعد وقد فيته عن قتله .
قد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالا الأمرين وهو الأليق بكلامه وسياق
(1) القصة)

وقال ابن عبد البر : يريد والله أعلم أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه وأنـــهـ










فإن قتله يقتص منه إلا أن يأين بيبنة على ارتكابه جريمة الزنا وهــو عحــن ، أو
يعترف المقتول بذلك.
أما إذا تتلهما أو أحدهما ولم يستطع أن يأيت بالينة وإحضار الشهلداء على الزنا أو


 يزيني هِا لذلك احتاط الشار ع في هذا حفظا للؤرواح بأنه يجب على القاتل إقامة الينينة على دعواه فإن استطاع إقامة البينة فلا شيء عليه . وذهب بعض السلف: إلم أنه لا يقتل أصلا ويعغر فيما فعله إذا ظهر ت أمارات












 وعليه القود في المرأة وإذا كان الرجل غير غير كحصن والمرأة حصصنة كان عليه القود في الرجي


المسيب أن رجلا بالشام وجد مع امر أته رجلا فقتله وقتلها فكتب معاوية إلم أبي موســى
 كرم الله وجهه - : ( أنا أبو الحسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط بر برمته ) (1) . أي يقتل .





 الوضعية في معابلتها لهذه الجرية البشعة إلى ثلاثة أقسام : الما - قو انين لا تعاقب على جريعة الزنا إطلاقا بل تبيحها كالقانيانون الإنكليزي.
 الألماني.

- قانون يعاقب على الجرية و وكنه يفرق بين الزوج والزو وجة كالقانون الفرنسي . مقارنة بين القانون السماوي والقانون الوضعي :

 غير مكره ولا دخل للمكان فيه .
(1 (1 الحديث سبق تخريجه وشرح معانيه.







أما القانون الوضعي : فلا يعتبر هذه الجريمة زنا إلا إذا كان الفعل بين رجل متزوج وامرأة متزو جة أو كان أحدهما متزوجا ووقعت الجريمة بالشروط والأوضاع التي بينها القـــانون . فبالنسبة للرجل لا تتحقق الجريمة إلا في مزل الزوجية فلو وقعت في غير هذا المكان لا تعد جناية ولا يعاقب عليها وبالنسبة للمرأة فإن الجريمة تقع منها متى ارتكبتها في أي مكان ما د دامت مقترنة بزوج
ويتضح الفرق في القانون الوضعي بين الزوج والزو جة فيما يأيت :
ـ يثبت الزنا على الزو جة إذا ارتكبته في أي مكان أما الزوج فلا يثبت عليه الزنا إلا إذا ارتكبه في متزله - المادة ( YVV - YV\& ) من القانون.
ـ تعاقب الزو جة بالحبس إذا ضبطت متلبسة بالجريمة مدة لا تزيد عن سنتين أما الـــزورج فيحبس لمدة ستة أشهر .
ــ لا يجوز للزوجة أن تسامح زوجها بعد الحكم النهائي عليه وإن كانـــت تســـتطيع أن تسامحه قبل صدور الحكم عليه . أما الزوج فيستطيع أن يعفو عن زوجته حتى بعد صدور الحكم النهائي عليها لأنه تنازل عن حقه .
 هي لا تستفيد من هذا التخخيف

 آخر.
و قد جرى قانون النقض في الخاكم المصرية على أن القتل في هذه الحالــــة يعتــــر جريمة جنحة فلا يعاقب على الشروع فيه لعدم النص.

المطلب الخامس
حكم قتل المرأة في حال تلبسها بالزنا اعتمادا على القرينة دون الرؤية
وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول : تعريف القرينة في اللغة والاصطلاح :

 وتصاحبه طوال حياهًا ، ومن معانيها الجمع، ويقال قرن الحاج بين المج ورين والعمرة : أي جمع بينهما(1)
 معرض الحديث عن وسائل الإثبات في باب الدعاوى والبيانات، كما يقول الإمام الزيلعي في كتاب تبيين الحقائق (وإن وصف أحدها علا علامة -أي بالولد- فهو ألما وهذا له أصل في الشرع كما في قصة يوسف عليه السلام : "وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين" (ّ) فالقرينة في هذا المعنى هي العلامة . وعرفها الجرجالي في كتاب التعريفات بقوله: (هي أمر يشير إلى المطلوب) (\&) وهذا التعر يف فيه إجمال إذ ليس مقصوراً على القرينة الشرعية عند الفقهاء . وعر فها مصطفى الزرقاء في المدخل الفقهي بأها : ( كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل

وتعريفات الفقهاء متقاربة ولعل هذا أقرجها.

 (Y) تبيين الحقائق (جّ/ص ص (Y (Y) سورة يوسف من الآية (Y) (Y) (Y) (Y)


؛ . . .

الفرع الثاين : دلالة القرينة وحكمها في إثبات التهمة :

 اليقين
وهل تُعتبر القرينة، وسيلة من وسائل التُّرجيح والدفع؟ والقرينة كوا اقعة ماديــة








 ويقتص مُن قتلها ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافلعي وجمهور الحنابلة(1).

 الشبهة (")
وقال مالك : عليها الحد ولا قصاص علي من قتلها(").



