#  <br>  

## د. هويـا بنت بـخيت حميل اللهيبيي (1)

المستخلص
هذا البحث يهدف للتَّعريف بهذه الرِّسالة، التي عنوانها: (رسالة في



رتبة الاجتهاد الذي ارتقى إليه.

وقد انقسمت هذه الرِّسالة إلى مقدِّمة وقسمين، فالمقدِّمة اشتملت
على: أهمِّية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطّة البحث . ولمّ

نبذة مختصرة عن صاحب الرِّسالة، والثّني: نبذة مختصرة عن الرِّسالة. ثُمَّ
 الكلمات المفتاحيَّة:

زكاة الفطر، صدقة الفطر، زكاة.

## 



1- أستاذ الفقه المساعدبقسم الشريعة بكلية الشريعة والدر اسات الإسلامية بجامعة أم الترى.

ومصطفاه، محمد بن عبد الله، وعلى أله وصحبه ومن والاه، واقتىى أثره
وهُداه.
وبعد ...

فهذه إشر اقة من إشر اقات إِمام زمانه، ومقدَّمِ يِانه، أودعها جميل
بيانه، فخرجت درة بيضاء تسر الناظرين.
 الوزير اليماني (ت: • عیهـ) رضي الله عنه، ورحمه رحمة واسعة. نويت تحقيقها ودراستها، لاسيَّما وهذه الرسانها رضالة لم تر النو النور منذ ستة قرون؛ ظلت في غياهب المخطوطات؛ لتخرج إلى نور المكتبات؛ فيلمع نورها مكنونات، فوفقني اله للتمام، لتخر ج بهذه الصورة المرضية التي تناسب مقام هذا الإمام .
وإني لأرجو من الله أن تكون في ميزان أعمالي، وأن تسر وتنفع من يطالعها، فيدعو لي بدعوة صالحة، وأن تكو ن هن هن الر الرسالة التي أقدمهيا للمكتبة الإسلامية من الباقيات الصالحات التي يتقرب بها العبا المبد المسلم لربه، فإليه المنتهى والمآب .
وصلى الهُ على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.


هذه الرسالة تؤرخ لحقبة من واقع اليمن، وحياة الإمام ابن الو زير
اليماني من عدة نواحي:
, , ,
ا- تثثل هذه الرسالة الجانب العلمي والثقافي في هذه البقعة -اليمن -؛
حيث احتو ت على مساجلة علمية فقهية حديثية مقارنة. Y ب وتظهر هذه الرسالة أيضًا الجانب العلمي لدى المؤلف نفسه من ناحية المرحلة الزمنية التي ألف فيها ابتداءًا وبالقامة العلمية التي وصل إليها في

هذه المرحلة انتهاءً، وسبب التأليف لهاتين الرسالتين .
س - كما تظهر أثر العراك السياسي في هذه الحقبة في اليمن على التأليف
والتصنيف.
ع- كما تظهر أثر الخلافات الملذهبة العقدية والفقهية في إثراء الحياة
العلمية.

- كما أنها تظهر أثر التحرر الفتهي والانطلاق من ضيق المذهبية إلى سعة

الاجتهاد وأثرها في توسيع الملدارك واتساع الأفق .
أهميَّة الرسالة المخطوطة، وأسباب اختيارها:
إن الناظر في رسالة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير ليدجدها -على صغر حجمها- عظيمة النفع ، تشد الانتباه بمجرد الوقو ف عليها، فالا يستطيع القارئ أن يغض الطرف عنها، بل إنه لا يملك إلا أن يعيد النظر فيها بعين فاحصة، ليلم بها كاملة ويستفيد منها، وقد أفلد منها غاية الإفادة، وفو ائدها لا يحدها حصر .
وتبرز قيمة الرسالة المخطوطة من خالال عدة نقاط أذكرها على النحو
الاتتي:

- قيمة وقامة مؤلفها، الإمام الحبر الفهامة، جامع العلو م والفنو ن محمل بن إبر اهيم الو زير .

- تفرد مو ضوعها، حيث لم يصلنا مصنف مفرد في هذه المسألة.
- عظم المنفعة من تحقيقها ونشرها.
- التدليل على عظمة علماء المسلمين في التأليف في مثل هذه المسائل

الدقيقة.

- تمثل هذ ه الرسالة مساجلة علمية فقهية حديثية مقارنة، بعرض متميز . - تناول مباحث المسألة من الناحية الفقهية بالاستيعاب والشمول عن طريق
الاستدلال، والأخذ والرد.
- الدقة والأمانة في النقل خاصة مع كلام المخالف، بل والاستدلال له بما غفل عنه أو أغفله.
- حسن المز ج بين فنو ن الشّريعة والاستيعاب ، يظهر هذ ا في حسن السبك وترتيب الأفكار، وتناست العبار ات، فتستطيع أن تصف هذ ه الرسالة بأنها فقهية مقارنة، ورسالة حديثية من حيث فقه الدليلك و كيفية استخلاصه من مظانه، وأصولية من حيث إطلالتها على علم أصول الفقه واستخدام قو اعده : كقوله: (القياس لا يرد على النصو ص)، ويكنك أن تدرك من بين ثناياها هذه الرسالة كون الإمام ابن الوزير متضلعًا في علو م كثيرة كعلم الرجال والعلل و وأنه-رحمه الله - أماط لثام علم المنطق القد يم عن كثير من خفايا الجدل، والتصور والتصديق وغيرها، كما لا يخنى ما فيها من فنو ن المناظرة وآدابها، وأخيرًا لم تخل الرسالة من لغة عربية سامقة،

واطلاع تام، وتحكن عام من لغة العرب. - أن الإمام ابن الوزير طبت عمل الصحابة، واتخذه قاعدة مرجحة في المسألة . .

## خطة البحث:

اشتمل البحث على مقدمة وقسمين: المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختيار المخطوط، وخطة البحث .

القسم الأول: الدراسة. وتشتمل على مبحثين: المبحث الأول: نبذة خختصرة عن صاحب الرسالة. وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده .

المطلب الثاني: شيو خه وتلاميذه .
المطلب الثالث: آثاره العلمية.
المطلب الرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. المطلب الخامس: وفاته.

المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن الرسالة. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أهمية الرسالة.
المطلب الثاني: اسم الرسالة، وصحة نسبتها للمؤلف.
القسم الثاني: التحقيق الثالث: منهج المؤلف في الرسالة .

ويشتمل على تمهيد في وصف المخطو ط ونسخه، وبيان منهج التحقيق، النص المحقق .
الفهارس: وتشتمل على فهارس تفصيلية كاشفة.


