# مسألة تعليل الحكم بعلتين وتطبيقاتها الفقهية 

"در اسة أصولة فقهية مقارنة"

د/ محمد عبد الرازق خضر

المقامة
الحمد شه ذو الجلال والإكرام وشارع الحلال والحرام ، أرسل خير مرسل لخير أمة بخير اللمل ، وأثشه أن لا إله إلا الش وحده لا شريك له بارئ النسم وخالق خلقه من عدم ،علم بالقلم ، و علم الإنسان ما لم يعلم ، وأثشهـ أن محمد عبده ورسوله ، خير الأمم وسيد اللعرب والعجم ، أرسله اله ليخرج الناس إلى النور من دياجير الظلك، وأتاه جوامع الكلم ، وفصل الخطاب والحك،، صلى النل
 على النهج والسنن. أما بعد،،،،

فإن الشنيعة الإسلامية شريعة غزاء، جاءت أحكامها مراعية مصالح العباد في الانيا والآخرة، وإن أككام الشريعة في جلها معللة، وهذا ما عليه جماهير العلماء قديما وحديثا، وهذا يتضح باستغراء كلات الشريعة وقواعدها، ومن هذه الأكام ما يكون معللا تعليلا مجملا، ومن ذلك فوله

 هنا فقد تسم العلماء الأحكام وعلاختها بالعلل إلى قسمين :

الأول: ما يتعق بباب العبادات ، والأصل في تعلليلها التعبد، و هذا لا يمنع ثـمة علل أخرى تابعة لهذا الأصل ، فالصلاة والزكاة والصبام والحج وغير ها من العبادات الأصل فيها التجبد، ومع ذلك فإن هناك علل أخرى تابعة لهذا الأصل، فالصـلاة من عللها اللنهي عن الفششاء والمنكر ، قال




والقسم الثاني : ما يتعلق بباب العادات والأصل في تعليلها الالتفات إلى المعنى، و هذا كثير
لا يحصى، ومن العلل ما يطع العقل عليها ، ومنها ما ليس للعقل فيها سبيل، و هذا لا يمنع أن تكون الأحكام كلها معللة، لكن منها ما علته ظاهرة، ومنها ما علته خفية غير ظاهرة، وبما أن باب العلة من أدق أبواب علم أصول الفقه عامة، والقاس والاجتهاد خاصة ، ولارتباطها الوثيق في الفكر اللقاصدي والاجتهاد المعاصر لبيان حكم المستجدات ومعرفة الصواب فيها، خطر لي أن أكتب في

مسألة تعليل الحكم بعلتين وتطبيقاتها الفقيةية، والذي دعاني للكتابة في هذا الموضوع أسباب منها :
أو لا - إنتي لم أجد بحثًا مستقلا متخصصا في هذه المسألة.

ثانيا - إن جل علماء الأصول الاذين كتبوا في هذه السسألة اتْتصروا على التتظير ولم يذكروا النطبيقات الفقهية المتعلقة بها؛ فأردت إظهار ذلك وبيان أكو ال الفقهاء ومذاهبهر .

ثالثا- إن الكتابة في أمثال هذه الموضوعات تربي ملكة فقهية، وتّتح اللتعرف على آراء العلماء ومسالكهم ، ليس في يان حكم السسألة فقط بل يتعدى ذلك إلى معرفة علل الأحكام.

وتد أنتهجت المنهج النحليلي؛ فإنني أذكر أتوال اللملماء في كل مسألة وبيان أكلة كل تول مع ذكر ما يترجح بعد التتّع والنظر .

وأما خطة البحث، فقد فسـت البحث إلى مقنمة ومبحثّن وخاتمة .
ذكرت في المقفمة أهية الموضوع و أسباب اختياره والمنهج والخطة.
وأما المبحث الأول: فقـ ذكرت فيه تطليل الحكم بعلتين بين الهجوزين والمانعين وبيتن أؤوال أهل العلم في ذلك.

وأما المبحث الثاني فقد ذكرت فيه مسائل فقهية تطبيقية لتطليل الحكم بعلتين. ثم جاءت الخاتمة بها أهم النتائج و التوصيات .
 نحسن ، أو نتكلف ما لم نحسن ، وصلى الش على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللمبحث الأول- تطيل الحكم بعتين بين المجوزين والمانعين

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالمى في تعليل الحكم بعلثين ، فمن مجوز و مانع ومجوز في أحو ال ومانع في أحوال، ولتحرير النز اع في المسألة فلابد أن بعلم أو لا أن العلماء التَّفَورا علَى







وحاصل خلاف العلماء في المسألة أن فيها خمسة أقو ال:
(لَقول الأول : منع تعليل الحكم بعلتين وأن الحكم لا بعلل إلا بعلة واحدة و هذا قول الْقَاضبي أَبي بَكْر















واحْتَجَّ الْمَانِعُونَ بأن العلة الشر عية فر ع للعلة العقلية ، ثم ثبت أن الحكم العقلى لا يجوز أن
يعلل بعلتين بإجماع المتكلمين، فكذلك الحكم الشرعى ، لأنه لو علل الحكم بعلتين لاجتمع على الأثر الو احد مؤثران مستقلان وهو محال ، وإلا لاستغنى بكل واحد منهما عن كل واحد منهما، فيلزم أن يقع بهها في حالة عدم وقو عه بهما، وألا يقع بهها في حالة وقو عه بهما، وهو جمع بين النقيضين لأن الوقوع بكل واحد منهما يسبب عدم الوقوع من الآخر، فلو حصل العلتان وهو الوقوع بهما لحصل المعلولان، وهو عدم الوثوع بهما، ولأن تعليل الحكم بعلتين يفضي إلى نقض العلة، وهو خلاف (الأصل) (


(القول الثانتي:جواز تعليل الحكم بعلتين مطلقا، وهذا القول نسبه جماعة إلى جمهور الفقهاء والأصـوليين(「)