 (Y) المر اجع السابقة.
( (
 = مصطفى أحد الباز - مكة المكرمة ، أصل الكتاب: رســـالة دكتــوراة بجامعـــة أم القــرى بمكـــة =

ونظرا لأن القرينة في معظم أحو الها لا تؤدي إلي اليقين في إثبات الفعل لفاعلـــهـ ،
فقد اختلف الفقهاء في جعل القرينة وسيلة لإثبات التهمة علي مذهبين:
المذهب الأول : يرى أن القرائن وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة شرغًا، وينسب هــــــا
 دليل أصحاب هذا القول : استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول : أولا : الدليل من الكتاب :
وردت أدلة كثيرة في القر آن الكريع، تُشير بوضوح إلى اعتماد القرائن الواضحة،
وسيلة من وسائل الإثبات، ومنها :
 جَمِيلِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

وجه الاستدلال بالآية الكريمة :
إن الله - تبارك وتعالى -قد حكى عن إخوة يوسف أفم قد أقاموا قرينة على قتل
أخيهم، وهي تلطيخ قميصه بالدم، ليكون في هذا العمل دليل على قبول ما يزع ائمون من من أن الذئب قد أكله، كما تدل على أن أَباهم قد اكتشف كذبِ ما ما يدعون ـ ـ بقر ينة أقوى، وهي









 (\$ (\$) سورة يوسف آيه (\$).

عدم تزيق قميص يوسف، حيث لا يقبل عقلاً أِن يأكله الذئب ثُ يِيقى قميصه سليماً خاليًاً





$$
\begin{aligned}
& \text { وجه الاستدلال من الآية : }
\end{aligned}
$$






وجه الكدلالة في الآية الكرية :


 على جواز الاجتهاد والاستدلال بالإمارات على خفي المعالين والأحكام (\&).



$$
\begin{aligned}
& \text {. } \mathrm{Y} \text { ) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

 أحاديثه وعلّْق عليه: حمدل عبد القادر عط ، الناشر : دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان ، الطبعة: الثالثة،

$$
\text { ( ا } \varepsilon \Psi \Sigma \text { - - }
$$







 وجه الدلالة من الحديث :




 ألعابا سحرية في ميدان عام، أو قامت مظاهرة في أحد أحد الشوار ع بأعداد كيرة أرة من الناس تفرقوا عن تتيل، ولا يشتر ط هنا كوفْ أعداء أعاء.


 صدق المدعى.
(1) صحيح البخاري : كتاب الجزية ، باب الموادعة والمصالحة مع المشر كين بالمال وغيره، وإثم من لم يف




 وجه الاستدلال من الحديث :
يفيد الحديث بوضوح أن الرسول - الـون - اعتمد سكوت البكر قرينةُ قاطعة على
رضاها بالزواج








 وجه الاستدلال بالحديث:

السيف كقرينة على القتل(")







 الطبعة: بدرن طبة وبدون ناريخ (ص: 1) )

بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مُا أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلْناهــا،


 وجه الاستدلال بالأثر :

قرينة قاطعة على زناها يقام عليها الحد().
ثالثا : الدليل من المعقول :
عدم اعتماد القرائن وسيلة من وسائل إثبات الحقوق، يؤدي إلى ضياع الحقوق،
 وهو اعتماد القر ائن وسيلة إثبات للحقوق؛ لأن الخافظة على الحقوق من مقاصد الشر يعة(ّ) وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(\&).

 (1791) ح (Ү) طر († ائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية مع بيان حكم القاضي بالأدلة الجنائية
 .








المذهب الثالي: : يرى عدم اعتماد القرائن وسيلة من وسائل إثبات الحقوق، وينسب هـــذا
الرأي إلى بعض الحنفية وبعض المالكية(1) دليل هذا القول :

استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول : أولا: الدليل من الكتاب :


وجه الدلالة من الآيتين الكريمتين :
 مذموماً، واذا كان كذلك يكون العمل بالقرينة غير جائز . ثانيا : الدليل من السنة :
أ - عن ابن عباس- الم المدعى عليه " (£).
وجه الاستدلال بالحديث:

الحديث، وعدم ذكرها دليل على عدم اعتمادها وسيلة من وسائل إثبات الحق (© .


 (ج६ /ص0)
(Y) سورة النجم من الآية (Y) (Y)
(Y) سورة النجم من الآية (Y) (Y)
 ح ح (
 (O) نظام القضاء في الشريعة الإسلامية: عبد الكريع زيدان، الناشـا


ب- عن ابن عباس -

وجه الاستدلال وقال: أفعلهدب؟ ، ولم يأمر فيه بشيء" (1.
 ذلك، ولو كانت القرينة وسيلة إثبات؛ لأقام النبي ثالثا : الدليل من المعقول : القرائن وإن كانت قوية من حيث الظاهر قد يظهر بعد ذلك الأمر على خلافها،

والمبفسدة، وهذا لا يجوز شرغًا (\$).
الترجيح :

من خلال بيان آراء وأدلة كل من المذهبين ، وما ورد عليها من ردود ومناقشات

 الفرع الثالث : أقوال الفقهاء فيمن قتل زوجته في هذه الحالة بدافع الغيرة: تبين مُا سبق أنه لا يجوز قتل المرأة حال التلبس بالز نا إلا بإثبات ذلك بالبينــة ، كان ذلك أولى في حال عدم تلبسها ، فلا يجوز الاعتداء من قبل الأزواج على زوجــــاقم لجرد القرينة أو الشبهة والتهمة والإشاعات الكاذبة التي تثيرها البغضاء والأحقاد والواجب على الزوج إن شك في زوجته أن يلاعنها بأيمان اللعان الواردة في ســـورة النـــور ، إذ في






الأمر معلقا لا يستطيع أحد أن يجزم بخيانة الزوجة أو بكذب الزوج ، وفي هذا قطع للألسنة






 كوثبة ، أو مرض (ل)
(1) جر ( 1 (

 والشافعية والحنابلة لا يثبتون الزنا بالقر ائن.