لقد تتلمذ له الكثيرون من العلماء، وتسابقوا على ورود مشرعه الصافي؛ والمور د العذب كثير الزحام، منهم: - 1 حسن بن محمد الشظبي(r)
r- الإمام المنصور علي بن صلاح الدين (r). r- صا

المطلب الثالث
آثاره العلمية)
ترك الإمام ابن الوزير خلفه مصنفات عديدة، ومجموع رسائل مفيدة، في بابها، من أشهرها:

```
(1)
```





```
                                    الأعلام
```



```
ب\mp@code{ب~ (r)}
```



```
                                    اليمن للبريهي (ص)
(r) هو: الإمام المنصور علي بن (r)
```









```
                                    العارفين(\)
```



العـد التاسع عشـر (أ) - محرم

```

1- كتابه: (العواصم والقو اصم في الذب عن سنة أبي القاسم)" في الردعلى
الزيدية، اشتمل من الفو ائد على ما لم يشتمل عليه كتاب.
r- وكتاب: البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع ألفه في سنة ا •^هـ.
r- ومنها: الروض الباسم مختصر: العواصم والقو اصم وكتاب: التأديب الملكوتي مختصر فيه العجائب والغر ائب . ₹- وله مختصر جليل في علم الأثر ألفه بعد اطلاعه على نخبة الفكر سماه:
("تنتيح الأنظار في علو م الآثار ) صننفه في آخر سنة r اههـ.
0- وكتاب: (العزلة)).

1- 1 - (قبول البشرى بالتيسير لليسرى) .
V- و- وكتاب "(إيثار الحق على الخلق") صنفه في سنة NTVهــ وهو كتاب في معرفة الهّ ومعرفة صفاته على مناهج الرسل والسلف .

أما بالنسبة لرسائله الصغيرة فمنها: رسالة في حَمَى الأراك.
رسالة في نكاح اليتيمة(1).
ومنها: رسالة في زكاة الغطر (r).
ومنها: رسالة في مسائل الاجتهاد (r)
ومنها: رسالة في القول بتجزؤ الاجتهاد(گ).
(1) أشار الحبشي إلى أنها في المكتبة الغربية (Y بجاميع)، ينظر : فهرس خخطوطات بعض المكتبات الخاصة باليمـن، تأليف عبدالهُ عحمد




,
ومنها: رسالة في بيان جواز إقامة الجمعة من غير إمام (1).
 المطلب الرابع
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
أولًا: مكانته العلمية:
الإمام ابن الوزير من يقصر القلم عن التعريف بحاله وكيف يكن شرح حال من يزاحم أئمة المذاهب الأربعة فمن بعدهم من الأئمة المجتهدين في اجتهاداتهم ويضايق أئمة الأشعرية والمعتزلة في مقالاتهم ويتكلم في الحديث بكلام أئمته المعتبرين مع إحاطته بحفظ غالب المتون ومعرفة رجال المال الأسانيد
 حد يقصر عنه الوصف.
ومن رام أن يعرف حاله ومقدار علمه فعليه بطالعة مصسنفاته فإنها شاهد
عدل على علو طبقته فإنه يسرد في المسألة الو احدة من الوجوه ما ما يبهر لب مطالعه ويعرفه بقصر باعه بالنسبة إلى علم هذا الإمام كما يفعله في العواصم والقواصم في أربعة مجلدات يشتمل على فوائد في أنواع من العلو ملا توجد في شيءمن الكتب.
وكلام ابن الو زير لا يشبه كلام أهل عصره ولا كا كلام من بعده بل هو من نط كالام ابن حزم وابن تيمية وقد يأتي في كثير من المباحث بفو ائد لم يأت بها غيره ، وديوان شعره مجلد وشعره غالبه في التوسلات والرقائق

وتقييد الشوارد العلمية والمجاوبة لمن امتحن به من أهل عصره(1) ولم يكن في زمنه من يقو م له لكونه في طبقة ليس فيها أحد من شيوخه فضا ولِ عن معارضيه والذي يغلب على الظن أن شيو خه لو جمعو ا جميعًا في ذات واحدة لم يبلغ علمهم إلى مقدار علمه وناهيك بهذا .
ثم بعد هذا الجمع وأقبل على العبادة وتمشيخ وتو حش في الفلوات وانقطع عن الناس ولم يبق له شغل بغير ذلك، وتأسف على ما مضى من عمره في تلك المعارك التي جرت بينه وبين معاصريه مع أنه في جميعها مشغول بالتصنيف والتدريس، والذب عن السنة والرفع عن أعراض أكابر العلماء وأفاضل الأمة، والمناضلة لأهل البدع، ونشر علم الحديث وسائر العلوم الشُعية في أرض لم يألف أهلها ذلك لا سيما في تلك الأيام، فله أجر العلماء العاملين وأجر المجاهدين المجتهدين، ولكنه ذاق حلاوة العبادة وطعم لذة

الانقطاع إلى جناب الحق فصغر في عينيه ما سوى ذلك (r) ثانيًا: ثناء العلماء عليه:
لقد أثنى على الإمام ابن الوزير خيرة العلماء والأئمة في سائر البلدان، فمن ذلك: قال عنه الحافظ ابن حجر (ت: هیهـه): (امقبل على الاشتغال
بالحديث شديد الميل إلى السنة بخلاف أهل بيته - رحمه الله -)|(r).

وقال الإمام عبد الوهاب البريهي (ت: ع•ههـ): (اكان إمامًا يرجع إليه في المعضالات ويقصد لإيضاح المشكلات أجمعت العامة من أهل بلده





على جلالته واحترامه وتفضيله وإكرامه ولزومه طريق السنة ورفضه لأهل البدعة)|(1)
وقال الإمام الشو كاني (ت: .YOاهـ): (لو قلتُ: إن اليمن لم ينجب
 وقال الشيخ صديق حسن خان (ت: V•rاهـ): (االإمام العلامة والمحدث
 فريد العصر ونادرة الدهر خاتّة النقاد، وحامل لواء الإسناد وبقية أهل الاجتهاد بلا خلاف وعناد)|(r)
المطلب الخامس


عاد الإمام محمد بن إبر اهيم الو زير - رحمه اللّ تعالى - في آخر حياته إلى الى
 بوتة شريفة لعبده ابن الوزير؛ إذ مات -رحمه الله- في الطاعو اليمن في سنة (•\&^هـ)، وذلك بعد أن انتطع للعبادة في آخر عمره (£ أ.
 منازل الشهداء؛ إذ أخبر سيِّد الأنبياء (صلى الهُ عليه وسلم) بقوله: (الشُهداء
 |الهّ)| (0) تغمده الهّ بواسع رحمته ورضو انه.
(1) طبقات صلحاء اليمن (ص•r).
(r) أبـجد العلوم (صYVV).


(العـد التاسع عشـر (أ) - محرم

ولد الإمام ابن الوزير في شهر رجب سنة (1)هـ )، بهجر الظهراوين
من شظب، وشظب جبل عال باليمن (1).

> نبذة المطتصرة عن المباني المالة

ترجع أهمية هذه الرسالة في أن موضوعها مححل خلاف بين الفقهاء (Y)

 الرسائل مع ما ضاع من تراث الأمة، ومن جميل لطف الله، وحسن التدبير أن حُفظت هذه الرسالة، فجاء البحث فيها ماتًُا يزيل ألم فقد ما مضى من تصنيف، فجاءت حاوية لمذاهب الفقهاء، وأسلافهم من الصحابة والتابعين، وأتى فيها ابن الوزير -رحمه الها- بأحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة تبين أن (1) وتد ذكر العلامة السخاوي أن الإمام ابن الوزير اليماني كان مولده التقريبي في سنة ( (1) ونـيهـ) ، وهذا التقريب بعيد، والصواب أنه
 (اللامع (YVY) )، أبجد العلوم (صVYV)

 القول الأول: لا يجوز إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوصة وإن كانت المنت من قوت البلد، وهو رواية عن مالك، وهو قول عنـد







, 据
زكاة الفطر تكون عن كل فرد صاع من الطعام إلا طعامًا واحدًا وهو القمح تكو ن نصف صاع، وقد ذكر ابن الوزير هذه الروايات المؤكدة أن زكاة الفطر نصف صاع من قمح، وأن هذا مؤيد بأنه مذهب أكثر الصحابة وكثير من
التابعين كسعيد بن المسيب وغيره .