 الحنابلة(T)، قال صاحب مختصر التحرير:" يجوز تعليل صورة واحدة بعلّثّين، وبعلل مستقلّة على الصنّحيح، كتعليل تحريم وطء هند- مظلًا-بحيضها، وإحرامها، وواجب صومها، وكتعليل نقض الطهارة بخروج شيء من فرج، وزوال عقلل، ومسّ فرج، فإنّ كلّ واحد من المتعددين يثبت الحكم مستقًاً، وإنما كان كذللك؛ لأن العلّة الشز عبة بمعنى المعرّت، ولا بمتتع تعدد المعرّن؛ لأن من شأن كلّ واحد أن يعرف الذي وجد به اللتعريف."(Y) واستلوا بأَدلة من القرَّن والسنة أما القر آن؛ فاستلوا بقوله تعالىى: طإِنَّ الَّأِينَ يَضِلُّونَ عَنْ
 قال ابن عرفة: قد يؤخذ منه جواز تعليل الحكم بعلتين مستقلتين؛ لأن طول العذاب بهم بعلل باتباعهم الهو ق المضل عن سبيل النه، ونسيانهم يوم الحساب سبب في ضلالهم، فالعلتان متداخلتان في علة واحدة. ${ }^{\text {(99 }}$

الْْوَمَ الْكَاْفِرِنَ "(•) قال ابن جزي الإشارة إلِى العذاب، والباء للتعليل، فعلل عذابهم بعلتين: أحدهما
إيثاز هم الحياة الدنيا، والأخرى أن الله لا يهديهم(")






قال البقاعي : ولما دل ما أخبر به أولاً عن المشاققين على أنهم مغلوبون في الانبا خاسرون في الآخرة، وكانت الخسارة في الآخرة مشروطة بشرط، علل ما أمر به المؤمنون هنا من الطاعة ونهوا عنه من إبطال الأعمال بالمعصية، زيادة في حثهم على ما أمر به بعلثين كل منها مستقل بامتثال أمره واجتتاب نهيه: إحدهما عدم المغفرة، والثانية بطلان الأعمال والأموال بكون الدنيا لا حقيقة لها، وقدم الأولىى لأن الثانية - وهي أن الدنيا لعب - كالعلة الحاصلة على مـا أوجبها(بّ)



قال ابن عرفة : يؤخذ منه تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين؛ لأن سياق الآية أنهم عللوا
 واستدلوا من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم"لا تسبوا الأموات، فتؤذوا الأحياء"(ّث) وأذية الحي محرمة فيحرم ما هو ذريعة إليها وفيه جو از تعليل الحكم بعلتين فإنه علل في الأول بعلة وهنا بغير ها (

ومن ذلك أيضا قوله صلىى الله عليه وسلم:" لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِبيِّي فِي حِجْرِي مَا حَّتْ لِي،
 ربيبة، وابنة أخ، وقد اختلف الأصوليون في ذلك، والصحيح جو ازه لهذا الحديث و غيره.( ${ }^{\text {الصّ) }}$ الثقول الثtلث : التفصيل ، وهو الثفرقة بين كون العلتين منصوصتين أم مستتبطتين ، فجوزوه في

 منصوصتين، خلافاً لبعضهُ، نحو وجوب الوضوء على من بال ولامس ولا يجوز بمستتبطتين لأن الأصل عدم الاستقلال فيجعلان علة واحدة."(ڭ)




 وَاحِدَةٌ ويَسْتَحَيلُ اجْتِمَاعَا مِثُلْيْنِ

واستنلوا أيضا بأنه قد وقع تعليل الحكم الواحد للشخص بعلتين منصوصتين فدل على جوازه
ودليل وقوعه اللعان والإيلاء فإنهما علتان مستقلتان في تحريم وطء المر أة(٪٪)
واستنلوا بأنه لو أعطى إنسان فقيرا قريبا له، فإنه: يحتمل أن يكون قد أعطاه لداعي الفقر فقط، ويحتمل أن يكون قد أعطاه لداعي القر ابة فقط، ويحتل أن يكون قد أعطاه لداعي الفقر والقرابة معا، ويحتمل أن يكون قد أعطاه لا لفقره ولا لقر ابته، و هذه الاحتمالات متافية بدليل: أن كون الفقر مثلاً داعيا ينافي كون غير الفقر داعيا، أو جز هاً من الاعاعي، ولما كانت متتافية، وكانت متساوية من حيث التعليل بها، فعندنا احتمالان هما:

الاحتمال الأول: إما أن تبقى على جهل التتليل بواحدة منها المؤدي إليه التنساوي، فلا يحصل الظن بواحد منها على التُعيين، فلا يجوز أن يحكم بأنه عِلَّة.

الاحتمال الثناني: أن بترجح بعضها، و هذا الترجيح بحصل بأمرين هما: " المناسبة "،و" الاقتران"؛ لأن ذلك مشتركا بين هذه الاحتمالات، وحينئذ تكون الطلَّة هي الراجح منها دون المرجوح، و هذا يعني أنا نعلل الحكم بالر اجح فقط، إذن لا يجوز تعدد الأوصات في العلَّة المستتبطة،أما العلَّة اللنصوصة فيجوز فيها ذلك؛ للنص،(9) وأما المصلحة فقال القرافي:إن لصاحب الشرع أن يربط الحكم بعلة وبغير علة وبعلتين فأكثر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ثم إن المصالح قد تتقاضىى ذلك في وصفين كما هو في الصغز والبكارة، فينص الشرع عليهما وعلى اسنقلال كلّ واحد منهما تحصيلاً الثلك المصلحة، وتكثير اً لها. (•)، وأما المنع في المستتبطة فيستدل على منعه بأن ظن ثبوت الحكم لأجل

أحد الأمرين مانع من ظن ثبوته لأجل الأمر الآخر بمفرده أو لأجل المجموع وما لا يحصل الظن لثبوت الحكم لأجله لا يحكم بعلتيه بالاستتباط والاجتهاد فلا نحكم بعلية أمور متعددة لشيء واحد