## مدى مشروعية الاعتداد بدافع الغيرة في درء عقوبة القصاص

اتفق الفقهاء في حال وجود البينة (بمعنى أنه يحل ديانة ولا يكل قضاء فلا يصدق إلا بيينة ) على سقوط عقوبة القصاص على كل من وجد مع زوجته أو إحدى محارمه رجلا ، يزلي هِا فقتلهما ، أو قتلها أو قتل الزاين بدافع الغيرة. .
وفيما يلي نصوص تبين اتفاق الفقهاء على سقوط عقوبة القصاص في مثل تلك الحلاتات . أولا : عند الحنفية : قال الزيلعي " إذا وجد رجلا مع امر أته ، أو مع محرم له أو مع جاريته جاز له القتل ، وهذا يدل على أن الضرب تعزيرا يملكه الإنسان " ، وفي موضع آخر إير : أن (الأصل في كل شخص إذا رأى مسلما يزلي أن يحل له قتله " (1)

وقال ابن عابدين : "رجل رأى رجلا مع امرأة يزلي بها أو يقبلها ، أو يضمها إلى نفسه ، وهي مطاوعة فقتله ، أو قتلها لا ضمان عليه .... ولو رأى رجلا مع امر امرأة في مفازة خالية ، أو رآه مع محارمه هكذا ، ولم ير منه الزنا ودواعيه ، قال بعض المثايخ حل قتلهمها


 أنه يزجر بصياح وضرب بما دون السلاح وإلا لا يكون بالقتل وإن كانت المرأة مطاوعـــة . ${ }^{(H)}$ ()

ولكن ابن عابدين شارح رد الختار عاد فقال: "وحاصله أنه يحل ديانة ولا يحـــل
قضاء فلا يصدق إلا ببينة." (\&)
(Y) الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار: غخمد بن علي بن حمدل الحِصْني المعروف بعلاء الدين




قضاء، مع أن الر جل قد فعل ما هو مشروع ديانة .

ثانيا : عند المالكية ، قال الدسوقي : " وأما قاتل الزالين الغير الخصن فإنه يقتل بــهـ إلا أن يقول وجدته مع زوجتي وثبت ذلك بأربعة ويرونه كالمرود في المكحلة فقتله فإنه لا يقتــل


 قتل به إلا أن يأيتي بلطخ أي شاهد واحد، أو لفيف من الناس يشهدون برؤيـــة المـــرود في المكحلة فلا يقتل به لدرئه بالثبهة""(1) .

ثالثا : عند الشافعية : قال الماوردي " ويجب الدفع عن بضع ، لأنه لا سبيل إلى إباحته ، وسواء بضع أهله ، أو غيرهم ، ومثل البضع مقدماته كالقبلة والمفاخذة والمعانقة ..... فإن الما قتله ، أي المصول عليه الصائل دفعا ، فلا ضمان بقصاص ولا دية ، ولا كفارة ، ولا قيمة


وهذا معناه أن الشافعية قد حكموا بأن الز انيين يســتحقان القتــل ديانــة إذا



 اليمين :




(ج\&/ص-IVIVr).

قال الإمام الشافعي: ويسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل والمرأة إذا كانا ثيبين، وعلم أنه قد نال منها ما يوجب القتل، ولا يصدق بقوله فيما يسقط عنه القود أيهما قتل إلا أن يشاء أولياؤه أخذ الدية أو العفو (1)

ولو ادعى على أولياء المقتول منهما أفم علموه وقد نال منها ما يوجب عليه أو عليها القتل على أيهما ادعى ذلك عليه أن يحلف ما علم، فإن حلف فلـــه القـــود، وإن لم يكلف حلف القاتل وبرئ من القود والعقل. وقد صرح هذذا المعنى نفسه بعبارة أوضح الإمام الشيرازي، وبعد أن أشار إلى أن قتل الزالي الخصن مطلوب ديانة ولكنه قال بوضوح أن ذلك لا يسقط حق العقاب علـــى الفرد الذي بادر إلى القتل :
ــ قال الشيرازي : فإن ادعى أنه قتله لذلك (أي بدافع الشرف) وأنكر الولي، ولم يكن له اله
 رابعا : عند الحنابلة : " وإن وجد رجلا يزلين بامر أته ، فقتلها ، فلا قصاص عليه ، ولا دية ، إلا أن تكون المرأة مكرهة فعليه القصاص هذا إذا كانت بينة ، أو صدقة الوالي ، وإلا فعليه الضمان في الظاهر ، لأن الأصل العصمة ، والبينة شاهدان "(") الرا وعن ابن تيمية أنه سئل عن رجل وجل الوا عند اند امر أته رجلا أجنبيا فقتلها ، فأجـــاب بقوله : " إن كان وجدهها يفعلان الفاحشة وقتلهما فلا شيء عليه في الباطن في أظهر قولي العلماء ، وهو أظهر القولين في مذهب أحد .... ومن العلماء من قال يسقط القود عنه إذا
 أصحاب الشافعي وأحد "(£)

 (ت: (Y (Y


( §) بجموع الفتاوي (جغ

وقد بينا في هذا البحث أدلة هولاء الفقهاء الأجلاء بالتفصيل.
وهكذا فإن الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وإن صدر منهم ما يبيح القتل ديانة،



 القصاص بالقتل، ولكنه لا بد أن ينال عقاباً رادعاً على سبيل التعزير لأنه الفئئات على ولي


 ما يحقق مقاصد الشر يعة في تحقيق العدل .