ومع أن هذا المذهب الذي أيده ابن الوزير وصحح الأحاديث الدالة عليه مخالف لمذهب الجمهور ومو افق لمذهب الأحناف، إلا أنه -رحمه اللهلم يكن يقلد أحدًا، وإثنا اعتمد على الأحاديث والروايات والأدلة المؤيدة لهذا المذهب، ورد على أدلة العلماء الذين قالو ابأنها صاع من القمح كباقي الطعام وضعّف الأحاديث التي استدلو ا بها.
وبهذا يتبين أن هذه الرسالة في غاية الأهمية؛ لأنه قد ظن بعض الناس أن إخراج الصاع من جميع الطعام حتى القمح هو فرض زكاة الفطر، واعتقدوا بأن هذا أمر مُسلَّم، فجاءت هذه الرسالة تبين الأدلة على خلاف ذلك، وتبين أن المسألة خلافية اجتهادية محل نظر بين العلماء.
المطلب الثاني

توثيق اسم الرسالة، وصحة نسبتها للمؤلف
أولاً: توثيق اسم الرسالة:
بعد البحث والتمحيص المجدّ في كتب النهارس والتراجم والتاريخ والأنساب لم أقف على من سمى رسالة الإمام ابن الوزير اليماني التي بين يدي، ومحل التحقيق .

وقد أثبت الناسخ في النسخة (أ) من الرسالة: (رسالة في إجزاء
النصف الصاع من البر في الفطرة").

وفي النسخة (ب) من مخطوط الرسالة كتب الناسخ في أول النسخة
فوق الرسالة: (في أدلة من ذهب إلى إجزاء نصف صاع بر في الفطرة وما عارضها).

وجاء في المكتبة الغربية (مجاميع عیا^) في (^ق ): باسم: (رسالة جليلة في ثلاث مسائل: في أن الفطرة من البر، وفي حمى الأراك، وفي نكاح اليتيمة)|(1)
ولعل هذا الاسم الموجود في فهارس المخطوطات الخاصة باليمن (في
 "في إجزاء النصف الصاع من البر في الفطرة)".
والذي يظهر للباحثة في هذا الأمر: أن هذه الرساعلة والما والموجودة ضمن مجموع كله لابن الوزير - رحمه الله - لم يسمها المؤلف بذلك، وريما وربا لم يسمها أصلٍُ؛ لكونها ضمن مجموعة أسئلة رفع إلى الإمام بها، ووجهت إليه لمعرفة جو ابه عنها، واله تعالى أعلم. ثانيًا: صحة نسبة الرسالة لابن الوزير: من الثابت عند أهل العلم أن نسبة الكتاب لصاحبه تُعْرَفُ بأمور، أهمها:

1- ذكر علماء الفهارس لها، ونسبتها للمؤلف: وقد ذكرها ابن الحبشي في المكتبة الغربية لبلاد اليمن (مجاميع عیآ) في (^ق )، ورقمها بالفهرس
,
الجمديد هو (1) Y \& - - YMV
Y- تشابه الأسلوب العلمي، والتأليف مع أسلوب المؤلف في كتبه الأخرى، وبالنظر في هذا يعرف كل من عرك كتب محمد بن إبراهيم الوزير أسلوبه، ومنهجه في تآليفه. r- نص الناسخ على اسم المؤلف: وقد أثبت الناسخ اسم ابن الوزير في بد اية الرسائل .
ع- إضافة إلى ما سبق يكن تأكيد نسبة الكتاب لابن الوزير عن طريق وجود هذه الرسالة ضمن مجموعة رسائل للمؤلف مجموعة في مجلدة
واحدة.

وبهذا نخلص إلى أن هذه الرسالة ثابتة النسبة لمؤلفها، الإمام محمد بن
إبر اهيم الو زير •

من صنف أحد قبل ابن الوزيرفي ز كاة الفطر تصنيفًا مفردًا:
صنف قبل الإمام ابن الوزير في مسألة زكاة الفطر بعض الألئمة، نذ كر
منهم:
الإمام الشافعي محمد بن إدريس -رحمه الله - صاحب المذهب المشهور (المتوفى سنة: ع بrهـ)، فقد ألف كتاب ((زكاة الفطر)، ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء(Y)، وذكره تاج الدين ابن الساعي في الدر الثمين (). الإمام أبو جعفر الفريابي (المتوفى سنة: 70Yهـ)، ألف كتاب (اصدقة الفطر")،

ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة(£) (1)
 ( 0 ( \(\uparrow\) / / )




الإمام ابن أبي الدنيا (المتوفى سنة: (1) (اهـه) ألف كتاب (صدقة الفطر)، ذكره
ابن النديم في الفهرست(1) .
المطلب الثالث
منهج المؤلف في الرسالة
أ. منهج الرسالة إجمالًا:
الرسالة جو اب عن مسائل مجموعة وردت حول حديث زكاة الفطر
الذي رواه ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعير، عن أبيه، قاله، قال رسول الهُ صلى الله عليه وآله وسلم: (اصاع من بُر أو قمح على كل اثنين ... .") بدأ فيها بضبط اسم الراوي، والاختنلاف الذي في اسم التابعي ووالده الصحابي، وذكر طرق هذا الحديث وشواهده، ثم ذكر مَن روى عنه العمل به من الصححابة ومَن بعدهمَ، ثم ذكر عِ رِ من لم يعمل به. ب. منهج الرسالة تفصيلا:
يكن الحديث عن منهج ابن الوزير في رسالته زكاة الفطر من خلال استعراض النقاط الاتتية:
- منهجه في تقسيم الرسالة وتبويبها.
- منهجه في سلوك طريقة أهل الحديث في تناول مباحث في المسألة . - منهجه في الاستيعاب في تناول مباحث المسألة. - منهجه في عزو الأقو ال إلى قائليها.

 خلال رسالة زكاة الفطر، للوقو ف على منهج المصنف فيها، وباله التوفيق .
(1) بنظر: النهرست (ص: بال) .

1 - منهجه في تقسيم الرسالة وتبويبها:
تعد هذه الرسالة من أجوبة الفتاوى التي لا تصنف على أنها تأليف

 المؤلفة، فمن ذلك أنه ذكر مقدمة وجيز ألنا ونا
 مسائل وردت من بعض الإخنوان وفقه الله تعالى وإياي والمسلمين، آمين، المسألة الأولى من زكاة الفطر (1).
كما أنه قسم الرسالة إلى عناصر أساسية، فذ كـر أنهبنى رسالته على إير إيراد ثلاث فو ائد يحصل بها جواب السؤ اله، ومزيد علم ما يتعلق بمباحث المّا المسألة، فقال في المقدمة: والجواب عما ذكره مشتمل على فو ائد: الفائدة الأولى: فيما تيسر وقت ورود كتاب السائل - أيَّده اللّ - من طرق هذا الحديث وشو اهده . والثانية: في ذكر مَن روى عنه العمل به من الصحابة ومَن بعدهم . والثالثة: في عذ ر من لم يعمل به
r ـ ـ سلوك طريقة أهل المديث في تناول مباحث المسألة: صنف المؤلف رسالته على منهج أهل الحديث في الإكثار من الاحتجاج بالأثر، فأورد الأحاديث الواردة في المسألة و كأنه أراد الاستقصاء والحصري
 فقهها، وكيفية الاحتجاج جها، ولم يجعل الكلام على عادة الفتهاء من إيراد
الجواب خاليا من الدليل.



كما أنه يعتني بمتون الأخبار التي يوردها فيبين ما فيها من الزيادات، وحكمهامن جهة الثبوت والضعف، ويذكر مسند كل حديث من الصدابة ومن رواه عنه، وييز بين المرفوع منها والموقوف، إلى غير ذلك من مباحث علم الحديث .「 ـ الاستيعاب في تناول مباحث المسألة: فيو رد في المبحث ما فيه من أدلة، وما فيها من أوجه الدلالة، وما يتعلق بها من الفقه، وإن كان في الحديث ضعف بيّنه وذكر ما يوصف به رجاله من حيث الجرح والعدالة، ويترجم لرواة الحديث عند إيراده ويذكر شيئًا من تراجمهمم، و كلام نقاد الحديث فيهم.
ثم يذ كر كالام علماء الغريب واللغة في بيان معنى مفردات النص، ع ـ ـ عيث يستو الأقوال إلى قائليها: يكن أن يقال في المسألة.
رغم صغر الرسالة إلا أن ابن الوزير لم يغفل عزو الأقو ال إلى قائليها، ويظهر ذلك من خلال ثلاثة أمور:
أولاً: نسبة المذاهب الفقهية في الأخذ بالدليل إلى قائليها. ثانيًا: لا يكتفي بكجرد ذكر اسم العالم حتى يذكر بعده اسم الكتاب أيضًا، فيقول: هو اختيار فلان في كتاب كذا، أو قال فلان ثم يقول عقبه: انتهى من كتاب كذا، ومن أمثلة ذلك:
قال: واعتمد عليه ابن دقيق العيد في شرح العمدة في نصرة مذهب الشافعي، وأغرب ابن بطال فقال في شرح البخاري: "الم يختلف العلماء في أن الطعام في هذا الحديث هو البر، وهذا منوع").

وقال ابن الأثير في النهاية: (اقيل: إنه أراد به البر، وقيل: التمر، وهو


 عند أبي داود، وابن ماجه، والدار قطني، من طريق عكرمة)|"(1). - _ تأثره بذذهب الزيدية:







 بن المطهر، وهي لي إجازي
 عليه السلام ... وهو اختيار محمد بن منصور، ذلكره في الجي الجامع الكافي على

سادسًا: المميزات والعيوب:
فمن كميزات هذه الرسالة:
1- دقة التصنيف وإتقانه لعلم الحديث ورجاله واختياره للحديث من أصح الطرق: فمثلًا مرسل سعيد بن المسيب الذي احتج به، له طريقان

العـلدد التاسع عشـر (أ) - محرم

الطريق المشهور عن الزهري عن سعيد ين المسيب(1)، لكن هذا الطريق فيه ضعف (r)، فأعرض عنه المصنف ون وجاء بالطريق غير المشهور الذي هو المو صحيح وهو طريق عبد الخالق بن سلمة الشيباني عن سعيد بن المسيب (r)

وهو طريق صحيح ثم قال المصنف: وعبد الخالق هذا وثقه الذه هبي Y- إنصاف المصنف مع غيره من العلماء: فقد قال ابن الوزير في رسالته: (اؤخرجه ابن خزية في صحيحه، وقال: غير محفوظ ولا أدري مُن الوهم. فأنصف هنا؛ لأنه من عصبية مذهب الشُافعي -رحمه الله تعالى". فقال ابن الوزير بأن ابن خزية أنصف في تبيين ضعف هذا الحديث مع أنه موافق لمذهبه الشافعي، وهو من عصبية مذهب الشافعي
أي: المؤيدين لمذهب الشافعي.
r- معرفته واستيعابه لكل الأدلة المقوية لمذهب المصنف، مع تنويع تلك الأدلة: فقد ذكر الحديث المسند المرفوع ثم ذكر الصحيح الموقوف، ثم
ذكر الصحيح المرسل وغيرها.

ع- ذكر أدلة المخالفين لمذهبه وفنّدها من ناحية الرواية والدراية، وضعف
إسناد بعضها.
0- استخدام الأسلوب الجدلي في إقناع الحصو م، وإظهار الراجح.
7- استعمال المؤلف لمقاصد الشريعة في الترجيح والاختيار .
(1) أخرجه ابـن أبي شيبة في المصنف( (0.1/7) عن سعيد بـن المسيب، يرفعه؛ أنه سئل عن صدقة الفطر؟ فقـال: عن الصغير، والكبير،





وأماعيوب الرسالة:

ا- عد م ذكر تههيد يوضح الرسالة وأهميتها قبل البدء في سرد الأحاديث :

 الأنواع الأخرى، وأن مذهب الشُافعية صاع من القمح كباقي الألصناف،


التحقيـــــــــق الثـني

أولًا: وصف المخطوط، ونسخه:
اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسختين خطيتين:


\footnotetext{

}


الصفحة الأولى من النسخة (أ)


اللوحة الأخيرة من النسخة (ب)


ثانيًا: منهج التحقيق:
يتلخص عملي في تحقيق هذا الكتاب في العناصر التالية:
1- نسخت المخطو طمن نسخة الأصل، واستعملت في رسم الكتاب الرسم
المشرقي، متبعًا في ذلك القواعد الإملائية المتعار ف عليها الآن، ولم أشر
إلى الأخطاء الإملائية التي كثيرًا ما يقع فيها النساخ .
r- قابلت النص على نسخة الأصل (أ)، وعلى النسخة الثانية (ب)، وقد
سبق وصف كلتا النسختين من قبل .
r- إذا وقع اختلاف بين النسخ أثبت ما ترجح لي صو ابه بالمناسبة للسياق، ، ولأسلوب ابن الوزير الذي عهدته -رحمه اللّ- .

६- خرجت الأحاديث الموجودة في الرسالة، فما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به، وما في السنن الأربعة رتبتها على الترتيب المّا المعروف عند المحدثين وقمت بالحكم عليه من خلال كلام الأئمة الحفاظ من كتب
التخريج المعروفة. .

0- وضحت المفردات اللغوية الصعبة والغامضة من كتب اللغة وغريب

7- قمت بالترجمة للأعلام المذكورين في الرسالة مع ذكر مصادر الترجمة.


النَصُ المُحَقُق:
بسم الهَ الرحمن الرحيم

والحمد شلّ رب العالمين، [أحب الحمد إليه](1)، وصلى الهَ على محمد
وآله وسلم.

هذا جواب مسائل وردت من بعض الإخوان وفقه الهّ تعالى وإياي
والمسلمين، آمين.
المسألة الأولى:
قال أيَّده الله: إن أبا داود (r) روى في الباب الرابع من زكاة الغطر بالإسناد
\[
\begin{aligned}
& \text { ( ( } \\
& \text { (Y) هو أبو داود سليمان بـن الأشعث بـن إسحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمر السجستاني أحد كبار العلماء وحفاظ الـديث، ولد سـنـ }
\end{aligned}
\]

إلى ثعلبة بن عبد الهَ بن أبي صُعير(1)()، عن أبيه(r)، قال رسول اله صلى اله
عليه وآله وسلم: (اصاع من بُر أو قمح على كل اثنين ....") (£) الحديث .

فإن قلت: لم يصح (^)؛ فليُبين وجه ضعفه أو علته تغصيلًا . انتهى . وقد ضبطه -أيّده الله تعالى -: صُغير بالغين المعجمة، والياء المثناة من

> تحت مشددة

مكسورة(9)، والصواب بالعين المهملة، والياء ساكنة، على صيغ(•(1) (1Y)
التصغير، كذا ضبطه الذهبي((1) في المشتبه(1Y).

والاختلاف الذي في اسم التابعي ووالده الصحابي ذكره بعض رواة الحديث على الشك؛ فقال: ثعلبة بن عبد الله، أو [عبد الله بن أبي ثعلبة. (1) ختلف في اسمهو وترجمتنه كزجمة أبيه في الكتب، فال الدارتطنى: الصواب فيه: عبد الشّ بن نعلبة بن أبى صعبر. لئلبة صحبة
 ( \()\)







 بن راشد ليس بتوي في المديث، وضعف حديث ابن أبي صعبر، وسألته عن ابن أبي صعبر أمعرون موْ فاله: من يعرن ابن أبي
 (0) (

(v)

 (1.) (1) في (ص): اصصيغة|)



ورواه غير واحد بالجز م والتحقق أنذ|"()عبد الشَ بن ثُعلبة بن أبي صُعير، عن

 شك من الراوي في لفظ النبي (صلى اللّ عليه وسلم) على جهة التخيير؛ لألن البر هو القمح، إلا أن الراوي أحب أن يؤدي الحديث باللفظ الذي سمعه، فشكُ فيه.
والجواب عما ذكره مشُتمل (0) على فو ائد:
الفائدة الأول: فيما تيسر وقت ورود كتاب السائل -أئَّه الشّا- من طرق هذا
الحديث وشو اهده.

والثانية: في ذكر مَن روى عنه العمل به من الصحابة ومَن بعدهم.
أوا الفائلة: في علألوك: من لم يعمل به.

فقد روي هذا عن النبي صلى الهَ وسلم، وفيه أحاديث:
الحديث الأول: عن ثُعلبة بن أبي صُعير، وهو الذي يلّي سأل عنه أيده الشّ، رواه

(1) قوله: (اعبـد الهّ بـن... والتححقق أن)) ليس في (ب)
( تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للحافظ المزي (Y/ Y) (Y)
(

قاضي شهـبة (V/ \&) .


(7) هو أبو الحـسن علـي بـن عـمر بـن أحـمد بـن مهـدي المعروف باللدارقطنـي، سـمع من أبي الـقاسم البغوي وابـن صاعد ومحمد بـن هارون
 تاريخ بـغداد ( (




(1)، والنعمان بن راشد (r)، وهما من رجال مسلم(r) والأربعة، وثالثهم عبد
 عن الزهري()، ووقع منهم أو من الرواة عنهم اختلاف كثير في اسم شيخ الزهري.