بالاستتباط والاجتهاد. (10)
(الثقول الرابي: وهو عكس ما قبله؛ أي أنه يجوز في المستنبطة دون المنصوصة، حكَاهُ ابْنُ


دليل هذا المذهب:
قياس العلَّة المنصوصة على الِِلَّة العقلية، فكما أنه لا يجوز اجتماع العلَّل العقلية على معلول واحد، فكذلك الطِلَّة الششر عية المنصوصة بجامع: أن كلا منهما قطعية؛ فالعقلية معروف أنها قطعية،و المنصوصة فإنها كانت قطعية؛ لأنه لم يعتبر غير ها، و هذا بخلاف العِلَّة المستنبطة، فإنها لما كانت ظنية فإنه يصح أن يكون كل واحد منَ الوصفين - أو الأوصاف - عِلَّة كما أن سبب ظن العلية حاصل في كل واحد من الوصفين.(\& ${ }^{(0)}$

و هذا القول فساده ظاهر فإن العلل المنصوصة أقوى رتبة، فكيف يجوز في الضعيف ويترك القوي، وأما ادعاء أن العلل المنصوصة علل قطعية، والمستتبطة ظنية فيجوز في الظنيات دون القطعيات فهذا أيضا فيه بعد ، فلا يسلم بكون العلل المنصوصة علل قطعية بل أكثرها ظني، و القطعي منها قليل لاسيما ما يتعلق بالدلالة.
(لالقول الخامس: أَنَّهُ يَجُوزُ عقلا، ولَكِنْ لَمْ يَعْعْ شرعا، وهو قول إمام الحرمين قال رحمه الله :" فلم يثبت في متل هذا نقل ولو كان متل هذا سائغا مككن الوقوع لا تنق في الزمان المتمادي ولنقلك المعتتون بأمر الشريعة ونقل السبر فإذا لم ينقل ذلك دل على أنه لم يقع وإذا لم يقع في الأمد الطويل تبين أن الحكم الواحد لا يعلل إلا بعلة واحدة متلقاة من أصل واحد."(00)

 رَأْتُان (ov)

وأجابو اعن حجج المانعين في ادعائهم الإجماع على عدم تعليل الحكم الواحد بعلتين عقليتين بأن من المتكلمين من جوز تعليل الحكم العقلي بعلتين، وقد نقل الخلاف في هذه المسألة بين المتكلمين
" الباقلاني " (^ャ) .

وقالو أيضاً فالفرق بينهـا: أن العلتين العقليتين لا يخلوا أن يكونا مثلين أو خلافين، فإن كانا مثلين استغنى عن أحدهما بالاخر ، وإن كانا خلافين فلا يجوز أن يثبتا حكماً واحدا، لأن العقلية توجب حكماً لنفسها، ومحال أن يكون نفسهما مختلفين ويوجبا حكماً واحدا ، وليس كذلك العلل الثنر عية، فليست بعلل، و إنما هي أمارات وعلامات وقد يجعل على الحكم علامات وأمارات مختلفة

على وجه المو اضعةة، فبان الفرق بينهـما"(9).
وأما زعم الآمدي مِنْ أَنَّ الْعِلَّةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِمَعْنَى الْبَاعِثِ مَمْنُوعٌ، بَلْ هِيَ مُعَرِّنُ، وَالْْعُرِّنُ




وأجابوا عن قولهم بعدم اجتماع مؤثرين على مؤثر واحد بأن علل الشرع معرفات لا مؤثرات، والمحال المذكور إنما بلزم من المؤثرات، ويجوز اجتماع معرفين فأكثر على مدلول واحد، كما بعرف الله تعالى وصفاته العلية بكل جزء من أجزاء العالث، وأن اللفض لقيام المانع لا يقدم في العلة كما تقدم في النقض فيقول به، هذا في المنصوصنين، أما المستتبطتان فلا سبيل إلى التعليل بهما، لأن الشرع إذا ورد بحكم مع أوصـاف مناسبة وجب جعل كل واحد منهها جزء علة لا علة مستقلة، لأن الأصل عدم الاستقلدل حتى ينص صـاحب الشرع على استقفلالهما، أو أحدهما فيستقل.

والظاهر بحسب النظر هو القول الثالث لأن العلة لا تعدو تلك الأوصـاف المجتمعة ولا تمبز
لو احد منها بعينه فيتعين اعتبار مجموعها.(Y)



والقول بالتفصيل هو الذي يميل إليه الباحث بأنه يجوز تعليل الحكم بعلتين منصوصتين، ولا
يجوز تعليله بعلتين دستنبطنين، و هو الذي عليه جماعة من المحفقين كما بيناه سابقاً، وأن العلتين
المستتبطتين لا سبيل إلى التعليل بهها (؛)".

## لالمبحث الثاني

## التطبيقات الفقهية المتعلقة بتعليل الحكم بعلتين

## (للمطلب الأول - التطبيقات الفقهية المتعلقة بتعليل الحكم بعلتين في باب العجادات

ويشمل هذا المبحث عددا من السسائل التي علل العلماء حكمها بعلتّن أو أكثر، وتدخل هذه
المسائل في باب العبادات والمعاملات، بذلت ثصارى جهاي في انتقائها وتحرير الفول فيها، وييان ثمرة الخلاف وأدلة كل فريق مع ذكر الرأي الراجح فيما يظهر لي، وإنني أوردها مرتبة على الأبواب الفقيةية، وإلبك بيان هذه المسائلن:

## المسألة الأولمى - غسل أرواث البهائمو وإل التها:

ذكر العلماء- رحمهم الهُ تعالى- مسألة الأرواث، وهل إذا أصابت النعال والخفاف تغسل أم




ولتحرير القول في السسألة لابد من بيان أقوال العلماء في حكم أرواث البهائم، فقـ اتنقوا على أن روث غير مأكول اللحم نجس ("ٓل)، وأما أرواث مأكول اللحم فقد اختلفوا في طهارتها ونجاستها،


غير أن الحنفية اختلفوا في الدذهب هل نجاستها مخفةة أم مغلظةٌ فذهب الإمام إلى أن






 وهو قول الأوزاعي(V) وأحد تولي الشافيةية(").









