

جـامـعـة الاسطـرلاب الدولـيـة
international Astrolabe University

$$
\begin{aligned}
& \text { تعنى بالبحوثوالدراسات الإسلامية } \\
& \text { (تصلر كل ستة أشهر مؤقتّا) } \\
& \text { السنـة الثالثة عشـرة العـدد التاسـع والعشـرون } \\
& \text { 17/شوال/ }
\end{aligned}
$$

رئيس التحرير والمدير السيؤول


مدير التحرير
فضيلة الشيخ الدكتور : مُمود بن صفا الصياد العكار

$$
\begin{aligned}
& \text { اليراسلات: لبنان - طرابلس ص.بـ } 208 \\
& \text { تلفاكر: } 009616471788 \\
& \text { :بريد إلكتروني } \\
& \text { albahs_alalmi@hotmail.com }
\end{aligned}
$$



## قواعد النشر في المجلة



## ملا حظات

 Y - لا تلتزم إدارة المـجلـة بـإعادة البـحـث الذي لـم يـنشـر إلى كاتـــهـ.
 عن رأي كاتبـه.


## 



فضيلة الشيخ أ.د : سعد الدين بن محمد الكبي رئيس التحرير والمدير المسؤول

فضيلة الشيخ الدكتور : محمود بن صفا الصياد العكلا مدير التحرير

فضيلة الشيخ : يوسف طه
سكرتير التحرير
الأستاذ : مصعب الكبي
سكرتير إداري

الأستاذ الدكتور مبارك بن سيف الهاجري
(عميد كلية الشريعة سابقاً - جامعة الكويت)
الأستاذ الدكتور بسام خضر الشطي
(أستاذ في كلية الشريعة - جامعة الكويت)
الأستاذ الدكتور محمود عبود هرموش
(أستاذ في جامعة الجنان - لبنان)
الأستاذ الدكتور عاصم بن عبد الله القريوتي
 الأستاذ الدكتور عمر عبـد السلام تدمري (أستاذ بالجامعة اللبنانية سابقاً)

الدكتور محمود محمد الكبش
(أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة - جامعة أم القرى)
بالتعاون مع أساتذة في الجامعات العربية والإسلامية


## الافتتا حية

## بقلـم رئيسـ التحرير

إن الحمد للّه نحمده ونستعينه ونسغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لهه، ومن يضلل فلا هادي لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد؛ فهذا العدد التاسع والعشرون، يصدر مع دخول شهر شوال وعيد الفطر المبارك، وقد دخلت الهجلة عامها الثالث عشر، سائلين الله سبحانه أن يعيد هذا العيد وقد تغير واقع الأمة، ونقلت أقد امها إلى مواطن العز، والجبال الشُّمّ.

كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتواكب تقدم المـجلة في عمرها مع تقدم البحث العلمي في خططه ونتائجها، وأن تفعَّل هذه النتائج لا أن تبقى حبيسة الأدراج ورفوف المكتبات. نتشر في هذا العدد ثلاثة أبحاث:

الأول: نكاح اليتيهات في الفقه الإسـلامي.
واليتيمة هي الصغيرة، وهـذا الـزواج يدرجه العلمـانيون
تحت العنف الأسري.

والإســلام عندمـا يبيح تزويج الصفيرات، لا يجعله أصـلًا في الـزواج، فالأصل تزويج الفتاة وهـي بالغ رشيدة، ولكن لمـا كان الأصل في التشريع مراعاة جميع الحاجات، راعى التشريع الإسـلامي الحاجة إلى تزويج الصغيرة لو طرأت تلك الحاجـة، وهي إما تحقيق مصلحة لها، أو دفع مفسدة عنها.

ومراعاة الحاجات موجود في التشريع الوضعي، فكثيرًا مـا
ينص القانون على الاستثناء بتزويج فتاة خـارج إطـار القانون، بقـرار تتخذه المحكمـة في غـرفـة الـــذاكـرة، ولـكنَّ الــرق بين الار القانون الوضعي والتشريع الإسـلامي في الأحوال الشخصية أن القانون يجعل النظر في اتخاذ القرار إلى القاضي، بينما تجعله الثريعة بيد الولي الشرعي الذي يعتبر المسؤول الأول عن ابنته أو حفيدته، أو موليته، وعليه يعود عارها وشنارها، لذلك كالك كان له اله النظر في تحقيق مصالحها ودرء المفاسد عنها. ولذلك سميت
 وهو ووليه أدرى بهصالحاه من القاضي.

إن الإســلام علَّق الـزواج على وصف وهـو الشهوة، بينما يعلِّقه القانون على سن قانونية، وكأنتا أمام معاملة للحصول على رخصة قيادة السيارة، أو حق الانتخاب.

إن تصنيف زواج الصفيرة إذا دعت الحاجة إلـى ذلك يدرجه العلمانيون تحت العنف الأسـري، ليكون أقوى في فرض رأيهم وإخضاع الهجتمعات لنظرهم القاصر، وهم بهذا التدخل السافر في أحـوال الناس الثخصية يكثفون زيف مناداتهم بالحرية، وتحرير النـاس من التسلط على إراداتهـم، وإذا بهم يتسلَّطون على إرادات الناس، ويريدون التشريع على مقاسهم، لا على مراعاة جميع الحاجات البشرية في كافة المجتمعات!! والبحث الثاني: موقف الإسـلام من حماية الأسرار الطبية، وقد أكد الباحث حق الإنسان في المحافظة على خصوصياته وأسراره لا سيما مـا تعلَّق منها بالأمور الطبية.

إن الحفاظ على أسرار النـاس المتعلقة بأشخاصهم، سواء كانت طبية، أو اجتماعية، لا جدال فيـه، بينما نجد بعض وسائل



الإعـلام ليس لها همٌّ إلا الكثف عن عيوب النـاس، وأخطائهم، بل أسرارهم، وهم بذلك يخر جون عن الأدب في تعاطي المهنة، وعلى المسؤولين أن يضبطوا الإعـلام ويمنعوه من الكثـف عن الانـ معايب النـاس وأخطائهم، والتي الأصل فيها الستر لا الفضيحة．

والبحث الثالث：توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل－نقل
الملكية－في إنثاء وإدارة المرافق العامة．
وهـو بحث يهـدف إلـى إحـيـاء هـذا العقد الــني ينبغي أن
 وبالاستفادة من هذا العقد نحقق أمورًا عديدة، من أبرزهـا： ا－التوفير على خزينة الدولة، والحدّ من الدَّيَن العام． Y－توفير مشاريع خدماتية وإنمائية وتشغيلية للمواطن والوطن．

ץ－تحريك نشاط الثركات المستتمرة والتي سيتحرك معها سوق العمل، والحد من البطالة．

إنتا نرجو من تحكيم الأبحـاث ونشرهـا خدمة المجتمع، والارتقاء به على ضوء الدراسات المحكمة، والتي تخضع لمعايير جامعية، تجعل البحث العلمي أكثر صوابًا． والله نسأل أن ينفع بهذه الأبحاث فإنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين．

## 回 回 回

## مnبلة 

مجلــة إسلاميَّـة علميَّـة مُحكَّهــة تعنــى بالبـحــوث والدراســــــات الإسـلاميــــة تصلدر كل ستة أشهر مؤقتا - لبنـان - طرابلس


## 

## مnبلة 

مجلــة إسلاميَّـة علميَّـة مُحكَّهــة تعنــى بالبـحــوث والدراســــــات الإسـلاميــــة تصلدر كل ستة أشهر مؤقتا - لبنـان - طرابلس


## نكام اليتيهات في الفقه الإسلامي



## الملخص

يتتاول البحث الأحـكام الفقهية الخاصة بنكاح اليتيهات، وقـد تعرض
الباحث فيه إلى بيـان معنى اليتيم، وأنـه من فقد أبـاه قبل البلوغ، ثم تكلم عن رأي الفقهاء في نكاح اليتيمات، وأدلتهم في المسألة، حيث رجح الباحث جواز أن يزوج الولي غير الأب اليتيمة، بشرط أن يكون الزوج كفؤاً خالياً من العيوب، وأن لا تزوج بأقل من مهر المتل، كما تتـاول الباحث موضوع الخيار لليتيمة بقبول الزواج أو فسخله بعد البلوغ، وأن لها الخيار الشرعي في الاستمرار بالزواج بعد علمها بها بعد البلوغ أو اعتراضها عليه، ويجب حينئذ أن تلجأ للقاضي ليفسـخ العقد. الكلمات المفتاحية: النكاح، اليتيمات، خيار البلوغ

## المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصـلاة والسـلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد،

فقد اهتم الإسـلام باليتيم، وأنزل الله تعالى آيات من القر آن الكريم تتكلم عن اليتيم وحقوقه،، كما جاءت السنة النبوية وتعرضت أيضا لأحكام اليتيم، ومنه هذه الأحكام التي أشارت إليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ نكاح اليتيمات، لذا جاء هذا البحث بعنوان: "حكم نكاح اليتيمات في الفقه الإسـلامي"، لبيان خلاف الفقهاء في الدسألة، ومدى مشروعية تزويج اليتيمة التي مات والدها وهي دون البلوغ.

أهداف البحث:
1- بيان مفهوم اليتم لغة واصطلاحا.
Y- بيان حكم تزويج اليتيمة التي مات والدهـا دون البلوغ. ケ- توضيح الشروط الواجب تحققها بالسماح لليتيمة بالزواج. ६- ذكر ما إن كانت اليتيمة تملك الخيار بعد البلوغ بإجازة النكاح أو فسخهه.

## مشكلة البحث:

جاء البحث للإجابة عن السؤال الرئيس التالي:

- هل يجوز للولي غير الأب أن يزوج الصغيرة اليتيمة؟ ويتفرع عنه الأسئلة التالية:


## نكاج اليتيمات في الفقه الإسلامي

$$
\begin{aligned}
& \text { ا- ما المقصود باليتيمة؟ } \\
& \text { Y- هل هناك شروط لإباحة الزواج باليتيمة؟ } \\
& \text { ץ- هل تملك اليتيمة الخيار بفسخ العقد أو إجازته بعد البلوغ؟ } \\
& \text { ६- هل هناك حاجة لإباحة زواج اليتيمات ؟ }
\end{aligned}
$$

## الدراسات السابقة:

هناك كتب ومقالات عديدة في الموضوع لكن الدراسات العلمية السابقة كما يلي:

1- رسالة ماجستير غير مطبوعة بعنوان: „أحكام اليتيم المـالية في الثريعة

إشراف: الدكتور سلمـان نصر الداية، الجامعة الإسـلامية في غزة، 9٪「ץ.

حيث تـناول الباحث مفهوم اليتيم لغة واصطلاحا، ثم تكلم عن الحقوق
المـالية، ولم يتعرض لموضوع بحثنا وهو نكاح اليتيمات.
Y- رسالة ماجستير غير مطبوعة بعنوان: „أحكام مال اليتيم في الفقه الإسلامي"، إعداد: مريم عطا حامد قوزح، إشر اف: الد كتور مروان علي القدومي، جامعة النجاح في فلسطين، 11-「 11

حيث تتاولت الباحثة الجانب الهالي من حقوق الأيتام، ولم تتعرض لموضوع بحثنا وهو نكاح اليتيهات.

اتبع الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي والاستقرائي المقارن، واتبع الخطوات التالية:

1- توثيق المعلومات من مصادرها الأصلية.
ץ- إذا ذكر الكتاب لأول مرة فيتم ذكر معلومات الكتاب كاملة، فإذا ذكر

## خطة البحث：

- اشتـمل البحث على مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة.
－المطلب الأول：مفهوم اليتيمـات لغةً واصطلاحاً
－المطلب الثاني：حكم نكاح اليتيمات
－المطلب الثالث：خيـار البـلوغ لليتيمـة
－المطلب الرابع：شـروط استعمـال حق الخيار للصغار
－المطلب الخامس：الحاجة إلى نكاح اليتيمـات

回 回 回

## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي



## المطلب الأول: <br> مفهوم اليتيمات لغةّ واصطلاحاً

## الفرع الأول: تعريف اليتيـــة في اللغة.

لو رجعنا إلى كتب اللفة لوجدنا أنّ اللغويين أطلقوا لفظ اليُتْم على كثيرٍ من
 المعاني بحسب ما وردت في كتب اللغة:

فقد استعمل أهل اللغة هذه الكلمة في معاجمهم تحت جذر „يتمه" ثمَّ ذكروا
لهذا الجذر معانٍ كثيرة تختلف باختلاف الحركة على الياء والتاء من جذر الكلمة الـواردة هنا، فقالوا: اليُّتم، بضمّ الياء وسكون التاء، وقالوا: اليَتَّم، بفتح الياء وسكون التاء، وقالوا: اليَتَّم، بفتح الياء والتاء.
أولا : اليُيُتم بضم الياء وسكون التاء:- من معانيه:

ا- الإنفراد، واليتيم: الفرد. وقال ابن السكيت: „اليُّتّم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم، ولا يقال لمن فقد الأم من النـاس يتيم، ولكن منقطع (1) "الان .
قال ابن بري: „اليتيم الذي يموت أبوه، والعَجُّي الذي تموت أمه، والَّلطيم الذي يموت أبواه،). وقال الليث: „اليتيم الذي مات أبوه فهو يتيم حتى يبلغ، فإذا
(1) ابن منظور، جهال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، بيروت، دار صادر

بلغ زال عنـه اسم اليُتِّم(1)".

اليتيم يتمياً لأنّه يتغافل عن برّه(r)".
r- يُطلق أيضاً على الإبطاء:- قال أبو عمرو: „اليُّتم الإبطاء، ومنـه أُخذ
اليتيم، لأنّ البِرَّ يبطئُ عنـه|"(r).

ثانيا : اليَيْتم بفتح الياء وسكون التاء:
ذكر ابن منظور رحمه الله أنّ اليُّتم بالضّم والفتح الإنفر اد ، وقيل: الففلة(\&).
وذكر الفيروزأبادي في قاموسهـ أنّ اليَتَّم تعني الههَّ (0).
ثالثا: اليَتَتم بفتح الياء والتاء: -

ذكر ابن منظور أنّ اليَتَم يطلق على عدة معانٍ منها:
فقدان الأب، ومنها الإبطاء، ومنها: الحاجة، ويُقال: يَتِتَ من هذا الأمر
يَتَماً: أي انفلت (1).

وقال ابن منظور: „الأنثى يتيمة، وإذا بلغ زال عنهما اسم اليُّتم حقيقة،


(0) الفيروز أبـادي ، محمد بن يعقوب الشيرازي، القاموس المحيط، بيروت، مؤسسـة

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ابن منظور، المرجع السـابق. } \\
& \text { (Y) ابن منظور، الهرجع السـابق. } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( ( ) ابن منظور، المرجع السابق. }
\end{aligned}
$$

## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي



 واليتائم: رمال منقطع بعضها من بعض أو جبل(8)، واليتيه: الفرد، وكل

شيء يعزّ نظيره، فيقال: درة يتيمة)

## الفرع الثاني : تعريف اليتيـيمة في الاصطلوح:

لـم يختلف الفقهاء في أنّ اليتيمة هـي الصغيرة التـي مـات أبوهـا قبل البلوغ(7)، يقول الجصاص رحمه الله: „اليتيم المنفرد عن أحد أبويه، فقد يكون



والحديث صحيح صحححه الهيثمي، انظر: الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر، مجمع الزوائـد ومنبع الفوائد، تحقيق: حسام الدين القدسي، الـدين القاهرة مكتبة

$$
\begin{align*}
& \text { المرجع السابق. } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) المرجع السابق. }
\end{aligned}
$$

السرخسي، محمد بن أحمد أبو بكر السرخسي، المبسوط، بيروت، دار الكتب العلمية،
 الماوردي، الحاوي الكبير شرح مختصر المزني، تحقيق: علي محمد معوض وعادل الما




## نكام اليتيمات في الفقه الإسلمي

يتيماً من الأُم مع بقاء الأب، وقد يكون يتيماً من الأب مع بقاء الأُم؛ إلاّ أنّ الأظهر عند الإطلاق هو اليتيم من الأب، وكذلك سائر ما ذكر الله من أحكام الأيتام إنما المراد بها الفاقدون لآبائهم وهم صغار (1)". ويلاحظ من تعريف اليتيم واليتيمة أنّه يشتمل على شرطين هما:-ا- مـوت الأب، فـإذا كان الأب مـوجوداً فلا نستطيع أن نطلق على الولد يتيهـا، ولا على البنت يتيمة.

ץ- أن يكون سن اليتيم واليتيمة عند موت الأب قبل البلوغ، أي أن اليتيم واليتيهة لم يصـلا إلى سن البلوغ عند موت الأب، فإذا مات الأب وكان كل من الولد والبنت بالغين، فلا نطلق عليهما لفظ اليتيم أو اليتيمة حقيقةً، ولكن يطلق عليهم مجازاً.

قال الجصاص رحمه الله: "وولا يطلق ذلك عليهم بعد البلوغ إلا على وجها
المجاز لقرب عهدهم باليتيم(ث)".

وقال ابن منظور رحمه الله: (رواليُتُمُع في النـاس: فَقدُ الصبي أباه قبل البلوغ،
 والأنثى يتيمة، وإذا بلفا زال عنها اسم اليُتم حقيقة، وقد يطلق عليها مجازاً بعد البلوغ، كما كانوا يُسمّون النبي أبيه. وفي الحديث:"تُتأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها (r)"، أراد

الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمـع أدلة الأحكام، تحقيق: محمد بن عبد القادر عطا، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، ا991م، جr، صHY
لجصّاص، أحمد بن علي الرازي الجصّاص، أحكام الحـام القرآن، تحقيق: محمد الصادق
قمحاوي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 199r م، جr، ص٪r.
(Y) الهرجع السابق.
سبق تخريجه.


## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي

باليتيمة البكر البالغة التي مـات أبوهـا قبل بلوغها، فلزمها اسم اليُتّم، فدُعيت به وهي بالغة مجازا（1）＂）．

回 回 回
( ( ) ابن منظور، لسـان العرب، ج ז1، ص7 7 7.

## المـطلب الاثناذي: حـر نـا

## الفرع الأول: تحرير محل النزاع:

لا خـلاف بين الفقهاء في أن اليتيمة البالغة الكبيرة لا يجوز لوليها أن يزوجها إلا برضاهـا وموافقتها (1).

قال المـاوردي رحمه الله: „فأما حال البكر مع غير الأب والجد من الأولياء كالإخوة والأعمام؛ فلا تخلو حالها معهم من أن تكون صغيرة أو كبيرة، فإن كانت كبيرة لم يكن لهم إجبارها إجماعاً، وليس لهم تزويجها إلا بإذنها (r) ".

وقال ابن تيمية رحمه الله: „فإنّ الشرع لا يمكّن غير الأب والجد من إجبار
الكبيرة باتفاق الأئمة(r)").
(1) الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، القاهرة،




 الهاوردي، الحاوي الكبير، ج9، صror
(ب) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الحنبلي، مجموع الفتاوى ، (Y) تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة النبوية، مجهع الملك فهد لطباعة الحبا

## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي

واختلف الفقهاء في اليتيمة الصغيرة التي دون البلوغ، هل يحق لوليها أن
يزوجها أم لا؟

## الفرع الثاني : خلاف الفقهاء في هلذه المسلألة :

اختلف الفقهاء في حكم تزويج اليتيمة الصغيرة التي لم تبلغ، كما يلي:
أولاً : المذهب الحنفي: ذهب الحنفية إلى أنّ للولي تزويج اليتيمة الصغيرة
ولو لم يكن جداً (1).

قـال الـدبوسـي: (غغير الأب والـجـد مـن الأولـيـاء لـه ولايــة تـزويـج الصغير
والصغيرة(ث)". وقال النسفي: "وللولي إنكاح الصفير والصغيرة، والولي العصبة
بترتيب الإرث(+)").

ولكن ينبغي القول إنّ الحنفية عندما أجازوا نكاح الصغيرة التي لا أب لها
من قبل وليها إنما اشترطوا له شروطاً ذكرها الحصكفي رحمها الله؛ وهي (ع):
الهصحف الشريف، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر ، جY،، صOV.

الرشداني ، الهداية شرح بداية المبتدي، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،


الدبوسي، أبو زيد عبد الله بن عمر، كتاب الناب النكاح من الأسرار الوار، تحقيق: الد كتور نايف
العمري، القاهرة، دار الهنار، الطبعة الأولى، 199 ام، ص O•r.

النسفي، عبد الله بن أحمد الحنفي، كنز الدقائق، مطبوع مـع كتاب تبيين الحقائق الـئ شرح
كنز الدقائق للزيلعي، بيروت، دار الكتاب الإسلامي الطبعة الثانية، بدون تاريخ النشر ،
جا،صIr.
( ( ) الحصكفي، محمد بن علي الحصني ، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، مطبوع مع كتاب رد المحتار على الـدر المـتار لابن عابدين، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي

> 1- ا- أن يزوجها من كفء لها.

ץ- أن يزوجها بمهر المثل، فلا يزوجها بأقل من مهر مثلها.
ثانياً : المذهب المالكي:
للمـالكية في هذه المسألة قولان:

الأول: لا يجوز لأحدٍ من الأولياء غير الأب أن يزّوج الصغيرة قبل البلوغ، أخاً كان أو غيره(").

قال ابن عبد البر رحمها الله: „قال مالك: لا يجوز لأحد من الأولياء غير
 مالك عند البغد اديين من المـالكيين وعليه يناظرون، وهو قول ابن القاسمر وأكثر
 وانظر أيضا: ابن عابدين، محمد بن أمين الشهير بابن عابدين الحنفي، حاشية رد المحتار على الدر المختار ، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي محمد معوّض بيروت، ديرّ دار

ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، التمهيد لما في الموطأ




 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، تحقيق: د.




## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي

أصحاب مـالك (1)".

وجاء في المدونة الكبرى: „قلت: أرأيت الصغار أينكحهم أحد من الأولياء؟ قـال: -أي ابن القاسم- قال مالك: أمّـا الجارية فلا يجوز أن يزوّجها أحد من الأولياء ولا الأوصياء حتى تبلغ المحيض، فإِا الـا بلغت المحيض فزوّجها الوصّي برضاها جاز ذلك (r)"

الثاني: وهو القول المعتمد في المذهب: يجوز تزويج اليتيمة التي ليس لها
أب بشروط هي:

ا- أن يخاف عليها الفساد في حالها. r- أن يكون لها ميل إلى الرجال. r- أن تكون قد أتمت عشرة أعوام فأكثر.
 وعدة، ورضاها بالزوج، وأنّه كفؤ في الدين والنسب والحال والمال والصد اق، وأنّ مهر مثلها في غير المالكة أمر نفسها، لأنّ المـالكة أمر نفسها لها التزويج بدون
 قال خليل في مختصره: „فالبالغ إلا اليتيمة خيف فسادها وبلفت عشراً،
ابن عبد البر، الاستذكار ، ج77، صه0.





 عبد الرحمن ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، بيروت، دار الفكر، الطبع الثعة الثالثالثة،

وشُوورِ القاضي وإلا صحّ إن دخل وطال(1)"، وقال الخرشي رحمه الله في شرحه
 أنّ الولي غير الهجبر لا يزوج غير البالغ بحال إلاّ اليتيمة، وهي من لا لا أب لها ، فتزوج بشروط أن يخاف عليها الفساد في حالها أو مـالها بعدم تزويجها الها ولا يحتاج إلى زيـادة، وكان لها ميل للرجال، وأن تكون محتاجة لدخوله فيما قبله، ،
 صح إن دخل وطال، أي وإنٍ زوجت اليتيمـة مع فقد الشروط أو بعضها ونها فإنّ النكاح

ولهذا ذكر الدسوقي رحمه الله مـا هو المعتمد في هذه المسألة عندهم فقال: "والحاصل أن بلوغها عشر اً مطلوب لمراعاة القول الآخـر وهـو مذهب المدونة والرسالة، أنها أي اليتيمة لا تزوج إلا إذا بلغت، وليس اليس شرطاً يتوقف عليا

 المعتمد في هذه المسألة مـا ارتضاه المتأخرون من أن المدار على خيفة الفسـاد،

 فإن لم يخف عليها الفساد وزُوجت صح إن دخل وطال، وإن خيف فسـادهـا وزوجت من غير مشاورة القاضي صح النكاح إن دخل وإن لم يطل( ثالثأ : المذهب الشافعي:

ذهب الشافعية إلى أنّه لا يجوز لغير الأب والجد تزويج الصغيرة حتى تبلغ
(1) (1 خليل، خليل بن اسحاق بن موسى، مختصر العلامة خليل، مطبوع مع كتاب الخرشي





## نكام اليتيهات في الفقه الإسلامي

وتأذن، فإنُ زُوجت اليتيمة الصغيرة قبل بلوغها كان النكاح باطلاً عندهم(1) فاليتيمة الصغيرة العاقلة لا يصح لغير الأب والجد أن يزوجها بحال من الأحـوال، لأن زواجها يتوقف على إذنها ورضاهـا، والصغيرة لا يعتبر لها إذن، فلا تزوج إلا إذا بلغت. فإن كانت الصغيرة يتيمة انتقلت الولاية عليها في المال والنكاح للحاكم، ولكن لا يصح له أن يزوجها إلا بشرطين:
1- أن تبلغ لأنها لا تحتاج للزواج قبل البلوغ.

Y- أن تكون محتاجة بعد البلوغ إلى النفقة أو الخدمة، بحيث لا تـدفع . ${ }^{(r)}{ }^{(r)}$
قال الثافعي رحمه الله: "رولا يزوج الصفيرة التي لم تبلغ أحد غير الآباء، وإن زوجها فالتزويج مفسوخ، والأجداد آباء إذا لم يكن أب يقومون مقام الآباء في ذلك
وقال الشيرازي رحمه الله: "ولا يجوز لفير الأب والجد تزويجها إلا أن تبلغ وتأذن (غ)

## رابعاً: المـذهب الحنبلي

للحنابلة في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
(1) الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، الأم، بيروت، دار الفكر ، بدون رقم الطبعة،

- ا99 م، ج0، صا صب، الشيرازي، إبر اهيم بن بن يوسف، المهذب في فقه الإمام الشا الشافعي،
 ص^^،، المطيعي، محمد نجيب، تكملة المجموع شرح المهـب للنووي، جدة، مكتبة

 ص.

$$
\begin{align*}
& \text { الشافعي، الأم، جه، صا صا Tr }  \tag{r}\\
& \text { الشيرازي، المهذب، جr، ص^r. }
\end{align*}
$$

## نكام اليتيمات في الفقه الإسلمي

الأول: ليس لـلأولـيـاء غير الأب تـزويـج اليتيمـة الصغيرة، فـلا تـزوج إلا
بإذنها (1)

الثاني: للأولياء من غير الأب تزويجها وبدون إذنها
الثالث: وهو المعتمد في المـذهب أن للأولياء من غير الأب تزويجها إذا بلغت تسعاً بإذنها ، ولا يـجوز قبل ذلك (r)

وقد أشـار ابن تيمية إلى أنّ الرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي الرواية
الثالثة وهي: إذا بلفت تسع سنين زوجت بإذنها (¿)
خامسـاً: المـذهب الظاهري: ذهب الظاهرية إلى أنّه لا يجوز للأوليـاء عدا
الأب أن يزّوج الصغيرة التي لم تبلغ، سواء أكان ذلك للضرورة أم لا(0)

في فقه الإمـام أحمـد بن حنبل، تحقيق: سعيد مـحمد اللحام، بيروت، دار الكتب العلمية،


7 7 • 0، ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله، المبـدع في شرح المقنع، بيروت،

عبد الله، شرح الزركشي على مـختصر الخرقي، تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن بن اللا
 لمراجع السـابقة.

البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت، دار الكتب العلمية،
بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر، ج0، ص7ڭ، البهوتي، منصور بن يونس، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، بيروت، عالم الكتب، الطبعة

$$
\text { الأولى، } 199 \text { ام، جז، ص7ז7. }
$$

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جr٪، صqغ.

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، المُححلى بالآثار، تحقيق: الدكتور عبد الغفار
سليمـان البنـداري، بيروت، دار الفكر، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر، ج9، ص^٪.


## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي

## الفرع الثالث : خُلاصـة الملذاهب الفقهيـة في الهسـألة

بعد أن استعرض الباحث أقوال المذاهب الفقهية، يخلص الباحث إلى أن الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي:

القول الأول: لا يجوز لأحدٍ من الأولياء غير الأب أن يزوّج الصغير الو الو الو البلوغ أخاً كان أو غيره، وقد ذهب إليه كل من المـالكية(1) والشافعية( (r) والحنـابلة


وأضاف الشافعية الجد إلى الأب، فيجوز أن يزوّج الصغيرة الأب أو الجد عند فقد الأب(0).