ذكره الحافظ المزي في أطرافه(1) مستقصًى، فمنهم من قال: عن عبد

 أبيه، ومنهم من لم يذ كر: عن أبيه، وأبوه صحابي با بالا شك.

 (Y)












(








فمن احتج بالحديث، رجح رواية عبد الهَ بن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه، وأجاب عن الاضطراب بأن شرطه الاستواء، وإذا تبين الراجح لم يضر ذلك المرجوح، وجعلهما صحابيين لا يحتاج ج(1) إلى موثق ما لم يتبين جرح، ، وهو مذهب الجماهير في مجاهيل الصحابة، وعضد ذلك با له من الشا الشو اهد التي تأتي، وقدح في المعارضات (r) التي تأتي أيضًا، ومن لم الم يعمل بهذا الحديث اعتل بالاضطراب الواقع في شيخ الزهري، وبجهالة الـي حال شيخه.
 الاختلاف، ورجح الصاع بالاحتياط والمعارضات الآتية، وبأن النطرة مكيلة لا مقومة، ولذلك اعتبرت من أجناس مختلفة القيم. الحديث الثاني:
عن علي عليه السلام، وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، وهو أشهر؛ أما المرفوع فرواه محمد بن منصور في كتابه علو م آل محمد (صلى آلى الهُ عليه وسلم)، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد الد، عن زيد بن بن علي، عن آبائه عن علي عليه السلام (1) قال: قال رسول الهّ (صلى الها الهّ عليه وسلم):








 (V
العـلد التاسـع عشـر (أ) - محرم

صاع، وقد يجزئ نصف صاع")، قال أبو جعفر: (يعني عن واحد نصف صاع") . انتهى بحرو وفه من نسخة الإمام المهدي محمد بن المطهر (1)، وهي لي ولي إجازة ومناولة من حيّ الو الد السيد الناصر بن أحمد بن أمير المؤمنين المطهر المير




الزيدية (گ)، وسيأتي دليلنا.

وحُسين هذا المذ كور في الحديث هو ابن علو ان الكلبي(ْ)، وفيه كالام
كثير كشيخه أبي خالد (7)، فمن كان يقبلهما احتج به، أو رجح به، وبقية رجاله
أئمة ثقات

























وأما الموقوف على أمير المؤمنين عليه السلام؛ فرواه عنه محمد بن منصور في الجامع الكافي فقال: (اوعن أبي عبد الرحمير المنر، عن علي عليه السلام: (أعطو ا صدقة النطر نصف صاع من بر)|(1)
ورواه محمد بن منصور عنه في علوم آل محمد عليهم السلام مسندًا، فقال: حدثني علي بن منذر ، عن وكيع ، عن سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي عبد الرحمن، عن علي عليه السلام قال: (اصاع من شعير، أو صاع من تر، أو نصف صاع من بر الي الم ولم يضعفه.
ورواه ابن النحوي الشافعي(r) في كتابه البدر المنير (r) فقال: (اوروى الثوري عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي عليه السلام:
 قلت: أبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب بن رُبيعة، مقرئ الكوفة، من رجال الجماعة، وعبد الأعلى الراوي عنه هو ابن عامر الثعلبي، من رجال أهل السنن الأربعة، وقد ضُعف بعبارات لينة تدلد عرفهم على أنه حسن الحديث، إذا كان لروايته شاهد، والله أعلم.

\footnotetext{




 (0/1•)







}

ويقوي ذلك أنه روى عنه خلق من أمثة المديث؛ منهم شعبة وإسر ائيل
من أهل التحري عن (1) الر اوية عن المجاريح.

وقال في شرح التنبيه للشيخ بُم الدين التالسي في كتاب النفقات: (أنه
حديث ثابت)، وأنكر ذلك عليه ابن النحوي (ب) . قال ابن حجر: "ارواه الثو ري
 احتج به، ومن (8) رواه عن علي عليه السلام ابن المنذر ر (0)، ولم يضعفه، وكان من أئمة النقل، ورواه عن أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، وضعف الرواية عنهما، ولم يضعفها عن علي عليه السلام، ورواه عنه ابن بطال في شرح

عن أنس قال: [قال](7) رسول الهّ (صلى الهُ عليه وسلم): (أعطوا صدقة الفطر نصف صاع من بر)"، رواه دحمد بن منصور في الجامع الكافي من طريق أبانعن أنس . والظاهر في أبان هذا أنه ابن أبي عياش التابعي الز اهد، وفيه كلام كثير وتضعيف، مع زهده وتعبده.
\[
\begin{aligned}
& \text { ( ( ( ) كتب فوقها في الأصل: (افي)، ، وأشار إلى أنها نسخة }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( ) في (ب): (اوبمن). }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { (7) ليس في (ب) }
\end{aligned}
\]

عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى اللهعليه وآله وسلم نحو ذلك،
رواه أبو داود، وقال: إنه وهم(1)
الحديث الخامس:
عن عصمة بن مالك مرفوعًا بنحو ذلك، رواه الدارقطني (r)
الحديث السادس:

 الحسن [من](V) ابن عباس")، ولازم ذلك؛ لأن الحسن بصري، ولحس وابن عباس


والعهد قريب، والعصر واحد (1)






قال أبو داود: نهذهن الزيادة رمم من ابن عيبنة




 عليه، روى عن النبي (حلى النّ عليه وسلم) وأبى بن كعب أسامة بن زيد وبريدة بن المصيب الأسلمي وتيم الداري وحصينبـن
 التفسير والأرتمبن شرحبيل الأوديو وإسحاق بن عبد الشّ بن كنانة ؤبو أمامة أسعدبن بنسهل بن حنيفو إسماعيل بن عبد الرحمن
 الأعلام للزركلي (8/8)
هذه اختصار ات، فالدال لأبي داود، والسينللنسائي نتوله: ( (رواه دو س) أي: رواه أبو داود والنسائي


 بالونيات (Y// /19) طبقات الفسرين للداودوي (1/ 10)

(


ورواه عطاء(1) عن ابن عباس أن النبي صلى الهّ عليه وآله وسلم: (أمر صارخًا ببطن مكة أن ينادي: إن صدقة الفطر حق واجب الن على على كل مسلم؛ مدان
 والحديث عند (د)(0) و(ق) (1) والدارقطني(V) والحاكم (1) من طريق عكرمة عنه بدون هذا . الحديث السابع:

\[
\begin{aligned}
& \text { من ابـن عباس. جامع التحصيل (صّه ا ) . }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { (1) (9) في الأصل: (الترمذي) (1) }
\end{aligned}
\]


 بخلافه؛ فإنه يكن الجمع بأنه بلغه ذلك بعد أن لم يكن يعرفه، و كأنه لما اشتهر عنه إنكاره ، كان سبب تبليغهم له، كما اتفق ذلك لابن عباس في الصرف (V)، ولعمر في الاستئذان (^)، ولغيرهما، والشا وان أعلم. وأما الذي خَرَّجَه (د) (9) عنه، فقد (• ا) مرَّ أنه معلّ . الحديث الحادي عشر:
عن سعيد بن المسيب مرسل، ومراسيل ابن المسيب قوية عند كـر المير

 بن زيد، عن عبد الخالق بن سلمة الشيباني، عن ابن المسيب أنه قال: (اكانت
( (















 (1 (1) ز) زيادة من (ص)

 قمحّ



الصدقة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر وعمر نصف
صاع من بر" .
قال ( د ): (ور واه شعبة وبشر بن المفضل (1) عن عبد الخالق مثله)|(r)"
قلتٌ: وعبد الخالق هذا وثقه الذهبي(r) سولم يذ كر في الميزان، وهو
 صححي عن ابن المسيب، وهو حجة عند من يقبل المراسيل، وعند كثير متن لا

يقبلها، ومقوي لتلك الأحاديث عند الجميع •