المبحث+ الخامسى
أثر غيرة الرجل على ععوبة حد القذف.
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : تعريف القذف وأقسامه وحكمه وعقوبته .
المطلب الثالي : حكم قذف الزوج لزو جته إذا رآها تزلي .
المطلب الثالث: مدى الإعتداد بدافع الغيرة في درء عقوبة حد القذف. المطلب الرابع : اللعان وآثاره. وفيه فرعان :

الفرع الأول : تعريف اللعان و وكيفيته . الماني
الفرع الثاين : الآثار المترتبة علي الملاعنة .
$-1177-$

## المطلب الأول

تعريف القذف وأقسامه وحكمه وعقو بته
أولا : تعريف القذف لغة وشرعا :


 وقاذف، وحاذٍ وقاذٍ على الترخيم، فالحاذف بالحصى ،والقاذف بالحجارة، وقذف الخصــــة

أي رماها بالزنا، فأصله الرمي ‘ثح استعمل في الرمي بالزنا حتى غلب عليه.
القذف في اصطلاح الفقهاء : أورد له الفقهاء تعريفات متعددة:
 الزنا صريحاً أو دلالة. ـــ وعرفه المالكية بأنه: نسبة آدمي غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغاً، أو صغيراً يطيق الـــوطء، لز نا أو قطع نسب.
(7) وعرفه الشافعية بأنه: الرمي بالزنا في معرض التعيير


. (Y) سورة سبأ من الآية :











- وعرفه الحنابلة بأنه: الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة. (ل)أو هـــو (r). الرمي بالز
- وعرف الظاهرية القذف الموجب للحد بأنه: هو الرمي بالزنا بين الرجال والنساء (") وقفة مع هذه التعريفات :
من خلال العرض السابق لتعر يفات الفقهاء نجد أن الفقهاء جميعاً اتفقوا علـــى أن

 قاصرة؛لأفا عرفت القذف بجزء منه ولم تبين الأر كان، ويظهر هذا فيما يلي: أولاً : بعض الفقهاء يقصرون القذف على الرمي بالز نا فقط، بينما نجد البعض الآخر يرون أن القذف يكون بالرمي بالزنا أو اللواط.
 هام في بكثنا، بينما ذكره باقي الفقهاء ضمن حديثهم عن أحكام القذف.
 والحرية ،والإسلام، بينما اكتفى باقي الفقهاء بذكر ذلك عند حديثهم عن شروط كل من القاذف والمقذوف.
 يوجب حد القذف على الشهود، بينما ذكر ذلك باقي الفقهاء ضمن حديثهم عن الشهادة في الزنا ،وما يتعلق هِا من شروط.


 ص ص • •


 (ج


المتفق عند الفقهاء أن القذف يأخذ نوعا واحدا وهو الخرم منه ، وأمـــا غـــيره فــــا لا يعد قاذفا إلا أن صاحب الجمموع شرح المهذب والفخر الرازي من الشافعية(1) يقســـمونه إلى

اــ الحرم ( الخظور) ويكون ذلك في حالة إذا سمع الزوج عن زوجته بأها تزلين مـــن لا يوثق بقوله أو استفاض من بين الناس أن زوجته زانية ولكنه لم يراها بعينه فلا يحل له قذفها
 يحل له قذفها أو نفى الولد و كذا إذا أتت بولد لا يشبهه فإذا لم يتهمهـا فلا يحل لـــهـ نفيـــهـه ( الولد)
r- الواجب : ويكون ذلك في حالة إذا رأى زوجته تزلي ، و كذا في حالة إذا كان له ولد

 س- المباح : يكون ذلك في حالة إذا رأى زوجته تزين ولم يكن لما ولد منه ، أو أقرت على
 ذلك مـا يغلب على الظن زناها ، ولأنه لا ضرر فيه على غيرها حيث أها لم تلد وفراقهــا

أولى
ثالثا : حكم القذف وعقوبته :
اتفق جههور الفقهاء على أن القذف حرام ،() وهـــو كـــيرة مــن الكبـــائر ، وأن

(1) الجموع شرح المهنب (مع تكملة السبكي والمطيعي): أبو زكريا حيي الدين ييي بن شرف النـــووي





اللمبقات قالو1 يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا
 الغافلات) (1)
وأن القذف بالزنا موجب للعقوبة ، وهي الجلد ،وسقوط الشهادة ، والفسق.

 والنساء. "(\$) .
واتفقوا كذلك على أن حد القذف للحر ثانانين جلدة؛ لقوله تعالى: (وَآلَّذِينَ يَرْمُونَ

 وحد العبد على النصف من ذلك أي أربعين إلا ما روي عن داود با بن علي من أن حد

العبد كحد الحر . (\&










 (₹) (عورة النور آية (

المطلب الثالي
حكم قذف الزوج لزوجته إذا رآها تزلي
اتفق جمهور الفقهاء على أن الزوج إذا قذف زوجته أو أنكر ولد يلحق به ظاهرا حد، وله




 ويترتب علي ذلك انقطاع الزواج وتحرم الزوجة على الزوج حرمة مؤبدة ، ويلحق الولد بالمرأة فلا يرث الأب ولا من يقترب به من جهة الأب(1)






## مدى الاعتداد بدافع الغيرة في درء عقوبة حد القذف

إذا اتم الزوج زوجته بالزنا وليس معه شهود فقد وجب حد القذف عليه ولا عبرة بدافع



 قال الشافعي - رحه الله - " إنا حد اللهّ في القذف غير الأزوا إِ إذا لم يأتوا بأربعة شهداء ، فإذا جاءوا همم خرجوا من الحد ، وحد الأزواج إلا بأن يخر جوا بالالتعان ، ففرق بين الأزواج والأجنبيين ف هذا المعنى ، وجعع بينهم في أن يحدوا معا إذا لم يأت بيبنة وهؤلاء بالالتعان ، أو بينة(£)
(1) قال ابن قدامة - رهه الله - : " فإن كان القاذف زوجا اعتبر شرط ثالث وهو امتناعه من اللعان ولا نعلم خلالفا في هذا كله. ( المغنى جa/ ص ه هر).
 حق الزوج ، كما أن الحد موجب القذف في الآلأجنبي". (


المطلب الرابع

## أثر قذف الزوج لزوجته ( اللعان وآثاره )

> الفرع الأول : تعريف اللعان فروع : وكيفيته :