القول الثاني: يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج اليتيمة الصغيرة
 رواية(٪)، وهذا القول هو اختيار ابن تيمية رحمه الله(^).

الـقول الثالث: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوُجت فرضيت فالنكاح جائز، أي يجوز للولي غير الأب أن يزوّج اليتيمة إذا بلفت تسع سنوات، ولا يجوز لهم تزويج من هي دون التسع سنين. وقال بهذا القول الإمام أحمد في المشهور
( ( ) ابن عبد البر، التههيد، ج1،، صץ•..
(Y) الققّال، محمد بن أحمد الثـاشي القنّال، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، تحقيق: د. ياسين أحمد ابراهيم درادكة، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،



الشافعي، الأم، جه، صا صا با




الڭحכ التاسع والڭشـرور
البحث| العلم88 الإسالامه8

## نكام اليتيمات في الفقه الإسلمي

عنـه وهي الرواية المعتمدة في المذهب(1)

## الفرع الرابع : سبـب الخلاف في هله المسـألة

يرجع الخلاف في هذه المسـألة إلى سببين همـا ${ }^{\text {(r) }}$
السببـ الأول: معارضة العموم للقياس، وذلـك أنّ قوله صلى الله علياه
وسلم: "والبكر تستأمر وإذنها صماتها (r)" يقتضي العموم في كل بكر إلا ذات الأب التي خصصها الإجماع، وكون سـائر الأوليـاء معلوماً منهم النظر والمصلحة لوليتهه؛ يُوجب أن يلحقوا بالأب في هذا الهعنى، لذا فمن الفقهاء من ألحق به جميع الأولـيـاء، ومنهم من ألحق به الـجد فقط، لأنّه في معنى الأب إذ كان أباً أعلى.

السبب الثاني: هو الاشتر اك في اسم اليتيم، فالحنفية يـرون أنّ اسم اليتيم لا يوصف به غير البـالغة، والشافعية ومـن معهم يـرون أن اسم اليتيمـة يشمل البـالفة وغير البـالفة، بدليل قوله صلى الله عليـه وسلم: ("تستأمر اليتيمـة(غ") والمستأمرة هي من أهل الإذن وهي البـالفة.
( ( ) الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم، الإقناع في فقه الإمام أحمـد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، بيروت، دار المعرفة، بـدون رقم الطبعة وتـاريـخ النشر، جّ، صص•IV، الـــرداوي، عـلاء الدين أبـو الحسن علي بن سليهـان ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخالاف على مذهب الإمام أحمدل، بيروت، دار إحياء
التراث العربي، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر، ج^، ص٪٪.
(Y) ابن رشد، محمدل بن أحمد بن محمد القرطبي، بـدايـة المـجتهـد ونـهايـة المقتصـد،





## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي

## الفرع الخخامس : أدلة الفقهاء في هذه المسـألة

أولا : أدلة القول الأول: استدل الفقهاء الذين لم يُجيزوا نكاح اليتيمة قبل بلوغها، والذين اشترطوا أن يكون الولي في إنكاح الصغيرة هو الأب فقط بأدلة نقلية وأخرى عقلية:

أ- الأدلة النقلية:
 وَمَا يُتْلَ عَلِّحُحْ

 آية: Irv.].

وجاء الدلالة: أنّ اسم النساء يطلق على الكبار كالرجال في الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير، فكذلك اسم النساء والمرأة لا يتناول الصغيرة، وقد قال: »في يتامى النساء" والمراد به هناك اليتامى هنا، كما قالت عائشة رضي
 الصغيرة إذ لا إذن لها، فإذا بلفت جاز نكاحها، لكن لا تزوج إلا بإذنها (1). r- عن أبي هريرة رضي الله عنـه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسله:
 وفي روايـة أخـرى: عن ابن عباس رضي الله عنهمـا، أن رسول الله صلى

(1) القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق:


$$
\begin{align*}
& \text { صحيح، سبق تخريجه. }
\end{align*}
$$

وجه الـدلالة:- أن اليتيمة هي الصغيرة التي لا أب لها، لقوله صلى الله


 إذناً معتبراً، فدل هذا على عدم الولاية لغير الأب على الصغيرة، لأنّ استئمارها
لا يكون إلا بعد بلوغها (r).



( ( ) أخرجه أبـوداود في سننه، كتاب النكاح، بـاب في الثيب، حديث رقم (Y (Y)، جr،
صץזケ، والنسائي في سننه، كتاب النكاح، باب استئذان البكر في نفسها، حديث رقم
(KYTI) ، ج1، صغ^، وأحمد في مسنده، جغ، ص190.
 الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الوصايا، باب ما جا جاء متى ينقطع اليتم، حديث رقم


الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تحقيق: زهير الثاويش، بيروت،
المكتب الإسـلامي، الطبعة التانية، 910ام، ج0، صva.
(「) البغوي، أبو محمد الحسين بن هسعود، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت،



## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي





 وجه الدلالة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لولي اليتيمة غير
 يملك تزويج ابنة أخيه اليتيمة دون إذنها. ب- الأدلة العقلية:

ا- قـالوا: لأنّ مـن عـدا الأب مـن أوليائها أخـاً كـان أو غيـره، ليس لـه أن يتصرف في مالها، فكذلك في بضعها (r)





عبدالوهاب، القاضي عبد الوهاب بن علي البغد ادي المالكي، الإشراف على نكا




 ابن عبد البر، الاستذكار، ج1ال، صه1.
r- ولأنّ كل من لم يملك قبض صداقها لم يملك عقد نكاحها (1).
r- ولأنّ غير الأب قاصر الثفقة فلا يلي نكاح الصفيرة(r) وقد استدل المالكية والحنابلة ومن معهم على منع ولاية الجد في تزويج الصغيرة وأنّ الولاية لا تكون إلا للأب وحده بالأدلة العقلية التالية:

1- لأنّ الجد يلي بولاية غيره، فأشبه سائر العصبات وفـارق الأب؛ فإنـ يدلي بغير واسطة، ويسقط الأخخوة والجد ويحجب الأُم عن ثلث الما المال إلى ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين(r)

ץ- ولأنّ الولاية على الحرّ والحرة باعتبار الحاجة لهذه الولاية، ولا حاجة للصفيرة في ولاية التزويج عليها قبل البلوغ لعدم الشهوة، إلا أنّ ولاية الأب تثبت


صغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم فالِ يُقاس غيره عليه وهو الجد (8).
ץ- ولأنّ الجد لا يلحق بالأب دلالةً؛ فالجد ليس في معنى الأب، لأن الولد جزء من الأب، فكانت الولاية للأب عليه كالولاية على نفسه، والجزئية قد ضعفت بالجد، وشفقته قد نقصت فلا يكون في معنى الأب(0) ع- ولأنهـا ولايـة تملك انتـقالاً لا ابـتـداءً فلم يملك بها الإجـبـار كسائر
الولايات (1) .

$$
\begin{align*}
& \text { (1) الهـاوردي، الحاوي الكبير، ج9، صعه. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (0) المرجع السابق. }  \tag{0}\\
& \text { عبد الوهـاب، الإشراف، جr، ص7^9. }
\end{align*}
$$



## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي

$$
\begin{aligned}
& \text { وقد استدل الثافعية على أنّ للجد ولاية في تزويج الصغار، حيث يرون أنّ } \\
& \text { للجد ولاية وتعصيباً، فجاز له تزويج البكر كالأب(1). } \\
& \text { - مناقشة أدلة القول الأول: } \\
& \text { 1- الاستدلال بالآية: }
\end{aligned}
$$

أ- اعتبر الإمـام الثنقيطي رحمها الله عدم صحة الاستدلال بالآية على عدم جواز تزويج اليتيمة حتى تبلغ؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى صرح بأنهنّ يتامى بقوله: : على الصنار، كما في قوله تعالى: [سورة البقرة: 9 ] ، وهنّ إذ ذاك اك رضيعات 9 (r).

ب- أنّ سبب نزول الآية يدل على جواز نكاح اليتيمَّ، فقد ثبت وِّ في الحديث







(1) المطيعي، تكملة المـجموع، جV، صغY٪.
(Y) الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني ، أضواء البيان في إيضاح القرآن


، حديث رقم (0.9Y)، جV، صی،، ومسلم في صحيحه، كتاب التفسير، حديث رقم


ينكح اليتيمـة، إذا أصدقها صداق المثل(1).
 تفسها..." الحديث؛ فقالوا في الرد على هذا الاستدلال:- إنّ الهـراد باليتيمـة في

 والدليل عليـه أنّه مدّه إلى غاية الاستئمـار، وإنّمـا تستأمر البـالغة دون الصغيرة(٪). يقول الدبوسي رحمـه الله: (والجواب عن الخبر الأول- أي الحديث الوارد آنفاً: أنّ المر اد به اليتيمـة البـالغة، لأنّ النبي والصغيرة مـا فيها هذه الفاية) (r)

ץ- وأمّا استدلالهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهمـا في قصـة قد امة بن مظعون رضي الله عنـه، فأجابوا على هذا الاستدلال بمـا يلي:

أ- يحمل هذا الحديث على البـالفة، بدليل قوله في الحديث: "إلا بإذنها" وليس للصغيرة إذن، كما جاء في الرواية أيضاً أنّ المغيرة بن شعبـة غرّ أمها بهاله، فكرهت الجارية ابن عمر، وردّ رسول الله وهذا لا يتصور إلا من الكبيرة، فّّل هذا على أنّ القصة كانت في الكبيرة(غ).

ب- ويحتمل أنّها بلغت فخيّرهـا رسول الله فاختارت نفسـها (0).

$$
\begin{aligned}
& \text { رشد، بداية المـجتهد، جr، صr. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { العربي، أحكام القرآن، جا، صالr. } \\
& \text { السرخسي، المبسوط، جغ، صMO. M1 } \tag{0}
\end{align*}
$$



## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي

ץ- وقد رد السرخسي رحمـه الله على قول الثـافعية ومن معهم وهو: „أنّ غير
الأب والجد قاصر الثفقة ولهذا لا يملك التصرف في مالها بنفساه، فلا يملك التصرف في بضعها بنفسه من باب أولى"، أن هناك فرق بين ولاية المالمال وولاية الـالـا النفس، إذ في ولاية المال قد يجر الولي المنفعة لنفساه، بينما في ولاية الناية النفس فإن المنفعة تكون غير موجودة، ويمكن تدارك التقصير فيها، يقول السرخسي:


 المهر والكفاءة، وذلك ظاهر يوقف عليه إن فعله يرد عليه تصرّفه، ولأنّه لا حاجة إلى إثبات الولاية لهؤلاء في المـال، فإنّ الوصي يتصرف في المال والأب متمكن
 الإيصاء إلى الفير، فلهذا للأولياء بطريق القيام مقام الآباء(1)".

ثانيا : أدلة القول الثاني:
استدل الحنفية الذين أجـازوا لسائر الأولياء تزويج اليتيمة قبل بلوغها بأدلة نقلية وأخرى عقلية:

أ- الأدـلة النقلية: وتشمل على أدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة
وآثار عن الصحابة:

ا- استدلوا بقوله تعالى:
 الآية على الجواز من عدة وجوه:

أ- مفهوم الآية أنّه إذا لم يخف فله تزويج اليتيمة، واليتيم من لم يبلغ(ب)
(1 السرخسي، المبسوط، جغ، ص\&اY-Ylo.
(Y) ابن مفلح، المبدع، ج،، ص7٪، الزركشي، شرح الزركشي، ج0، صץ^، ابن رشد، بداية

لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يُتْم بعد احتلام م(1)".
 النساء:r] ... الآية. معناه: في نكاح اليتامى، وإنمّا يتحقق هذا الكالام إذا كان يجوز نكاح اليتيمة(r)




 فالآية إذن فيها دليل على جواز تزويج اليتيمة قبل البلوغ، لأنّ من بلغ لا يُقال له: يتيم


 وجه الدلالة: نصت الآية على الرغبة في النكاح من اليتامى دون إعطائها

$$
\begin{align*}
& \text { المـجتهد، جr، ص0، ابن قدامة، الكافي، جr، ص19. } \\
& \text { (1) صحيح، سبق تخريجها. } \tag{1}
\end{align*}
$$




## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي

حقها من الصداق، وقد جاء في سبب نزول هذه الآيـة ما يؤكد على جواز نكاح

 الْلِّنَآَّعِّ


 وَالجَمَالِ (1) ()

يقول السرخسي رحمه الله: (وقالت - أي عائشة رضي الله عنها لألها - فئ
تأويل قوله تعالى النساء:IYV] أنها نزلت في يتيمة تكون في حجر وليها، ولا يرغب في نكاحها ولا ولا لدمامتها، ولا يزوجها من غيره، كيلا يشاركه في مالها، فأنزل الله تعالى هذه



ويقول محمد بن الحسن الشيباني في توجيهه للاستدلال بـالآيـة: (في قولـه تعـالى:
 وكيف يعاتبهم في الرغبة عن نكاح من لا يجوز نكاحه؟، لو كان نكاح اليتيمة لا لا يجوز حتى تبلغ فترضى؛ لم يعاتبهم الله تعالى في الرغبة عن نكاحها (r) ) . ץ- عن أبي هريرة رضي الله عنـه، قال: قال صلى الله عليه وسلم: (شُنتَأَمَرُ

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) صحيح، سبق تخريجه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الثيباني، محمد بن الحسن الشيباني، الحجة على أهل المدينة، تحقيق: مهدي حسن }
\end{aligned}
$$

الَيْتِيمَةٌ فِي نَفِسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوْ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتَ فَلَلا جَوَازَ عَلَيْهَا (1).

وجه الدلالة: لا يتصور استئذان اليتيمة في نفسها إلا في الصفيرة، لأن
 والسـلام: „لا يُتم بعد احتلام، فدل ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ(r). ع- عن سمرة بن جُندب رضي الله عنهه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

وجـه الدلالة: قال الدبوسي رحمه الله مبيناً وجه الدلالة بهذا الحديث: "ولا يتصور الوليان إلا في غير الأب والجد، ولا يكون الأول أحق إلا في الصغير ولا ولا ولا
 0- استدلوا بها روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً : ( ( ) صحيح، سبق تخريجه.


\&1، •199م، ج0، ص".1.





 أيضاً ابن الملقن، انظر: ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي، البـدر المنير في تخريج الأحـاديث والأثـار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخـرون،


## نكام اليتيهات في الفقه الإسلمي

"النكاح إلى العصبـات(1)"
وجـه الــلا لـة: أنّ هذا الحديث لم يفصل بين الأب والجد وغيرهمـا من
العصبات في حال الصغر أو البلوغ(٪) .
قال الزيلعي رحمه الله: (وقد أجهع العلماء على العمل بهذا الحديث في حق الكبيرة، فوجب أن يُعمل به في الصغيرة، لأنّها أعجز وأمس حاجة، لأنّ الخاطب قد لا ينتظر إلى البلوغ فيفوت الكفء الخاطب، فوجب القول بجواز عقده لوجود أصل الشفقة(「) .
7- استدلوا بمـا رُوي أنّ الرسول صلى الله عليـه وسلم زوّج ابنـة عمـه أْمامة
بنت حمزة وهي صغيرة من سلمـة بن أبي سلمـة وقال: „لها الخيـار إذا بلغت(غ(¿).
(1) له أجد الحديث في كتب السنن ، وذكره الزيلعي، انظر: الزيلعي، أبو محمد عبد الله

 بن علي بن محمد، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: السيد عبد الله هاشم
اليمـاني، بيروت، دار المعرفة، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر ، ج「،ص الـ.

ابن الههام، محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري، شرح فتح القدير، تحقيق:
عبد الرزاق المهدي، بيروت، دار الكتب العلمية، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر، جّ،
ص^\^.

الزيلعي، أبو محمد عبد الله بن يوسف، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، بيروت، دار
الكتاب الإسـلامي الطبعة الثانية، بدون تاريخ النشر، جـ، صY٪! .

ع) لم أجد الحديث بهذا اللفظ، وجاء في السنن الكبرى للبيهقي مـا لفظه: عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ



 سَلَمَةَ). انظر: البيهقي، السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب ما جاء في إنكاح اليتيمـ،

بالنبوة، بدليل إثبات الخيار لها إذا بلغت(1). فدّل ذلك على جواز نكاح اليتيمة

 على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين، وعلى فرض أنه زوجها بصفته قاضياً، فإذا جاز ذلك للقاضي جاز لسـائر الأولياء(r).
v الأدلة من الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم:
أ- رُوي أن رجلاً تزوّج بنت عمهه وهي صغيرة، فرُفع إلى علي رضي الله عنه، ،
فقال له: „خذ بيد امرأتك (غ)").

ب- الأدلة العقلية:
1- قالوا: لأنّ النكاح يتضمن المصالح وذلك يكون بين المتكافئين، والكفء
لا يتفق في كل وقت، فمسّت الحاجة إلى إثبات الولاية على الصفار تحصيلاً









أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، باب في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها ،
حديث رقم ( •IVY ) ، جغ، صIV.


## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي

للمصلحة، وإعـداداً للكفء إلى وقت الحاجـة، والقرابة موجبـة للنظر والشفقة فينتظم الجميع، إلاّ أنّ شفقة الأب والجد أكثر، فيكون عقدها لازماً لا خيار فياه،

وشفقة غيرهمـا لمن قصرت عنهما قلنا بالانعقاد وثبوت الخيار عنـد البلوغ(1" . وهذا بخلاف التصرف في المال، لأنّ الخلل الواقع في التصرف بالمـال بسبب قصور النظر في غير قرابة الأب والجد، هذا الخلل غير مهكن التدارك، لأنّه يتكرر بتـد اول الأيـدي، بـأن يبيع الولي مـال الصغير أو الصغيرة، ثم يبيع المشتري من آخر وهكذا، وقد يغيب بعضهم، ولا يمكن توقف ذلك أو إيقافه إلى وقت البلوغ(r)
r- ولأنّه وليّها بعد البلوغ، فيكون ولياً لها حال الصغر كالأب والجد، وهذا
لأنّ تأثير البلوغ في زوال الولاية، فإذا جعل هو ولياً بعد بلوغها بهذا السبـ الِبا عرفتا
أنا وليها في حال الصغر (r)
r- قالوا: ولأنّ من جاز له أن يزوّجها كبيرة جاز أن يزوّجها صغيرة كالأب(ع). ع- ولأنّه لهـا استوى الآباء والعصبات في إنكاح الثيب وجب أن يستووا في

إنكاح البكر (0)
0- ولأنّ الولاية لمـا ثبتت عليها بعد البلوغ مع قدرتها على قاعدتهم كان
ثبوتها في صغرهـا وهي أعجز أولى().

ابن مودود، عبد الله بن محمود الموصلي، الاختيار لتعليل المـختار، بيروت، دار الكتب
العلمية، بدون رقه الطبعة وتاريخ النشر، جr، صع9.





$$
\begin{align*}
& \text { الزيلعي، تبيين الحقائق، جا، صYM. } \tag{0}
\end{align*}
$$

7- قالوا: ويدل عليه أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسله: „ „لاَ نِكَاحَ إَِّّ
 . عليه أنها لو كانت كبيرة كانوا أولياء في النكاح الخاح النيا

V- قالوا كذلك: يدل عليه من طريق النظر، اتفاق الجميع على أن الأب
والجد إذا لم يكونا من أهل الميراث إن كانا كافرين أو عبدين لم يزوجا، فدلّ
 بالمير اث، فكل من كان من أهل المير اث فله أن يزوج الأقرب فالأقرب (r).

قـال ابن حجر: (وفيه دلالـة على تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ

 قوي البلوغ، وقال: إنمّا تكون يتيمة قبل البلوغ، وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة، الا
(1 ( أخرجه أبـوداود في سننه، كتاب النكاح، بـاب في الولي، حديث رقم (10•Y) ، ج٪،



 الألباني، انظر: الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن أبي داود، الكويت، مؤسسة




$$
\begin{align*}
& \text { عباس، وابن حبان أيضاً من حديث أبي هريرة) . } \\
& \text { الجصاص، أحكام القرآن، جr، صع صغ } \tag{r}
\end{align*}
$$

## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي

بدليل لو أنه أراد البالغة لما نهى عن حَطِّها عن صداق مثلها، لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعاً (1) )

- مناقشة أدلة القول الثاني:

فَانَكِحُواُ


 يدفع إلى الكبيرة، أو تحمل على بنت شـع سنين(Y)
 النساء:IFV] .... الآية فاستدلال ضعيف، لأن الآية تحمل على إنكاحها قبل اليتم
 r- وأمّا قيا سهم الأوليـاء على الأب والجد فردّه المـاوردي رحمه الله، واعتبر أنّ هناك فرقاً بينهها، والفرق بين الآباء والعصبات، أنّ في الآباء بعضية ليست في العصبات، فقويت بها ولايتهم حتى تجاوزت ولايـة النكاح إلى ولايـة المـال، فصاروا بذلك أعجز (₹)

ع- وأمّـا جمعهم بين البكر والثيب في قولهم: (أنـّه لمـا استوى الآبـاء والعصبات في إنكاح الثيب وجب أن يستوفوا في إنكاح البكر) فقال الماوردي:




$$
\begin{align*}
& \text { الماوردي، الحاوي الكبير، جو جو ، ، ص\& } \tag{r}
\end{align*}
$$

(جمعهم بين البكر والثيب مردود بافتر اقهما في قبض الصداق والله أعلم(")).
0- وأمّا استدلالهم بقوله صلى الله عليهـ وسلم „اليتيمة تستأمر في نفسهاهِ
وفي رواية „لا تتكح اليتيمة حتى تستأمره فالجواب: أنّ الحديث يشا يشير إلى تأخير زواجها حتى تبلغ فتصير أهلاً للإستئمار. وفي الحديث محذوف تقديره „لا تتكح اليتيمة حتى تبلغ فتُستأمر" جمعاً بين الأدلة. (٪)

ثالثا: أدلة القول الثالث:
استدل الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن اليتيمة إذا بلغت تسع سنين جاز لأوليائها تزويجها بإذنها، ولا يجوز قبل ذلك، بما يلي:
 فَالَلْ جَوَازَ عَلَيْهَا (r)

وجه الدلالة: أفاد هذا الحديث بأنّ اليتيمة يطلب رأيها، وتزوج بإذنها وأن
لها إذناً صحيحاً ومعتبراً(8).
Y- وأمـا التقييد بتسع سنين فللأمور الآتية:
أ. لقول عائشة رضي الله عنها قالت: „إذا بلفت الجارية تسع سنين فهي

$$
\text { امر أة }{ }^{(0) \text {. }}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { الهـاوردي، الحاوي الكبير، ج9، ص\& } 0 \text {. } \tag{1}
\end{align*}
$$

صحيح، سبق تخريجها.

منار السبيل في شرح الدليل، الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة الثانية، 1910ام، ج「، صص^ا
(0) لم أجد هذه الرواية، وقد أشار إليها البيهقي والترمذي، حيث قال الترمذي في تعليقه


## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي

ب. ولأنها تصير عارفة بهـا يضرهـا وينفعها، فتظهر فائدة استئذ انها(1). ج. ولأنها بلغت سناً يمكن فيـه حيضها ، ويحدث لها حا جة إلى النكاح فيُبـاح تزويجها كالبـالفة(٪).

## الفرع السادس : القول الراجح في هله المسألة :

بعد هذا العرض لأقوال أهل العلم في هذه المسألة، وذ كر أدلتهم ومناقشتهمم، يترجح لدى الباحث قول الحنفية ومن وافقهم وهو جواز نكاح اليتيمة قبل بلوغها وأن للولي غير الأب تزويجها، وذلك لقوة أدلة أصحاب هذا الرأي وصراحتها في
 لها، كما يرجع للأسباب الآتية:

 صرف الكلام عن حقيقته إلى الهـجاز إلا بدلالة، والكبيرة تسمّى يتيمة على وجه
المجاز (r) .
r - قوله تعالى: بَ



ابن مفلح، المبدع، جV، صVr.

الزركشي، جه، صعیه.، البهوتي، كشاف القناع، ج0، ص7 ع،، ابن ضويان، منار السبيل،

الجصاص، أحكام القرآن، جr، صّڭگ.

ما ذكروا، لأنهن إذا كنّ من جنس النساء جازت إضافتهن إليهن، وقد قال تعالى:
 فيهنّ، وقـال:
 ولو تزوج صغيرة حرمت عليه أُمها تحريماً مؤبداً، فليس إذاً في إضا الضافة اليتامى إلى النساء دلالة على أنهنّ الكبار دون الصغار (1). r- قول الجصاص رحمه الله: في قوله تعالى:
 (فإن قيل: يجوز أن يكون المراد الجد ، قيل لله: إنمّا ذكرا - أي عائشة وابن عـن عباس
 والجد لا يجوز له نكاحها، فعلمنا أن المراد ابن العم ومن هو أبعد منه من سائر الأولياء ${ }^{\text {ا }}$ ) ${ }^{(r)}$

كما يرى الباحث أنه يشترط لصحة الزواج باليتيمة الشروط الآتية: 1- أن يكون الزوج كفؤاً غير معيب، فلا مصلحة للصفير أو الصغيرة في الزواج مع عدم الكفاءة. ولذا يقول ابن قد امة: (لا يحل تزويجها من غير كفـ ور ولا
 لعجزها عن التصرف في تفسها، فلا يجوز له فعل ما لاحظ فيه كمـا في مالها، الا ولأنّه إذا حُرم عليه التصرف في مالها بمـا لاحظ فيـه، فقي نفسها أولى(r) ) . Y- صلاحية الصغير والصغيرة لـلزواج، قتحن وإن قلنا بجـواز تزويج اليتيمة قبل بلوغها إلا أنّه لا يجوز له أن يدخل بها قبل بلوغها لتعذر ذلك، فهو

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 (1 الجصاص، أحكام القرآن، جr، ص٪٪r. } \\
& \text { (Y) المرجع السابق. }
\end{aligned}
$$

## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي

يعقد عليها ويجوز له ذلك قبل بلوغها، ويُؤخر الدخول بها إلى ما بعد البلوغ،
 وَسَلَّهَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِتِعِ سِنِينَ（1）．

فقهاء الحنفية، لأنّ في ذلك مراعاة لمصلحتها وحفاظاً عليها（r）
فإذا تحققت هذه الثروط جاز لوليها أن يزوّج اليتيمة قبل بلوغها، أمّا إذا له يتحقق أحدها فالا يجوز الزواج منها، لأنه سيؤدي إلى إلحاق الظلم باليتيمة．回 回 回

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي صلى الله عليه


．1．ra



## المطلب الثالث: <br> خيار البلوغ لليتيمة

## الفرع الأول: : صورة المسألة :

إذا كان للولي غير الهـجبِر حق تزويج الصغيرة اليتيمة - كمـا رجّحنا- فهل
 فسخه إذا لم يكن في مصلحتهها؟ وهل يُفسـخ إذا لم يكن في مصلحتهما قبل بلوغههاء أم لا يُفسخ إلا بعد بلوغهها وبناء على طلبها على أساس ما يعرف بخيار
البلوغ لههـا؟

فإذا زوّج الولي غير المجبر اليتيمة قبل البلوغ، فهل يحق لها طلب خيار فسـخ النكاح إذا بلغت أم لاء هذه صورة المسألة.

## الفرع الثاني : خلاف الفقهاء في هذه المسـألة :

سبق وأن ذكرنا أن الحنفية وروايـة عن الحنابلة واختيار ابن تيمية هم الذين ذهبوا إلى جواز نكاح اليتيمة قبل بلوغها، إلا أنهم اختلفوا في خيارها بعد بلوغها على قولين:

القول الأول: إن اليتيمة تزوج بدون إذنها ولها الخيار إذا بلغت، فإن شاءت
أقامت على النكاح وإن شاءت فسخته.


## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي

وقال به أبوحنيفة ومحمد بن الحسن الثيباني وأبو يوسف في قوله الأول(")،
وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال به الحسن وعمر بن عبد العزيز وطاووس وعطاء



قال المرغيناني رحمهه الله: (وإن زوجها غير الأب والجد فلكل واحدٍ منهها
 رحمه الله: (وعنه: أي رواية عن أحمد- لهم ذلك، ولها خيار إذا بلفت، ولو كان
قبل تسع سنين(0) ) .