مع أن من العلماء من يُقوي المرسل بشهرة العمل به في الصصحابة،
وقد اشتهر العمل بهذه الأخبار في الصححابة؛ فإذا قوي المرسل الو احد بعمل بعضهمه، كيف لا يقوي هذه كلها بذلك؟ ! وهي:

الفائدة الثانية:
في ذكر من عمل بذلك، فقد قال علي بن خلف الشُير بابن بطال في
شرحه للبخاري(0): (إن ابن المنذ ر روى ذلك عن علي عليه السالام، وابن عباس، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة(7)، وابن الزبير، وأبي بكر، وعثمان، وأسماء بنت أبي بكر، وغيرهم)"، لكنه قال: (الم يثبت عن أبي (1) هو: بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي مولامم، أبو إسماعيل البصري، ثـقة ثبت من الوسطى من أتباع التابعين، روى عن





 (0) (0) شرح صحيحا البخاري (ب) (070)







بكر وعثمان، ولكنه يتضض برواية سعيد بن المسيب؛ بل برواية أبي سعيد
المتقق على صحتها؛ فإن فيها: (إن الناس عدلوا الصاع بدين المين من المنطة،)(1). وفي شرح البخاري (t): أن الناس في ذلك النصر هُ هُم أكا أكابر الصحابة،





قلت: الثو ري وابن المبارك من كبار أئمة الآثار بالإجماع .
 من جمع بين الأحاديث بجواز الأمرين، يوضايحه ما رواه (د) (1) والنسائئي من حديث الحسن البصري، قال: (اخطب ابن عباس على منبر البصرة في آنر آنر
 ها هنا من أهل المدينة؟ قومو ا إلى إخو انكم فعلموهم؟؛ فإنهم لا يعلمون، فرّا فرض
 نصف صاع من قمح"، فلما قد عليٌّ رأى رخصَ الشعير، فقال: ( (قد أوسع
\[
\begin{aligned}
& \text { (1) شرحصحيح البخاري (Y/ (Y) }
\end{aligned}
\]
(Y) (Y) في الأصل: (اوكأنه) .






( ( )

 وجهل أهل (r) البصرة كلهم بذلك متمسك منـ من لم يعلم (r)
 أعني: نصف الصاع من البر، فتمت روايته عن الخلفاء الأربعة، ورواه ابن الـن
 جامعه(V) من طريق عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي عليه السالام



عنده ، والهّ سبحانه أعلم. الفائدة الثالثة:
في المانع من العمل بذلك عند المخالفين، ولهم عدة (9) موانع :


 أرى مدًّا من هذا يعدل مدين")، قال أبو سعيد (•): (أما أنا فلا أزال ألخا أخرجه كما

(Y) ليس في (ب) (Y)
( ( \()\)

(0) (0) ليس في (ب).
(7) (7) قوله: (اوذكر الترمذي لـه) ، في (ب): (اودر الثّوري بـه) .
( ( V )





كنت أخرجهه|(1).
 عن الخليل (r)، واعتمد عليه ابن دقيق العيد في شرح العمدة"(£) في نصرة مذهب الشافعي، وأغرب ابن بطال فقال في شرح البخاري: (الم يختلف الم العلماء في أن الطعام في هذا الحديث هو البر)|(0)، وهذا مُنوع • وقال الِّ ابن الأثير في النهاية(7): (اقيل: إنه أراد به البر، وقيل: التمر، وهو المو أشبه؛ لأن البر كان عندهم قلياًل لا يتسع لإخر اج زكاة الفطر"|(V) قلتُ: ويحتج لهم على ذلك بأنه قد ورد فيه: (اصاع من طعام، أو صاع من تمر"، وهو في الصحيح من رواية الثقات(^)؛ لكنه مضطرب، وأهل الصحيح يخرجون المضطرب الراجح المقبول والمرجوح المردود إذا كان المقوي(9) مثل هذا، ويكلون الناظر فيه إلى نظره ، فيمكن إعلاله(•1) فقد خر جر البخاري ومسلم فيه روايات تعارض ذلك، منها أنه قال: (اكنا نخر جها صاعًا

من طعام، و كان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط والتمر"(1)"








 (7) (7) في الأصل: (انهايته)|" .
(V)

 (1) (1) في الأصل: (القوي).
 في هذا ضعيف مردود.




وهذا نظر (1) منه على تفسير الطعام بغير البر؛ فكيف يرجح عليه الاستنباط، وفي رواية: (اكنا نخرجها من ثلاثة أصنا أصناف: صاعًا منا من ترير، أو
 معاوية)|(r)
ومنها: أنه لم يأت ذكر البر ولا الطعام في حديث ابن عمر المتنق عليه،

 وفي رواية: (افكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة التمر، فأعطى شعيرً| (1) (5)
قلتُ: كأنه رأوه أفضل، أو لأنه أول ما أمر به النبي صلى الهّ عليه وآله


 على أن السمراء ما جاءتهم إلا في أيام معاوية، وإغنا سبب الوهم مـر من بعض الثقات أنه سمع ذكر التمر في الحديث مرة، وسمع ذكر الطمع الطعام أخرى، فظن
 تفسير الطعام بالتمر؛ فلا يجوز الجمع بينهما باختيار الراوي، ومن هنا شدد








مالك وغيره في الرواية بالمعنى، ومنعوا ذلك(1) (1 على أن لفظ أبي سعيد: (اكنا نخر ج على عهد رسول اله (صلى الله عليه وسلم)")، وليس فيه تصريح برفع الأمر بذلك إلى رسول الله (صلى الهه عليه وسلم)، وقد يجوز أن يخرجوا البر صاعًا من غير إيـجابه عليهم؛ إما لتفضيله، كما كان ابن عمر يخر ج التمر ولا يعدل إلى (ب) الشعير إلا عن ضرورة، وإلا لظن أن الواجب صاع من كل شيء، واله أعلم. الحديث الثاني: عن أبي سعيد أيضًا أنه ذكر في حديثه هذا: (أو صاع من بر)"، بلفظ (البر")، رواه أبو داود(r)، وقال بعد روايته: (إنه وهم)"، و كأن الراوي له فهم البر من الطعام، فروى بالمعنى، ولا يجوز تبديل اللفظ المحتمل بالنص، بل ولا الجلي بالأجلى، فشرط الرواية بالمعنى عزيز جدَّا، وخالف الحاكم فقال: ("صحيح)" (£لى عادته في تصحيح كثير من الشو اذ متى كان الراوي ثقة، وهو مذهب ضعيف؛ فإن التضعيف بالإعلال أقوى من التضعيف المطلق ؛ لأن الإعلال يفيد الظن الخاص بأن الحديث المعين غلط، والتضعيف المطلق لا يفيد ذلك، فقد يحفظ الضعيف كثيرًا من رواياته()
\[
\begin{aligned}
& \text { (1) ذهب نوم إلم منع الرواية بالمعنى، منهم كمد بن سربـن ومالك بن أنس وأبو معر ابن سخبرة. وذهب الأكثرون إلم جوازه ما لم } \\
& \text { يتغير المعنى، شريطة أن يكون الراوي بصيرًا باللنة والعانِ. انظر: مقلمة ابن الصلاح = معرنة أنواع علوم المديث - ت عتر }
\end{aligned}
\]


وأخرجه ابن خزية(1) في صحيحه( ) \({ }^{(1) ، ~ و ق ا ل: ~(ا غ ي ر ~ م ح ف و ظ ، ~ و ل ا ~ ا ٔ د ر ي ~}\) كمن الوهم"(٪)، فأنصف هنا(₹)؛ لأنه من عصبية مذهب الشُافعي رحمه الله تعالى الثالث: عن أبي هريرة مرفوعًا بذ كر: (أو صاع بر)|"()، صححه الحاكم(ه) وهو من حديث سفيان بن حسين ()عن الزهري، وهو ضعيف في الزهري(^) \({ }^{\text {(^) }}\) الرابع: عن ابن عمر (9) مرفوعًا مثله، جعله شاهدًا لحديث أبي هريرة، وصحححه أيضًا، وهو معلّ؛ لأنه رواه من طريق نافع (•) عنه، وحديثه المتفق على صحتى من غير طريق، عن نافع [ك / |乏 / / أ عنه بغير هذه الزيادة .






 الـنطة فيّ خبر أبي سعيد غير حفوظ، ولا أدري هن الومم. (r)



 (V)

 وعمد بن مسـلم بن شهاب الزمري ومشـام بن يوسف السلمى المaصي ويعلى بن مسلم ويونس بن عبيد، روى عنه: وايرامهيم بن صدقة وحصين بن غير وشعبة بن الحباج وعباد بن العوام وعباد بن موسى العكلي وعمر بن عبد الهّ بن رزين وعمر بن على


(1)/ الححرة