والذي يظهر هو قول المالكية رحمهم الثه تعالى في المسألة لتعغر الاحتراز من هذه الأرواث
لاسيما في الأماكن التي يكثر فيها الأغنام والماثية، والتيسير في هنا الباب هو ما تقتضيه قواعد



اللمسألة الثانبة - منع دخول من أكل الثوح الثبصل المسجب:
من المسائل التي علل العلماء حكمها بعلثين مسألة منع دخول المسجد لآكل الثوم والبصل، وعللوا ذلك بإذاية الملانكة وهو المصرح به في الحديث الذي رواه البخاري و مسلم (همنْ أكَلَّك مِنْ


والعلة الأخرى إذاء الناس إذا كانت المساجد مختطة كمصلى العيد وغيره، وأما إذا كانت

 |لأحاديث"(10)

والثليل على صحة ذلك فول عمز بن الخطاب، رضي الثه عنه، في الصحيح كان اللني، -


فإن كانت السساجد بها جمع فتحفقت العلتان أيضا، فال ابن العربي- رحمه الش:المساجذ على ضربين مختطة كمصلى العيدين ومصلى المسافرين إذا نزلوا، ومبنية كسائر السساجد، فإن كانت

المساجد مختطة تعلّق الحكم بعلتين إذاية الملايكة وإذاية الإنس لأن المسجد المختط غبر المبني لا حرمة له، إنما الحرمة للمخنط المبني.(AV)



 (19) فكان النص في عموم المساجد وليس قاصرا على مسجد النبي - صلى النّ عليه وسلم-ه، وقَّاسنَ



واستثى ابن العربي الأسواق المختلطة التي لا يمكن أحد أن ينفصل من موضعه إلا بتبديد
تجارته (1(9)



و هذا مما يدلل على رقي هذا الدين ومر اعاته للا يؤذي الناس ويسبب لهم الحرج وكذلك يدلل على النظافة والتجمل ويدعو إلى التطيب وحسن الرائحة والبعد عن كل أـى و مستكره.

## اللمسألة الثالثة - اللنهي عن كف الثياب في الصلاة :

من المسائل التي علل العلماء حكها بعلتّن مسألة كف الثياب في الصلاة وبينوا أن حكمها الكر اهة وذلك لعلتّن؛ الأولى الثغل عن الصلاذة، والثانية سجود الشعر والثياب، وقد بين ابن رجب هذه المسألة وذكر أن حكم الكراهة فيها معلقا بعلتّن فقال عند كلامه على تون النبي صلى الشّ عليه
 الصيّلاة بالشغل عنها، وقد تعلل كراهة استامة ذلك في الصلاة بعلة أخرى، وهي سجود الشعر والثياب، كما صترح به في رواية أخرى(4)، و وقد يعلل الحك الواحد بعلثين، فكر اهة الكف في الصلاة له علتان، وكر اهة الكف قبل الصلاة و استادتهـ لها معلل بإحداهما. (90) وبين ذلك أيضا ابن سيد الناس حيث تال: وكر اهة ذلك معللة بأمرين ما نفـم من سجود الششعر مع الساجد ولهذا مثل فاعل ذلك بالذي يصلي وهو مكتوف كها جاء في حديث ابن عباس عند مسلم أنه رأى عبد اله بن الحارث يصلي

ورأسه معقوص من ور ائه فقام فجعل يطل فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ولرأسي! فقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إنما متل هذا متل الذي يصلي وهو مكتوف... "(94)، ولما يشير إليه رفع المصلي ثوبـ وشعره عن الأرض ومباشرتها بذلك من الكبر

وقد نص غير واحد من أهل العلم على تعليل الكر اهة بهاتين العلتين (919، العلة الأولى الشغل عن الصـلاة ؛ فإِن هذا الفعل من دواعي عدم الخشوع، وبين العلماء أن مِنَ الْخُشُوعِ أَنْ يَتَوَّىَى كَفَّ




وقد أومأ إلى هذه اللـة أحمد في رواية محد بن الحكم، فقال: قلت لأحمد: الرجل يقبض
ثوبه من اللتز اب إذا ركع وسجد؛ لـُّلا يصيب ثوبه؟ قالل: لا؛ هذا يشغله عن الصـَّلا.(٪•)

و العلة الثانية سجود الشتعر والثياب كما هو مصرح به في حديث ابن عباس السابق ، وكذلك




قالل الإمام النوويّ : "اتثفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مُنَمَّز أو كُمُّه أو نحوه، أو رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامنه، أو نحو ذلك، فكل هذا هنهي عنه باتفاق العلماء، وهو كر اهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صـلاته".(٪ (1)

وقد جزى خلاف بين أهل العلم فيمن فعل ذلك قبل الصلاة، فذهب جماعة من العلماء إلى جواز ذلك وعدم كراهيته ، وهو ظاهز تبويب البخاري(ڭ‘) و هو قول ماللك حيث قالل:" إن كان يعمل عملاً قبل الصـلاة فشّمر كمه أو ذيله، أو جمع شعره لذللك فلا بأس أن يصلي كذلك، كما لو كان ذللك هيئته ولباسه، وإن فعل ذلك للصـلاة، وإن يصون ثوبه وشعره عن أن تصيبها الأرض كره؛ لأن فيه ضرباً من التكبر وترك الخشوع."(1.0)

وذهب الجمهور إلى القول بالكر اهة في الحالتين قال ابن رجب: وأكثر العلماء على الكراهة
 ما يدل عليه، منهم:عمر و عثمان وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو رافع و غير هم.(9.1) والذي يترجح لاى الباحث هو ثول الجمهور ، لعموم النهي ولعلة الشغل عن الصلاة ، فإنها تتحقق وإن فعل ذلك قبل الصلاة ، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ، كلما كان الإنسان للخشوع أقرب ، فهو أولْى وأحرى ، لقوله تعالى:"قد أفلح المؤمنون..."(‘"' ، وللأحاديث الورادة في الأمر
بالخشوع في الصـلاة وهي كثيرة.