بعد ما بينت من مسألة حكم قذف الزو
المطلب لبيان اللعان ، والذي هو في الحقيقة نوع من أنواع القذف ، إلا أنه قذف خاص ،

 اللعان و كيفيته وأسبابه وأثاره المترتبة عليه.
أولا : تعريف اللعان لغة : اللعان مصدر لاعن ، وهو مأخوذ من اللعن ، وهــــو الطـــرد
 أي طرده ، والتلاعن التشاتح ، ولاعن امر أته ملاعنة ولعانا ، لعن يعضهما بعضا (ل) ثانيا : اللعان اصطلاحا :
عند الحنفية : شهادات مؤ كدة بالأيمان من الزوجين ، مقرونة باللعن والغضب من اللةّ تعالى

عند المالكية : حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو على نفي هحلها منه ، وحلفهـــا على تكذيبه" (₹)
عند الشافعية : " كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألــــــ العار به أو إلى نفي ولد ${ }^{(0)}$







 ص 0 ه). أسنى المطالب (جّ/ص • صV).

عند الحنابلة : ذهب الحنابلة إلى تعريف قريب من تعريف الحنفية ، فهــو : " شــــهادات


 حيث سمى الأيمان شهادات
ثالثا : كيفية اللعان وصيغنه :
 هذه المر حلة تسمى مرحلة الملاعنة ولا بد أن يكون اللعان وفق كيفية وصيغة معينة وألفاظ محددة.

حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القاضي يأمر الزوجين بالحضـــور إلى بجلســـهـ إلا

 وذلك لأن اللعان بني على التغليظ مبالغة في الردع والز جر ، و وفعله في الجماعة يكو يكون الر أبلغ في ذلك(r).
ويستحب أن يتلاعن الزوجان قياما ، فيبدأ الزوج بالملاعنة وهو قائم ، فإذا فرغ
قامت المرأة فتلاعن وهي قائمة (آ)
 التي وردت في القر آن الكريع لمن يحسن العر بية ، لقوله تعالى : ( وَالّْذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمُمْ
 وَاْلْحَامِسَةُ أَنّْ لَعْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (V)
 (ج) (

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) سورة النور آية (V) (V) }
\end{aligned}
$$

وخالف في ذلك الشافية (") حيث أجازوا أن يكون اللعان بغير العر بية مع معرفته العربية ، لأن اللعان يين أو شهادة وهما باللغات سواء.


 الألفاظ المذكورة .
واتفق الفقهاء على أن الرجل هو الذي يلاعن أولا فيقول القاضي للملاعن : قل


أربع مرات ، فإنٍ نكل عن هذه الأيمان حد(\$).






 أو إن كان من الصادقين في قوله ذلك(") الما
الفرع الثاين : الآثار المترتبة على الملاععنة :

يجب الأخذ ها حال الانتهاء من الملاعنة ، وهذه الآثار هي :


اـ حصول الفرقة بين الزوجين ، وقد وقع خلاف بين الفقهاء في وقتها على قولين :
 القول الثاني : وهو ما ذهب إليه الجمهور ، أن الفرقة تقع بمجرد اللعان ، من غير توقــف على حكم القاضي (r)
rr_r rer
 والشافعية، والحنابلة ، فلا يجتمعان ابدا ولا يتوارثان ، ولا يكل له مراجعتها أبدا ، ويخالف

في ذلك الحنفية حيث إفم يرون زوال ملك النكاح في اللعان ، وثبوت حرمة النسب .

 وهو قول الجمهور من الفقهاء .
 لأن البي إلا أن الحنفية قالوا لها السكنى والنفقة ، لأن الفرقة عندهم طلاق بائن ، فكان لزاما عليه النفقة والسكنى (0) (7).






(0) المبسوط للسر خسي (جV/ صـ ه)
(7) يظهر هنا أن من تحدث عن السكنى والنفقة للمرأة التي لاعنها زوجها هم الأحناف وحدهم ، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء الآخرين.

## المبحث السادس

## أثر دفع الصائل بدافع الغيرة على العقوبة.

وفيه مطلبان :
المطلب الأول : تعريف دفع الصائل ومشروعيته .
وفيه فرعان :
الفرع الأول: تعريف دفع الصائل في اللغة والاصطلاح
الفرع الثالي : مشروعية دفع الصائل .
المطلب الثالي : الأثر المترتب علي عقوبة دفع الصائل.
-11 VN -

## المطلب الأول

تعريف دفع الصائل ومشروعيته
وفيه فرعان :
الفرع الأول : تعريف دفع الصائل في اللغة والاصطلاح : أولا : دفع الصائل في اللغة : دفع الصائل مر كب إضاي - مضاف ومضاف إليه - مــن


صاحب الحق المعتدى عليه ، أو المهدد بالاعتداء عليه(1). والصائل : هو اسم فاعل من الفعل صال ، وهو الظالم المعتدي الذي يسطو علـــى غـــيره

 ثانيا : دفع الصائل في الاصطلاح الشرعي : الصيال ( وهو الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق)(") . والصائل : ( هو الذي يقصد إنسانا في نفسه أو أهله أو ماله أو يدخل متزله
بغير إذنه ) (\$ّ)

ودفع الصائل : ( هو واجب الإنسان في ماية نفسه أو نفس غيره أو عرضه أو عرض غيره وحقه في هاية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع ، بالقوة اللازمة لـــدفع

هذا الاعتداء) ${ }^{\text {(\%) }}$


 الكتب ، الطبعة: الأولم، وr

 .(plqov)




وهذا الاعتداء أو الاستطالة ، مقيدة بالشروط التي نص عليها الفقهاء ، وبالأمور
التي حددت الشريعة وقوع الاعتداء عليها.
ويمكن أن نعرف الدفاع الشرعي - حتى يكون واضـحا- بأنه : تخويل الشــــار ع



تعذر الدفع بالوسائل الأخرى المشروعة(1) ،
الفرع الثالي : مشروعية دفع الصائل :

 يلي :
أولا : الدليل من الكتاب :


وجه الدلالة من الآية :

وصف الله عباده المؤمنين بأفم يرفضون الذل والظلم أن يقع هـم ، والاعتداء والبغي أن يقع عليهم ، لذلك هم ينتصرون لأنفسهم ، لأن المؤمن من طبعه وصفته الغيرة والعزة والشجاعة والإقدام، ورفض الذل والمهانة .