الخامس: من حديث علي عليه السلام (1) مرفوعًا وموقوفًا كذلك، وفي طريقه
الحارث الأعور (r)، وقد صرح ابن عباس عن علي أنه جعله فضيلة .

حديثي علي وزيد فلم يصححهما (0)، فلم يصح في الباب شي(1). السابع: قالو ا: لما كان التمر والشُعير وسائر الأصناف متفاضلة في الأثمان، ولم تجعل الفطرة من التمر أقل من الصاع ولا من الأقط أكثر منه، وجب في

القياس أن تكو ن الفطرة مكيلة لا مقومة، فيكو ن صاعًا من كل شيء(V) \({ }^{\text {(V) }}\) والجواب: أن القياس لا يرد على النصوص، وإن سلَّمنا فالكيل باقي(^)؛ لأنه لم يخر ج إلى القيمة التي هي الدر اهم والدنانير، وأما كون الكيل غير مختلف فلا نُسِّم، فهِه زالِّ الِّه الحبوب مكيلة، وهي الُشُر فيما سُقيَ بالعيون وماء السماء، ونصف الُُشُر فيما سقي بالنو اضح (9) الرابع("): الاحتياط، وهو مشترك؛ فإن الإيجاب لما لم يتعين وجوبه ليس هو الاحتياط لما جاء فيه من الوعيد والتشديد، وإنما الاحتياط أن يفعل الأفضل



\[
.(\mu \cdot r / 1)
\]








( ( ) كذا في الأصل، (ب)، ولعل الصواب: (باقٍ). (9) في (ب): (النوازح")

(• (1) كذا في النسِخ الحطية، ولعلَ الصواب: (الثامن)" .
 \(\qquad\)

ويندب إليه، ويحث (1) عليه من غير إيجاب(「)، كما روي عن علي عليه السلام في حديث ابن عباس(r) الذي خطب به من على منبر البصرة بين علماء الصححابة والتابعين، فلم ينكره منهم أحد، والله سبحانه أعلم.

\section*{مصادر البحث}

1 - أبجد العلو م، المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اله الحسيني البخاري القَنَّوجي (المتوفى:V•VاMهـ)، الناشر:
دار ابن حزم، الطبعة: الطبعة الأولى

Y الأعلام، المؤلف: خير الدين بن محمو د بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: 74M1هـ)، الناشر: دار العلم للملايين،
الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو r.. .
r- أعيان العصر وأعوان النصر، المؤلف: صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (المتوفى : \&Vهـ) المحقق: الدكتور علي أبو زيد، الدكتو ر نبيل أبو عشمة، الدكتور محمد موعد، الدكتور محمود سالم محمد قد م له: مازن عبد القادر المبارك الناشر: دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان،
دار الفكر، دمشق - سو ريا الطبعة: الأولى، \^اءـ - 199^م.
ع- إنباء الغمر بأبناء العمر.
- - بداية المجتهد و نهاية المقتصد، المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى:

090هـ)، ط. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ، مصر، ط. الرابعة،

〒- البدر الطالع بـحاسن من بعد القرن السابع، المؤلف: محمد بن علي

المعرفة - بيروت.

V المؤلف: ابن الملقن سراج الدين المنر أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ع•مهـ)، المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد

 عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن المار القطان (المتوفى:

\[
\text { الأولى، } 1 \text { ٪ اهـ-199V م . }
\]

4- تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، المؤلف: شمس الدين ألبو أبو
 المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف، ط. ط. دار الغرب الإسلامي، ط.
الأولى، r... r.م.
- ا- التاريخ الكبير، المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اللّ (المتوفى: هو TOTهـ)، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد - الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، وعليه حو اشي محمود خليل.

11- تاريخ اليمن السياسي، تأليف: محمد يحيى الحداد، دار الهنا للطباعة،



 . \({ }^{\text {r...r }}\)
r| - تاريخ دمشق لابن عساكر (oVI)، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي،
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: 10٪اهـ أهـ . 1990
عاء تحفة الأشراف بعرفة الأطراف، المؤلف: جمال الدين أبو الحجاج
 شرف الدين، طبعة: المكتب الإسلامي، والدار القيّمة، الطبعة: الثانية:

10- التحقيق في أحاديث الخلاف، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: هوVهـ)، المحقق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني





IV تذ ت ت الحرة الحفاظ، المؤلف: شمس الدين أبو عبد اله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاَيْاز الذهبي (المتوفى: VAVAهـ)، ط. دار ار الكتب العلمية
\[
\text { بيروت-لبنان، ط. الأولى، } 19 \text { § اهـ- 1991م . }
\]

1^- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، المؤلف: شمس الدين أبو عبد اللّ
 مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، الناشر: دار الوطن - الرياض،
الطبعة: الأولى، اEYاهـ - -...

19- تهذيب التهذيب، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن


 يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي

مؤسسة الرسالة - بيروت، ط. الأولى، . . \& - ••19^.
(الثق - Y الثقات، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتّ، الدارمي، البُستي (المتوفى: عمrهـه)، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، ط. دائرة المعارف العثمانية
 YY- جامع التحصيل، صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (المتوفى: المى الــ)، المحقق: حمدي عبد المجيد


السلفي، الناشر: عالم الكتب - بيروت، الطبعة: الثانية، I V V - p1917

سץ - الجرح والتعديل، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتع (المتوفى: :YYهـ)، ط. طبعة مجلس دائرة المعار ف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند،
دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط. الأولى، اهـ اهـ ا مـ .

ع צ- الدر الثمين في أسماء المصنفين، المؤلف: علي بن أنجب بن عثمان بن عبد الله أبو طالب، تاج الدين ابن السّاعي (المتوفى: TV\&هـ)، تحقيق وتعليق: أحمد شوقي بنبين - محمد سعيد حنشي، الناشر: دار الغرب

Y Y - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي الشهير بالكتاني (المتو فى : 0 ६ץ(هـ)، تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي، الناشر: دار

Y7 - سنن ابن ماجه، المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،
 ط. دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي . - YV
 المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط. المكتبة العصرية، صيدا
— بيروت.