## اللمسأكة اللرابعةة- قضاء الصلوات الفائتة في المسفر:

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من فانته صلاة في السفر فقضـاها في الحضر أو العكس فذهب الثافعية إلى أنه يتث في الحالتين و هذا على القول الجديد عندهم وهو الأصح في المذهب(")" ،



> والمسألة فيها خلاف مشهور بين الطماء حاصله أن المسألة فيها أقوال :



الثاني: أنه يلزمه الاتمام في الحالتين أي من فاتته صـلاة في السفر فقضـاها في الحضر لزمه


 ونص أحمد على أنه من نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر صلأَّا تامة والعكس كذلك
أي من نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر فعليه الاتمام أيضا(" (").

والأي يترجح أن من فانته صـلاة في السفز قضـاها في الحضر ركعتين على أصلها في السفر
ومن فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر فعليه الاتمام على أصلها في الحضر ، وذلك عملا بقاعدة أن الفضاءء من أصل الأداء ، والش أعلم.

## (لمسألكة الخامسة - قتل المحرم لليعوض و اللنمل:

من المسائل التي علل العلماء حكمها بعلتين جواز قتل المحرم للبعوض والنمل فقد عللو ذلك بأنها ليست من الصيود و لا متولاة من البدن قال صاحب البناية: وليس في قتل البحوض و النمل والبر اغبث و القر اد شيء؛ لأنها ليست بصيود و لأنها ليست بمتوحشة عن الأذى، بل هي طالبة للأذى وليست هذه الأشياء من قضاء التفت، وليست بمتولدة من البدن وذكر علتين.(1)(1)
 والحنابلة(ITY والظاهرية(ITY() وهو قول أبي ثور وعطاء(ITr) إلى أنه ليس على المحرم شيء في قتل البعوض و البر اغيث والبق والذباب. (٪)

وذهب المالكية إلى أن الذباب ، والذر ، و النمل إذا وطئ عليهن فقتلهن أرى أن يتصدق بشيء
من الطعام".(170)
واستثنى الحنفية القمل فقال الحنفيون: يحرم على الهحرم قتل القمل، وروى عن أحمد: لأنه يترفه بإز الته فحرم كفطع الثشعر (「) قالل: أتى النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا كثير اللثعر، فقال: كأن هو ام رأسك تؤذيك؟ قلت: أجل، قالل فاحلةه واذبح شاة نسيكة أو صم ثلاثة أيام ، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة دساكين. (ITY) والذي يترجح أن الدحرم إذا قتل البحوض والنمل و البق و البر اغيث والذباب ليس عليه شيء

في ذلك ، واستثاء الحنفية استثناء معتبر لصحة الأدلة عليه والشه أعلم

## لالمطثب الثاني

## (لالطبيقات الفقهية المتعلقة بتطليل الحكم بطلتين في باب المعاملات

## اللمسألة الأولمى - إِجبار البكر الصغيرة :

اختلف العلماء - رحمهم الهّ تعالى - في علة إجبار الولي إذا كان أبا أو جدا للبكر الصنيرة هل هي البكارة أم الصغر فمن رأى البكارة لم يقل بإِجبار الثيب وإن كانت صغيرة، ومن رأى الصغر أجبر الثيب طلمـا أنها صغيرة ، ولم يجبر ها إذا بلغت سن التكليف، فإن اجتمعت العلتان تحقق الإجبار و هذه من المسائل التي علل العلماء حكمها بعلتين، قال القرافي: إن انفراد إحداهما يوجب ثُبوت الحكم، وعدم الأخرى لا يضر، كما نقول في تعليل إجبار الأب: إنه معلل بالصِّغَز والبكارة، فإذا انفردت إحدى العلتين وهي البكازة ثبت الجبر كالمُعَنَسة على الخلاف، أو الصغر ثبت الجبر كالثيب الصغيرة، أو اجتمعتا معاً ثبت الجبر كالنِكْر الصغيرة((×1).

فإذا اجتمعت العلتان البكارة والصغر ، اتفق العلماء -إلا من شذَّ(r9) - على أن البكر الصغيرة التي لم تبلغ يجوز لأبيها أن يزوجها بدون إذنها، إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن ، ومن بستوي رضاها وسخطها.

واستتلوا بأن أبا بكر رضي الله عنه زوَّج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة لم تبلغ، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم: " .. ولا تتكح البكر حتى تستأذن (•ّا)" على أن المر اد بالبكر التي

أمر باستئذانها: البالغ، ولأن الصنر سبب الحَجْر بالنص والإجماع، فكان هو مناط الإجبار (¹٪)
وجواز زواج البكر الصغيرة متفق عليه بين العلماء لحديث عائشَة رَضبيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالكت




فإن انتردت إحدى العلتين الصغر أو البكارة فقد اختلف العلماء في إجبار ها على قولين :



 الحق، دل على نفيه عن الآخر وهو البكر، فيكون وليها أحق منها.


 إِلَيْهِّا، ومن هنا جوزوا إجبار الصغيرة إن كانت ثيبا أو بكرا.

وإذا اجتمت العلنان فلوليها أن يجبر ها على النكاح و واستلّلوا بنهي النبي صلى الش عليه وسلم عن تزويجها بدون إذنها، ولو لم يكن إذنها معثبراً، لما جطله غاية لإنكاحها.