القول الثـاني: إن اليتيمة تـزوج قبل بلوغها ولا خيار لها إذا بلفت. وهو
مذهب أبي يوسف الأخير (7)، وقال به الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنـهـ،




 الشيخ محمد بن سليمان، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، بيروت، دار إحياء






(V) ابن تيمية، مجموع الفتاوى ، جY، ص0 ع، ابن المنذر، الإشراف، ج1، ص7.

## نكام اليتيمات في الفقه الإسلمي

قال المرغيناني رحمه الله: (وقال أبو يوسف رحمه الله: لا خيار لهما(1) ، ، وقال ابن تيمية رحمه الله: (المشهور في مذهب أحمد وغيره: أنها لا تزوج إلا بإذنها، ولا خيار لها إذا بلغت(

## الفرع الثالث : أدلة الأفوال في مسـألة خيـار البـلوغ

أولا: أدلة القول الأول: استدل الفقهاء الذين أثبتوا الخيار للصغار بأدلة

ا- استدلوا بهـا روي أنّ قد امة بن مظعون زوّج بنت أخيه عثمان بن مظعون


 وهذا يدل على الجواز.

ץ- أن رسول الله

 مضاربةً، وقال: لها الخيار إذا بلغت(م)

ع- وقالوا: لأنها زوجت من قبل قاصر الثفقة عليها، فيثبت لها الخيار إذا ملكت نفسها، لأنّ أصل الشثفة موجود، ولكنها قاصرة عند المقابلة بشفقة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المرغيناني، الهداية، ج1، صا (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { ( ) ( ) سبق تخريجهه. } \\
& \text { (0) سبق تخريجهه. }
\end{aligned}
$$

## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي

الأب والجد، ولقصورها أثبتنا للصغيرة الخيار في المال ليزال الضرر، وقد أظهر الثرع أثر هـذا القصور والنقصان، حيث منع ولايته في المال، فيجب
 الإدراك (1). فلاعتبار وجود أصل الثفقة نفّذنا العقد، ولاعتبار نقصان الثفقة أثبتنا الخيار (r).

ثانيا: أدلة القول الثاني: استدل الفقهاء الذين لم يثبتوا للصغار خياراً بها يلي:

1- استد لوا بما زُوي أن رسول الله وبلغت لم يعلمها بالخيار بعد البلوغ، ولو كان الخيار ثابتاً لها وحقاً لها لأعلمها به، فدّل ذلك على أنه لا خيار لليتيمة بعد بلوغها (r) .

ץ- قالوا: ولأنّ هذا عقد بولاية مستحقة بالقرابة، فلا يثبت فيه خيار البلوغ،
 بالتصرف ينظر للمولى عليه لا لنفسهه وهو قائم مقام الأب في التصرف في النفس، كالوصي في التصرف في المال، فكما أنّ عقد الوصي يلزم ويكون كعقد الأب فيما قام فعله مقامه فكذلك عقد الولي(ع).

 ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج؛، صV00، ابن مودود، الاختيار لتعليل المختار،

$$
\begin{align*}
& \text { جr } \tag{r}
\end{align*}
$$





الفرع الرابع：القول الراجح في المسألة：
يرى الباحث أن الراجح هو القول الأول الـذي ذهب إلى أن اليت اليتيمة التي


 في الحرج والضيق، فيُجعل لها حق الخيار بعد بلوغها؛ فإن شاءت أقامت على
 بخلاف قبل البلوغ، ويرى الباحث عدم صحة الاستدلال بحديث زواج النبي
 الله زواج النبي

## 回 回 回

في شرح الهداية، بيروت، دار الفكر، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر، جغ، صץ•7．

## نكام اليتيمات في الفقه الالسلامي



## الـمـطلب الدرابع: <br> 

يشترط لاستعهـال حق الخيار للصغير والصغيرة شروط عدة، هي:
أولا : عدم الرضـا بالنكاح:
فإذا بلغت الصغيرة وقد علمت بالنكاح فسكت فإن سكوتها يُعتبر رضاً، ويسقط حقها في الخيار، وإن لم تعلم بالنكاح فلها حق الخيار حتى تعلم بعد
البلوغ بالنكاح فتسكت أو ترضى صر احة"(1).

فـإذا بلغت الصغيرة، وعلمت بالنكاح، وسكتت، سقط حقها في الخيار، سواء أكان علمها بالنكاح قبل البلوغ أو بعده، إلا أنها لو دخل بها زوجها قبل البلوغ، فـإن خيارهـا لا يبطل بعد البلوغ بهـجرد سكوتها، بل لا بد لبطلانـه من الإعـالان الصريح منها برضاهـا بالنـاح، أو مـا يقوم مقامـه من فعل يدل على هذا الرضا (r) . ثانياً : مـرا جعة القاضي:

يشترط لاستعمال حق الخيار بفسـخ العقد عنـد البلوغ؛ مراجعة القاضي والطلب منـه إصدار حكمـه بفسخ عقد النكاح، لأن الفسـخ هنا لدفع ضرر خفي يدّعيـه المتضرر بعد بلوغها -وهي الصفيرة - بسبب قصور شفقة الولي، وكذلك فإن فسـخ عقد النكاح بسبب خيار البلوغ مختلف فيه بين الفقهاء، فيحتاج إلى
( ( ) المرغيناني، الهداية، جا، صYاY، ابن الهمام، شرح فتح القدير، جr، ص•YV.
(Y) ابن عابدين، حاشية رد المـحتار، جغ، صV0، العيني، البنايـة في شرح الهـداية، جغ،
صع •7.

حكم الحاكم، لأنّ حكم الحاكم يرفع الخلاف（1）．
يقول المرغينـاني رحمـه الله：（ويشترط فيـه القضاء، ثم عنـدهمـا إذا بلغت الصغيرة وقد علمت بالنكاح فسكتت فهو رضا ، وإن له تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم فتسكت، ثمّ خيار البكر يبطل بالسكوت، ولا يبطل خيار الغلام ما لهم يقل：رضيت أو يجيء منـه مـا يعلم أنه رضا ، وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ（r）．

## 回 回 回

（（ ）العيني، البناية في شرح الهداية، جغ، صغ•7، ابن عابدين، حاشية رد المحتار، جغ،
صV0I ، شيخي زاده، مجمـع الأنهر، جا، ص7K٪.
(Y) المرغيناني، الهداية، ج1، صYا Yا

## نكام اليتيمات في الفقه الالسلامي



الـمطلب الاخامس: الاحماجة إلى ذـاح الإثبـمات

حرص الإســلام على العناية باليتيم بشكل عـام، واليتيمة بشكل خاص،
ويـلاحظ ذلك في الآيـات القرآنية التي تدعو إلى تـرك النكاح من اليتيمة إذا خشثي المسلم إيقاع الظلم عليها، يقول تعالى:
 الآية: "والظاهر من هذه الأقوال أن يكون التقدير: وإن خفتم أن لا تلا تقسطوا في
 أموالهم، ونهوا عن الاستبدال المذكور، وعن أكل أموال اليتامى، كان في ذلك مزيد اعتناء باليتامى واحتراز من ظلمهم كمـا قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ، فخوطب أوليـاء يتامى النساء أو النـاس بقوله: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أي: في نكاح يتامى النساء، فانكحوا غيرهن "()، ويؤكد هذا المعنى ما جاء في الحديث في تفسير الآية، حيث سأل



(1) سورة النساء آية: ז.
(Y) ابن حيان، محمد بن يوسف بن علي، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي
أَنْ يُقُسِطُوا لَهُنَّ، وَيبَلْعُوا بِهِنَّ أَعَلَى سُنَّهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ(1)،.

فالإسالام بناء على الآيـة الكريمة نهى عن نكاح اليتيمة إذا خشي الولي إيقاع الظلم عليها، أو إذا أراد أن ينقصها حقها في الصداق كما أشار إليه الحديث الشريف.

ويؤكد الشوكاني على أن إباحـة نكاح اليتيمة الصفيرة قائم على توفر الهصلحة المعتبرة، يقول رحمه الله: "وأما مع عدم الهصلحة المعتبرة : فليس
 تزوجها، ولها الفرار متى شاءت، سواء بلغت التكليف أم لم تبلغ، ما لم يقع منها
الرضاء بعد تكليفها (r)").

لذا يرى الباحث أن إباحة تزويج اليتيمة الصغيرة يدور مع توفر مصلحة لها في النكاح، فلو وجد الزوج الكفؤ الذي يستطيع صيانتها، والقيام بحاجاتها دون ظلم لها، ويسمح لها باستكمال دراستها في ظل الحاجة إلا التعليم في هذا الزمان، مع اشتر اط قدرتها على تحمل المسؤولية الزوجية من قدرة على الوطء، وتحمل المسؤولية الاجتماعية في تربية الأبناء ورعايتهم، ويتأكد الأمر إذا لما لم يكن هناك من يرعى ويقوم بثؤون اليتيمة من أقاربها.

وقد أكد ابن قدامة - كما أشار الباحث سابقا- إلى أهمية التزويج من الكفؤ، فقال: „لا يحل تزويجها من غير كفء ولا من معيب، لأن الله تعالى أقام
 نفسها ، فلا يجوز لهه فعل مـا لاحظ فيهه كما في مالها، ولأنّه إذا حُرم عليه التصرف
( ( ) صحيح، سبق تخريجه.


## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي

> في مـالها بهـا لاحظ فيـه، فقي نفسها أولى(")".

ويـلا حظ الباحث أن كثيرا من قوانين الأحـوال الشخصيـة العربية أخذت
بمبد أ منع تزويج الصغيرة واشتر اط أن تبلغ الأنتى ثماني عشرة سنـة، وأن من كانت دون ذلك فلا يصح زواجها ، فقانون الأحـوال الشخصيـة الأردنـي اشترط بلوغ العاقدين سن الثامنـة عشر شـمسيـة، فقد جاء في الفقرة الأولى من المـادة ( (1): أ- يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم كل منهمـا السنـة الثامنـة عشرة من عمره.

لكنـه في المقابل أجـاز لمن بلغ سن الخامسـة عشر سنـة شمسيـة الـزواج وفق شروط يحددهـا قاضي القضاة، فجاء في الفقرة الثانية من المـادة (•1): ب- على الرغم ممـا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسـة عشرة سنـة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الفاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهليـة كاملة في كل مـا له علاقة
بالزواج والفرقة وآثارهمـا (r) .

وقد أصدرت دائرة قاضي القضاة الأردنيـة تعليمـات خاصة لشروط السمـاح لمن هم دون الثامنـة عشرة سنـة شمسية وقد أتموا الخامسة عشرة، فجاء في المـادة الر ابعة من تلك التعليمـات: "يجب على الهحكمـة مراعاة مـا يلي لفايات منح الإذن بالزواج: 1- أن يكون الخاطب كفؤا للمخطوبة وفقا لأحكام المـادة (Y) من القانون . (Y- أن يتحقق القاضي من الرضـا والاختيار التامين . تتحقق المحكمـة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة ومـا تتضمنـه من تحقيق
ابن قد امـة المـغتـي، جV، صّرّr.
(Y) شموط، حسن تيسير، المفيد في شرح قـانون الأحـوال الشخصية الأردنـي، الطبعة
الأولى، 17•ץم، جمعية المحافظة على القرآن الكريم، الأردن، صar-•r.

منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسبا من وسائل التحقق ．ع－أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاما ．0－أن لا يكون الخاطب متزوجا．7－ أن لا يكون الـزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي．V－إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع الههر وتهيئة بيت الزوجية．＾－إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد．）．

كها جاء في المـادة الخامسة من نفس التعليمـات：„على الهحكمة التحقق من موافقة الولي الشرعي على منح الإذن وإجراء العقد＂． ويرى الباحث أن هذه التعليمات التي أصدرتها دائرة قاضي القضاة تدخل في باب السياسة الشرعية المنظمة والضابطة لموضوع زواج صغار السن ممن هـم دون عمر الثامنة عشر．

[^0]
## نكام اليتيمات في الفقه الالسلامي



## الخاتمة

بعد هذا الاستعر اض للبحث، ونقل أقوال الفقهاء وأدلتهم، توصل الباحث
للنتائج الآتية:

ا- لا يكون اليتم في النظر الفقهي إلا عند موت الأب، وبشرط أن يكون
الموت قبل البلوغ، أما إطلاق اليتم بعد البلوغ فمن باب المجاز.
ץ- يجوز للولي أن يزوج اليتيمة الصغيرة إذا توفرت الثروط التالية: أ- أن يكون الزوج كفؤاً غير معيب. ب- صلاحية الصغيرة للزواج والدخول.
ج- أن تُزوج اليتيمة بمهر المثل، فلا يجوز أن تزوج بأقل من ذلك. r- تملك اليتيمة التي زوجت قبل البلوغ الخيار في إتمام الزواج أو فسخه إذا بلفت وعلمت بالزواج.

غ- يشترط لاستعمال حق الخيار لليتيمة الصغيرة أن لا ترضى بالنكاح، وأن تراجع القاضي.

0- ينبغي التحقق من مصلحة اليتيمة قبل الإسراع في تزويجها.
ـ التوصيات:
ا- يوصي الباحث الأوليـاء أن يتقوا الله في اليتيهات، وأن لا يسارعوا بتزويجهن قبل التأكد من وجود مصلحة من الزواج.

ץ- يوصي الباحث أصحاب القرار في الدول العربية بوضع تعليمات تلزم

# الأولياء بأخذ الإذن من القاضي الثرعي عند تزويج اليتيمة دون الثامنة عشر، والتأكد من وجود مصلحة للزواج． 

回 回 回

## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي

## الهـرا جع والمصـادر

1. أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، مسند الإمام أحمـد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنـؤوط وآخرون، بيروت، مؤسسـة الرسالة، الطبعة الأولى،
-1•1 م•

ץ. الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تحقيق: زهير الشاويش، بيروت، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1910م. r. الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن أبي داود، الكويت، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، r"
£. الباجي، سليمان بن خلف بن سعد، المنتقى شـرح الـمـوطأ الإمـام مـالك، بيروت، دار الكتاب الإسـلامي، الطبعة الثانية، بدون تاريخ النشر. 0. البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن
 7. البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت، المكتب الإسـلامي، الطبعة الثانية، $19 \wedge$ مام. V. البهوتي، منصور بن يونس، دقائق أولـي النـهى لشـرح المنتهى الـمـعروف بشرح منتهى الإرادات، بيروت، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 199rم. ^. البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت، دار الكتب العلمية، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر. 9. البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، r.
-1. الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر

الثانية،، 19Voام.

1 ال ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السـلام الحراني الحنبلي، مـجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينـة النبوية، مـجمع المـع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر.


 الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، •199امر الحم
عا. الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم، الإقناع في فقه الإمـام أحمـد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، بيروت، دار المعرفة، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر .



تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني، بيروت، دار المعرفة، بـدون رقم
الطبعة وتاريخ النشر.
 تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن بـاز، بيـروت، دار الفكر، بـدون رقم
الطبعة، 1991م.

1^. ابـن حـزم، علي بـن أحهـد بـن سعيد الــاهـري، الـمُـحـلى بـالآثـار، تحقيق:
الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري، بيروت، دار الفكر، بدون رقم الطبعة
وتاريخ النشر.


## نكام اليتيمات في الفقه الإسلامي

19. الحصكفي، محمد بن علي الحصني، الـدر المـختار شرح تنوير الأبصار، مطبوع مع كتاب رد المحتار على الدر الهـتار لابن عابدين، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي محمد معوّض بيـروت، دار الكتب العلمية، بـدون رقم الطبعة وتاريخ النشر.
. r. الحطّاب محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، مواهب الجليل لشرح مـختصر خليل، بيروت، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 199r ام•

Mا ابن حيان، محمد بن يوسف بن علي، البحر المحيط في التفسير، تحقيق:


YY. الخرشي، أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله، شرح الخرشي على مختصر خليل، بيروت، دار صـادر، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر.

K Y الخرشي على مختصر خليل، بيروت، دار صادر، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر
ع Y. الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد، سنن الدارقطني، تحقيق:
 ٪. أبـوداود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية، بدون معلومات نشر.〒
 VV الفكر، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر.
M^. الدولابي، أبو بِشُر محمد بن أحمد بن حماد، الكنى والأسماء، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ....「م.

Ma. ابـن رشــد، محمد بن أحمـد بن محمد القرطبي، بـدايـة المـجتهـد ونهـايـة المقتصد، القاهرة، دار الحديث، بدون رقم الطبعة، عّ•־م.
.r. ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد القرطبي، البيـان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة، تحقيق: د. أحمد الشرقاوي إقبال، بيروت، دار الغرب الإسـلامي، الطبعة الثانية، 9191م.

اب. الـزركثـي، محمد بن عبد الله، ثـرح الـزركثـي على مـختصـر الخرقي، تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، الرياض، مكتبة

Yr. الزيلعي، أبو محمد عبد الله بن يوسف، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ، بيروت، دار الكتاب الإسلامي الطبعة الثانية، بدون تاريخ النشر.
rr. الزيلعي، أبو محمد عبد الله بن يوسف، نصب الـرايـة في تخريج أحـاديث الهداية، الهند، المجلس العلمي بالهند، الطبعة الأولى، 9r^ام.
\& ז. السرخسي، محمد بن أحمد أبو بكر السرخسي، المبسوط، بيروت، دار الكتب العلمية، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر.
ror. السمرقندي، علاء الدين محمد بن أحمد، تحفة الفقهاء، بيروت، دار الكتب
العلمية، الطبعة الأولى، ع^91م.

7ヶ. الثشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، الأم، بيروت، دار الفكر، بدون رقم الطبعة، •199م.

VV الطبعة الأولى، 17•ץم، جمعية الهحافظة على القرآن الكريم، الأردن.
^^. الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني ، أضـواء البيان في إيضـاح الـقـرآن بـالــرآن، بيـروت، عالم الكتب، بـدون رقم الطبعة وتاريخ

## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي

9 M. الشوكاني، محمد بن علي، وبـل الـنمـام على شـفـاء الأوام، تحقيق: محمد صبحي حلاق، الطبعة الأولى، 17 (اهـ، مكتبة ابن تيميـة، القاهرة.

- ع. الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني، الحجة على أهل المـدينـة، تحقيق: مهدي حسن الكيـلاني، بيروت، عاله الكتب، الطبعة الثاثلة، r•عاهـ.

اع. ابن أبي شيبـة، أبوبكر عبد الله بن محمد بن إبر اهيم، الكتاب المصنف في الأحـاديـث والآثـار، تحقيق: كمـال الحوت، الرياض، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 9 •عاهـ.

YY. شيخي زاده، عبـد الله بن الشيخ محمـد بن سليمان، مـجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر .

ケ٪. الشيرازي، إبراهيم بن يوسف، المهذب في فقه الإهمام الشافعي، مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعة الثانيـة، 1909م• مر ع₹. الصنعـاني، محمـد بن إسمـاعيل، سبل السـلام شرح بلوغ الـمـرام من جهـع أدلة الأحكام، تحقيق: محمدل بن عبد القادر عطا، بيروت، دار الفكر، الطبعة

$$
\text { الأولى، } 1991 \text { م. }
$$

0ع. ابن ضويان، إبر اهيم بن محمد بن سـالم ، مـنار السبيـل في شرح الدليل، الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة الثانية، 9101م•
 المـحتار على الدر المـختار، تحقيق: عادل عبـد الموجود وعلي محمـد معوّض بيروت، دار الكتب العلمية، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر.

V V. ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، الاستـذكار الجامع لمذذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنـه الموطأ من معاني الرأي والآثار، دمشق، دار قتيبـة، الطبعة الأولى، بدون تاريخ النشر.
^\&. ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، التمهيد لمـا
 وزارة الأوقاف في المملكة المغربية، بدون رقم الطبعة، 911م.
 الرحمن الأعظمي، بيروت، المكتب الإسـلامي، الطبعة الثانية، r•عاهـ.
-0. عبد الوهاب، القاضي عبد الوهـاب بن علي البغدادي الهـالكي، الإثــراف على نكت مسائل الخالاف، تحقيق: الحبيب بن طاهر، مصر، دار ابن حزم،

$$
\text { الطبعة الأولى، } 999 \text { م. }
$$

ه1. ابن العربي، محمد بن عبد الله ابن العربي المـالكي، أحكام القرآن، تحقيق: علي محمد البيجاوي، مصر، مطبعة عيسى الحلبي، الطبعة الثانية، 197V م. or العيني، محمود بن أحمد بن موسى، البناية في شرح الهداية، بيروت، دار



 حنبل، تحقيق: سعيد محمد اللحام، بيـروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ع1991م.
00. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني على مـختصر الخرقي،


الغرب الإسـلامي، الطبعة الأولى، 1991م.

 الطبعة الثانية، 197£م.


## نكام اليتيمات في الفقه الاسلاميي

0^. القظّال، محمد بن أحمد الشاشي القظّال، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة، بيروت، مؤسسة الرسالة،
الطبعة الأولى، •^9ام.
09. ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية، زاد المعاد في هـدي خير العباد،

-7. الكاساني، عـلاء الـديـن أبـو بكر بـن مسعود، بـدائـع الصنـائع فـي ترتيب الشرائع، القاهرة، مطبعة الإمام، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر.
ا7 ا ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربي، بدون رقم الطبعة
وتاريخ النشر.
 عن ابن القاسم عن مـالك بن أنس، بيروت، دار الفكر ، بدون رقم الطبعة،
19VA م•

ケ7. المـاوردي، علي بن محمد بن حبيب المـاوردي، الحاوي الكبير شرح مـختصر المزني، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، بيروت، دار
الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 199٪م.

ع7. المرداوي، عاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان ، الإنصاف في معرفة الـراجح من الخالاف على مذهب الإمـام أحمد، بيروت، دار إحياء التراث
العربي، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر.
70. المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني، الهـداية شرح بداية المبتدي، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، • 199م.
77. مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر .
IV. المطيعي، محمد نجيب، تكملة المـجموع شرح المهذب للنووي، جدة، مكتبة
الإرشاد، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر.

1^. ابن مفلح، إبر اهيم بن محمد بن عبد الله، المبدع في شرح المقنع، بيروت،
المكتب الإسـلامي، بدون رقم الطبعة، . . عاهـ.
79. ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي، البـدر المنير في تخريج الأحـاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرون،


ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، بيروت، دار صـادر للطباعة والنشر، بدون رقم طبعة، 1907م.

VI . ابن مودود، عبد الله بن محمود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، بيروت، دار الكتب العلمية، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر.

VY من السنن أو السنن الصغرى للنسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، الطبعة الثانية، 9197ما

Vr الحقائق شرح كنز الدقائق- للزيلعي، بيروت، دار الكتاب الإسـالامي الطبعة الثانية، بدون تاريخ النشر.

ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري، شرح فتح القدير، V\& تحقيق: عبد الرزاق المهدي، بيروت، دار الكتب العلمية، بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر.

الهويثمي، أبـو الحسن نـور الدين علي بن أبي بكر، مـجمع الـزوائـد ومنبع الفوائد، تحقيق حسام الدين القدسي، القاهرة مكتبة القدسي، بدون رقم الطبعة، 1991م.


## مnبلة 

مجلــة إسلاميَّـة علميَّـة مُحكَّهــة تعنــى بالبـحــوث والدراســــــات الإسـلاميــــة تصلدر كل ستة أشهر مؤقتا - لبنـان - طرابلس



## مقّل مه

الحمد لله رب العالمين، والصـلاة والسـلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمـا بعد..

فإن الشريعة الإسـلامية جاءت بمبادئ متكاملة، تضمن مصالـح العباد، وتـدرأ عنهم الثر والفســاد، وتحفظ حقوقهم، وتـراعي حرمـاتهـم، وتصون عوراتهم، وقد عنيت الشريعة الإسلامية عناية فائقة بحماية الحريات الشخصية وصيانتها، إلا أن هـذه الحريات ليست مطلقة دون تقييد أو تحديد، بل جعلت لها الشريعة ضوابط تحفظ بها حرمات الأشخاص، وتحافظ على أمن المجتمع واستقراره.

ولا شك أن الإسـلام يعترف ويقر بحق الإنسان في حفظ خصوصياته، وعدم الاعتداء عليها، سواء عن طريق التجسس، أو المسارقة البصرية، أو السمعية، وعدم إفشاء الأسرار الخاصة بالشخص، أو غير ذلك مها يضر بحياة الإنسان الخاصة، وقد أفرد الإسـلام لمثل هذه التجاوزات عقوبات من شأنها إهدار عدالة الشخص الذي تقع منه هذه الجرائم، أو بصيغة حديثة: فقدانه للاعتبار؛ لهـا تشكله هذه الجر ائم من إخلال بينية الهجتمع.

ولا شك أيضًا أن إفشاء الأسرار الطبية للمريض من قبل الطبيب القائم على علاجهه، يعد جريمة من أخس الجرائم لما فيها من استغلال لحالة الضعف الإنساني التي يكون فيها المريض لأي غرض من أغراض الاستغلال. ولهذا كان

للشريعة الإسـلامية إسهامها في تجريم هذا الفعل المشين.

## أسباب اختيار الموضوع وأهميته:

1- إظهار عظمـة الشريعة في حفظ الأسرار وحظرهـا أية محاولة لانتهاك


كفورٍ

Y- إن علم الفقه الإسـلا مي يعد من أجل العلوم قدرا وأعزهـا مكانا وأشرفها
مركز ؛؛ لأنه يحفظ الحقوق والأنفس ويبين الحـلال والحر ام عمليـا ، وهو من وظائف
الأنبياء والمرسلين.
r- يسـاهم هذا الموضوع في معالجة آفة من آفات الهـجتمع المعاصر التي تسربت إلينا بسبب البعد عن الكتاب والسنة، وهي إفشاء الأسرار بصفة عامة وإفشاء أسرار المرضى من قبل الأطباء بصفة خاصـة.

ع- الرغبـة في بيان مـا قام به الفقهاء من جهد موفق في بيان حفظ الأسرار
بهـا يضمن حفظ الحقوق والهـحافظة على الأعر اض والأنفس.
لهذه الأهـمـيـة استعنت بـالله تعالى على كتابة هــذا البـحث وقـد جـاء في مقدمة، وتمهيد ، وثلا ثة مبـاحث، وخاتمـة على النحو الآتي:

المقدهـة : وفيها عنوان البـحث، وأسبـاب اختيـار الموضوع، وأهميته.
التتمهيـلـ: ويشتمل على بيـان مفردات عنوان البـحث.

- السر في اللفة والاصطلاح.
- الطب في اللفة والاصطلاح•
- المريض في اللفة والاصطللح:

المبـحث الأول: مشروعية حفظ الأسـرار وحكمه في الشريعة الإسلا ميـة


## موقف الالسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض

> وفيها ثلا ثـة مطالب:

المطلب الأول：الخصوصية في حياة الإنسـان وموقف الإسـلام منها． المطلب الثاني：حفظ السر في الشريعة الإسـلاميـة． المطلب الثالث：حكم إفشاء السر في الشريعة الإسـلاميـة． المبـحث الثاني：ضوابط جواز إفشاء السر الطبي والمواضـع التي يبـاح فيها إفشاؤها

وفيـه ثلاثة مطالب：
المطلب الأول：التبليغ عن الأمراض الهعدية． الهطلب الثاني：التبليغ عن المواليد والوفيات． المطلب الثالث：التبليغ لمنع وقوع الجريمـة． المبـحث الثالث：الرضا وأثره في إفشاء الأسرار الطبيـة． وفيه ثلا ثـة مطالب：

المطلب الأول：مفهوم الرضا في اللفة والاصطلاح• المطلب الثاني：شروط الرضا في الفقه الإسـلامي．

المطلب الثالث：الرضـا في إفشاء الأسرار． الخاتمـة：وتشتمل على أهم نتائج البحث وتوصياته．回 回 回


## التممهيل : <br> التعريف بمفردات الهنوان

## أولا: السر في اللغة والاصطلاح.

قال ابن فارس: „السين والـراء يجمع فروعها إخفاء الثيء. وما كان من خالصهه ومستقره، لا يخرج شيء منـه عن هـنا. فالسر: خـلاف الإعـلان. يقال
أسررت الشيء إسراراً؛ خلاف أعلنتهه(1) .

فالسِرّ على ما قال علماء اللفة(٪) مـا يُكته في النَّفَس من الحديث. وسارّه:

 [الأنعـام: YV]، وليس كذلك؛ فـإِنَّ النَّدامة التى كتموها ليست بإِشارة إلـى مـا أَظهروهو.