- Y^

الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: YVAهـ)، تحقيق وتعليق:
أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، ط. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، ط. الثانية، . \(19 V 0\) - - هـ

צ9 - سنن الدارقطني، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى : ریهـ)، ، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، ط. مؤسسة الرسالة،
- • الخْسْرَوْجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: O^عهـ)، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية،
كراتشي - باكستان، الطبعة: الأولى، • (گاهـ - 19^9 م .

اس- السنن الكبرى، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخر اساني، النسائي (المتوفى : ए•ّهـ) ، حققه وخر ج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، قد م له: عبد الله بن عبد المحسن التركي،

Y Y السنن الكبرى، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: r"ّهـ)، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، قد م له: عبد الله


بن عبد المحسن التركي، ط. مؤسسة الرسالة - بيروت، ط. الأولى،
مr..l - - مـ|Er|

شץ- سير أعلام النبلاء، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَيْماز الذهبي (المتوفى: V\&^هـ)، المحقق: مجموعة من الم الم المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط. مؤسسة الرسالة الة الم، ط.
الثالثة، 0. ع (هـ / 19^0 م .

ع ع- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح (المتوفى: 19 1•1هـ)، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، ط.
دار ابن كثير، دمشق - بيروت، ط. الأولى، 7•عاهـ - 1917 م.

0r- شرح صحيح البخاري لابن بطال، المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي


.مr..r -

〒ب- صحیح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسننه وأيامه، المؤلف: محمد بن إسماعيل المِيل أبو عبداله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط. دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد

ر- rv رسول اله (صلى الله عليه وسلم)، المؤلف: مسلم بن الحجاج ألمو ألمو


الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: آYهـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت.
^M- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، المؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى:
هس- طبقات الشُافعية الكبرى، المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتو فى: :VV) هـ )، المحقق: د. محمو د محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط. هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط. الثانية، .
-ع - طبقات الشافعية، المؤلف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة (المتوفى: 101هـ)، المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان، ط. عالم الكتب - بيروت، ط. الأولى، V• عاهـ.
اع- طبقات الفقهاء، المؤلف: أبو اسحاق إبراهيمبن علي الشيرازي (المتو فى :
 إحسان عباس، ط. دار الرائد العربي، بيروت - لبنان، ط. الأولى، - 19V.

Y § - الطبقات الكبرى، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: • •شץه)، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الأولى،

凡 السكسكي اليمني (المتوفى: ع•ههـ)، المحقق: عبد اله محمد الحبشي، الناشر: مكتبة الارشاد - صنعاء.
๕؟- العو اصم والقو اصم في الذب عن سنة أبي القاسم، المؤلف: ابن الوزير، محمد بن إبر اهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو


 - \(199 \varepsilon\)

0
 المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة:
- plantr r
₹ 7 - فهرس مخطوطات بعض المكتبات الخاصة باليمن ، تأليف عبد الهَ محمد الحبشي، تحقيق: جوليان يوهانسين، الناشر: مؤسسة الفرقان للتراث
الإسلامي.

VV الفهرست، المؤلف: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق الم البغدادي المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم (المتوفى: ^مّعهـ)، المحقق: إبراهيم رمضان، الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان، الطبعة:


^६- فوات الوفيات، المؤلف: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن



 محمد عوامة أحمد محمد نر الخطيب، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسالامية




بيروت-لبنان، ط. الأولى، ^1٪ اهـ -199V م .

1


لهr





\&- المستدرك على الصحيحين، المؤلف: أبو عبد الها الحاكم محمد بن عبد اللّبن محمد بن حمدويهبن نُعيم بن الحكم الضبي الطمي الطهماني النيسابو ري


المعروف بابن البيع (المتوفى: 0 عههـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،
 00- مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد الها أحمد بن محمد بن
 الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: دعبد اللّه بن عبد المحسن
07- مصنف ابن أبي شيبة = الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، المؤلف:
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الهّ بن محمد بن إبر اهيم بن عثمان بن خو استي
العبسي (المتوفى: مזYهـ)، المحقق: كمال يوسف الحوت، ط. مكتبة
الرشد - الرياض، ط. الأولى، 9، عاهـ.



العلمي- الهند، المكتب الإسلامي - بيروت، ط. الثانية، بّعاهـ اهـ. -0^- معجم الأدباء، المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الهّ ياقوت بن عبد اله


09- معجم المؤلفين، المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغي الغني كحالة الدمشق (المتوفى: ^•\&اهـ)، ط. مكتبة المثنى - بيروت، دار

إحياء التراث العربي، بيروت.
-7- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الهّ بن موسى بن أبي بردة بـ بن أبي

موسى الأشعري (المتوفى: عYזهـ)، المحقق: نعيم زرزور، الناشر: المكتبة
العصرية، الطبعة: الأولى، YY
ا71 ملحق البدر الطالع بـحاسن من بعد القرن السابع، المؤلف: محمد بن
محمد بن يحيى زبارة الحسني اليمني الصنعاني (المتوفى: المى اهـ المـ)،
الناشر: دار المعرفة - بيروت.

الشهرستاني (المتوفى: A\& ^هـ) ، ط. مؤسسة الحلبي.
سף- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف: أبو العباس شمس الدين

(المتوفى: (7Nهـ)، المحقق: إحسان عباس، ط. دار صادر - بيروت.
```