وبما رواه أبو داود، وابن ماجة، عن ابن عباس: أن جارية بكرا أتت النبي صلى الشع عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها و وهى كار هة، فخير ها النجي صلى الهُ عليه وسلم، وقال صلى الش عليه وسلم: "والبكر تستأذن"؛؛
 الأب دون الجد، ويرى الأُوْزَاعيّي": إذا زؤج الصنيرة غيرُ الأب - ثبت لها الخيار إذا بلغت، وعند
 لها الخيار إذا بلغت، وإذا زوَجها غير هما ثبت لها الخيار إذا بلغت - في إحدى الزو اليتين. (t؛ ') ويُستتل للجمهور بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الثه صلى الشَ عليه وسلم: "تُستأمر
اليتّمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها(؛ ؛)"

وهذا الذي يظهر بعد التّتع والنظر أنه لا يجوز إجبار البكر البالن لقول النبي صلى الشَ عليه


## اللمسألة الثانية - بيع الثقاضى وشر اؤه في مجلس الحكم:

ذكر العلماء رحمهم النه تعالى كر اهية تولي القاضي لليع والشراء بنفسه؛ لما يترتب على ذلك من محاباة ومجاملات، وبينوا أن فعل ذلك مكروه، وهو في مجلس الحكم أثشد كراهة، و هذا هو قول عامة أهل العلم، فلم يجوزوا الييع والشراء مطلقا وأجمعوا على كراهيتّه في مجلس الحكم، وهو

بعلتين، قالل الروياني:
اعلم أنه يكره للقاضي أن يتولى الييع والثراء بنفسه؛ لأنه ربما يبتاع منه بنقصان أو يشتري منه بزيادةٍ، وذلك يجري مجرى الهبة والهـية، ويطلب بها الميل عند الحكم، وذلك محرم على

القاضي (101).
وقال الثشافحي": في مجلس الحكم أكره لـه هذا؛ لأن في مجلس الحكم علتين: إحديهما: ما ذكرنا، والثنانية: اشتنال قلبه. وفي غير مجلس الحكم علة واحدة، فتكون الكراهة أتند في

مجس الحكم. (or)
و هذه من المسائل التي تتعلق بالورع وأن ينأى من له حكم في قوم بنفسه عن الشبه وإثارة الظنون والبعد عن حضور النفس وميولها حتى يلتزم تول الحق والحكم بالعدل. وهذا قول جماهير العلماء فلم يجوزوا للقاضي أن يبيع ويشتري إِلاَّ بِكَيِلٍ لَا يُعْرَفُ بِهِ لِئَلاَ يُحَبَى













## (لانـاتمة

نستطيع أن نخلص في نهاية هذا البحث إلى نتائج من أهمها: أو لا - إن باب العلة من أهم أبواب أصول الفقه ، وذلك لدقته وما يترتب عليه من استتباط وأحكام. ثانيا - إن القدامى من العلماء رحمهم الله كان جل اهتمامهم في الكلام عن العلة وعلقتها بالقياس والاجتهاد وعدو ها ركنا رئيسا من أركان القياس الأربعة. ثثلثا - إن علاقة العلل بالمقاصد علاقة وثيفة ، ويظهر ذلك في تآليف المعاصرين أكثر من ظهوره عند القدامى. رابعا - إن العماء لم يقتصروا في تعليل الأحكام على علة واحدة ، بل كانت هناك بعض الأحكام لها علتان أو أكثر .

خامسا - إن جل أحكام الشريعة معللة سواء أكانت معقولة المعنى أم لا ، فالعبادات الأصل فيها التعبد وقد تأتي علل معقولة المعنى تابعة لها، وأما العادات فالأصل في تعليلها الالتفات إلى المعنى.

أو لا - الاهتمام بباب تعليل الأحكام لما فيه من فو ائد جمة تتعلق بمر اعاة اللصالح ودر ء المفاسد. ثانيا - عمل أبحاث تخصصية تتعلق بجمع العلل المنصوص عليها في القر آن و السنة.

ثالثا - الالتفات إلى بيان علل الأحكام و علاقتها بالمقاصد والاجتهاد المعاصر .
واله أسأل العون و الثنوفقق والسداد والرشاد وأن يجعل هذا البحث لوجهه خالصا ، وأن أكون للخير قانصـا ، من الله العظيم أستمد ، عوني وعليه المتتمد والله يقضي بهبات جمة ، لي ولكم ولجميع الأمة ، وأسأل الله القبول والرضا ، والختم بالحسنى إذا العمر انقضى ، ثم الصلاة ما قلم جزى على محمد خير الورى و آله وصحبه ومن تلا ، ومن على نهجه سار وبهديه اهناى.

## ملخص بحث تعليل الحكم بعلتين

إن أحكام الثنريعة جلها معللة ، وهذا ما عليه جماهير العلماء قديما وحديثا ، و هذا يتضح باستقر اء كليات الثريعة وقواعدها، ومن هذه الأحكام ما يكون معلا تعليلا مجملا ومنها ما يكون على سبيل التفصيل، ومنها ما كان معلا بـلة واحدة، ومنها ما كان معلا بعلتين، وقد جمعت في هذا البحث المسائل المعللة بعلتين،وقست البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتتمة، وذكرت في المقدمة أهية الموضوع وأسباب اختياره والمنهج والخطة، وأما التمهيد فقد ذكرت فيه تعريف العلة وأقسامها وعلاقة التعليل بالاجتهاد والقياس وكذلك علاقته بالمقاصد.

وأما المبحث الأول: فقد ذكرت فيه تعليل الحكم بعلتين بين المجوزين والمانعين وبينت أقوال أهل العلم في ذلك، وأما المبحث الثاني فقد ذكرت فيه مسائل فقهية تطبيقـة لتعلبل الحكم بعلثتن ، ثم جاءت الخاتمة بها أهم النتائج و التوصيات .