(1) أسباب رفع المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي ص ا ( دراسة مقارنة ) رسالة ماجستير ، طبعـة سنة 1991 الجلمعة الأردنية. ( ( )


أقرت الآية المبار كة مشروعية دفع العــدوان في كـــل صــوره وأشـــكاله ، ســـواء

 المعتدي الظالم ، لأنه كما هو معلوم ومقرر شرعا أن الجزاء من جنس العمــــل والبـــاديء أظلم．
ثانيا ：الدليل من السنة ．
 وجه الدلالة من الحديث ：
دل الحديث على جواز المقاتلة لمن قصد أخذ مال غيره بغير حق ، قليلا كان المال أم
كثير｜（r）، ، حتى وإن قتل المدافع عن ماله فله أله أجر الشهادة．
r الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال：»فلا تعطه مالكه قال：أرأيت إن قـــــلتي؟ قال：»قاتله«《 قال：أرأيت إن قتلني؟ قال：》فأنت شهيد《، قال：أرأيت إن قتلنه؟ قال：》هو في النار＜＜（＂）

وجه الدلالة من هذا الحديث ：
دل الحديث على وجوب المقاتلة دون المال ، حتى وإن قتل المدافع دون ذلك فهـــو شهيد ، وإن قتل فلا مسؤولية عليه والمقتول المعتدي في نار جهنم ．
（1）حـيث سبق تخريهه．


 （Y）صحيح مسلم ：كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصد
 （1\＆•）そ

「
 وجه الدلالة من الحديث :
دل الحديث على تريع الإطلاع إلم عرض الغير ، وعلى أن من اطلع قاصدا النظر

 مشروعا ، بل واجباً.




 ثالثا : الدليل من الأثر :
وردت آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين- رضوان الله تعالى عليهم - تـــل علــى
مشروعية الدفاع عن النفس أو العرض ومن ذلك : ؛ غيناه عنه لضربه به(ڭ) وجه الدلالة من الأثر : دل الأثر على جواز المقاتلة لمن دخل دار غيره بدون إذنه.
(1) صحيح البخاري : كتاب الديات ، باب من اطلع في بيت قــوم ففقئـــوا عينــه، فـــلا ديـــة لـــه

.




 وجه الدلالة من الأثر :


 رابعا : الديل من الإجماع :

 بكثابة إماع ع ع خامسا : الدليل من المعقول :

 وعمت الفوضى وانتشر الفساد.




$$
\text { (1) مصنف عبد الرازق (ج. } 1 \text { / با }
$$







(ج4/صغه1).

ضرار) (" ) . وعملا بالقاعدة الفقهية ( الضرر يزال) (")، شرع الدفاع ضد الصائل المعتدي الذي لا عصمة له بصياله وتطاوله على نفس الغير أو عرضه أو ماله ، أو عرض الجتمـــع المسلم وأمنه واستقراره.
من الأدلة السابقة نستنتج أن الشر يعة الإسلامية تحمي نفس الإنسان وعرضه وماله،
 العقاب(")،وهذا العقاب هو من واجب الحاكم والسلطة العامة،وهو حقها الخاص بها، وهذا


 قتِّلَ دون نفسه فهو شهيد" (گ)
جاء في المغني: " وإذا صال على إنسان صائل يريد ماله أو نفسه ظلما أو يريد امرأة
 يجب إزا الته، وحق الدفا ع الشرعي عن غيره يقوم على إزالة هذا المنكر، ،عملا بحديث رسول الله وذلك أضعف الإيمان"(7).





 ( ) ( ) حليث سبق تخريها.

 ( 5 q) ح (7) أسباب رفع المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي (صץ §).

$$
-11 \wedge \varepsilon-
$$

وماله، أو أمن الجتمع المسلم وحرمات أبنائه، فبذلك يكون الدفاع الشرعي الخاص ضرورة شخصية للفرد المسلم تفر ضها عليه حالة الضرورة التي قد يقع هها، فضلا عن كونه ضرورة اجتماعية يقوم على رد الظلم ومنع الاعتداء وهماية حرمات الناس وأعراضهـمه، وحقهم في التملك و الحياة.
فليس بمعقول أن يتأخر الإنسان في الدفا ع عن نفسه أو عرضه أو ماله، وهي الأمور




 شرعية.

المطلب الثالي
أثر غيرة الرجل على عقوبة دفع الصائل
اتفق الفقهاء على أن الدفاع الشرعى هو واجب شرعي أوجبته الشر يعة الإسلامية، صونًا
 والجتمعات على الأمن والأمان، وتقطع شأفة الفساد والمفسدين في الجتمع المسلم، فإذا قام المدافع عن نفسه أو عرضه أو ماله، أو نفس الغير أو عرضه أو ماله هِذه الفريضة، ورعى


 الجنائية وانتفاءه - وهو إتيان فعل محرم يستلزم حتمًا عدم الما
تصور هذه المسؤولية بتاتًا، إلا حالة ارتكاب الحظور، بإساءة اســتخدام الـام أســــلوب
الدفاع وعدم التدرج ، والدفع بالأهون فلأههون، أو الأخف فالألخف(ّ)
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص9 1 (1) . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح:





## الحاتمــــة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تعلو الدر جات، والصـلاة والـــــلام علــى

 وجل في عليائه، أن يجعله خالصا لوجهه الكريع، وأن ينفع به المسلمين، وأن يجعله في ميزان حسنات من أعده وحكمه إلى يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا إلا من أتى اللهّ سبحانه

وتعالى بقلب سليم وأختم عملي المتواضع هذا، بإيجاز النتائج التالية-: (الـ الغيرة إحساس فطري جبلي نخو حرص الإنسان على أهل بيته فلا يحب أن يمسه أحد

「 rـــــ الغيرة المذمومة تعمل على زعزعة ثقة كل من الزوجين بنفسه وبالآخر وبالتالي تـــؤثر على الحياة بينهما.