وقـال في القـامـوسِ الهحيط: „الـــر مـا يكتم كالــــريـرة)|(z) . وقـال في
المصباح المنير: „السر ما يكتم، وهو خلاف الإعلان، والجمع أسرار، وأسررت

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) القاموس الدحيط ( ( }
\end{aligned}
$$

## موقف الاسلام حن حماية الأسرار الطبية للمريخ

الحديث: أخفيتهاه" (1)

قال الليث: السر مـا أسررت بهه، والسريرة: عمل السر من خير أو شر. والسر من ألفاظ الأضداد فيطلق على الإعلان أيضا ، قال الله تعالى: وَآَّمَرُوْ
 وفي المعجم الوسيط: "ومـا يسره المرء في نفسـه من الأمـور التي عزم عليها "r)

وقد ورد السرّ في القر آن على أوجـه هختلفة اثنتين وثلاثين مـرة، فتارة جاءت الآيـات في مقابلة السِّر بالجهر، ومقابلتَه بالعلن، كمـا ذكر السِّر مقابلًا بعدم الإبد اء، وكمـا عبَّر عنـه بالإخفاء (\&) وعلى هذا فاستعهـال السر في اللفة يطلق على كتمـان الشيء وعدم ظهوره.

## تصريف السر اصطلاحُا:

لم نقف للفقهاء على تعريف خاص للسر، وذلـك لوضوح معنـاه، والــذي يستفاد من الفروع الفقهية أن استعمالهم هذا اللفظ لا يخرج عن المعنى اللغوي السـابق؛ لكن لبعض المعاصرين تعريفات متقاربة في اللفظ والمعنى ومن ذلك: ا- السر هو كل مـا تكتمـه وتخفيه نفسـك ولا تطلع عليه أحد ا؛ لدفع ضر أو

لجلب مصلحة أو تخص باه من تثق به دون سواه(0)
Y- وقد حاول مجهع الفقه الإسـلامي بيان مـاهية السر بقوله: بأنه كل مـا
(1 المصباح المنير بشرح الرافعي الكبير ( (IVr/l).
(Y) ينظر: تاج العروس (艹/IY).
الإسـلامية، د. إبر اهيم عيسى سليمـان (r/r /
(0) حث الأخيار على حفظ الأسرار، عبد الإله بن إبر اهيم بن داود، ص (• ) .

يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتمًا إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان الثُرف يقضي بكتمانه، كما يشمل عيوب

> الإنسان وخصوصيَّاته التي يكره أن يطِّلح عليها النـاس(").

لكن اعترض على هذا التعريف بأن السِّر قد لا ينقل ويبقى حبيس ذهن
صـاحباه

ولـعل تعريف السر بـأنـه: ״هـا لا يظهر ويعـلن، أو مـا لا يـراد لـه الظهور
والإعلان،(r) أوجه؛ وذلك لقصره ودلالته على المطلوب.

## ثانيا: الطب في اللغة والاصطلاح.

قال ابن فارس: „الطاء والباء أصـلان صحيحان، أحدهما يدل على علم
بالشيء ومهارة فيهه. والآخر على امتداد في الشيء واستطالة. فالأول الذي عليه مدار التعريف، هو العلم بالثيء. يقال: رجل طب وطبيب،


والطب بكسر الطاء في لغة العرب يطلق بالاشتراك على معان كثيرة منها الإصـلاح والحذق؛ قال الجوهري: كل حاذق طبيب عند العرب(0)؛ وقال أبو عبيد:

أصل الطب الحذق بالأشياء والمهارة بها (1)
وقال غيره رجل طبيب أي حاذق: سمي طبيبًا لحذقهه وفطنته( (V).
( ( ) فتاوى مجمع الفقه الإسـلامي، السِّر في الههن الطبية، ص (Y•V).

 ( ( ) مقاييس اللغة ( ( )




## موقف الاسلام حن حماية الأسرار الطبية للمريخ

ويطلق الطبيب عند أهل اللفة بالاشتراك أيضا على المداوي والمتداوي
 السقم والأمراض.

## تعريف الطب في الاصطلاح:

الطب هو: صناعة فاعلة عن مبادئ صادقة يلتمس بها حفظ بدن الإنسان، وإبطال المرض وذلك أقصى ما يمكن في واحد من الأبدان(Y). ويزيد ابن رشد
 ما يجب بالمقدار الـذي يجب، ثم ينتظر حصول غايتها، كالحال في صناعة المـلاحة وقود الجيوش")

وقيل: هو فن أو علم يتتاول الهحافظة على الصححة والوقاية من المرض وعلا جها (8) فضاًلا عن أنه صناعة لا يقتصر فيها على العمل المادي الذي يقوم به الطبيب لعلاج جسم المريض، بل يشمل كذلك العمل النفسي أو الروحي من الـلا جهة الطبيب المعالج؛ ولهذا عرفه صاحب الروضة الندية بقوله في صناعة الطب: „هي عبارة عن التمسك بطبائع الأدوية الحيوانية أو النباتية أو المعدنية والتصرف في الأخلاط نقصًا وزيادة)" ${ }^{(0)}$
 . (1vo/r)
 ولسان العرب، مادة (طب) ( (OOT/ ) .
 (

(0) (0) ينظر: الروضة الندية بشرح الدرر البهية، لأبي الطيب صديق بن حسن خان البخاري . (ryv/r)

## موقف الإسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض

وأما الطبيب فيطلق في اصطلاح أهل العلم على العارف بتركيب البدن،
ومزاج الأعضاء، والأمراض الحادثة، وكمياتها، ويخالف بينها وبين كيفياتها(1).

## ثالثأ: المريض في اللغة والاصطلاح:

المريض لغة: من الهرض، والمرض - بفتح الراء وسكونها - هو السقم
وهو نقيض الصححة، وما يعرض للبدن، فيخرجه عن الاعتدال الخاص، ويكون المرض للإِنسان والبعير، وهو اسم للجنس، والمرض في القلب فتور عن الحق، وفي الأبدان فتور الأعضاء، وفي العين فتور النظر، كما يقال: بدن مريض: ناقص القوة. وقلب مريض: ناقص الدين(r).

ويتبين من هذا أن المريض من تفير حاله من الكمال (النسبي) إلى النقص النسبي باعتبار أن الصحة هي الأصل، فإذا انتقل من المرض إلى الصحة تفير حاله تغيرًا عكسيًّا (من النقص إلى الكمال).

## تعريف المريض اصطاخحا:

المريض هو من اعتلت صحته بسبب حالةٍ غير طبيعية أصابت جميع بدنه أو نفسها أو عضواً منها

وقيل هو: „السقيم، وهو نقيض الصحة، أو هو من خرج جسمـه عن حالة
الاعتد ال التي تعني قيام أعضاء البدن بوظائفها المعتادة، مما يعوقةه عن مهـارسة
( ( الرتبة في طلب الحسبة، للماوردي الشافمي، ص(YAY).

المحيط، ص(^乏٪).

الطب الإسلامي الأول، نشرة الطب الإسلامي الأبحاث وأعمال المؤتمر العالهي الأول عن

$$
\text { الطب الإسـلامي، ص( } 09 \text { ). }
$$

موقف الاسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض

$$
\begin{aligned}
& \text { أنشطته الجسدية والعقلية والنفسية بصورة طبيعية"(1") } \\
& \text { 回 回 回 }
\end{aligned}
$$

（1）الموسوعة الطبية الفقهية، أحمد محمد كنعان، ص（＾\＆）．

وفيه ثلاثة مطالب:<br>المطلب الأول: الخصوصيـة في حياة الإنسـان وموقف الإسـلام مـنها.<br>المطلب الثاني: حفظ السـر في الشريعة الإسـلاميـة. المطلب الثالث: حكم إفشاء السـر في الشريعة الإسـلاميـة.

## المطلب الأول : الخصوصيـة في حيـاة الإنسان وموقف الإسـلام منها

حرص الإســلام على حق الإنسان في خصوصيات بعض جوانب حياته، فمنحهه حيزًا يستطيع فيه إدارة شؤون حياته الثخخصية دون أن تكون مكثوفة للآخرين ودون تدخلهم، فخصوصية الإنسان تصاحب الثخخص منذ ولادته وحتى مهاته، فالإسـلام حافظ على خصوصيات الإنسان الخاصة والفردية ودعمها بكل الوسائل المتاحة لإبقاء شخصية الإنسان قائمة ومستقرة ومستقلة(1)، ومن حفظ الإسـلام لهذا الحق حق الإنسان في حماية المشاعر الإنسانية الراقية التي تبعث في النفس نزوعًا فطريًا يدفع الإنسان دفعًا لصيانة الجوانب الخاصة في حياته
(1) عرف الحق في الخصوصية بأنه: حق الفرد في حماية بعض مظاهر حياته الخاصة، وخاصة الدحافظة على السرية بها يصون معطيات الحياة التي يحرص على عدم تدخل

الناس فيها.

## موقف الاسالم حن حماية الأسرار الطبية للمريض

عن التبذل، وينأى به عن أن تكون عوراته حمى مباحًا لمن يدفعه الفضول، أو القصد السيء للاطلاع عليها، وهذه من المصالح المعتبرة التي اعتبرها الثارع من المقاصد العامة في تشريعاته(1).

ومن أبرز صور هذه التطبيقات حق الإنسان في الهحادثة مع الآخرين سواء
كان طبيباً أو غيره آبرّ؛ ولهذا صبغ الحما اية الكاملة لهذا الحق وجعله من الهناهي
 التي كفلها الإسـلام؛ لكونها مهلوكة لصـاحبها؛ فيكون في الاعتداء عليها اعتداء


وقوله تـالـى :


##  وَلْيَتَّقِ الْلَّهَ رَبَّهُ,

 سائر المكلفين، فليس من الجائز الاقتصار به على بعض الناس دون بعض. كما

في القانون الجنائي دراسة مقارنة، د. ممدوح خليل بحر ، ص(ro، ry).
 والقانون. إعداد: عبد اللطيف هميم محمد، ص(I الائ ) ، وحماية الحياة الخاصة، د.
ممدوح خليل بحر ، ص( غ غ).

## موقف الإسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض

نبه على ذلك „الجَصَّاصه" - رحمه الله - في تفسير الآية المذكورة(1).

فالأمانات تتضمن الولايات كلها؛ الدينية والدنيوية؛ كبيرها، وصغيرها، وأنه يتحتم على كل من يقوم بولاية مـا أن يقيم العدل ويزن الأمـور بالقسطاس المستقيم، وليس من الأمانة إفشاء الأسرار؛ فذلك - بلا شك - خلا خيانة منافية


 عَهُّةَ لَ

وقد عد الرسول المروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي المنافق ثلاثة، وإن صلى، وصام، وزعم أنـه مسلم: إذا حدث كـذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان،(r)
( ( ) ينظر: أحكام القر آن، للجصاص (Y•V/Y).

الوديعة، باب: ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات.
هذا الحديث له طرق عن أبي هريرة:

أ- طريق مالك بن أبي عامر عنـه:



 أخلف، وإذا اؤتمن خان،.
ب- طريق سعيد بن المسيب عنه:



## موقف الاسلام عن حماية الأسرار الطبية للمريخ

وإذا كان هذا هو شأن الخيانة في الشرع الحنيف، وثبت أن إفشاء الأسرار
 التصر فات.

أضف إلى هـنا أن انتهاك حرمة الآخـريـن وإفشاء أسـرارهـم يـؤدي إلى
التباغض والتشاحن بين المسلمين، وهو في الوقت نفسها تتبع لعوراتهم، وقد نهى

 تَبَاغَضُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا،(1) .
فقد بيَّن النبي ئَئَّهُ في هذا الحديث أن الأخوة بين المسلمين تكون بعدم
 يخذله ولا يحقره، وهذه هي قواعد الأخوة الحقة، وهي تقتضي حظر التعدي على الـي جميع خصوصيات المسلم، ومنها حفظ أسراره وما اشتملت عليه من خصوصية.


 رَحُلِهِ. قَالَ: وَنَظَرَ ابن عمر يَوْمًا إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: مَا أَعْظَهِكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، ،

ج- طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عنه:






البر والصلة (Y (YOTT/TI).

فـدل هـذا الحديث على تحريم الاعتـداء على أســرار الآخـريـن، فـإن قول

 يدخل الإيمان قلوبهم"، وهذه صفة المنافقين.

كما حافظ الإسلام أيضا على سمعة الإنسان وشرفه؛ فحاطه بسياج متين،
 القذف والسب، وهما من أهم الاعتداءات التي تـال من سم سمعة الإنسان، وتحط من كرامتاه وقدره، ليس فقط في حياته؛ بل بعد موته أيضًا، حيث يلحق العار أهله وأسرته وكل من ينتسب إليه، وخصوصًا إذا ما حدث القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، أو من خلا ولا ولا وسائل الإعـلام المرئية أو المسموعة، حيث إن النـاس قد دأبوا على تصديق كل مـا يعرض من خلال هذه الوسائل، فضـًا عن أن القذف أو السب من خلال هذه الوسائل يفسح الهـجال للالالاع عليهما من جانب أشخخاص عديدين، سواء منهم من قرأ الخبر بنفساه، أو علم بها نقلًا عمن قر أه ${ }^{\text {أه }}$

ومن أجل ذلك كله كانت جريمتا القذف والسب في العصر الحاضر أشد ضررًا وأعظم خطرًا من ذي قبل، وبما أن الثريعة الإسلامية قد حرصت كل
أخرجه الترمذي ( (Y / / كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في تعظيم الهؤمن (Y (Y)، ،

وذكر الترمذي للحديث رواية ثانية، فقال: وروى إسححاق بن إبراهيم السمرقندي عن
 الحجرات، من طريق أبي بكر الإسماعيلي صاحب المستخر المرج على الصحيحين.

$$
\text { (r) عون الهعبود ( ( } 10 r / 1 r) \text { ). }
$$

(「) ينظر: جر ائم الصحافة والنشر في ضوء القضاء والفقه، د. عبد الحميد الشواربي، ص

## موقف الاسلام عن حماية الأسرار الطبية للمريض

الحرص على حماية الإنسان من كل سوء يمس شرفاه وعرضه واعتباره، فقد حرم الإسالام القذف والسب بكل صورهما وأشكالهمـا وألفاظهما؛ حفاظًا على القيم الاجتماعية والآداب الأخلاقية.

والخصوصية في الإسلام ليست منحة من مخلوق لمخلوق يمن بها عليه،
يمنحها له إن شاء، ويسلبها منـه إن شاء، بل هى حق قـرره الله - عز وجل الأله للإنسان، بحكم فطرته الإنسانية، وكونه خليفة اللّه في الأرضن، الــني كرمـا على سائر الهحخلوقات، فقال تعالى:




ومقتضى هذا التكريم الإلهي ثلإنسـان أن يكون للإنسان الحق في حماية
 التعدي: كالاضطهاد، أو التحقير، أو التعذيب، فلا يجوز أن يصدر شيء من هذه السلوكيات مطلقًا ضد الإنسان من أي أحد؛ إلا إذا كان هذا الفرد ظالِّمًا فإنها


[البقرة: • 19].


## الهطلب الثاني: حفظ السر في الشريعـة الإسـلاميـة

إن الشريعة الإسلامية قد حافظت على المجتمع الهسلم وحفظته من كل ما يمس كيانه فجعلت الحفاظ على أسرار الناس من أهم الآداب في الشريعة الإسـالامية، والتى يجب على كل مسلم أن يتحلى بها وأن يحافظ عليها، مراعاة لخصوصيات الناس، ومنعًا ثلإضرار بهم أو الحيلولة دون تحقيق مصالحهم،

## موقف الإسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض

ومن يتتبع الكتاب والسنة، يجد النصوص الكثيرة التي دلت بالمنطوق والهفهوم على صحة ذلك ومن ذلك ما يلي:
أولاً : الكتاب:


عمران: V7].

وقـووـــه تـعـالـى :
 [البقرة: IVV]

 لَعَلَّهُمُ تَذْكَّوُونِ وجه الدلالة من هذه الآيات:

دلت هذه الآيات بعمومها على الوفاء بالعهد، دون أن تخصص نوعاً مـا من
العهود، فدل ذلك على وجوب الوفاء بجميع العهود، بمـا فيها عهد الطبيب الذي أبرمه عند تخرجهه والتزمه، وفي هذا يقول الإمام فخر الدين الرازى „اكل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنها يجب عليههـا الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد"(1).

والتعبير بلفظ المسؤولية الـوارد في بعض الآيـات مع اقترانه بالعقد يدل
على وجود سـائل ومسؤول عنه وجزاء يترتب على نتيجة هذه المساءلة؛ واقتران بعض الآيات بعهد الله يقتضي تقديسًا لها وتخويفًا لعباده من أن يمسوها بسوء


## موقف الاسلام حن حماية الأسرار الطبية للمريخ

وأن من يوثق عهده بيمين الله فقد اتخذ الله كفيلًا بوفائه، فإذا غدر بعهده فقد اتخذ عهد الله للغش وزيف القول. ثانيًا: السنـة النبويـة:
دلت السنة النبوية الهطهرة بمنطوقها ومفهومها على حفظ الأسرار وأن
إفشاءها يعد خيانة للأمانة، ومن أبرز ما جاء في ذلكا لك ما يا يلي:
ا- روى جَابِر بن عبد اللَّهِ أَنَّ النبي


r- و- وقال
يفشي على صاحبه مـا يكره>((+).

## وجه الدلالة من هنه الأحاديث:

دلت هذه الأحاديث بمنطوقها ومفهومها على حرمة إفشاء الأسرار بعمومها ، والمراد أن حسن المجالس وشرفها بأمـانة حاضرها لما يحصل في الما المجالس

 من التفاوض في الأسر ار فلا يحل لأحد من أهل الهجلس أن يفشي على صاحبه

## موقف الاسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض

ما يكره إفشاءه قال ابن الأثير: (هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعل فكأن ذلك أمانة عند من سمعه أو رآه(1) ) . يعني: جميع الهـجالس ما وقع فيها من الأقوال والأفعال محجالس بالأمانات على أهلها دون الخيانة، فلا يجوز إظهار ما فيها وإفشاؤه بين النـاس (Y). وقد قيل لبعض الأدباء: كيف حفظك للسر؟ قال „أنا قبره)|(r).
وقيل - أيضًا-: صدور الأحرار قبور الأسرار (ع).

وقيل: إن قلب الأحمق في فيه، ولسـان العاقل في قلبه(0) . أي: لا يستطيع الأحمق إخفاء ما في نفسـه فيبديه من حيث لا يدري به فمن هنا يجب مقاطعة الـحمقى والتوقي عن صحبتهم بل عن مشاهدتهم.

وقد قيل لآخر : كيف كتمـانك للسر؟ قال: أجحد المخبر ، وأحلف للمستخبر (7)
وقال العباس لابنه عبد الله: »إني أرى هذا الرجل - يعني: عمر - رضي الله عنه - يقدمك على الأثـيـاخ، فاحفظ عني خمسًا: لا تفشين له سـرًّا، ولا تغتابن عنده أحـدًا، ولا تجرين عليه كذبًا، ولا تعصين له أمـرًا، ولا يطلعن منك على خيانة)، فقال الشعبي: (كل كلمة من هذه الخمس خير من ألف) () .






(T) الأمالي في لغة العرب، لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (1V9/Y) )،
 شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد (V)


## موقف الاسالم حن حماية الأسرار الطبية للمريض

ومستودعى سنرًّا تبوأت كتما المعتز فقال (1)؛

وقال ذو النون: (لا خير في صحبة من لا يحب أن يراك إلا معصومًا ، ومن
أفشى السر عند الغضب، فهو اللئيم؛ لأن إخفاءه عند الرضا تقتضيه الطباع . السليمة كلها (r)

والسر الطبي يعد ضرباً مـن الضروب الـواجب الحفاظ عليها مـن قبل الطبيب وإفثاء ذلك يعد محرماً تحريماً قطعياً في دلالته ومفهومه كما سيأتي في المطلب التالي.

## المطلب الثالث: حكم إفشاء السر في الشريـعة الإسلاميـة

يعد الحفاظ على الأسرار وعدم إفشائها من الواجبات الشرعية، وإفشاؤهـا يعد من الهـحرمات التي تورد الإنسان مورد الهلكة ومن الأدلة على ذلك كمات الها جاء
في الكتاب والسنـة مـا يلي:

قوله تعالى: .[01
 وقـوـــه تـعالــي:
 [الأحزاب: VY].

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مهجلة المنار، محمد رشيد بن علي رضا (Y/Y (Y) (Y). } \\
& \text { (Y) ينظر: السابق. }
\end{aligned}
$$

## موقف الإسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض

##   <br> وجـه الدلا لـة مـن هذه الالايـات:

دلت هذه الآيات على حرمة خيانة الأمانة وهي عامة تشمل جميع الأمانات ومنها الأسرار، التي يكون أداؤهـا بالحفاظ عليها وعدم إفثائها، يقول الإمام الفخر الرازي: "ويدخل في هذه الآية جميع الأمانات ومنها أن لا يفشي على الناس -عيوبه阝" (1 (1)

ويقول الإمـام القرطبي: „فالآية بنظمها شـامل لكل أمـانة، وهي أعداد كثيرة،
فالأمـانة في كل شيء"(r)؛ فالتفريط في أداء الأمـانة وعدم حفظها يعتبر خيانة.
قال أبو عبيد : „الخيانة تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال، منها
أن يؤتمن على فرج فلا يؤدي فيه الأمـانة، وكذلك إن استودع سـرًا يكون إن أفشاه
فيـه عطب المستودع أو يشينـه")" (r)
ثانيًُا: أدلة السنـة الشريفة:
ورد في السنـة الشريفة الكثير من الأحـاديث النبوية الدالة على تحريم
جريمـة خيـانة إفشاء الأسرار. وهي على النحو الآتي:



$$
\begin{aligned}
& \text { ( الجامع لأحكام القرآن، لـلإمـام القرطبي (YOV/O) (Y) }
\end{aligned}
$$

(
الأثير (V)/l).




## موقف الاسالم حن حماية الأسرار الطبية للمريض

## وجه الدلا لة هـن هذا الحـديث:

دل هذا الحديث بدلالة الأمر على أداء الأمـانة، ودلالة الأمر للوجوب، ونهى عن الخيانة حتى ولو كانت مقابل خيانة سـابقة، ولمـا كانت أسرار الغير من قبيل

الأمـانات، وجب أداؤهـا بالحفاظ عليها وعدم إفشائها (1).
 إِبِرَاهِيهُ: وَإِنْ صَاحَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ هُسِلِّهُ قَالا جَمِيعًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَنَ، وَإِذَا اوَّتْهِنَ خَانَ"(r)

## وجه الدلا لة هـن هذا الحـديث:

دل هــذا الـحـديـث على أن إخـلا ف الـوعـد قـد عـده النـبـي المنافقين وصفاتهم، والنفاق مذموم شرعًا؛ وعلى هذا يكون إفشاء السر من
إخلا ف الوعد المحرمر، فيكون الوفاء به واجبًا (「" .

وفي هذا يقول الإمـام النزالي في الإحياء: ״إفشـاء السر خيانة وهو حرام
( طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صـالح عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وقد استنكر أبو حاتم الرازي هذا الحديث فقال ابنـه في „العلل" ( ( I I I ) :



ينظر: فتح البـاري (1 / / • ) ، وسبل السـلام ( ع/19^199، ).



## موقف الإسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض

إذا كان فيه إضرار، ولؤم إن لم يكن فيه إضرارى(1).

وقال ابن مفلح: ״لا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون، ويجب حفظ سر من يلتفت في حديثه حذرا من إشاعته؛؛ لأنه كالمستودع،(ث) وقـال العز بن عبد السـلام: „الستر على النـاس شيمة الأولـيـاء، ويجوز إفشاء السر إذا تضمن مصلحة أو دفع ضرر، وقد كثف يوسف عليه السـلام سر

 وقال ابن مفلح "يحرم تحدثه - يعني غاسل الميت- وتحدّث طبيب وغيرهما
بعيب"( (i) .

ويستثنى من ذلك إذا كان الإفشاء للسر أوجب بأن يتضمّن درء مفسدة عامّة أو جلب مصلحة عامّة؛ أو يتضمن ضررًا يلحق بفرد ضررًا أكبر من ضرر
صاحب السر (0).

وقد عد الذهبي وابن حجر الهيتمي الخيانة من الكبائر، ثم قال: الخيانة قبيحة في كل شيء، لكن بعضها أشد وأقبح من بعض، إذ من خانك في فلس ليس
كمن خانك في أهلك(1).
r- عن أنس: ما خطب نبي الله

$$
\begin{align*}
& \text { الزواجر ( ( } \tag{7}
\end{align*}
$$

## موقف الاسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض

دين لمن لا عهد لله"(1) نـ

دل هذا الحديث بمنطوقةه ومفهومـه على أن الأمـانة من الإيمان وهي لبـه وفحواه؛ فأسلوب القصر الذي استخخدمـ أنس - رضي الله عنـه - والذي أفادته عبارتاه (مـا خطب نبي الله خطبـ

و( جملة القول في هذا الحديث أن الأمانة والعهد يرجعان إلى طاعة الله عز وجل - في أد اء حقوقة وحقوق عبـاده كأنه لا إيمـان ولا دين لمن لا يفي بعهد الله بعد ميثاقه، ولا يؤدى أمانتـه بعد حملها وهي التكاليف من أمر ونهي) (٪ • ع- روى ثابت عن أنس - رضي الله عنهمـا - قال: أتى عَلَيَّ رسول الله وأنا ألعب مع الفلمان. قال: فسلَّم علينا فبعثتي إلى حاجة فأبطأت على أمي فلمـا

 أحدًا لحدثتك يـا ثابت"(r)

وفي رواية أخرى: عن أنس بن مـالك - رضي اللله عنـه - قال: أسرَّ إليَّ نبي


وجه الـدلالة مـن الحـديث:
يدل هذا الحديث بروايتيه السـابقتين على أن السِّر أمانة يجب حفظها

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) أخرجه أحهد ( } 10 \varepsilon / \text { ) ) من حديث أنس. }
\end{aligned}
$$

## موقف الإسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض

ويحرم إفشاؤها؛ لأن حفظ الأسرار وعدم إفشائها من الآداب التي يجب على المسلم الالتزام والمحافظة عليها（1）．

كل مـا سبق من الأدلــة يدل على تحريم إفشـاء الأسـرار وأنـه من الخيانة
المحر مة.

ثالثاً：الآثار：
عن أبي الدرداء：من سمع من رجل حديثا لا يشتهي أن يذكر عنـه فهو أمانة وإن لم يستكتمها（r）．

إذا فهم السامع من المحدث أنه لا يشتهى أن يذكر عنه هذا الـحديث فهو أمانة لا ينبغي أن يذكره لأحد وإن لم يأمره بالكتمان（（r）وهـذا مما يحفظ على الهسلمين أسرارهم ويستديم ودهم．

## 回 回 回


جر ائم الشرف (ז/ • •٪).
الفتح الرباني (9 (9/ ) .

## موقف الاسلام حن حماية الأسرار الطبية للمريض



# المبحت الثاني: <br> ضوابط جواز إفشاء السر الطبي والمواضع التي يباح فيها إفشاؤه 

وفيـه ثلا ثة مطالب:

> المطلب الأول: التبـليغ عن الأمـراض المعـديـة
> المطلب الثاني: التبلييغ عن المواليــ والوفيات
> المطلب الثالث: التبلييغ لمنـع وقوع الجريمـة

## المطلب الأول : التبلييغ عن الأمراضن المعليـة

يعتبر التبليغ أحد أهم العناصر الأسـاسية في المراقبة الوبائية للأمراض المعدية والتي تعتبر الركيزة الأولى للمكافحة والوقاية من الأمر اض المعدية.

وهـي تعد استثنـاء وارداً على الإطـار الـعـام للشريعة الإسـلاميـة الآمـرة

للوقاية من العدوى(1) ومنَ ذلك مـا جاءت به السنـة النبوية المطهرة فيمـا رواه أَبو

( ( أسباب الإباحة في جرائم الاعتداء على الشرف، د. مرسي عباس أحمد (YVr/Y) (Y (Y) .

(OVVO ،OVVr ) وقال الحافظ في الفتح ( ( C ) ، وهو من المعلقات التي لم يصلها

## موقف الإسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض


عن أبياه قال: „كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي
البـاب "إنا قد بايعناك فارجع") ".