ومن أهم النتائج إن العلماء لم يتتصروا في تعليل الأحكام على علة واحدة، بل كانت هناك بعض الأحكام لها علتان أو أكثر، وإن جل أحكام الشريعة معللة سواء أكانت معقولة المعنى أم لا، فالعبادات الأصل فيها التعبد وقد يأتي تابع لها علل معقولة المعنى، وأما العادات فالأصل في تعليلها الالتفات إلى المحنى.

وأوصي في نهاية البحث ببعض التوصيات منها:الالتفات إلى بيان علل الأحكام وعلاقتها بالمقاصد والاجتهاد المعاصر ،وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين

## A summary of research on giving two justifications to the same jurisprudential ruling

The rulings of the Shari'a are mostly justifiable, and this is what most scholars have in the past and the present. This may be clear when exploring the Islamic law universals and its rules. The justified rules are varied; some of them are justified generally and others are in detail. Some of them have two justifications but others have one.

In this research, I gathered the rulings which have two justifications and divided the research into an introduction and a preamble, two topics, and a conclusion. The introduction included the importance of the topic and the reasons for choosing it, the approach and the plan. The preface includes the definition of justification "Ila" and its divisions. Also, I mentioned the relationship between the justification and juristic deduction, analogy, and Legal objectives
As for the first topic: I mentioned the explanation of the ruling with two reasons between the permissible and the obedient, and the sayings of the scholars indicated that.

The second topic includes some examples of applied jurisprudential issues that have two justifications. Then, the conclusion came with the most important results and recommendations.
Among the most important results are that the scholars were not limited in explaining the rulings on one reason, but some rulings have two or more causes, and most of the rulings of the Shari'a are justified, whether they are meaningful or not because the acts of worship are based on worship and may follow a reason for them with reasonable meaning, whereas habits are based on the meaning when justification.
At the end of the research, I recommend some recommendations, including Paying attention to the statement of the causes of rulings and their relationship to Legal objectives and contemporary juristic deduction. May God bless and peace be upon our master Muhammad, his family, and all his companions.

دم المسلم برقم 0 Y (ז/ r/r.r)
(1') الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (ॅ/ צ
(r) المرجع السّابق
(¹) (بن بر هان: الوصول إلى الأصول זצب
(¹) فتح الباري لابن حجر (9/ ؛ ؛ 1)
('9') النحر المحيط في أصول الفقة (YY/ (YY)
(r المسودة في أصول الفقة (ص: (ڭY)
(Tr) بيان المختصر شر ح مختصر ابن الحاجب (ז/ • 0)
(r) اللمع :99
（ri）

 （V）／乏）（IV）

（
 ［r）

［47：

$$
\begin{aligned}
& \text { ] } \\
& \text { (良 } \\
& \text { (0) }{ }^{(0)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) }{ }^{(1)}{ }^{(1)}
\end{aligned}
$$


(


(: (المستصفى (ص: •YV)



(8) (1) المحصول للرازي (19/0)





(+(0)

$$
\text { الفحول } 9 \text {.r }
$$












(T) (T) مذكرة في أصول الفقة (ص: هM)
 (\% (\%) (70) المنتقى شزح الموطا! (1) (09)

المغني ب / ب
r.Y / الأشُباه والنظائر لابن نجيم / (Y)

$V \leqslant 1 / 1)^{(99)}$

A. / / 1 (V1) (Vائع الصنائع (V)






( ${ }^{(\text {(N) }) ~}$
(va)


[14)
( (A٪)



 مَعْدان بن أبي طلحة .
(AY)



 ( ${ }^{\text {(T) }}$

(\%)

 سبعة أعضداء(1/ 1 )



$$
\text { (99 (9) [لمؤمنون: }]
$$


 فيض القدير نقلا عن زين العر اقي قال: وسليمان بن عمرو هو أبو داود النختى متفق على ضعفه، وإنمـا يعرف هذا عن ابن المسيب.

 ( ( التزمذي: هذا حديث حسن وهو كما فال.

 (1.0)










 (ov. / (1) 《(l) (ly)


(IT.)
(TM)









 (

 ( (


(












الحاكم على شرط مسلم.



rq1/ / \&


$$
\begin{aligned}
& \text { (01) } \\
& \text { (T) }
\end{aligned}
$$







ثيت بأهم المصادر والمر اجِي

1. الإحكام في أصول الأحكام، الهؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم

دمشُق- لبنان.
 بابن نجيم الهصري (النتوفى: .لوهــ)، وضع حواثيه وخرج أحاديثه: الثشيخ زكريا عيرات،

r. الإششرات على مذاهب العلماء، النؤلف: أبو بكر محد بن إيز اهيم بن النذر النيسابوري (الكتوفى:

الإمار ت العربية المتدة، الطبعة: الأولى، مب٪ ؛ هـ - \& . .

؛. الإنشران على نكت مسائل الخلاف، المؤلف: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر


$$
\text { . بَاهـ - } 1999 \text { م }
$$

o. الأم، الهؤلف: الثشافعي أبو عبد الشه محمد بن إدريس بن العباس بن عشان بن شافع بن عبد المطلب

بدون طبعة، سذة النشر : • اء (هـ// 199م
r. الأو سط في السنن والإجماع والاختلاذ، المؤلف: أبو بكر محد بن إير اهيم بن المنذر النيسابوري


- اللسعودية، الطبعة: الأولى - 0. ؛ ا هـ، 1910 م
V. البحر الرائق شرح كنز الاقائق، المؤلف: زين اللين بن إيراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: •Vوهــ)، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد ^r1 هــ)، وبالحاثشية: منحة الخالق لابن عابدين، الناشر : دار الكتاب
الإسملامي، الطبعة: الثّنية - بدون تاريخ
^. البحر المحيط الثنجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، المؤلف: محمد بن علي بن آدم بن


9. البحر المحيط في أصول الفقه، المؤلف: أبو عبد الهّ بدر الاين محمد بن عبد الهّ بن بهادر الز ركثي
(المتو فى: ؛9Vهـ)، الناشر : دار الكتبي، الطبعة: الأولى، ؛1 ؛ اهــ - ؛99 ام