 الشيطانية، وخلل في غريزة حبٌ التملُّك. هـ رائد العلاقة الزوجية هو الثقة التامة ، والصر احة الكاملة فبهما تتبـــدد الشـــكوك ، وتتالاشى الأوهام والأخيلة الفاسدة والمريضة. §ـ اتفق الفقهاء في حال وجود البينة على أن من وجد مع زوجته أو إحدى محارمه رجلا

 بالفحشاء فإن المخرج هو اللعان.
^ـ لا يجوز قتل المرأة حال التلبس بالزنا إلا بإثبات ذلك بالبينة.
 والقذف اسمان لمعنى واحد.

- ( اتــق جههور الفقهاء على أن الزوج إذا قذف زوجته أو أنكر ولد يلحق به ظـــاهرا حد، وله إسقاط الحد بالبينة أو باللعان | (إـا إذا اتمّ الزوج زوجته بالز نا وليس معه شهود فقد وجب حد القذف عليه ولا عبرة بدافع الغيرة ، إلا أن يلاعن.
Y Y Y اتفق الفقهاء على أن الدفاع الشرعى هو واجب شرعي أو جبته الشريعة الإسلامية،
 والجتمعات على الأمن والأمان.

المصادر والمراجع
أولاً : القر آن الكريع ـ جَلّْ من أنز له .
ثانياً : كتب النفسير وعلوم القر آن :

 الطعة :الأولى •
r- أحكام القر آن: لأهد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص (ت: • •rهـهـ) ، تحقيـق: عحمد صادق القمحاوي - عضو لجنة مراجععة المصاحف بالأزهر الشريف ، الناشــــر : دار
إحياء التراث العربي - بيروت.

「



ثالثًاً : كتب الحديث وعلومه :





「- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي ، ط: دار الكتب الحديثة، الطبعة
الثانية 974 ( 97
V-
 عيسى البابي الحلبي
^ـ سنن أبي داود للإمام الحافظ المصنف أبي داود سليمان بــن الأشــعث السجســـتاني الأزدي (ت: تYVQهـ) تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، الناشر : المكتبة العصرية،

صيدا ، بيروت.
9ـ سن الترمذي وهو الجحامع الصحيح للإمام الحافظ أبي عيسى حممد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت: توV9هـ). دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق : أحد محمد شــــاكر وآخرون.

 سنة (
| (الـ السنن الكبرى تصنيف الإمام أبي عبد الرحن أحد بن شعيب النســـئي ، تحقيــق دكتور عبد الغفار سليمان البنداري ، وسيد كسروي حسن . ط : دار الكتب العلميــة ،


 r ا أــ شرح السنة: لأبى محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغــوي الثــــافعي (ت: 7 ( 1 ههــ) ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط-حمد زهير الشـــاويش ، الناشــر : المكتــب
 هـه الناشر: قديي كتب خانة ، كراتشي



7 I الـ صحيح الإمام حمدد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق : محمد زهير بن ناصر ، دار طوق
النجاة، طــ :الأولى ، سنة (Y





الثانية ،

طـــ: المصرية القديمة.



(ت:
 المعروف بالحاكم النيسابوري (ت: 0 ه عهـ) ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، الناشر :



 ( $-\boldsymbol{\infty} \leqslant$ )

 الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستنان)، دار قتيبة (دمشق -بـــيروت)، دار الــــوعي
 . ( 1991

 .(Pr...E، ( $1 \leqslant$ YO)
رابعا : كتب أصول الفقه والقو اعد الفقهية .

الإحكام في أصول الأحكام: لأبى الحسن سيد الدين علي بن محمد بن سالم الـــثعلبي YV Y الآمدي (ت: اس اپهــ) تحقيق: عبد الرزاق عفيني ، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت-دمشق- لبنان

 Q 9 _ الأشباه والنظائر في قو اعد وفروع فقه الشافعية : لجلال الدين عبد الرعن السيوطي (ت: ا! - (p) 99 •، -سـ الأشباه والنظائر: لتاج الدين عبد الوهاب السبكي (ت: VVIهـ (ت) ، الناشر: دار
 اســــ العدة في أصول الفقه :للقاضي أبو يعلى ، عحمد بن الحسين بن عحمد بن خلف ابن الفراء (ت : А ^ عهــ) حققه وعلق عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المبار كي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن ســعود الإســــامية ،


خامسا : كتب الفقـــه : * كتب الفقه الحنفي : ץ r آخره: تكملة البحر الرائق غخمد بن حسين بن علي طـــوري الحنفي القادري ( ت : بعد
 طــــعة: الثانية ، (بدون تاريخ) .
 الحنفي (ت : OVVهـهـ، الناشر: دار الكتب العلميــة ، الطــــــــبعة : الثانيـــة، ســــة .(p)9人76-ه1E.7)


 العلمية، بيروت، لبنان، طــ :الثانية ، سنة (؟ اء (اهــ ، ؟ 99 ام) . 9 (م)


 المصري الحنفي المسماة بفتح اللهُ المعين على شرح الكتز : غحمد ملا مسكين ، مطبعة جمعية المعارف.