وكذا ورد النهي عن إدامة النظر إلى الهـجذوم فعن ابن عباس أن النبى
قال: „لا تديموا النظر إلى الهـجذومين"(ץ) وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

دلت هذه الأحاديث بمنطوقها ومفهومها على وجوب الفرار من المريض الذي بها مرض معدٍ ، وذلك يستوجب إفشاء سره حتى لا يسري في المجتمع وقاية ${ }^{(r)}$

 تجنيب أصحاب الأمراض المعدية الاختلاط بالناس؛ لـئلا يكون هذا سبباً في العدوى وانتشار المرض.
 نقالة فإذا أدام النظر إلى المجذوم خيف عليه أن يصيبه ذلك بنقل الطبيعة

( أخرجه ابن ماجه ( ( IVY/ ) كتاب الطب، باب: الجزام، حديث (ro¿r).
( ( الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية، لابن القيم، ص(rar، rar).

## موقف الاسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض

> الـهخالطة لـه(1 ")

والمقصود من وراء ذلك هو حفظ هذه النفس وخصوصاً المجموع منها وذلك فيه إقامة لأصلها الذي يعد المحور الذي تدور عليه عمارة الأرض، ويتحقق به معنى الاستخلاف فيها.

وعلى ذلك يجوز الإبلاغ عن الأمراض المعدية؛ لوجود المصلحة الشرعية الراجحة، وهي حفظ النفوس وحفظ الأرواح من التلف أفـرادًا وجماعات، لأن العالم مركب من أفراد الإنسان، وفي كل نفس خصائصها التي بها بعض قوام العالم. وليس المراد حفظها بالقصاص فحسب. بل حفظها عن التلف قبل وقوعه، مثل مقاومة الأمراض السارية؛ وقد منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجيش من دخول الشام لأجل طاعون عمواس (r)(r)، ولا ريب أن الحفاظ على على النفس من مقاصد الثريعة، وعليه فالتبليغ عن حالات الأمراض المعدية أمر أوجبه الإسـلام تماشياً مع مقاصده الشرعية.

## المطلب الثاني : التبليـغ عن المواليـل والوفيـات

حظي القرآن الكريم والسنة النبوية بالاهتمام بالمولود منذ النشأة، وقد



قال ابن عبد البر في الإنباه على قبائل الرواة: "وفيه دليل واضح على تعلم
( ( ) ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر (گV/Ir) .

 (Y) مقاصد الشريعة، لابن عاشور، ص(IV (Y) (Y) بتصرف.

وقال أيضا: „فإنه علم لا يليق جهله بذوي الهمم والآداب لمـا فيه من صلة (r) الأرحام

قال ابن حزم: "إن علم النسب علم جليل رفيع، إذ به يكون التعارف")" .
ولا يعرف النسب إلا بالإعلان ولأجل هذا جاءت السنـة النبوية معلنـة مظهرا من مظاهر هذا الإعـلان فشرعتـه وجعلته من المباحات(غ أو الهنـدوبات(0) أو الواجبـات (1) على مـا قرره بعض المذاهب الإسـالامية فشرعت للمولود العقيقة فيمـا



> ( 1 ) ينظر: الإنبـاه على قبائل الرواة، ص(10).








 والترمذي (1-1/ ) كتاب الأضاحي، بـاب: في العقيقة، حديث (IOYY)، والنسائي
 باب: العقيقة، حديث (Y/70)، وابن الجارود في المنتقى، ص(٪•0) باب: ما جاء في

 لا يمس الصبي بشيء من دمها، وأبو نعيم (191/7) ، والطبراني في المعجم الكبير

## العحد التاسع والكشرون

## موقف الاسلام حن حماية الأسرار الطبية للمريخ



وجه الدلالة من هذين الحديثين:
دل هـذان الحديثان على مشروعية العقيقة والإعـلان والإخبـار بـأن هذا الشخص قد رزق مولودًا وسماه كذا فيظهر ذلك بين الناس من الأهل والجيران والأصدقاء فيقدم هؤلاء لتهنئته وحضور عقيقته مما يؤدي إلى زيادة روابـا رون الألفة والمودة بين المسلمين.

أرحامكمه" (r).

## وجه الـدلالة مـن هذا الحـديث:

دل هذا الحديث بمفهومه على أهمية معرفة الأنساب التي بها يتحقق ضبط
سـجلات المواليد.

ولهذا كله يعد التبليغ عن المواليد من الأمور التي حث الثارع عليها، وليس من باب إفشاء الأسرار إذ تتفق مع المقاصد الشرعية الدائرة على المصلحة العامة، وقد كان العرب يعرفون الأنساب ويحرصون عليها كسبا للقلوب وصلة
 الحسن عن سمرة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقاه الذهبي
(1 (أخرجه البخاري (09/9) (09) كتاب العقيقة، باب: إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة


$$
\begin{equation*}
\text { الهصنف (V901) ، والترمذي ( } 101 \text { ) ، قال: حسن صحيح. } \tag{r}
\end{equation*}
$$


النسب، حديث (19V9) ) وهو صحيح.


للأرحام التي تربطهم من مصـاهرة أو قربى وإن بعدت
أهـا التبليغ عـن الـوفيـات فقد حـث الإســلام على ذلـك فيمـا رواه الإمـام
 تَقُمٌّ المَسْتِدَ، فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبُّيُّ



كل هذا منـه

## الهطلب الثالث: التبليغ لمنع وقوع الجريمة

يعتبر التبليغ عن الجرائم من الحقوق الأسـاسية للإنسـان التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنيـة، بل إن هذا الحق يرقى إلى مصـاف الواجب في كثير من الأحيان، وذلك عند مهارستـه من قبل الموظفين العموميين؛ إذ قد يحول التبليغ عن الجريمـة في كثير من الأحيان دون وقوعها ، وكذلك تفادي النتائج الخطيرة التي قد تتجم عنها، الأمـر الذي يسهم في بنـاء الثقة والطمأنينـة في المـجتمع، ويؤدي إلى تعزيز مشاركة الأفر اد بشكل خاص والهـجتمع بشكل عام في مكافحة الإجر ام بشتى صوره، ومعاونة السلطات العامة في القيام بواجباتها على هذا الصعيد، ولذلك أوجبت الشريعة الإسـلاميـة على الشخص أن يقوم بإفشاء

(ITrV) ، ومسلم (709/Y) كتاب الجنائز، باب: الصـلاة على القبر ( (907/VI).
 (TMY) ، ومسلم (707/Y) كتاب الجنـائز، بـاب: التكبير على الـجـنـازة، الحديث

[^1]
## موقف الاسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض

سر لديه لمنع وقوع جريمة، وذلك وفقا لما جاءت به السنة النبوية المطهرة
والقواعد الفقهية على النحو التالي: السنة النبوية:

 وجه الدلالة من هذا الحديث:

دل هـنا الحديث بمفهومه على استثناء سفك الـدم الـحـرام مـن حفظ الأسـرار؛ فإذا كان هناك شـا شخص سوف يرتكب جريمـة قتل، أو جريمة زنـا، أو
جريمة سرقة، فعند ذلك يجب إفشاء السر (r)

دلت القواعد الفقهية على جواز الإبلاغ عن الجر ائم قبل وقوعها على النحو

وتعد هـذه القاعدة من القواعد المهمة التي تعد أصلًا من أصول إزالـة

 قبل وقوعها (8)

فالقاعدة الفقهية تأمر بالإبلاغ، فإن أمثل الطرق وأصوبها في منع وقوع

$$
\text { ( } 1 \text { ) تقدم تخريجه. }
$$





الجريمـة هو الإبلاغ عنها للسلطات المختصة｜（1）
 ويفهم من هـذه القاعدة أنـه إذا تعارضت الأضـرار فإنه يرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد، ويكون الضرر الأخف في هذه الحالة مباحا لا يترتب عليه الضمان（r）

ولا ريب أن تحكيم هذه القواعد الثرعية لا يـؤدي إلى إباحة الإبـلاغ عن الجرائم قبل وقوعها فحسب، بل يحتم فرضها بالإبلاغ عنها، تحقيقًا لمصالح الأمة والدولة، ودرءًا للمفاسد والأضر ار والأخطار عنها．

ץ－（＂درء المفسـدة مقدم على جلب المصلححة＂）＂）：
وفي عدم الإبلاغ عن الجر ائم مفسدة تطفى على مصالح المجتمع وأمنه؛؛ لأنه يؤدي إلى هـلاك المـجتمع ولا شكك أن جلب المصلحة في هـذه الحالة يتمثل في الإبــلاغ، وحماية المـجتهع •

回 回 回

（Y）ينظر：الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص（Y（

والنظائر، للسيوطي، ص (^v) .
(³ ينظر: ضمان الضرر الهعنوي في الفقه الإسـلامي والقانون، ص (197) .
( ع) الأشباه والنظائر، للسيوطى، ص(9V) ، والأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص( • (9).


## المبحت الثّالث <br> الـرضنا وأثره في إفشّـاء الألسرار الطبيـة

وفيـه ثلا ثة هـطاذب:
المطلب الأول: مفهوم الرضـا في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: شـروط الرضـا في الفقه الإسـلاهي.
المطلب الثالث: الرضا في إفشاء الأسـرار.

المطلب الأول : هفهوم الرضـا في اللغة والاصطلوح.
تعريف الرضـا في اللغة:

الرضا خلاف السـخط(1)، وهو مصدر معناه: طيب النفس وارتياحها، أو
الاختيار، وفي ذلك يقول ابن الأثير: „الرضـا صفة نفسيـة قائمـة بالقلب"؛ ومن ثم فهو اسم لمطلق الماهية(r) •

والنـاظر في معـاني الرضـا يرى أن الرضا في اللفة هو الاختيـار والقبول لمن هو أهل لـلأمر.

تعريف الرضـا في الاصطلاح:
(1) المعجم الوجيـز، صس (YYV) بتصرف، مختار الصحاح صص (Y\&Y) ، والتعريفات

للجرجاني، ص (1) (1).
لسان العرب (

## موقف الاسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض

يقصد بالرضـا عنـد الفقهاء الاختيـار، وعرَّفه الإمـام البزدوي من الحنفية
بقوله: ارتيـاح النفس وانبساطها من عمل ترغب فيـه وتستحسنـه(1)
وعرَّفه بعض العلماء المعاصرين بقوله: مـا يتجه إليـه الإنسان ويختاره
بإرادته الحرَّة! (r).

## المطلب الثاني : شروط الرضا في الفقه الإسلامي.

حتى يكون الرضا منتجا لآثاره فقد اشترط الفقهاء له شروطا يمكن بيانها على النحو التالي:
( ) كثش الأسرار ( (10-Y/ ).


الفقهية بالكويت أن الاختيار هو: القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعد الألم داخل الانل في
قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على الآخر .

وعند الحنفية: يفرِّق الحنفية دون غيرهم بين الحـين الاختيار والرضا وإِيا وإذا كان الاختيار كما تقدم ترجيح أحد الجانبين على الآخر فإن الرضا هو: الانشراح النفسي وتلازم بينهما
 - في مسائل الإكراه. فالإكراه غير الملجئ - كالضرب الهار المحتمل والقيد ونحوهما يفيد الرضا ولكنه لا يفيد الاختيار الانيا أما الإكراه الملجئ فيعدم الرضا ويا ويفسد الاختيار. الهوسوعة الفقهية بالكويت (Y/T/Y) „اختيار)، ويراجع الموسوعة الفقهية بهصر

$$
\cdot(1 \cdot \varepsilon ، 1 \cdot \Gamma / \varepsilon)
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فالرضا: يستعمل في القصد إلى الشيء هع الرغبـة في آثاره"(r)" } \\
& \text { وقيل: إيثار الشيء واستحسـانه(غ) }
\end{aligned}
$$

## موقف الاسلام حن حماية الأسرار الطبية للمريخ

## 1- أن يكون الرضا عن حرية وإدراك" :

الرضا يعني الحرية في اتخاذ القـرار والحرية في اختياره، ووجود أي نوع من أنـواع الإكـراه - مـادي أو معنوي - ينفى هـذه الحرية في اتخاذ القرار أو اختياره مها ينعدم معه الرضا، ومناط الإكراه هو انتزاع إرادة المكرَه على خـلاف ما يريد من حيث الحقيقة والـواقع، فـالإكراه من عيوب الرضا ويترتب عليه فساد التصرفات، ولما كان العقد الطبي يقوم على الثقة المتبادلة بين الطبيب والمريض، خاصة أن شخصية الطبيب وأمانته محل اعتبار كان الإكراه من مفسداته.
r- أن يكون الرضا صريحُا(r):

وبناء على ذلك فإنه لا يمكن أن يستخلص هذا الرضا من الوقائع استنتـاجًا أو يفهم ضمنًا، فحتى يكون الرضا مانعًا من موانع المسؤولية، فلا بد الـ أن أن يكون صريحًا لا لبس فيه فلا يعتد بالرضا الضمني الناتج عن السكوت. فمن الجائز أن يكون السكوت ناتجا عن الخوف والاستسـلام(r)

فيستوي في ذلك أن يكون صادرا شفاهة أو كتابة أو ضمنيا، عمـلًا بها يجري به العرف في بعض البلدان الإسلامية من اصطحاب المريض للبعض أثنـاء
( ( التعسُّف في استعمال حق النشر. أد/عبد الله النجار، ص (Y (YV) ، التزامات الطبيب في
 الترمانيني، ص(\%)؛)، والمسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة، د. أسامة قايد، ص(Vr). (Vr).
التزامات الطبيب في العمل الطبي، أ.د. علي حسين نجيده، ص(Y-Y) وا (Y)، والتعسُّف في


 ص(Vr).

زيارته للطبيب مهـا يدل عن رضـائه باطالاعهم على حقيقة مرضـه(1' .

> ب- صـحة الرضـا:

يشترط في الرضا المـانع من المسؤوليـة أن يصدر من شخص يتمتع بالإر ادة المميزة التي تصلح منـاطًا للاعتداد بها، فإن لم تكن كذلك، فهي عديمـة القيمة، فلا يعتد بالرضـاء أو بـالإذن الصـادر عن مجنون أو عن قاصر • وعلى هذا يلزم لتوافر هذا الشرط أن يكون الإذن صـادرًا مهن توافرت فيه شروط الأهلية، فمنـاط صحة التصرفات صدورها من أهلها، يقول الكاسـاني: (إن وجود التصرف فـنـر حقيقة
 ع- أن يصـدر الرضا قبل حــوث الإفشـاء(*:

يشترط في الرضا أن يكون صـادرًا قبل حدوث إفشاء السر والاطالاع عليه حتى يكون صحيحا منتجا لآثاره(¿)؛ فأسبقية الرضا أو مصاحبتّه للفعل المخالف هي الحالة التي يمكن من خلالها تحويل الفعل غير المشروع إلى فعل مشروع، أمـا إذا كان الرضا لاحقًا فإن المخالفة تكون قد نشأت وترتبت عليها المسؤولية، وحينئذ لا يمكن لهذا الرضا أن يحول الفعل غير الهشروع إلى فعل مشروع.

## المطلب الثالث: الرضا في إفشاء الأسرار

الرضا مـا هو إلا ترجمـة عما في النفس من إرادة والحواس تترجم هذا الرضا وتخرجه في صورة حسية عن طريق اللفظ والإشـارة والكتابة، وغيرهـا من
(1 التزامـات الطبيب في العمل الطبي، أ.د. علي حسين نجيده، ص(Y•Y) ، وإفشاء سر

(Y ينظر: البدائع (Y/V) ).
 ( ( ) المسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنـة، د. أسامـة قايد، ص(VE).

## موقف الاسلام عن حماية الأسرار الطبية للمريض

أدوات التعبير عن الإرادة، وكل إنسان يترجم هذا الرضا حسب طاقته وقدرته على التعبير عنه، فالناطق يعبر باللفظ وغيره يعبر بالإشارة أو الكتابة أو الدلالة العرفية والقرائن المعهودة، فإذا توافرت الإرادة السليمة فقد نفذ التصرض، فالرضا شرط جميع التصرفات وهو المعتبر، فاعتبار القصد واتجاه الإرادة إلى إنشاء التصرف من رضا واختيـار هو المعول عليه(1)

وقد يشترط الفقه الإسـلامي الشكل ليحقق الـحماية للمتصرف من ناحيتين: من ناحية يضمن الإجراء التحقق من رضا المتصرف، وأن إرادته قد اتجهت فعلا إلي إبرام هذا التصرف عن تبصر ودراية وقتاعة بما ينتجه من آثار، ومن ناحية أخرى فإنه يوفر وسيلة إثبات مسبقة للتصرف تضمن عدم إنكاره وجحوده فيما لو حدث نزاع حوله في المستقبل، وبها أن الرضا أمر داخلي كامن إله البشرية، ولا سبيل إلـي معرفته وإدراكـه من قبل الغير إلا إذا أفصح صاحبه عنه، وأخرجه للواقع الخارجي بأي وسيلة من وسائل التعبير من أعماق النفس البشرية، وهو السبيل إلي إظهارها وتجسيدها في الواقع الخارجي الهحسوس. لذلك كان من الأهمية بمكان الاعتتاء بإرادة التعبير، وتوفير الضمانات

 التعبير صادرًا عن إرادة جادة قاصدة ترتيب الآثار الثرعية للتصرف، كما سبق بيان ذلك وليس لمـجرد الهزل ونحوه. والمتأمل في الفقه الإسـلامي يجد أن الاعتبارات التي دعت إلي اشتراط بعض الإجـراءات الثكلية، أو إنشاء بعض التصرفات، كانت في الغالب تهدف



## موقف الاسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض

إلي ضمان سـلامة رضا المتصرف، والتأكد من أن التعبير جاء مطابقا لإرادته ومتجسدا لرضائه، ورغبته في إبرام التصرف عن اقتتاع وبصيرة وحرية، وقد يكون الشكل لضمان كفاءة وسيلة التعبير عن الإرادة．

فمبدأ تأثير رضى المـجني عليه أمر ثابت في التشريع الإسـلامي، فكلما كانت مسؤولية الجاني تجاه الهـجني عليه من قبيل حق الهـجني عليه على الجاني، كلما كان رضاء المجني عليه يؤثر في إلفاء أو تخفيف العقوبة．وكلما كانت هذه المسؤولية من قبيل الحكم الشرعي أو من قبيل الحقوق غير القابلة للإسقاط فرضاء الهجني عليه لا أثر له والهعيار هنا مـا يرضى به الشرع وما يحرّمه．

## 回 回 回



## الخاتمة

الحمد لله منزّل الرحمـات، غافر الـزلات، المتجاوز عن الهفوات، والذي
بفضله تتم الصالحات، فقد انتهينا من هـنا البحث، ونسأل الله أن نكون قد أصبنا، وأن تكون الأخطاء محدودة، والزلات معدودة، وقد انتهيت من خلاله إلى نتائج هامة على النحو التالي:
ا- أثبت البحث حرص الإسـلام على حق الإنسان في خصوصياتها بحيث يستطيع إدارة شؤون حياته الشخصية دون أن أن تكون مكثوفة للآخرين.
ץ- أثبت البحث أن الشريعة الإسـلامية قد حافظت على المـجتمع وحفظته من كل ما يمس كيانه فجعلت الحفاظ على أسرار الناس - من أهم الآداب في الشريعة الإسـلامية.
r- أثبت البحث أن الحفاظ على الأسـرار وعـدم إفشائها من الواجبات الثرعية وأن إفشاءها يعد من الهحرمات التي تورد الإنسان مورد الهلكة.

الوبائية للأمراض المعدية والتي تعتبر الركيزة الأولى للمكافحة والوقاية من الأمراض المعدية.
0- أثبت البحث أن التبليغ عن الجر ائم من الحقوق الأساسية للإنسـان التي
كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، بل إن هذا الحق يرقى إلى مصاف التى
الواجب في كثير من الأحيان.

Ұ- أثبت البحث أن رضا المريض له تأثير في جواز إفشاء مرضه وهو أمر ثابت في التشريع الإسـلامي. ولله الحمد والمنة.

## الهصـادر والمـراجع

- أحكام القر آن، للإمـام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، طبعة دار الفكر. - إحياء علوم الدين، للفزالي، دار المعرفة، بيروت.
- الآداب الشرعية والمنح المرعيـة، محمد بن مفلح بن محمد المقدسي، عالم الكتب، بيروت.
- أسباب الإباحة في جر ائم الاعتد اء على الشرف، د. مرسي عباس أحمـد، بحث مقدم لنيل درجة العالميـة الدكتوراه، كليـة الشريعة والقانون، القاهرة، سنـة -r••r-هr - هr
- الأسرار بين الحفظ والإفشاء وموقف الشريعة الإسـلاميـة، د. إبراهيم عيسى سليمـان، مـجلة الأزهر 99 امع. تصدر عن مجهع البحوث الإسـلامية في مطلع كل شهر عربي، ربيع الأول عا¿اهـ، سبتمبر 199 ام، السنـة السـادسـة والستون.
 - الأشباه والنظائر، لجـلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق/

- إفشاء سر الههنـة الطبية للمستشار محمد مـاهر، مـجلة القضاء، العدد 9 سنـة
19vo م. م.
- الأمالي في لغة العرب، لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، دار

$$
\text { الكتب العلميـة- بيروت، 9^1اهـ 9VAlم• } 9 \text { امـ }
$$

- أنوار البروق في أنواع الفروق، أحمد بن إدريس القرافي، عالم الكتب، بيروت.


## موقف الاسالم حن حماية الأسرار الطبية للمريض

- بد ائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، دار
- بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية، لأبي سعيد الخادمي، دار إحياء

- بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادى، تحقيق محمد
 - 1917
- تـاج الــروسس مـن جـواهـر القاموس لأبي الفيض محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دراسة وتحقيق : علي شيري ، دار الفكر، بيروت، ط ( ) ، عاعاهـ. $199 \varepsilon$
- التذكرة الحمدونية، لابن حمدون، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، معهد الإنماء
العربي، بيروت، لبنان، ط ( ( ) ، ب^1م.
- الـتزامـات الطبيب في العمل الطبي، أ.د. علي حسين نجيده، دار النهضة
العربية، 199r م•
- التعريفات، لعلي بن محمد علي الحسيني الجرجاني، دار الفكر، بيروت،
- التعسُّف في استعمال حق النشر، أد/عبد الله مبروك النجار، دار النهضة العربية، القاهرة، 990 ما
- تفسير الجامع لأحكام الــرآن، لأبي عبد الله محمد القرطبي، دار الشعب بالقاهرة.
- التفسير الكبير لـحمّد بن عمر بن الحسين، فخر الدين الـرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ، ط (٪).
 المطبعة الأميرية، القاهرة.
- التمهيد لمـا في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، تحقيق: سعيد أحمد ومحمد الفلاح، قرطبة، القاهرة.
- تهذيب الأسماء واللفات للنووي، تصوير، دار الكتب العلمية، بيروت. - تهذيب اللفة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، 197V1م.
- جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة „الحق في الخصوصية") وعقوبتها في الشريعة والقانون، إعداد: عبد اللطيف هميم محمد، بحث مقدم لنيل درجة التخصص الماجستير في الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة،

- جر ائم الصحافة والنشر في ضوء القضاء والفقاه، د. عبد الحميد الشواربي، منشأة المعارف، الإسكندرية.

- حاشية ابن عابدين، لمحمد أمين الشهير بـرابن عابدين الدمشقي"، المسمهاة "رد الهحتار على الدر الهختار، شرح متن تتوير الأبصار"، طبعة دار إحياء
 - حث الأخيار على حفظ الأسرار، عبد الإله بن إبراهيم بن داود، دار الصميعي
الرياض، 17٪اهـ.
- حلية الأوليـاء، لأحمد بن عبد الله الأصفهاني، دار الكتب العلمية، بيروت،
- حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي دراسة مقارنة، د. ممدوح خليل
بحر، دار النهضة العربية سنة
 الفقهية والاقتصادية، د/أحمد جابر بـدران، تحت إشراف أد/علي جمعة، - منشورات عـلاء سرحان، دار الرسالة، القاهرة، ط (1) ، سنة
-r•r rer


## موقف الاسالم حن حماية الأسرار الطبية للمريض

- زاد المعاد في هـدي خير العباد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزيّة، حقّق نصوصه، وخرّج أحـيّ الحاديثه، وعلّق عليه: شعيب الأرنـؤوط، وعبد القادر الأرنـؤوط، مؤسسـة الرسالة- بيروت،

- الزهد لابن المبارك، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي، دار

- سبل السـلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لمحمد ابن إسماعيل، الأمير الصنعاني، حقق نصوصه، وخرج أحاديثه، ورقمه،، وعلق عليه: خليل

- السر الطبي، د. عبد السـلام الترمانيني، مجلة الحقوق والشريعة، الكويت، العدد الثاني، السنة الخامسة.
- سنن ابن ماجها، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار

- سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر.
- سنن الدارقطني، للإمام على بن عمر الدارقطني وبذيله التعليق المغني على

- سنن الـدارمـي، لـلإمـام أبى محمد: عبد الله بن عبد الرحمن، دار الكتاب
العربي، بيروت، ط ( ( )، V•عاهـ- 19AV مـ.
- السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسن بن علي البيهقي وبديله الجوهر
النقي، دار الفكر، بيروت، 91901م.
- سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق د/ عبد

- السيل الجرار، للشوكاني، دار الكتب العلمية، 0•غاهـ.
 تحقيق / إيـاد خالد الطباع، دار الطباع للطباعة والنشر، دمشق، ط (1)،

- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، للعالم محمد عبد الباقي الزرقاني،
- الشرح المهتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح العثيمين، تحقيق: سليمان بن عبد الله بن حمود أبي الخيل، خالد بن علي بن محمد المشيقح، مؤسسة

- شرح صحيح مسلم، لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي، المطبعة الهصرية،
القاهرة، دار الحديث القاهرة، ط 1010هـ - 1991م.

- شعب الإيمان للبيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (1)، • ا乏اهـ - • 199م.
- الصحاح، لإسماعيل بن حماد الجوهري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
(1) ، ، 19 اءـ - 1999م.
- صحيح ابن حبان محمد بن حبان أحمد أبو حاتم البستي، تحقيق: شعيب

- صحيح ابن خزيمة، أبو بكر بن خزيمة النيسابوري، تحقيق: د. محمد مصطفى الا

- صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: مصطفى



## موقف الاسلام حن حماية الأسرار الطبية للمريخ

- صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، دار إحياء التراث
العربي، بيروت.
- الضرر الأدبي، أ.د. عبد الله مبروك النجار، دار النهضة العربية، ط (1)،
- ضمان الضرر المعنوي في الفقه الإسـلامي والقـانـون، د. عبد الله مبروك النجار، بحث بهجلة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، العدد الرابع والعشرون. - الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية للإمام ابن قيم الجوزية، ط دار الكتب العلمية، بيروت.


- عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبى الطيب العظيم آبـادى، دار الكتب


- غرر الخصائص الواضحة،، أبو إسحق برهان الدين، المعروف (بالوطواط)، دار الكتب المصرية.
- غريب الحديث، لابن قتيبة، عبد الله بن مسلم الدينوري، مطبعة العاني، بغداد، ط (1) ، (1)

 - 19 10V
- فتاوى مجهع الفقه الإسـلامي، السِّر في المهن الطبية، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد العشرون، السنة الخامسة، رجب، شعبان، رمضان سنة



## موقف الاسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق:

- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد، للثيخ عبد الرحمن الساعاتي، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- الفروق لأبي العباس أحمد بن إدريس، شهاب الدين القرافي المالكي، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.
- فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي، لعبد الرءوض المناوي، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة، ط(ITOV ، I (I).
- القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الـفيـروزآبـادي، دار الفكر، بيروت،

 - قواعد الأحكـام فى مصالح الأنـام، لـلإمـام عز الدين بن عبد السـلام، دار الجيل، ."£اهـ.
- الكبائر، للذهبي، بيروت، لبنـان.
- كتمان السِّر وإفشاؤه في الفقه الإسـلامي، إعداد شريف بن أدول بن إدريس، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة بالجامعة الأردنيـة، دار النفائس،

- كثف الأسـرار عن أصول فخر الإسـلام البزدوي، لعبد العزيز بن أحمد بن

ا9ve
- الكليات في الطب، للإمام ابن رشد القرطبي، طبع الهجلس الأعلى للثقافة، سنة 1919م.