- (.بحر المذهب (في فروع المذهب الثشانحي)، المؤلف: الروياني، أبو المحاسن عبد الؤحد بن إسماعبل

11.بدائع الصنائع في ترتيب الثشرائع، المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني


个 Y البر هان في أصول الفقة، المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالّي، ركن الاين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: VA\&هـ)، المحقق: صـلاح بن محمد بن عويضة،


ץ ا. البناية شرح الهادية،المؤلف: أبو محمد محمود بن أحد بن موسى بن أحد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: ه00،هـ)، الناشثر : دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة:

؛ (. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، المؤلف: محمود بن عبد الرحمن (أبي انقاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الاين الأصفهاني (الكتوفى: 9 〔ههـ)، الكحقق: محمد مظهر بقا،

 الغرناطي (اللمتوفى: (ڭVهـ)، المحقق: اللاكتور عبد الله الخاللي، الناشر : شركة دار الأرفم بن أبي

$$
\text { الأرقم - بيروت، الطبعة: الأولى - } 14 \text { ؛ } 1 \text { ه }
$$

14.تفسير ابن عرفة، المؤلف: محمد بن محمد ابن عرفة الور غمي التونسي المالكي، أبو عبد اله (اللمتوفى: r. 1 هــ)، المحقق: جلال الأسيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى،


 r.11
^1 ا. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه = صحيح البخاري، المؤلف: محمد بن إِسماعبل أبو عبداله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد
الباتي)، الطبعة: الأولى، rبگ (هــ

9 ا. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الثانعي وهو شر ح مختصر المزني، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الثشهير بالماوردي (الهتوفى: •0ڭهـ)، الكحقق:

لبنان، الطبعة: الأولى، 19 ؛ اهـ -1999 م
.Y. Y.الآخيرة، المؤلف: أبو العباس شهاب الاين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الـالكي الثهير بالقرافي


اب.رد المحتار على الار المختار، المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين


$$
\text { ץ } 99 \text { امالإبهاج في شر ح المنهاج }
$$

ץ 4V4هـ). تحقيق: زهير الششاويش، الناشر : الككتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمـن، الطبعة:

זץ.شرح التزمذي »النفح الشذذي شرح جامع الترمذيه، المؤلف: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن سبد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدين (المتوفى: \& \& \& هـ)، تحقيق: أبو جابر

- الأنصدري، عبد العزيز أبو رحة، صدالح اللحام، الناشر : دار الصمبعي للنشر والتوزيع، الرياض
\& \&.شرح تتقيح الفصول، المؤلف: أبو العباس شهاب الاين أحدد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الثشهير بالقر افي (اللتوفى: \& \& لهـه)، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر : شركة الطباعة الفنية

OY.عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشثية ابن القيج: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، المؤلف: محمد أٔشرف بن أمير بن علي بن حير، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (النتوفى: الثانية، 10 ؛ ا

ฯฯ.فتح الباري شر حصيح البخاري، المؤلف: زين الاين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن،
الستامي، البغدادي، ثم الادمثقي، الحنبلي (المتوفى: 90لهـ)، الناشر : مكتبة الغرباء الأثرية -

م1994

TV (النهـ)، النشر : دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

YA.القبس في شرح موطأ ماللك بن أنس، اللمؤلف: القاضي محمد بن عبد الهُ أبو بكر بن العربي
 دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 199 م

9ヶ.كثاف القتاع عن متن الإفقناع، المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الاين ابن حسن بن إدريس اللهوتى الحنبلى (الكتوفى: 101 اهــ)، اللناشر : دار الكتب العلمية
-r.r.كشف الأسر ار شر ح أصول البزدوي، المؤلف: عبد العزيز بن أحمد بن محدد، علاء الدين البخاري الحنفي (اللمتوفى: • •لهـهـ)، الناثر : دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

1r.كشف اللثّم شر ع عدة الأحكام، المؤلف: شمس الدين، أبو العون محد بن أحمد بن سـالم اللمفاريني الحنبلي (اللتوفى: 1 | 1 هــ)، اعتتى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب، الناشر : وز ارة

rr.لمبسوط، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (الكتوفى: rAءهـ)، النانثر : دار المعرفة - بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر : ؛ اءاهـ - با 99 ام
rّ.مجموع الفتاوى، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلمب بن تيبية الحراني (الكتوفى: AVMهـ)، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر : مجمع المكلك فهد لطباعة اللصحف

$$
\text { الشريف، المدينة النبوية، المـلكة العربية النسعودية، عام الننشر : } 4 \text { ا ـ اهـ/990/م }
$$

گّ.المجهوع شرح المهذب ((لمع تكملة السبكي والمطيعي))، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (التتوفى: 4V4هـ)، الناشر : دار الفكر

○r.المحلى بالآثار، المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 04 \&هـ)، الناثشر : دار الفكر - بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

ฯฯ. المدونة، المؤلف: مالكك بن أنس بن مالكى بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: V9اهــ)، الناشنر:

$$
\text { دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، } 0 \text { اء اهـ - ؛99 ام }
$$

V V.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المؤلف: علي بن (سلطان) محد، أبو الحسن نور الدين الملا الْهروي القاري (اللمتوفى: ؛ ! (اهـ) الناثشر: دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى،
مr..r - - امrrrer
A.r.المستصفى، المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 0.0هـ)، تحقيق: محمد


هr.مغني اللحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ اللمنهاج، المؤلف: شمس الادين، محد بن أحمد الخطيب


- \&. المغني لابن قدامة، المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي

(؟.المنتقى شرح الموط؛، المؤلف: أبو الوليد سليمان بن ظلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييي

الطبعة: الأولى، rشس ا هــ
r ¢.مواهب الجُيل في شرح مختصر ظليل، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد
الرحمن الطر ابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: ؛qههـه)، الثنانر : دار