 .(p) $99 \%$
qهـ
 - «ـ فتح القدير للشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الممــام (ت : :
 الناشر : دار الفكر ، طـــــــــ : ( بدون ط ، وبدون تاريخ ) .

 (p) $99 \%$ r § §
 وبلدون تاريخ).

؟ ؟ــ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالـــك لأبي بكـــر بــن حســن

§ 0 ( ت :
§ § 4 على الشرح الكبير للدردير. الناشر: دار الفكر، (بدون ط، وبدون تاريخ ) . §V



 حاشية الدسوقي، الناشر : دار الفكر، (بدون ط، وبدر الـدون تاريخ ).
 لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع (ت: ؟ 9 ههــــ ) الناشر : المكتبة العلمية ، طـــــــ


 ( ا r


「 تحقيق : محمد محمد ولد ماديك الموريتاني . الناشر : مكتبة الرياض الحديثــة، الريــــاض، المملكة العر بية السعودية . طـــــ: الثانية، سنة : (• • \& اهــ ، •9 ا ام ) .
\& 0ـــ المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس ( ت :V9 اهـ الــ ) ، رواية الإمام سحنون بن



 - (p) 99 r

كتب الفقه الثافعي :
(07 أسنى المطالب شرح روض الطالب، لز كريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، السنيكي


الفكر - بيروت
^هـ الأم للإمام الشافعي : دار المعرفة، بيروت ، (بدون ط) ، سنة النشر : (• ( \& اهـــ، .(p) 99.


 ٪. البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت : • 0 ڭهـ) ، الناشر: دار الحديث - القاهرة
 ( ت : • 0 ڭهـ) تحقيق : الشيخ علي محمد معوض ، والشيخ عادل أحد عبد الموجود ،
 .(p) 999
Y الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.

٪ (ت: צ . . اهــ)، الناشر: دار المعرفة ، بيروت .



 . الأولى، سنة (


 (p) 9 P 气 كتب الفقه الحنبلي :
 تحقيق: عبد اللطيف السبكي ، الناشر : دار المعرفة ، بيروت ، لبنان. 79 تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب : لأبى المنذر محمود بن عبد اللطيف المنيـــاوي ، الناشر : المكتبة الشاملة، مصر ، ط : الأولى، سنة ( -V.
 .) 9 (p 9 (




 دار الكتب العلمية.
-V६ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: لمصطفى بن سعد السيوطي، الرحيبــــى ( ت: 世 ٪
 الر من بن محمد بن قاسم ، الناشر : جُمع الملك فهـد لطباعة المصحف الشــــريف، المدينــــة

 مكتبة القاهرة ، طـــبعة: (بدون طـــ) .
 ( ت: سهץ اهــ) ، تحقيق: زهير الشاويش ، الناشر :المكتب الإسلامي ، ط : السابعة ،
 كتب الظاهرية :
 الظاهري (ت: 07 ڭهـ) ، الناشر: دار الفكر - بيروت ، الطبعة: بدون طبعة وبــــدون

تاريخ.
سادسا : كتب اللغة والأدب

تحقيق : جمموعة من الخققين ، الناشر : دار المداية.
 تحقيق: ححمد عوض مرعب ، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت ، الطبعة: الأولى،
. مr...

 Y Y

 العربية وعلق عليه : محمد سليم النعيمي ، وجمال الخياط ، الناشر : وزارة الثقافة والإعلام،



 مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشر اف: محمد نعيم العرقسُوســي ، الناشـــر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، لبنان، ط : الثامنة، ســـنة ( 7 ٪ \&
هــ

 (الخكم والخيط الأعظم : لابن سيده ( ت : O \& \&هــ) تحقيق: عبد الخميد هنداوي ، الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : الأولى، سنة ( ( \& ا 1 هــ ، . . . .
 تحقيق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صــيـدا ، طــ : الخامسة سنة ( Qــ مقاييس اللغة : لأحد بن فارس بن ز كرياء القزويني ( ت: ه 9 سهــ) ، تحقيق: عبد
 Q. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحد بن محمد بن علي الفيومي ( ت: نحو (المكتبة العلمية ، بيروت . (هVV .



_المعجم الوسيط : تأليف ججمع اللغة العربية بالقاهرة ، الناشر: دار الدعوة . 9 .

 § ¢ تحقيق: محيي الدين علي نجيب ، الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ، الطبعة: الأولى، سنة (9 9 ( 9 1م). تاسعا : الكتب العامة والحديثة والمنشورات 90ـ الذريعة إلى مكارم الشريعة : الحسين بن محمد الراغب الأصفهايني ، الناشـــر : دار

 الاستقامة: لأحد بن عبد الحليم بن تيمية الحرالي الحنبلي ، تحقيق : د / عحمد رشاد


 99— التشريع الجنائي الإسلامي : لعبد القادر عودة ، دار الكاتب العربي




 + ا اـ الفتاوى الكبرى لابن تيمية : تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم بن تيمية الحرالين الحنبلي الدمشقي ( ت : OVYA) - الناشر :دار الكتب العلمية ، الطبعة :الأولى pl9 人V-ه

.(p) 999

 ( ا - V م1977
 Q 9


 (ت: • VQهـ) تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، الناشر: دار ابن عفان ،

 الحديثة ، القاهرة

 الوسيلة للنشر والتوزيع ، جدة ط الرابعة.


 المصرية 1 و 1 و
تاسعا الرسائل العلمية : 9 9 ( أـ جرائم الشرف في الشريعة الإسلامية : عبد الرحيم دراغمة ، رســالة دكتـــــراه الجامعة الأردنية .
 ط 1991 الجامعة الأردنية .