## موقف الاسلام حن حماية الأسرار الطبية للمريخ

- لسان العرب، لمحمد بن أبي بكر بن منظور الأفريقي المصري، ط ( ( )، دار صادر، بيروت.
- مؤتمر الطب الإسـلامي الأول، نشرة الطب الإسـلامي الأبحاث وأعمـال المؤتمر


- ماهية الطب الإسـلامي، د. أحمد القاضي، المؤتمر العالمي للطب الإسـلامي، الكويت،
- مجهع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي،

- الهـجموع شرح الههذَّب للشيرازي، لأبي زكريا يحيى بن شرف محيى الدين
 الإرشاد، جدّة، بدون تاريخ.
- المحلى، لعلي بن أحمد بن حزم، ط دار الجيل، بيروت.
- مختار الصحاح، لهحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مؤسسة الرسالة،
- المسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة، د. أسامة قايد، دار النهضة العربية سنة 19Av1م.
- اللمستدرك على الصحيحين، للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
- مسند أبي داود الطيالسي لأبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري، تحقيق محمد بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسـلاميّة بدار هجر، القاهرة، ط ( ) ، 1919اهـ-19991م.


## موقف الاسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض

- مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، مؤسسة
 - مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار، للغز الي، تحقيق: الشيخ عبد العزيز عز الدين
 - مشكل الآثار، للطحاوي أحمد بن محمد بن سـلامة، دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط (1) ، 197ع مر الا
- المصباح المنير، لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المطبعة الأميرية

- المعجم الكبير، للطبراني: سليمان بن أحمـد الطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. - المعجم الوجيز، إخـراج: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط مطابع شركة الإعلانات الشرقية، دار التحرير للطبع والنشر، ط(1 ) .
- المعجم الوسيط، قام بإخراج طبعته: إبراهيم أنيس وآخـرون، دار الدعوة،
إستانبول، ط (Y) ، . . عاهـ- •^9^1م.
- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن الخطيب الشربيني،
دار الكتب العلمية، ط (1) ، 10 1اهـ - ع991م.
- المغني، لابن قدامة، أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن قد امة المـد المقدسي، تحقيق: د/ عبد الله التركي، دار عالم الكتب، الرياض، ط ( () ، 7•عاهـ
- مقاصد الشريعة الإسلاميّة لمحمّد الطاهر بن عاشور، تحقيق ودراسة: محمد

- مقاييس اللفة، لابن فارس، تحقيق: عبد السـلام هارون، ط ( ) ، ه٪^ا هـ.


## موقف الاسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض

－المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله

－المنتور في القواعد الفقهية للإمام الزركثي، تحقيق：د／تيسير فائق، وزارة
الأوقاف بالكويت، ط (Y) ، 0• \&اهـ - 9190ام.
 الفقهية في الصححة والـمـرض والــمهارسـات الطبية، تقـديـم：محمد هيثم الخياط، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط（1）، •ץعاهـ－ －r．．．
－موسوعة الفقه الإسـلامي بهصر وزارة الأوقاف، طبعة الهـجلس الأعلى للشؤون
 －الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت． －نظرية العقد، لابن تيمية، دار المعرفة، بيروت، VIVاهـ．
－النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، تحقيق：محمود الطناجي، المكتبة الإسـلامية．

回 回 回



## مقد مة

إن الــوازنـة بين الموقف المالي لخزينـة الـدولـة والمشروعات الواجب تتفيذها في البلد أمر يحتاج إلى دراسة وإعطاء أولوية لشيء دون شيء أهـ أو لتأجيل شيء حتى إشعار آخر أو إلفاء بعض المشروعات المدرجة على أجندة الخطة الاستراتيجية لعمل الحكومات بكافة أذرعها المساعدة والمسـاندة.

ولتتفيذ كافة المشروعات المقيدة وفق برنامـج بناء المرافق العامة للدولة والخدمات الأساسية لتيسير حركة المجتمع الطبيعية اليومية فإنها من الممكن أن تتحمل ميزانية الدولة أعباء تثقل كاهلها مها يضطرها إلى الاستدانة من الثركات والبنوك الداخلية أو الخارجية سواء من صندوق النقد الد الد الدولي الد الو من الو الدول الأخرى؛ وفي كلا الحالين ستكون عوائد ذلك على الدولة سلباً لا إيجاباً لما لا يخفى على أحد معنى الاستد انة الد اخلية التي تجر الفوائد الربوية وما إلى ذلك من أمور ، وكذا الاستد انة الخارجيـة وخاصة من صندوق النقد الدولي الذي
 التدخل في نظم القوانين والتشريعات؛ الأمر الذي يفقد البلد هيبتها وكينونتها. ونظراً إلى أن هـذه المشكلة عامة - أي: لا تتعلق ببلد دون بلد - فإن مفكري القانون والاقتصاد عمدوا إلى النظر في القوانين والوسائل التي تتعلق بهذا الأمر وبحثوا في آليات التخفيف من العبء عن ميزانية الدولة أو تحييدها من خلال تطوير تلك القوانين والوسائل واستحد اثها أو استبد الها بغية تحقيق

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل［B．O．T］في إنشاء وإدارة المرافق العامة

ومما اهـتدوا إليـه في ذلـك إنشــاء عقود تخول بموجبها الـدولـة القطاع
الخاص بإنشاء مشروعات البنى الأساسية في الدولة واستغلالها فـا فترة من الزمن الـن ثم تسليمها إلى الدولة على أن يكون ناتج ما تم الاستفادة منـه طيلة هذه الفترة الـا من نصيب مؤسسات القطاع الخاص منفذة هذه المشروعات．وهي ما تسىى بعقود البناء والإنشاء والنقل ：［B．O．T］．

فتكون الدولة بهذه الطريقة قد حافظت على مواردها المـالية بل واستثمرتها في مشروعات أخرى وفي الوقت نفسـه قد بنت الخدمات الأساسية للدولة دون أن تتكلف شيئاً．

فمـا طبيعة هـذه الـقودو؟ ومـا مـدى مـلاءمتها للتشريع الإســلامـي؟ وما المججالات التي يمكن اسغلالها به؟ ومدى مشروعية توظيفها من قبل الدولة في المر افق العامـة؟ هذا مـا يفترض بهذه الدراسـة أن تجيب عليه． وقـد كتب في هـذا أبحـاث ليست بالكثيرة غير أن الباب مـا زال مفتوحاً لدراسـات أخرى قد تضيف شيئاً أو تحقق أمرا．

وقد انتظمت هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، أما المقدمة فقد تتاولت عنوان الدراسة وإشكاليتها وأهميتها، وجاء التمهيد ليبين مفهوم

 بها ومدى سلطة الدولة في توظيفه في إنشاء المر افق العامة ．ليختم البحث بها توصل إليها من نتائج وتوصيات．

## 回 回 回

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافة العاعة



التمهريل :

## المفهوم والمجالات والأهمية والمكونات

## أولا: مفهوم عقود البناءي والتشغيل ونقل الملكية "B.O.T":

واصطلاح البوت [B.O.T] هو اختصار لكلمات إنجليزية ثـلات: البناء
][Build] والتشغيل [Operate] ونقل الملكية [Transfer].
هي المشروعات التي تعهد بها الحكومة إلى إحـدى الشركات - وطنية كانت أم أجنبية وسواء أكانت شركة من شركات القطاع الع العام أم القطاع الخاص الح وتسمى [ شركة المشروع ] - وذلك لإنشاء مرفق عام وتشغيله لحسابها مدة من الزمن ثم نقل ملكيته إلى الدولة أو الجهة الإدارية(1).

أو هي عقود لإقـامـة مشروعات عامة [مرافق] تبرمها الـدولـة مع إحـدى المؤسسات دون غيرها، وغالباً مـا تعهد إليها بإدارتها واستغالالها لمدة يتفق على الـى تحديدها قبل تسليمها للدولة، بحيث تحصّل المؤسسـة رسوماً ممن ينتفعون بتلك المشروعات -وهذه خصيصة الامتياز- ويكون استغالالها طيلة المدة المحددة هو الثمن • وقد يكون الثمن مبالغ محددة تدفع للمؤسسـة(r). وقد استقر رأي مـجمع الفقه الإسلا مي على أنه يقصد بهذا العقد : „اتفاق

$$
\begin{aligned}
& \text { الكامل للبحوث والدراسات التي قدمت تمهيداً لإعداد المعايير الشرعية [1-\& الع]. }
\end{aligned}
$$

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق الـامة

مالك أو من يمثله مع ممول (شركة المشروع) على إقامة منشأة وإدارتها، وقبض العائد منها، كامـلاً أو حسب الاتقاق، خلال فترة متفق عليها بقصد استرداد رأس المال المستتمر مع تحقيق عائد معقول، ثم تسليم المنشأة صالحة للأداء المرجو منها")

## يلحظ في مفهوم هذا العقد:

1- أن هذا العقد من العقود المستحدثة وليس من العقود المتعارف عليها سابقاً، وإن كان في بعض صوره يشابه إلى حد مـا عقوداً متعارفاً عليها على ما سيأتي بيانه.

Y- أن هذا العقد قد توظفه الدولة في نشاطاتها وقد توظفه غير الدولة .
ץ- أن هذا العقد من العقود الإدارية

६- أن طبيعة هذا العقد أنه من العقود التي يمكن توظيفها بما يخفف العبء
المـالي عمن وظفها من حيث التمويل وكذلك من حيث المخاطرة. ولعل تعريف مجهع الفقه الإسلامي وسابقه امتازا بالدقة خاصة حينما عبرا عمـا سيؤول إليه العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها ب: "تسليم المنشأة" وليس ب: „نقل الملكية،؛ لأن المشروع هو ملك للدولة ابتداءً وانتهاءً، وشركة المشروع كأنها (r) مستأجرة عند الدولة إذ الثمن الذي تدفعه لبناء المشروع هو ما يقابل الانتفاع بالعين.

المـرافق العامـة يعبر بـه عنـد الفقهاء المصـالح العامـة:
المرفق العام: (انوع من الأعمال تقدم الأنشطة والخدمـات للجمهور، وتشمل المر افق العامة خدمات: الهاتف والبرق والكهرباء والغاز والمياه والتخلص من



## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

-"(1) (1)... .
قـال ابن الأزرق الغرناطي: (....سـائر المصالح العامـة: كـأرزاق الـولاة والقضاة والعمال والحساب وسد الثغور وبناء القناطر والمساجد والمدارس وسـائر المصـالح ومـا في معنى ذلك")"

قال الماوردي: "...والقسم الثالث: أن يكون قد أدان في مصلحة لا تتعلق بقطع فتّة ولا منع حرب كرجل أدان في عمارة مسـجد أو جامع أو بناء حصن أو أو قتطرة أو فكك أسرى أو ما جرى مـجرى ذلك من المصالح العامة)"(r). ثانياً: أهمية عقود البناي والتشفيل ونقل الملكية 》B.O.T) 1- أنه البديل الذي يحفظ هيبة الدولة من الاقتراض محلياً أو خارجياً لإنشاء الهشاريع الحيوية من البنى التحتية والمر افق العامة؛ إذ تتولى
 خزينة الدولة أدنـى عبء. وفي الوقت ذاتـه إـته يتحقق المراد من وجود







المبدع في شرح المقنع لابن مفلح
( ) ذُكر طرف منها في عقد البناء والتشغيل والتحويل وتطبيقاته في الفقه الإسلامي ص: - •، رسالة ماجستير؛ من إعداد الباحث: هارون خلف عبد الدلو، كلية الشريعة والقانون
، الجامعة الإسلامية ، غزة، 10•rم.

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

المرافق العامة والخدمـات والبنى التحتية(1).
ץ- رفع كفاءة وجودة المشروعات التي تتفذ وفق هذه الصيغة؛ لما يمتاز بها القطاع العام من حرص على الجودة بشكل عام، وكونـه هو المستفيد

من استتْماره وتحسب الريح منـه بشكل خاص.
r- يسهم في تتميـة الحس الوطني لدى المواطنين من خلال مشـاركتهم
في بنـاء الاقتصـاد الوطني.

ع- يقلل من حجم البطالة لمـا فيه من تشغيل للأيدي العاملة والتي غالباً مـا تكون وطنيـة.

0- يلعب دوراً مههـا في جذب الاستتمـارات ورؤوسـ الأمـوال الخارجية ؛ بهدف التكسب وتحقيق الربح.

7- يلعب دوراً مهماً في نقل الـخبـرات الخارجية وتوظيفها في إنشاء وتشغيل المشروعات موضوع العقد.

## ثالثأ: المجالات التي يمكن توظيف عقود البناءي والتشفيل ونقل الملكية

1- مشروعات البنيـة الأسـاسية المتعلقة بالمرافق العامـة الأسـاسيـة والتي
كانت تضطلع الدولة بالقيام بها أسـاساً، من أمثلة ذلك: المطارات ومشروعات الطرق والجسور ومحطات الكهرباء والصرف الصحي.

Y- الهـجمعات السكنية، حيث يعهد إلى القطاع الـخاص بإنشاء هذه


(r) ينظر: عقود البوت والتطور الحديث لعقد الالتزام د. جابر جاد نصـار ص: 9 9 وما بعدها

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

الهـجمعات السكنيـة وإدارتهـا ثم إعادتها بعد انتهاء مدة العقد إلى
الدولة.

ץ- استغلال واستصـلاح الأراضي المملوكة للدولة ملكيـة خاصـة كإقامة مشروعات التتميـة العمرانيـة أو استصـلاح الأراضي الزراعيـة أو إقامة . مشروعات ري

علماً أن المجال الرئيس الـذي طبقت فيـه عقود البنـاء والتشغيل وإعـادة
الهيكلة هو إنشاء المر افق العامـة الاقتصـادية؛ مثل: إنشاء المطارات أو محطات الكهرباء أو محطات المياه.

## رابعاً : مكونات عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية »B.O.T《؛:

من خـلال مـا تقدم في بيان مفهوم وحقيقة عقد البناء والتشغيل والنقل
يتضح أنـه مركب من منظومة من العقود وليس من عقد واحـد؛ إذ صـاحب المشروع جهة والمشغل أو المستثمر جهة وكذلك المنتفعون من المشروع جهة أخرى.

وفـي الـوقت ذاتـه فـإن المشغل للمشروع أو المستثمر للمشروع (شركة المشروع) غالباً مـا يكون اتحاداً مالياً - اتحاد شركات- مـا بين مصرف مثلاً وشر كة مقاولات ومكتب هندسي... الخ . حسبهـا تقتضيـه طبيعة المشروع. تأسيساً على ذلك فإن مكونات العقد هي:

1- الجهة المـانحة والتي غالباً مـا تكون جهة رسمية، هع احتمال أن تكون غير رسميـة.
r- الجهة المنفذة وهي مـا يسهى ب: "شركة المشروع" والتي تتألف من اتحاد شركات غالباً منوط بها تتفيذ المشروع وتشغيله واستثمـاره فترة معينـة.

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العاعة

r- مـوضـوع العقد وهـحله البـنـاء أو الـبـنـاء والتشغيل وكــا المتفعة أو المشروع ذاته.

ع- المنتفعون من هذا المشروع، وهم الهواطنون.
وهــنا يـقـودنـا لـلبـحـث في أركـان عقــل الـبـنـاء والتتثـغـيـل ونـقـل الملكيـة : "B.O.T"

من المعلوم أن أي عقد يجب أن يتواضر فيـه العاقدان والصيغة والهعقود عليه(1)، وهي على النحو الآتي:
1- العاقدان: وهما طرفا العقد الجهة المانحة للامتياز - الدولة مثڭلًا والجهة المستحقة للامتياز (شركة المشروع) .

الطرف الأول الدولة متمثلة بالجهة المختصـة من حكومتها ، والتي تتولى:
ا. إعـداد دراسـة جـدوى(٪) حـول المشروع. وتحديد الجهة الرقابيـة على التتفيذ .
( ( ) بعيداً عن الخلاف بين الحنفية والجمهور في حصر الركنية في الصيفة أو تعميهها على
الأجزاء الثلاثة: الصيغة والعاقد ان والمعقود عليه؛ إذ ليس مقام تحريره هنا. ينظر رأي الحنفية: المبسوط للسرخسي 10/0.

 المعروف بشرح منتهى الإرادات للبهوتى ٪/ 0. وذلك في معرض حديثهم عن عقد البيع وليس بخصوصاه وإنما مـا لا يقوم باه أي عقد.
دراسة الجدوى هي: "منهجية لاتخاذ القرارات الاستتهـارية تعتمد على مجموعة من
الأساليب والأدوات والاختبـارات والأسس العلمية التي تعمل على المعرفة الدقيقة
لاحتمالات نجاح أو فشل مشروع استتمـاري معين، واختبار مدى قدرة هذا الهشروع على الا تحقيق أهداف محددة تتمحور حول الوصول إلى أعلى عائد ومنفعة للمستتمر الخاص أو للاقتصاد القومي أو لكليهها على مدى عمر المشروع الافتر اضي". ينظر: دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات الاستتمارية شقيري موسى وأسامة سـلام ص: MY. M.


## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العاعة

Y. إعـد اد الـجـانب الـقـانـونـي ومـا يتعلق بـالإعفـاء الضريبي والـحـوالات والـجهارك.
r. إبر ام الاتفاقيـة مـع شركة المشروع؛ مبينـة حقوق والتز امـات كل طرف. الطرف الثاني شـركة المشروع [Consortium]: تجمع شركات أو بنوك
يستهدف تحقيق غـرض مـحـدد، مـثل: تمويل مشروع كـبـير (')؛ أوهـي صـاحبـة الامتياز: متمثلة بالاتحاد المالي المنشأ بين المؤسسين من القطاع الخاص(٪). مـع مـلاحظة أن شركة المشروع قـد تكون شركة خاصـة واحـدة أو عدة شركات، وقد تكون شركة محليـة أو شركة عالميـة؛ وتتولى شركة المشروع: ا. عمليات الاقتراض.
Y. إبـرام العقود مع الأطـراف المعنية: الحكومة ، شركات المقاولات ، موردي المواد الأولية.
r. تعتبر هي المسؤولة عن سد اد الديون أمـام البنوك.

ع. تتفيذ المشروع المتفق عليـه مستخخدمة حق الامتيـاز المهنوح لها لمـدة تسمح لها باسترداد تكاليف وأرباح المشروع.
0. تقوم بتسليم المشروع للمالك الأصلي - الدولة مثلاً - بعد انتهاء الفترة المتفق عليها شريطة "أن تكون الحالة التشغيلية للمشروع جيدة وينطبق عليها معايير الجودة والسـلامة والتشغيل والصيـانة المحددة
(1) ينظر: معجم الاقتصـاد الهعاصر تحسين التاجي الفاروقي ص:عץا.
 سلسلة: جسر التنمية سلسلة دورية تعنى بقضايا التتمية في الأقطار العربية. تصدر عن المعهد العربي للتخطيط بالكويت. العدد الخامس والثلاثون نوفمبر / تشرين الثاني

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل［B．O．T］في إنشاء وإدارة المرافق العامة

مسبقاً من قبل الأطر اف المعنيـة بالمشروع"(1).
－r الصيغة：وهي مـا يعبر بها عن الرضـا بإبر ام هذا العقد، ونتـهثل بكل مـا
يدل على الإيجاب والقبول.

قال ابن القيم：＂إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عبـاده تعريفاً ودلالة على مـا في نفوسهه، فـإذا أراد أحدهم من الآخـر شيئًاً عَرّفه بمراده وما في نفسـه بلفظه، ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ ولم يرتب تلك الأحكام على مـجرد مـا في النفوس من غير دلالة فعل أو قول＂（٪）．
r－المعقود عليه إنشاء المشروع والمنفعة المتحققة في العائد من ريعه
لشر كة المشروع طيلة فترة استغـلا له．وذلك في أي صورة من صوره（r）

## 回 回 回

（1）ينظر：مجلة مجمع الفقه الإسـلامي العدد［19］09 109، الأمـانــة العامـة لـلأوقـاض ،
 للدورة（19）．

مع مـلاحظة أن الدراسـة هنا تتحدث عن موقع كل من المتعاقدين من المعقود عليه ولا
تتحدث عن صور عقد البناء والتشغيل والنقل［B．O．T］إذ لهذا العقد صور كثيرة ليس مجال بسطها هنـا؛ لأن الدراسـة هنا لا تستهدف صور هذا العقد وإنما تستدف مشروعيـة توظيفه من قبل الدولة مقابل استيفاء رسوم وأجور انتفاع من المواطنين بغض النظر عن الصورة التي سيتم تفعيلها．وللاطلاع على كافة صوره التي طفحت المدونات القانونية والشرعية فيها بها ينظر：عقد البناء والتشغفيل والتحويل وتطبيقاته في الفقاه الإسـلامي
ص: • •r•-r.

توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة


# المبحث الأول: <br> مشروعية عقود البناء والتشغيل والنقل "B.O.T" 

البحث في مشروعية هذا العقد وفق ما صيغت له هذه الدراسـة يقتضي

> البحث من زاويتين:

الأولى: مشروعية هذا العقد بشكل عام؛ أي سواء كانت الجهة المـانحة
الدولة أو غيرها وسواء سيدفع المواطنون لثركة المشروع رسوم استخدام هذه
المنافع نيابة عن أنفسهم أو نيابة عن الدولة.

الثانية: مشروعية هذا العقد بشكل خاص؛ أي حال كون الجهة المانحة
هي الدولة لإنشاء مرافق عامة أو إدارتها بالتعاقد مع شركة المشروع المهولة والمشغلة وكان المواطنون هم من سيدفعون لشركة الهـراء الهروع رسوم استخدام هذه المنافع نيابة عن الدولة.

مـع التأكيد على أن البحث في مشروعية هذا العقد سينحصر في التعاقد
بين الجهة المانحة والجهة صاحبة الامتياز، بغض النظر عن منظومة التعاقدات التي تتم بين مكونات شركة المشروع كاتحاد مالي؛ إذ ما يجري بين تلك الشركات المكونة لهذا الاتحاد من تعاقدات لا يخرج عن المشاركة والإجـارة ...الخ. وهو ليس موضوع الدراسة هنا.

أولا: مشروعية عقد البناء والتشفيل ونقل الملكية »B.O.T《 بشكل عام، كـ "عقل":

البحث في مشروعية هذا العقد وتكييفه الفقهي ينطلق من فكرة هل هو من

العقود التي ورد بشأنها نص أو إجماع؛ أم هو من العقود التي لم يرد بشأنها نص أو إجماع؛ بحيث إذا ثبت أنه قد ورد بشأنه نص فإن الفقه الوقوف عند حدود هذا النص جوازاً أو منعاً.

وأما إن كان مما لم يرد بشأنه نصّ فإن الفقه يدعو لسبر غوره والنظر في حقيقته وماهيته ومحاولة إيجاد صورة مشابهة له مها ورد بشأنأنه نص من العقود ليأخذ حكمها قياساً عليها. أو إسناده إلى أيِّ من الأدلة الثرعية المختلف فيها والقواعد الفقهية أو إدراجه تحت حكم الدليل العام.

وبالنظر في حقيقة هذا العقد وصوره - على ما مر في المبحث الأول يتبين أنه لم يرد بشأنه نص خاص أو انع انعد عليه إجماع غير أن تكييفه الشرعي أخذ اتجاهين:

الاتجاه الأول: أن هذا العقد له جذور في الفقه الإسـلامي وصور قريبة منه؛
 أو إجماع؛ منها: استثمار أموال الوقف. الإجارة. الاستصناع. المشاركة المؤقتة. الجعالة. فباستقراء ما حملت به بطون كتب السابقين تجد أن لهذا العقد جذوراً، ومن تلك الصور والهعاني التي تمّ مـلاحظتها مـا يلي: - استثمار أموال الوقف:

1- فقي باب إجارة الوقف ما جاء في [المـادة OVV] من مرشد الحيران: "لا يجوز لغير اضطرار إجـارة دار الوقف أو أرضه إجـارة طويلة ولو بعقود متر ادفة. فإن اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بأن تخرب
 طويلة بقدر ما تعمر باه)(1)
( ( ) ينظر: مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان قدري باشا ص: \&9.

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

يلحظ في الجملة الأخيرة من هذه المادة مـا نصّت عليه حيث قالت: ״جاز لهذه الضرورة إجارتها بإذن القاضي مدة طويلة بقدر مـا تعمر بهه)؛ إذ هي بيت القصيد فينتفع المستأجر مدة تعادل ما أنفقه على البناء أو الترميم أو .... الخ. r- المرصد (1): هو "دين على الوقف بنفقة المستأجر لعمـارة الدار لعدم مـال حاصل في الوقف"(r)

فهو في الخلاصة المال الذي ينفقه المستأجر لعمارة أرض وقفيـة، فيقوم ببنائها وتعميرها؛ ويكون مـا أنفقاه دين على ذمة الوقف يستوفيه من خلال انتفاعاء بها أنشأه عليها.

وسـيـأتـي بـيـان ذـكك عنــد الـحـديـث عن التككيـيف الثـرعي لعقـد البـنـاء
"B.O.T" والتشغيل والنقل

- ومما جاء على لسان السابقين:

وبتتبع أقوال السابقين يتضح أن هناك صوراً أوردها الفقهاء في معرض تخريجاتهم الفقهية لمسائل الإجارة والمغارسة والمزارعة، ومن تلك الصور: ا- ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عون(+)، قال: „كان محمد() يكره أن
( ( ) مُرْصَد : مبلغ من المال يصرفه مستأجر حانوت من حوانيت مؤسسة خيرية بإذن من مدير المؤسسة لتعمير الحانوت وإصلاحها بحيث إن هذا المبلغ يبقى مُرْصَدَاً اله على





 ومعبد بُن سيرين، وحفصة بنت سيرين، وكريمة بنت سيرين، مولى أنس بُن مالكى، وهو

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

يستأجر العرصة"(1)، فيبني فيها من أجرها"(r).

يفهم من هذا البيان أن هذه الصيغة من التعاقد والتي تتص على استئئجار أرض على أن تكون الأجرة هي مـا سيدفعـه المستأجر ثمنـاً للبناء، وتعود الأرض والبنـاء لمالكها الأصلي بعد أن ينتفع بها المستأجر مدة معينـة تعادل أجرتها مـا دفعه ثمنـاً للبنـاء.
"B.O.T" وهذه الصورة قريبـة جداً من عقد البناء والتشغيل ونقل الملكيـة غير أن المؤجر هنا - الجهة المـانحة للامتياز - هي جهة خاصـة - أضراد وليس الدولة أو الهيئات العامة.

عليه فإن فكرة التعاقد وفق هذه الصيغة ليست وليدة هذا القرن أو سـابقه؛ بل أكثر مـا يقال بذلك: أن صيغة التعاقد وفق عقد البناء والتشغيل ونقل الهلكية " "B.O.T"

ولعل كراهـة الإمـام محمد بن سيرين لهذه الصيغة من التعاقد نابعة من
جهالة الأجرة أو البنـاء وكلفته(ع)

من سبي عين التمر الذين أسرهم خالد بُن الوليد . ينظر: تهذيب الكمـال في أسماء

[ع رص]-.
في المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة ع/ 0101.
(r) ينظر: عقد البناء والتشغيل والتحويل وتطبيقاته في الفقه الإسـلامي ص:
. ما جستير

 ونقل الملكية ناهد السيد قدم للدورة (19) .

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

ץ- قال ابن القاسم(1) فيمن قال: أعطني عرصتك أبنيها بعشرة دنانير، أو بمـا دخل فيها، على أن أسكنها [كذا وكذا سنة]، فذلك جلك جائز، وإن لم

وذرع معروف، على أن لي نصف ذلك.)( (r).

وفي هذا المثال يظهر جلياً تجويز السلف الصالح لعقد الانتفاع بها أنشأ المكري على أرض الغير بإذنه إن كان وفق شروط محددة معلومة تنفي الجهالة عن العقد.

وهذه الصورة أيضاً قريبة مما عليه التعاقد وفق صيغة البناء والتشغيل
ونقل الملكية "B.O.T" غير أن الجهة المانحة أيضاً هنا هي جهة خاصة.
r- وفي الذخيرة عن ابن القاسم أيضاً أنـه قـال: "أعـرت أرضـك عشر

المدة يمتتع للجهل بحال المال؛ وجـوزه أشهب كالبنيان إذا سمي
مقدار الشـجر)" (ع)
وفي هذا النقل عن ابن القاسم الذي عاش في أواخر القرن الثاني الهجري
يظهر صيغة للتعامل فيها استيفاء الثمن من خلال انتفاع الجهة صاحبة الامتياز.
(1) ينظر: هـو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العُتقي الهصري: الشيخ الصالح

الحافظ الحجة الفقيه، أثبت الناس في مالك وأعلمهم بأقواله، صححبه عشرين سنة
وتفقه به وبنظر ائه، لم يرو واحد عن مالك الهوطأ أثبت منـه، توفي بهصر في صفر سنـة

ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات للقيرواني / / الا

أي يأخذ غلتها؛ و والفَّةّه هي: (كل ما يحصل من ريع الأرض أو كر ائها)، ينظر : أنيس الفقهاء

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

تأسيساً على مـا ذُكر فإن هذا الاتجاه يرى أن هذا العقد مشروع وله جذور في الفقه الإسـلامي؛ ولكنهم اختلفوا في تحديد الصورة التي يمكن أن يخرج عليها، وذلك على النحو الآتي:

## التخريج الأول: على أنه عقد إجارة:

الإجـارة لغة: من الأجـر وهو: الجزاء على العمل...أجره يأجره ويأجره:
جزاه... وأجرته، المملوك أجرا: أكراه، كآجره إيجاراً ومؤاجرة. والأجرة: الكراء. وائتجر: تصدق، وطلب الأجر. .... واستأجرته وأجرته فأجرني: صار أجيري"(1). الإجـارة اصطلاحاً: للفقهاء في بيان معناه كلام كثيرٌ، ونظراً لأن قضية هذه الدراسة تنصب على مدى سلطة الدولة التقديرية في توظيف هذا النوع من العقود فسأكتفي بذكر أي معنى يدل على حقيقة عقد الإجارة ويبرز حدوده بما يوضح مدى توافق عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية „B.O.T" مع صيغة الإجارة، عليه فإن المعنى الاصطلاحي للإجارة هو:

الإجارة عقد يرد على المنافع بعوض(r). أو هي: (عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض بما يدل أي على تمليك المنفعة)|(r).

وأمـا مكونات عقد الإجـارة فقد قال الأنصـاري: „أركانها أربعة: عاقدان وصيغة وأجـرة ومـنفعـةه(گ). وبالنظر في عقد البناء والتشار الثغيل ونقل الملكية (B.O.T» ا- العاقدان: وهما المؤجر والمستأجر، وهما:
( ( ) ينظر: القاموس لمحيط للفيروز آبادي، مادة [أ جر].




## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

$$
\begin{aligned}
& \text { I. الهؤجر هو الدولة أو الـجهة المـانحة للامتياز. } \\
& \text { Y. المستأجر: الجهة صـاحبة الامتياز "شركة المشروع"، } \\
& \text { Y. الصيغة هي: الإيجاب والقبول شأنها شـأن أي عقد. } \\
& \text { r- المعقود عليه: المنفعة والأجرة، وهما: }
\end{aligned}
$$

ا. الأجـرة، هـي: الـعوض الـذي يعطى مقابل منفعة الأعـيـان، أو منفعة الآدمي(1) ". وهي هنا في هذا العقد: المشروع المراد إنشاءه. فهي أجرة

مؤجلة إلى حين تسليمـه للجهـة المـانحة.
r. المنفعة: هي حق استغلال العين المؤجرة.

والعين المؤجرة هي: الأرض التي سيقام عليها المشروع.
واستناداً إلى مـا ذكر يمكن توصيف عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية "B.O.T" وأركانه وسـائر أحكامـه، على الرغم من أن هنـاك تفاوتاً بين العقدين في مسـائل منها معلوميـة الأجـرة ومدتها والتي ستتنـاولها الدراسـة عنــ الترجيـح بين هذه التكييفات .

## وممـا يتتخرج قريباً مـن عقد الإجارة تخريجه على أنه عقد جعالة:

قال ابن قد امـة: "... والجعالة تسـاوي الإجـارة في اعتبار العلم بالعوض، وما كان عوضاً في الإجارة جاز أن يكون عوضاً في الجعالة، وما لا فلا ، وفي أن مـا جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمـال، جاز أخذه عليـه في الجعالة، وما لا يجوز أخذ الأجرة عليـه في الإجـارة.... ويفارق الإجارة في أنه عقد جائز ، وهي لازمـة، وأنه لا يعتبر العلم بالمـدة، ولا بهقدار العمل، ولا يعتبر وقوع العقد مع

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العاعة

واحد معين"(1) .

الجعالة لغة: "..... وأجعله جعلا وأجعله لـه: أعطاه إياه. والجعالة، بالفتح، من الشيء تجعله للإِنـان. وأجعله جعلا بالضم من العطيـة وأجعله لـه : أي أعطاه"

واصطلاحا: „الجعل بالضم مـا جعل للإنسـان من شيء على فعل"(r). قال
ابن عرفة: "اعقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله بهـ لا يجب إلا بتمـامـه)" (\&) ومن ذهب إلى تكييفه على أنه عقد جعالة د. عـبد الستار أبو غدة (0).

وللتأكد من مدى مطابقة عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية „B.O.T" مع عقد الجعالة يجب تحديد مكونات عقد الجعالة ومقارنتها مع مكونات عقد البناء والتشغيل ونقل الملكيـة „B.O.T"، وهي على النحو الآتي:

- العاقد ان:

ا. الجاعل: وهو الجهة الهـانحة لـلامتيـاز، وهو هنا الدولة أو الجهة الطالبة لإنشاء مشروع موصوف في الذمة لقاء مكافأة.
Y. الهـجعول له : العامل؛ "شركة المشروع": وهو صاحب حق الامتيـاز. وهو الجهة المنشئة للمشروع والتي ستتولى إدارته وتشغيله فترة من الزمن
(Y) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي مادة [جع لـ].

TV\&/r / ينظر : حاشية ابن عابدين (r)





## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

متفق عليها ومن ثم إعادته للجهة المـانحة.
r يقتضي استغـلال الجهة صـاحبـة الامتيـاز الأرض الممنوحة من الدولة - مثلاً - وإنشاء مشروع عليها وإدارتـه وتثغيله ثم إعادتا للـها للجهة المانحة.
r- المعقود عليه:
ا. العمل: وهو المشروع المراد إنشاءه وفق مواصفات معينـة متفق عليها
بين الجهة المانحة والجهة صـاحبـة حق الامتياز.
Y. الجعل في هذا العقد يتمثل في "المنفعة"، أي: بالعائد من تشغيل هذا المشروع بعد تمـامـه جـراء ما يدفعه الجمهور لقاء استخدامهم لهذا الـششروع

وستبين هذه الدراسة عند الحديث عن الترجيح بين هذه التكيفات مواطن تباين هذين العقدين.

## التخريـج الثاذي: على أنه عقل استصناع:

الاستصنـاع لفة من صنع: صنعتّه أصنعـ صنعا والاسم الصناعة والفاعل صانع والجمع صناع والصنعة عمل الصـانع"(). و"الصُنحُع بالضم: مصدر قولك: صَنَعَع إليـه معروفاً. وصَنَعَع به صَنيعاً قبيحاً، أي: فعل. والصِنـاعَةٌ: حرفةٌ الصـانع، -وعمله الصَنْعَةُ")
والاستصناع اصطلا حاً: هو "عقد على مبيع في الذمـة شرط فيـه العمل"(r)"

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ينظر: الهصباح المنير في غريب الثرح الكبير للفيومي مادة [ص نع ع الم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) ينظر: بدائع الصنائع للكاسـاني } 0 \text { ( } 0 \text { ( }
\end{aligned}
$$

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

وهو عند المالكية ضرب من السلف في الصناعات(")، فلم يخرجوا به عن معناه

> اللغوي من كونه طلب صناعة شيء.

صورة الاستصناع: أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرهما اعمل لي خفا أو آنية من أديم أو نحاس من عندك بثمن كذا، ويبين نوع مـا يعمل وقدره وصفته، فيقول الصانع: نـم"(Y)

في ضوء مـا تقدم فإن مكونات عقد السلم هي:

- العاقد ان:

1. المستصنع: وهو الجهة المانحة للامتياز، وهو هنا الدولة أو الجهة الطالبة لإنشاء مشروع موصوف في الذمة لقاء ثمن معين.
r. الصانع: وهو صاحب حق الامتياز. وهو الجهة المنشئة للمشروع والتي ستتولى إدارتـه وتشغيله فترة من الزمن متفق عليها ومن ثم إعادته للجهة المـانحة.
(1 جاء في المدونة: „ قلت: مـا قول مالك في الرجل يستصنع طستا أو تورا أو قمقما أو قلنسوة أو خفين أو لبدا أو استنحت سرجا أو قارورة أو قدحا أو شيئا مما يعمل الناس في أسواقهم من آنيتهم أو أمتعتهم التي يستعملون في أسواقهم عند الصناع فاس أستعمل من

 البيوع في قول مالك ويجوز؟ قال: أرى في هذا أنه إذا اضر ألـرب للسلعة التي استعملها أجلا بعيدا وجعل ذلك مضمونا على الذي يعملها بصفة معلومة وليس من شئ شيء بعينا بينه يريبه إياه يعمله منه ولم يشترط أن يعمله رجل بعينه، وقدم رأس المال أو دفـ دو رأس المـال بعد يوم أو يومين ولم يضرب لرأس المال أجلا، فهذا السلف جائز ينظر: المدونة الإمام

$$
\text { مالك ז/ 71 - } 79 .
$$

$$
\begin{equation*}
\text { ينظر: بدائع الصنائع للكاساني } 10 \text { r. } \tag{r}
\end{equation*}
$$



## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافة العامة

r- الصيغة: الإيجاب والقبول بأي طريقة تدل على الرضا بإنشاء عقد يقتضي استغلال الجهة صاحبـة الامتياز الأرض الممنوحة من الدولة - مثلا" - وإنشاء مشروع عليها وإدارتـه وتشثيله ثم إعادته للجهة المانحةة.
r- المعقود عليه:

ا. المُستَصنع: وهـو السلعة الـــراد صناعتها وإنشائها. وهـو المشروع المـراد إنشائه وفق مواصفات معينـة متفق عليها بين الجهة المـانحة والجهة صـاحبـة حق الاهـتيـاز. قـال الكاسـاني: "وأمـا شر ائط جـوازه (فهنها) : بيان جنس المصنوع، ونوعه وقـدره وصفته؛ لأنـه لا يصير
معلوما بدونه؛"(1).
Y. الثمن: وهو ما يتقاضاه الصانع لقاء صناعتاه للسلعة المر ادة. والمتمثل في هـذا العقد "المنفعة"" أي: بالعائد من تشغيل هـذا المشروع بعد تمـامـه جر اء ما يدفعه الـجههور لقاء استخخد امهم لهذا المشروع. فققد الاستصناع وفق هذه المكونات يقترب كثير اً من عقد البناء والتثغيل ونقل الملكية „B.O.T"؛ إذ توافرت فيـه جميع عناصره، وستبين هذه الدراسة؛ عند الحديث عن الترجيح بين هذه التكيفات مواطن تباين هذين العقدين. التخريـج الثالث: على أنه إقطاع :

الإقطـاع لغة مـن: قطعتـه أقطعه قطعاً فانقطع انقطاعاً، وانقطع الغيث:
احتبس. وانقطع النهر: جف أو حبس... وقطعت له قطعة من المال: فرزتها. ... وأقطع الإمام الجند البلد إقطاعاً جعل لهم غلتها رزقاً"(r). قال ابن منظور: "....

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) ينظر: المصباح المنير للفيومي مـادة [ق طع]. }
\end{aligned}
$$

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المراذة الـامة

والإقطاع يكون تمليكاً وغير تمليك. يقال: استقطع فلان الإمـام قطيعة فأقطعه إياها إذا سأله أن يقطعها له ويبينها ملكاً له فأعطاه إياها"(1) .

واصطلاحاً: „ما يعطيه لمن يعمل فيه بنفسه مدة من الزمان أو مدة حياة المقطَع -بفتح الطاء- وسواء كان في نظير شيء يأخذه الإمـام من المقطع أو مجاناً") (r). قال ابن عابدين: "هي مـا يقطعه الإمام أي يعطيه من الأراضي رقبة أو
منفعة لمن له حق في بيت المـال،(r)".

وللتأكد من مدى مطابقة عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية „B.O.T) مع الإقطاع يجب تحديد مكونات الإقطاع ومقارنتها مع مكونات عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية „B.O.T)، وهي على النـحو الآتي: 1- طرفي الإقطاع:

ا. الإمام: وهو الجهة المانحة للامتياز، وهو هنا الدولة.
r. الهقطع لهه: "شركة الهشروع": وهو صاحب حق الامتياز. وهو الجهة المنشئة للمشروع والتي ستتولى إدارته وتشغيله فترة من الزمن متفق عليها ومن ثم إعادته للجهة المانحة.

ץ- الصيغة: الإيجـاب والقبول بـأي طريقة تـدل على الرضا باستالـالال الجهة صاحبة الامتياز الأرض الممنوحة من الدولة - مثلاً - وإنشاء مشروع عليها وإدارته وتشغيله ثم إعادته للجهة المانحة.
r- المعقود عليه:
( ( ) ينظر: لسان العرب لابن منظور مادة [ق طع].
(Y) ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير أحمد الصاوي - مطبوع بهامش الشرح الصغير- / /


## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

ا. العمل وإحياء الأرض الموات - مثلاً - من خلال إنشاء المشروع المراد
وفق مواصفات معينة متفق عليها بين الجهة المانحة والجهة صاحبة
حق الامـتيـاز. كمـا في حق الإرفـاق(1) وإقطـاع العامر الــني لـم يتعيّن مـالكوه ولم يتميّز مستحقوه، وكذا إقطاع الاستغللال.
Y. المنفعة : العائد من تشغيل هذا المشروع بعد تمامـه جـراء مـا يدفعه
الجمهور لقاء استخد امهم لهذا المشروع.

وستبين هذه الدراسـة عنـ الـحديث عن الترجيح بين هذه التكيفات مواطن
تبـاين هذين العقدين.

## التخريـج الرابع: على أنه عقّل امتيـاز:

الامتياز: منح طرف لآخر حقّ الاستفلال أو الإنشاء أو الإدارة ممن يملك
هذا الحق بهقابل يتفق عليهـه (r)
وفـي معجم مصطلحات الاقتصصـاد: "مـنـح حـق خـاص أو إذن بتشثغيل
واستئجار مشروع معين تقوم به حكومـة أو شركة خاصة. كامتياز تمنححه الحكومة لأحد النـاس باستتمـار دكان لبيع المرطبات في حديقة عامة. أو امتياز يمنحاه متجر كبير لإحدى المؤسسـات بهدف تشغيل وإدارة مطعم صغير في إحدى قاعات ذلك المتجر. أو امتياز تمنحهه الحكومـة لشركة للتنقيب عن البترول في أراضيها واستخخر اجهه" ${ }^{(r)}$

صـاحب الامتياز: "شخص أو شركة تشغل مشروعاً معيناً بموجب شروط

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 (1 (1) الهو من ارتفاق الناس بهقاعد الأسـواق وأفتية الشوارع، وحريم الأمصار، ومنـازل }
\end{aligned}
$$

> (Y) ينظر: ينظر: هيئة الهحاسبـة والمراجعة للمؤسسـات المـاليـة الإسـالامية، المعايير الشرعية، المعيار رقم [YY] فقرة [ [Y].


## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق الـامة

الامتتياز، كمن يقوم بتثغيل واستتمار مححلات لبيع المرطبات في الساحات والحدائق العامة والمـلاعب أثنـاء المباريات الرياضية وغيرها . وتطلق الكلمة
 عقد امتياز الإنشاء: عقد بين الدولة وطرف آخر لإقامة مشروع يتعلق غالباً بالمرافق العامة يتم إنشاؤه بمواصفات معينـة(r). صور عقود الامتياز؛ وتتمثل في الآتي

ا. الأرض للدولة والمشروع لها، والمنافع للحاصل على الامتياز لمدة معينـة ثم يعيده للدولة. ففي هذه الحالة يكون المعقود عليه هو: تشغيل وإدارة الهشروع فقط.

「. الأرض للدولة، المشروع والمنافع للحاصل على امتياز لمدة معينة ثم يعيده للدولة. فقي هذه الحالة يكون المعقود عليه هو: البناء والإنثاء والتشغيل والإدارة للمشروع.

「. الأرض للدولة والمشروع للدولة، وتشترك الـدولــة مـع الحاصل على الامتياز في الإيـرادات لمدة معينة ثم يملك المشروع للحاصل على الامتياز. فقي هذه الحالة يكون المعقود عليه هو: المنفعة من المشروع والمشروع ذاته.

فعناصر ومكونات العقد تظهر هنا جلية: العاقدان: الجهة المـانحة والجهة صاحبة حق الامتياز. والصيغة والمعقود عليه: الإنشاء والإدارة والتشغيل أو الإدارة والتشغيل فقط؛ بحسب الصور السابقة.
( ( ) ينظر: المرجع السـابق ص: IT0 .
 . 790 / Y


## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العاعة

## التخريج الخامس: على أنه عقد شراكة مؤقتة:

ذهـب بعض البـاحثين( (') إلى تكييف عقد البنـاء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T» أسـاس المشاركة في رأس المال.

وهذه صيغة تمويلية بالمشاركة في رأس المال وهي بديل للاقتر اض الربوي، أو اقتر اض الدولة من صندوق النقد الدولي والذي يعود بآثار سلبيـة على الدولة؛ حيث يسهم الممول في أربـاح وخسائر المشروع المستفيد من التمويل، وعليـه ووفق هذه الصورة التمويلية فإنا يأخذ حكم التمويل بالمشاركة الموقوتة(٪). وتتجلى هذه الصيغة من التعاقد في صورة شركة الهحاصة، على النحو

الآتي:
المححاصة لغة: "....والحِحَّةٌ: النَّصِيبُ من الطعام والشر اب والأرض وغير
ذلك. وتَحاصَّ القومُ: اقتسموا حِصَصَهُمُ، حاصة مححاصـة وحصـاصاً: قاسمـا فأخذ كل واحد منههـا حصتّه. وأحص القوم: أعطاهم حصصهم"(ז) . شركة المحاصـة اصطلا حاً:

ذهبت المعايير الثرعيـة(¿ إلى أنه يطبق على شركة المحاصـ التعريف
( ( ) بحث حقيقة نظام البنـاء والتشغيل ونقل الملكية: ناهد السيد مـجلة مجهع الفقه الإسـلامي

r| • 「م. قدم للدورة (19) .

ينظر: نحو نظام نقدي عـادل: دراسة للنقود والهصارض والسياسة النقدية في ضوء الإسـلا م لهحمد عمر شـابرا ص:77-77. ينظر: المحكم والهحيط الأعظم ابن سيده Y/ Y

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المراذة الـامة

الـوارد في شركة العنان("، وهو: „أن يشترك اثنان أو أكثر بمال معلوم من كل شريك بحيث يحق لكل منهها التصرف في مال الشركة، والربح بينهما بحسب الاتقاق والخسارة بقدر الحصص في رأس المال،.

أو هي: "عقد يبرمه شخصـان أو أكثر فيما بينهها، بقصد استتمار مشروع معين، ويلتزم فيه كل شريك بتقديم حصة مـن الـــال أو العمل لتحقيق هذا الاستتمار، واقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة، دون أن تشكل هذه الحصص رأس مال للشركة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وهي ليست معدة لاطلاع الغير عليها)،(r).

أما مدى تطابق عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية „B.O.T" مع الثركة المؤقتة وفق نظام شركة المحاصة؛ فإن طرفي العقد فيها هما: الدولة وشركة المشروع سواء ستقدم الدولة فيها الأرض فقط أم الأرض والمشروع وفي الجهة المقابلة ستتولى شركة المشروع الإدارة والتشغيل أو الإنشاء والإدارة والتشغيل على أن تكون عمر هذه الشركة مؤقتاً ينتهي بتاريخ معين ويكون الربح والخسارة مقسوم على طرفي العقد.

## التخريج السادس: قياساً على استثثمار أموال الوقف:

فـالأوقـاف الاستتهـارية: "هي أمـلاك أو أصـول ثابتة موقوفة لتستغل أو تستثمر فيما تصلح له من لون استتمار، ثم لتتفق عوائدها وخيراتها فيما أوقفت
 لقاء أجور للعبور، ولكن إيراداتها وغلاتها ومحصصول استتمارها ينفق على الهدف

$$
\text { ( ( ) في الفقرة [ [ / } 1 \text { من نفس المعيار. }
$$

(Y) ينظر: شركة المساهمة في القانون الوضعي والفقه الإسـلامي (تأسيس. إجـراءات .
نشاط) فتحي زناكي ص: £^.

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

الذي أوقفت من أجله""(1) .

فقي باب إجـارة الوقف مـا جاء في [المـادة OVV] من مرشد الحيران: "لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضها إجارة طويلة ولو بعقود متر ادفة. فإن اضطر إلى ذلك لحاجة عمـارة الوقف بأن تخرب وله يكن لـه ريع يعمر به جاز لهذه الضرورة إجارتها بإذن القاضي مدة طويلة بقدر مـا تعمر باه"(٪) .

يلحظ في الجملة الأخيرة من هذه المادة مـا نصّت عليه حيث قالت: ״جاز لهـذه الضـرورة إجارتها بإذن القاضي مـلـة طويلة بقـدر مـا تعمر بـهه؛؛ إذ هي بيت القصيد فينتفع المستأجر مدة تعادل ما أنفقه على البناء أو الترميم أو .... الخ. المـرصـد: هو "دين على الوقف بنفقة الهستأجر لعمـارة الـدار لعدم مـال
حاصل في الوقف"(r).

جاء في المادة [099] من مرشد الحيران مـا نصّـه: "المرصد: هو دين مستقر على جهة الوقف للمستأجر الذي عمر من ماله عمارة ضرورية في مستغل من مستفلات الوقف للوقف بإذن ناظره عنـد عدم مـال حاصل في الوقف وعدم من يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره منها""(عاه .

ويثبت ذلك عنـدما يأذن القاضي أو النـاظر لمستأجر الوقف بالبنـاء في أرض الوقف عند عجز الوقف عن التعمير، بحيث يكون ما ينفقه في البناء والتشييد دينا على الوقف، يستوفيه من أجرتـه بالتقسيط، ويكون البناء ملكا للوقف، على أن يكون لصـاحبـه حقّ القرار في عقار الوقف ويورث عنـه، وحقّ التنـازل عنـه لآخر بأخذ دينـه عليه، بحيث يحلّ محله في العقار بـإذن القاضي أو المتولي. وهذه

$$
\begin{aligned}
& \text { ينظر: مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان قدري باشـا ص: ع9. } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( ع) ينظر: مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان قدري باشـا ص: 9^. }
\end{aligned}
$$

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

الكلمة من الهصطلحات الفقهيّة التي درج على استعمالها متأخرو فقهاء الحنفية دون غيرهم من المذاهب(1).

فهو في الخلاصة المال الذي ينفقه المستأجر لعمـارة أرض وقفية، فيقوم ببنائها وتعميرها؛ ويكون مـا أنفقه دين على ذمة الوقف يستوفيه من خلال انتفاعها بها أنشأه عليها.

الاتجـاه الثـانـي: أن هـذا العقد يمكن توصيفه على أنـه عقد مستحدث ألـا مستقل بذاته يحتاج إلى بيان حكمه؛؛ إذ لم يخل أي تكييف من التكييفات السابقة من مباينة بينـة وبين عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية „B.O.T" كمـا سيأتي في الترجيح

قال ابن تيمية: "الأصل في العقود والشروط: الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا مـا دل الثرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا عند من يقول به . وأصول أحمد المنصوصة عنه: أكثرها ها يجري على هذا القول. ومالك قريب منه؛ لكن أحمد أكثر تصحيحاً" (r)، فهذه قاعدة جليلة في هذا الباب؛ إذ فيها توسعة على الناس في معاملاتهم فيكتسب مشروعيته بالتالي، ومما استدلوا بها من الأدلة العامة والخاصة مـا الآتي:
 في سائر البيوع؛ إذ الأصل في المعاملات المالية من عقود وشروط
 المعاملة أو تلك من دائرة الإباحة إلى دائرة الحظر، كتلك النصوص التي جاء لتخرج الربا والقمار والاتجار بالخمر وغيرها الا
( ( ( ) ينظر: معجم الهصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء نزيه حماد ص: • اء.



## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: "هذا من عموم القرآن، والألف واللام
 فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يُخَصَّ بدليل" (1). قو ب- بَ تعالى: ra [النساء: غ].

قال ابن تيمية: "فإن الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها هو مـا



 على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم. وإذا كان طيب النفس هو المبيح لأكل الصداق، فكذلك سائر التبرعات، قياسا عليه بالعلة المنصوصة الـا
 19] ، ، لم يشترط في التجارة إلا التراضي، وذلك يقتضي أن التراضي هو اضو المبيح
 بتبرع، ثبت حله بدلالة القرآن، إلا أن يتضمن ما حرمه الله اله ورسوله، كالتجارة في الخمر ونحو ذلك (r)
قولـه تــالى:

الفقهية في القضايا المالية محمد الجعبري ص: صr. والتكييف الفقهي عثمان شبير
ص:0.
( (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: تقسير القرطبي rov -rot.r.
ينظر: قضايا فقهية معاصرة في المـال والاقتصـاد نزيه حمـاد ص: . غ.

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

 جاءت على عمومها وغير ذلك من نصوص القرآن.


باه الفروج" (1) .

الـوفاء بالشروط الصحيحة غير المخالفة للشرع واجب وحق وهـو على عمومه يدخل في سائر الأبواب، قال ابن القيم: "... الخطأ الرابع لهم: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعامـلاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه فأفسدوا بذلك كثيرا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل وجمهور الفقهاء على خلافه وأن الأصل في العقود والشروط الصححة إلا مـا أبطله الشارع أو نهى عنه وهذا القول هو الصححيح"(r). وغيرها من الأدلة التي تبين أن الأصل في العقود الإباحة مـا تخالف نصاً.
ا لترجيح :

له تخل صيغة من الصيغ السابقة من ثغرة عند محاولة مطابقة عقد
البناء والتشغيل ونقل الملكية „B.O.T) معها، ولن تتعرض هذه الدراسة لكل الانتقـادات التي وجهت لكل صيغة إذ تلك دراســة قائمة بـذاتهـا، وإنمـا اكتفت الدراسة هله بوجود ولو ثغرة واحدة - إن وجدت - لتثبت عدم الانطباق.وممـا

تتبعته هذه الدراسة ما يلي:
(1) أخرجه البخاري في صحيحه :كتاب النكاح: باب الشروط في النكاح برقم (0101)


$$
. r \cdot / v
$$

ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 1/ 1•غ.


## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

أمـا من حيث تكييفه على أنه عقد إجـارة - ويتبعه الجعالة - فإنه يثار
"B.O.T» إشكاليـات معينـه تـجعله يبـاين عقد البـناء والتشغيل ونقل الملكيـة
منهها :
1- أن تكون المـنفعة والأجرة معلوهتين.
r- أن تكون الأجرة قابلة للقسمـة على الفترة الزمنيـة.
فقي عقد الإجارة يجب أن تكون المنفعة والأجرة معلومتين علماً يفضي إلى عدم المنازعة. قال ابن نجيم: "وشرطها: أن تكون الأجرة والمنفعة معلومتين لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة""() . وقال الزيلعي: "هي - أي الإجارة - بيع منفعة معلومـة بأجر معلوم... وشرطها: أن تكون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهمـا تفضي إلى المنـازعة")"
-ومـن حيث مـا جـاء في المنفعة وحـدهـا: قـال الكاسـاني: "يشترط في
 الفقهية)؛: "وأمـا المنفعة فيشترط فيها شرطان: (الأول) : أن تكون معلومـة إمـا بالزمان كالمياومة والمشاهرة وأمـا بغاية العمل كخياطة ثـوب"(\&). وفي تكملة الهـجموع: „فلا بد أن تكون المنفعة معلومة كما لابد أن يكون المبيع معلوما، فإن كانت مجهولة لم تصح الاجارة، كمـا لو كان المبيع مجهولاً"(0).
-وأمـا من حيث مـا جاء في الأجـرة وحدها: مـا روي عن أبي هريرة، عن

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) ينظر: تكملة المـجموع شرح المهذب للسبكي والمطيعي } 70 \text { / } 10 .
\end{aligned}
$$

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة


 وقال الخطيب: (وشرط في الأجـرة - وهي الركن الرابع - الـرة مـا مر في الثمن؛
 "ويشترط في صحة الإجارة ذكر الأجرة؛ لأنه عقد يقصد فيها العوض فلم يصح



 مال السلم، وقد ذكرنا وجه الوجهين في السلم"|(2).

فـإن مـا نقل - آنفـاً - عـن الـــناهـب الأربــة يـؤكـد أن معلومية الأجـرة والمنفعة شرط في صحة عقد الإجارة؛ لكّلا تفضي جهالتهما أو جهالة أحدهما إلى المنازعة.

وبالنظر في تكوين عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية „B.O.T، أن منفعة
 فهي في حكم عدم المعلوم وإن كان يمكن وصفها بالذمة، وعلى القول بأن المنفعة
 إلى الوصول إلى بيع معدوم بمعدوم، والإجـارة نوع من البيع فقد صرح الزيلعي (1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم (11701) 19^. وينظر تمام تخريجها في


 rをa/r


## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

بأنها بيع عند تعريفها حيث قال: "هي - أي الإجارة - بيع منفعة معلومة بأجر معلوم.." "(1). وفي الاختيار: "(وسميت بيع المنافع لوجود معنى البيع، وهو بذل الأعواض في مقابلة المنفعة"(r).الأمر الذي يجعل العقدين متباينين.

ومن جهة أخرى هل يمكن القول بـأن الأجـرة معلومة وفق هذا التوصيف
لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية „B.O.T، إذا كانت الأجـرة هي: المشروع الـذي ستسلمه الجهة صـاحبة الامتياز للجهة المـانحة، وهو معدوم عند إنشاء العقد؛ وعلى القول بوصفه بالذمة نعود إلى مسألة أن المنفعة والأجرة أصبحا معدومين15

ويتفرع على مـا سلف أنـه إذا اعتبرنا أن الأرض هي العين المؤجرة وأن
الأجـرة هي المشروع الذي سيسلم في نهاية العقد للجهة المـانحة فكيف يمكن تقسيم الأجرة على مدة المشروع منذ تسلم الأرض حال انفسخ العقد قبل تمام المدة لأي سبب كان إذ من المعلوم أن من أحكام الأجرة -كمـا نصّ على ذلك الكاساني- أن تقسم على قيمة المنافع كما يقسم الثمن على قيمة المبيعين المختلفين""(r). وهذا لا ينطبق على عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية "B.O.T"، ، فلا يصلح ما تم من المشروع أن يجزأ على عدد أيام الإجـارة التي مضت من الا العقد بخلاف مـا لو حددت الأجرة بمبلغ مقطوع من الدنانير مثلاً.

أمـا من حيث تكييفه على أنه عقد استصناع فإنه يثار إشكاليات حول هذا
التوصيف تجعله يباين عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية „B.O.T" منها :
أن تكون أجرة الصانع منفعة المُسَتَصَنَع مدة معينـة، الأمـر الذي يجعله

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

فقد ذهب الحنفية إلى أن المنافع ليست أموال - ابتداء - قال الزيلعي:

 والحنابلة إلى أن المنافع أمـوال؛ فالمـالكيـة ذهبوا إلى جواز أن تكون المنفعة رأس مال في السلم، وقد أشرنا إلى أنهم يعتبرون الاستصناع أحد أبواب السلم، جاء في التاج والإكليل: „(وبمنفعة معين) من المدونة: يجوز كون رأس المال



ضمانه كالعين،(8).
وقـد أجـازت المعايير الثرعية أن تكون المنفعة ثمناً للمستصنع؛ فقد نصت على أنـه: "يشترط أن يكون ثمن الاستصناع معلوماً عند إبـرام العقد، ، ويجوز أن يكون نقوداً، أو عيناً، أو منفعة لمدة معينة، سواء كانت منفعة عين أخرى أم منفعة المصنوع نفسه . وهذه الصورة الأخيرة تصلح للتطبيق في حال الو
 .$^{(0)}$ (Operate Transfer

ومع القول بجواز أن تكون المنفعة هي ثمن الهستصنع إلا أن هذه المنفعة تكتنفها الجهالة من حيث المدة بها يتناسب وتحقيق عائد يعادل ما تم إنفاقه على المشروع مع ربح متوقع يحقق ما ترنوا إليه الشركة الصانعة. فحتى لو تم الاتفـاق على أن تكون مـدة انتفاع الصانع بالهصنوع عشر
( ( ) ينظر: شرح منتهى الإرادات : دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للبهوتي Y/ • •r.
(0) ينظر: الدعايير الشرعية معيار الاستصناع رقم [11] فقرة [٪/T/T]

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي } 10 \text { غ } 10
\end{aligned}
$$

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

سنوات - مثالً - فإن هذه المدة قد تكون كفيلة بتحقيق العائد الهرجو أو أكثر أو أقل، فمـا العمل عنـدها؟ الأمر الذي جعل من العقد محتمل أفقده صفـة اللزوم وأوهن منـه.

وجهالة مقد ار الثمن تمنـع صـحة العقد"(). قال السرخسي: "ولو قال أخذته
منك بهثل مـا أخذ به فلان من الثمن، فإن كان ذلك معلوما عندهمـا وقت العقد فهو جائز، وإلا كان العقد فاسدا"(r)" وكـذا نص الثيرازي من الثـافعيـة على معلوميـة الصفة والقدر (r)(\%)
(1) ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للزبيدي INV / (1 . وشرح مختصر خليل للخرشي / FY/ والفروع وتصححيح الفروع لابن مفلح \&/ 170.

$$
\begin{align*}
& \text { ينظر: المبسوط للسرخسي }  \tag{r}\\
& \text { ينظر: المهذب للإمام الثيرازي الهـرا } \tag{r}
\end{align*}
$$

وإن كان هناك توجه آخر لأهل العلم في مسألة معلومية الثمن وقت العقد ينصّ على
جواز أن يكون الثمن مـا يقع به التراضي وتتقطع به الخصومة والهنـازعة وإن لم يكن محدداً، قال ابن القيم: ״ اختلفت الفقهاء في جواز البيع بها ينقطع به السعر من غير تقدير الثمن وقت العقد وصورتها البيع ممن يعامله من خباز أو لحام أو سمان و غيرهم يأخذ منه كل يوم شيئا معلوما ثم يحاسبـه عند رأس الشهر أو السنة على الجميع ويعطيه ثمنه فمنعه الأكثرون وجعلوا القبض به غير ناقل للملك وهو قبض فاسـد يجري مجرى الهقبوض بالغصب؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد ... والقول الثاني وهو الصواب المقطوع به وهو عمل الناس في كل عصر ومصر: جواز البيع بها ينقطع به السعر وهو منصوص
 أسوة بالنـاس اخذ بمـا يأخذ به غيري قال والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه بل هـم واقعون فيه وليس في كتاب الله ولا سنـة رسوله ولا إجماع الأمة ولا قول صـاحب ولا قياس
 الإجارة بأجرة المثل كالنكاح والغسـال والخباز والمـلاح وقيم الحمام والهكاري والبيع الـاح الـا بثمن المثل كبيع مـاء الحمام ففاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل فيـجوز كمـا تجوز المعاوضة بثمن المثل في هذه الصورة وغيرها فهذا هو القياس الصحيح ولا تقوم

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل［B．O．T］في إنشاء وإدارة المرافق العاعة

وهذه الإشكاليات تثير التسـاؤل حول مدى تطابق عقد البناء والتشغيل ونقل

> الملكيـة „B.O.T" مـع الاستصنـاعء!

أهـا مـن حـيـث تـكيـيفـه علـى أنـه إقطـاع فـإنـه يـثـار إثـــالـيـات حـول هــذا
التوصيف تجعله يبـاين عقد البـناء والتشغيل ونقل الملكيـة „B．O．T＂منهها： هل هو من باب التمليك أم مـن بـاب الاستغالال، وعلى القول بهذا أو ذاك فهل يـجوز الإقطاع لشركة قد تكون غير مسلمـة؟！

فإقطاع الإمـام－ابتداء－لا يكون إلا فيما جاز لـه أن يتصرف فيه، وقد
توسع علماء السياسـة الشرعية في تقصيل أمر الإقطاع من السلطان من حيث مفهومه وأنـواعـه وأحكام كل نوع وكل قسمّ، منها مـا قاله الـمـاوردي：＂وإقطاع السلطان مختَصّ بما جاز فيـه تصرفاه، ونفذت فيه أوامره، ولا يصحّ فيما تعيَّن فياه مـالكه وتميَّز مستحقه، وهو ضربان：إقطاع تمليك، وإقطاع استفالال＂（1） وفـي الـوقـت ذاتـه يكون إقطـاعـه لـه في بعض الأنـواع التي تعنى بمرافق المسلمين وببيت المـال إقطاع انتفاع واستغـلال وقط، قال البـاجي：＂وإذا أقطعه لأحد فإنما يقطعه انتفاعاً لا تمليكاً＂（r）

يؤكد هذا مـا نصّ عليه المـاوردي（r）حيث قال：＂والضرب الثاني：من العامر

$$
\begin{aligned}
& \text { مصالح الناس إلا بهاه. ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ع/ ع-0. } \\
& \text { ينظر: الأحكام السلطانية للمـاوردي ص: کイト. } \\
& \text { ينظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لابن عرفة الدسوقي } \\
& \text { ينظر: الأحكام السلطانية للمـاوردي ص: YNY، ويضرب المـاوردي لذلك المثال التالي: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هرب عنـه أربابه أو هلكوا، فكان مبلغ غلتها تسعة آلاف ألف درهـم، كان يصرفها في ارضا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { أوفر لغلتها من تعطيلها، وشرط على من أقطعها إياه يأخذ منـه حق الفيء، فكان ذلك } \\
& \text { منه إقطاع إجازة لا إقطاع تمليك، فتوفَّرت غلتها حتى بلفت على مـا قيل: خمسين ألف }
\end{aligned}
$$

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

مـا لم يتعيّن مـالكوه ولـم يتميّز مستحقوه، وهـو على ثلاثة أقسام: أحـدهـا: مـا اصطفاه الإمـام لبيت المال من فتوح البـلاد ، إمَّا بحق الخمس فيأخذه باستحقاق أهله، وإمَّا بأن يصطفيه باستطابـة نفوس الفانمين عنـه ... فهذا النوع من العامر لا يجوز إقطاع رقبتا؛ لأنه قد صـار باصطفائه لبيت المال ملكًا لكافة المسلمين، فجرى على رقبتـة حكم الوقوف الـــؤَيَّدة، وصـار استغغلاله هو المـال الموضوع في حقوقه. والسلطان فيـه بالخيـار على وجاه النظر في الأصلح بين أن يستغلَّه
 يقوم بعمارة رقبته بخر اج يوضع عليـه مقدَّر بوفور الاستغفلال، ونقصه كمـا فعل
 أمـا من حيث تكييفه على أنه عقد امتيـاز:

فقد نبـه الثيـخ عكرمة صبري إلى الفارق بين عقود الامتيـاز وعقود البنـاء والتشغيل ونقل الهلكيـة „B.O.T" بفارق جوهري وهو "أن عقد الامتياز السـابق عبارة عن تتفيذ للمشروع مقابل مال يتفق عليـه مع الحكوهة، الذي تدفعه إلى منفذ المشروع بشكل مباشر بعد استلامها للمشروع. أمـا في عقد BOT فإن الشر كة تستوفي رأس المال والأرباح من الجمهور في الفالب بالتشغيل والاستتهـار خلال المدة التي يتفق عليها"(1).

أمـا التتخـريـج قيـاسـاً على استثثمار أمـوال الوقف، فلا يخرج عن إحـدى صور الإجارة أو الجعالة أو المشاركة إلا في صورة القرض، أي أن الجهة صـاحبة الامتياز تقرض الجهة المـانحة بمـا يقيم المشروع وتستوفي مـن تشغيل هذا

ألف درهم، فكان منها صـلاته وعطاياه، ثم تتاقلها الخلفاء بعده، فلمَّا كان عام الجمـاجم سنة اثنتين وثمانين في فتتة ابن الأشعث أحرق الديوان وأخذ كل قوم مـا يليهم، "


ونقل الهلكية ناهد السيد قدم للدورة ( 19) .

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق الـامة

المشروع للجمهور وهنا إن استوفت ما يزيد فهو ربا وإلا كان قرضاً حسناً ولا أعتقد أن هناك من سيدفع المـلايين أو المليارات قرضاً حسناً إلا نادراً؛ وتلجأ إلى التكييف وفق المشاركة المؤقتة التي هي صيغة تمويلية بالمشاركة في رأس المال كمـا مرّ.

والـنـي توصـلت لـه هـنه الـدراسـة - بجهـد الـمقل - أن هـنذا العقـد هو عقد مستحدث لـه خصائصه ومسوغاته؛ وذلك لـعـدم انطباقه انطباقاً كلياً مـع أي من الصيغ المتقدمة - كما مر- وأبيح لحاجة الدولة لمثل هذه العقود لإنشاء المشروعات الكبيرة والمرافق العامة. وقد اعتبر الشارع الحكيم جنس المصلحة وحاجات الناس أساساً للتشريعات.

فالمتأمل في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية „B.O.T) يلمس بوضوح مسيس الحاجة إلى توظيف مثل هذه العقود لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة والدفع بعجلة الحركة التجارية وتتشيط الاقتصاد بجلب الاستتمارات الخارجية وكذا الخبرات مع تقليل نسب البطالة التي تكاد تثقل كاهل الـدول. وفي نفس الوقت توفر المرافق العامة من طرق وجسور وعابر وموانئ..... الخ.

خلاصة الـقول: هناك مـن قـال بقياسه على الصور السابقة فـي الفقه الإسلامي من صيغ العقود التي ذكرناها وهناك من قال بأنه عقد مستحدث ذو خصائص ومميزات تميز بها؛ وسواء كان هذا أو ذاك فإن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية "B.O.T" عقد مشروع.

وحيث إن هذه الدراسة تؤكد حتى هذه اللحظة أنها „يمكن لهذه الصيغة من العقود أن تلعب دوراً مههاً، في التتمية الاقتصادية وتوفير المرافق الأساسية
 إنشاء هـذه المشروعات؛ إذ يتوقف ذلك على إذن الشارع الحكيم بذلك؛ لأن مقتضى هذا النوع من العقود - كمـا مرّ - أن تستغل (شركة المشروع) - الجهة المنفذة - هذه المشروعات كصيغة استثمارية بالنسبة لها تحقق لها عائد مالي

توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل［B．O．T］في إنشاء وإدارة المرافق العامة

نتيجة فرضها الحكومـة．

回 回 回

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة



# المبحث الثاني: <br> مشروعية توظيف عقد البناء والتشفيل ونقل الملكية <B.O.T» 

توظيفه من قبل الدولة في المـرافق العامـة لقاء رسوم استتخلدام الجمهـور

هذا هو بيت القصيد ومحور هذه الدراسة، والسبب في نشأة هذا التساؤل هو أن الأصل في إنشاء المر افق العامة أن يكون من واجب الدولة ومن خزينتها وليس على الجمهور. وهنا ينشأ التساؤل: أنه في حال عدم توافر مـا يكفي في خزينة الدولة فهل يجوز إنشاء هذه المرافق وتحميل تمويلها على الجمهور وفق نظام الرسوم أو فرض الضرائب؟

## (أولا: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"()

قال الشاطبي: "وضع الثرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا"(ث) فاعتبار المصلحة أمرٌ أساس في ابتتاء المنظومة التشريعية؛ ولما كانت الدولة هي الراعي لما يحفظ على الناس دينهم ودنياهم فإنها لا تتصرف إلا بهـا يحقق المصلحة لهم، قال الماوردي: „الإمامة موضوعة لـخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا"(r). ومن سياسة الدنيا تصرفات ولي الأمـر بها يحقق الهصالح للأمة ويدفع عنهم المفاسد.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ( التعبير ب: „كأنها)، للدلالة على أن لهذا العقد عدة تكيفات وصور ة وليس صورة واحدة. } \\
& \text { ( ( } \\
& \text { (Y) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص: } 10 \text { ( } 10 .
\end{aligned}
$$

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

وقـد قسـم علماء أصول الفقه المصـالح إلى مراتب منها الضرورية|(")،
والتي هي أعظم المقاصد وأجلها، وهي ما كانت لحفظ أمور خمسـة: وهي: الدين والنفس والعرض والعقل والـــال(Y). ومنها الحاجية وهـي: "مـا يُفْتَقَرٌْ إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فَإِذَا لم تر اع دخل على الهكلفين- عَلَى الجهملة- الحرج والمشقة")" (r) أو هي: „الهصـالح والأعمال والتصرفات التي لا تتوقف عليها الحياة واستتمرارها، ، بـل إذا تـرُكت لا تختل ولا تفسـد الحياة الإنسـانية، فالحياة تتحقق بـدون تلك الحاجيات، ولكن هع الضيق"(ء". فقد جاءت المنظومة التشريعية لتخفف عن




البحث في هذه المسألة يبنى على أسـاس مراعاة مقاصد الشريعة والنظر إليها في ابتناء أحكام المعامـلات المالية كأصل، خاصـة فيما استتجد من وقائع، أكد هذا التأصيل الإمـام الشاطبي حيث قال: „الأصل في العبادات بالنسبـة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني"(0. ${ }^{(0)}$
( ( ) والضروري يعني: مـا لَ بَدَّ منـه في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إِذَا فُقدت لم تجرِ
 ( ( (
ينظر: الموافقات للشاطبي Y/ Y/ Yا والمهذب في علم أصول الفقه المقارن عبد الكريم
النملة ro/ • . . .

أو هي: مـا يُْتَقَرٌٌْ إليها من حيث التوسعة ورفـع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج

والمشقة. ينظر: الموافقات للشاطبي Y/ / / الم، والمهذب في علم أصول الفقهء المقارن عبد
الكريم النملة r/o • • .
ينظر: الموافقات للشاطبي r/ Kolr.

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق الـامة

أي: الالتفات إلى ما يحقق مصلحة العباد، يقرر الثاطبي هذا بأن الثرع الحكيم قد يمنع في الشيء الواحد من زاوية لوجود مفسدة ويبح نفس الثيء من زاوية أخرى لوجود المصلحة ، ويمثل لهذا بِ: „الدرهم بالدرهمه، فيمنع بيعها نساء للربا
 وأكثر ما علل فيها بالهناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول(1). فالشارع الحكيم اعتبر ما يحقق مصالح الناس أساساً لابتناء التشريعات خاصة في بـاب المعامـلات؛ قـال ابـن تيمية رحمها الله: »إن ما احتيج إلـى بيعه
 الخاص،" ${ }^{(r)}$

وقد ظهر هذا الأساس لابتتاء الأحكام أيضاً في تشخيص الجويني لتشريع الإجـارة حيث قال: "والضرب الثاني: ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى الـى حد الضرورة، وهذا مثل تصحيح الإجـارة فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها وضنة ملاكها بها على سبيل العارية، ..."(r). والله تعالى أعلم.

والهصالح حاجية - موضوع هذه الدراسة - إذ إن إنشاء المرافق العامة والاهتمام بها من الأمـور الحاجية للأمة التي لا تتوقف عليها حياتهم ويمكن التعايش معها بأي شكل من الأشكال لكن مع الضيق والمشقة، فاهتمام الدولة بها بإنشائها ورعايتها من الأمور التي تحقق تسهيلاً في حياة الأمة وتيسيراً وهو عين وحقيقة الهصالح الحاجية.

نُقل عن الإمام مالك قوله: , „لا تقسم الأرض، وتكون وقفاً يصرف خر اجها

$$
\begin{aligned}
& \text { ينظر: الجويني، البرهان في أصول الفقه (Y)/r) (Y (Y) }
\end{aligned}
$$

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة
 يراه من المصلحة.

وقـال ابـن حـزم فيما يجب على الإمـام: "... وعـمـارة الـبـلـدان باعتماد
مصالحها وتمهيد سبلها ومسالكها، وتنفيذ ما يتولاه المسلمون من الأموال بسنن الدين من غير اعتساف في أخذها وإعطائها..)"(ث) ..

وقال ابن تيمية: "وأمـا سائر الأمـوال السلطانية فلجميع المصالح الحا وفاقا
إلا مـا خص بهه نوع كالصدقات والمغنم ... وكذا صرفه في الأثمان والأجور لمـا يعم نفعاه من سداد والثغور بالكراع والسـلاح وعمـارة ما يحتاج إلى عمـارته من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار)(r)

وقد صرح أبو يوسف(غ) بـأن عمـارة المرافق العامة تكون من بيت المال فقال: "وإذا احتاج أهل السواد إلى كرى أنهارهم العظام التي تأخذ من دجلة والفرات كريت لهم، وكانت النفقة من بيت المال،.

فكتب الفقاه والسياسة الشرعية تطفح بالنصوص التي تعدّ إنشاء المرافق العامة ورعايتها من واجبات الدولة، كما يلحظ في النصوص التي أوردناهـا آنفاً التتصيص على مشروعات المرافق العامة من طرقات وجسور وغيرها وأنها من واجبات ومـوارد الدولة المـالية بما يتوافر من أمـوال في خزينتها من مواردها
( ( ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد

 ( ) في كتابه الخراج ص:•1 (1.

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

وعقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] هو شكل من العقود المستحدثة الذي يمكن أن يلعب دوراً مههاً في تخفيف العبء عن ميزانية الدولة؛ وذلك من خلال توظيفه في إنشاء المشروعات الكبرى المتعلقة بالمرافق العامة والبنى الأساسية والخدماتيـة في الدولة.

وهنا يظهر التساؤل الشرعي بخصوص مشروعية هذه المسألة من جهة أن المرافق العامة يجب على الدولة تتفيذها وتسخيرهـا لأفراد الرعية فهل يجوز
 سواء- الدولة - أو "شركة المشروع" هي الجهة المنفذة.

ولا يقال هنا إن "شركة المشروع" هي شركة خاصة تبذل أموالها استتماراً فمن الطبيعي أن تحقق عائداً من هذا الاستتمار؛ إذ المسألة تعني بالدولة المنوط بها إيجاد وتحقيق هذه البنى والخدمات، فإذا جاز للدولة أخذ رسوم على هذا
 وهو ما ستتـاوله هذه الدراسة في الهطلب التالي.

ثانياً: فقه تحميل تكلفة المشروع للجمهور:
تبين في المطلب السابق أن تكلفة إنشاء وتشغيل المرافق العامة ورعايتها
يعتبر من الإنفاق العام للدولة، والـذي يعني: „مبلغ أو قدر من المال داخل في الذمة المالية للدولة، ويقوم الإمام أو من ينوب عنه باستخد امها في إشباع حاجة عامة وفقا لمعايير الشريعة الإسـلامية،(1).

ولكن إذا كانت خزينة الدولة لا تستطيع القيام بهذا العبء لعجز مالي أو لانشغالها بمشروعات أخرى قد لا تقل أهمية بعضها عن بعض؛ فهل من الممكن
( ( ) ينظر: سلطة ولي الأمر في فرض وظائف مالية „الضرائبه دراسة فقهية مقارنة صـلاح
الدين عبد الحليم سلطان ص: 11^.

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل[B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

تحميله للجمهور وفق نظام عقود البناء والتشغيل والنقل „B.O.T علماً أن المنظومة التشريعية أوضحت الحالات التي يجب فيها على الجمهور
 بحق ثابت معروف(1). فهل للدولة أن تفرض بمقتضى سلطتها مبلغا ماليا على الجمهور غير الزكاة لتغطية تكاليف إنشاء وتشغيل المرافق العامة مثلاً٪

مسألة فرض مبالغ مالية سوى الزكاة في أموال الجههور مسألة مختلف
عليها أخذت اتجاهين في بيانها:
الاتجاه الأول: ذهب إلى جواز فرض الدولة - إذا احتاجت - مبلغا مـالياً على الجمهور غير الزكاة، مستدلين بأدلة من الكتاب والسنة على النحو الآتي:
1- من القر آن الكريم:

- قول الحق تبارك وتعالى:






 هل هو حق واجب هو الزكاة ذاتها أم مغاير لها، جاء في تفسير البحر المحيط:

( إحياء الموات. بهذا التأصيل اللفظ ينسب لأبي يوسف رحمهه الله في كتاب الخراج ص: VA، من باب


## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المراذة الـامة

هي الـزكاة، وبين بذلك مصارفها، وضِّقِنَ بعطف الزكاة عليه، فـدل على أنه

 التقوى... وقيل: هو حق واجب غير الزكاة. قال الشعبي: إن في المال حقا سوى الزكاة وتلا هذه الآية. وقيل: رفع الحاجات الضرورية مثل إطعام المضطر، فأما ما روي على أن الز كاة تتحت كل حق، فيّحمل على الحقوق المقدرة. أما مـا ما لا يكون مقدرا فغير منسوخ، بدليل وجوب التصدق عند الضرورة، ووجوب النفقة على الأقارب وعلى المملوك، وذلك كله غير مقدر(1) .

ويظهـر مـن هـنا أنهـهـا حقـان مـتغـايـران بـدليـل الـعطف الـنـي يقتضي المغايرة. قال ابن عاشور: ״والآية دالة على الأمر بالإنفاق على هؤلاء والترغيب فيه، وهي في النفقة التي ليست من حق المـال أعني الزكاة ولا هي من حق الان الذات من حيث إنها ذات كالزوجة، بل هذه النفقة التي هي من حق المسلمين بعضهم على بعض لكفاية الحاجة وللتوسعة وأولى المسلمين... فليست هذه الآية بمنسوخة بآية الزكاة، إذ لا تعارض بينهها حتى نحتاج للنسخ....) ${ }^{\text {(Y }}$

وقال الطبري: (الأن ذلك لو كان مالاً واحدًا لم يكن لتكريره معنى مفهوم.
 المـال الأول غيرُ الزكاة، وأن الزكاة التي ذكرها بعد غيره)(r)



ويفهم من هذا النص القرآني أن حكم الإنفاق الهطلوب هنا هو الواجب؛

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافة العامة

 الوجوب إذا تجردت عن القرائن، بل إن القرائن هنا تؤيد الوجوب، فقد أتبعها




ولا يقال هنا إن الهقصود بالإنفاق هنا هو الزكاة، فقد جاء في سبب نزول هذه الآية عن الضحاك بن أبي جبيرة قال: كانت الأنصار يعطون ويتصدقون،

 الزكاة لمـا أمسكوا عما علموا وجوبه، ولكن دلالة النص هنا تثير إلى أنهم كانوا يفهمونه على أنه غير الزكاة من الصدقات النافلة فجاء النص ليوضح لهـه أنه ليس من الزكاة نعم لأنه لم يستخدم لفظه الـهـها ولا ما دل عليها ولكنـه من الإنفاق الواجب أيضاً. فقد عدّ الثـارع الحكيم الإمساك عن النفقة طريق إلى الهلاك؛ فهل يكون هذا في الإنفاق المستحبء!
"هـذا أمر بالإنفاق في طريق الإسـلام، فكل ما كان سبيلاً لله وشرعاً له كان مأموراً بالإنفاق فيه وقيل: معناه الأمر بالإنفاق في أثمان آلة الحرب... الأظهر القول الأول، وهو: الأمر بصرف المال في وجوه البر من حج، أو عمرة، أو جهاد بالنفس، أو بتجهيز غيره، أو صلة رحم، أو صدقة، أو على عيال، أو في زكاة، أو أو
( ( ) قال الراغب في مفردات غريب القرآن ص: 080: (والتهلكة ما يؤدى إلى الهلاك، قال





## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

كفارة، أو عمـارة سبيل، أو غير ذلك...)(1).

وقد أورد ابن العربي أن الوجوب أحد الأوجـه التي احتملها النص؛ حيث






وهذا النص من النصوص التي يمكن أن يستأنس بها في هذا المقام، فقد
 الصدقات الواجبة والنفقات الواجبة: إما وجوبا مستمرا كالزكاة، وإما وجوبا عارضا كالنفقة في الحج الواجب، والنفقة في نوائب المسلمين مها يدعو الناس
 في بيان المقصود بالكنز، فقال: (...وقيل: الكنز ما لم تؤد منه الحقوق العارضة، كفك الأسير وإطعام الجائع وغير ذلك"|(2).
 [الذاريات: 19].

على الرغم من أن هذا النص وارد في سورة مكية أي قبل فرض الزكاة؛

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

إذ الزكاة فرضت بالمدينة. ولم ينشأ في مكة من التكليف بشأن المال شيء إلا أنه روي عن ابن عباس: إنه قال: إنه حق سوى الز كاة يصل به رحماً ، أه أو يقري باله

 يرون في أموالهم حقًّا سوى الز كاة)

## من السنة:

ا- عن أبي حمزة، عن عامر الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: سألت،


الآية،(r).

إن هذا الحديث يعتبر نص في مسألة فرض شيء في أموال الجمهور سوى
الزكاة، ومع أن هناك كلام كثير حول سند هذا الحديث واضطراب متنه إلا أنه يشهد لصحة معناه ما تقدم من نصوص من القر آن تؤكد وجود حق في المال سوى الزكاة. وسيأتي الحديث عن هذا الحديث بالتفصيل في الترجيح.

ץ- مها جاء في وقعة الأحزاب أن النبي




 وهذا أصح .. وسيأتي الكلام على الحديث بالتفصيل في الترجيح بين الآراء.

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العاعة

بين الأحزاب؟"، فأرسل إليـه عيينة: إن جعلت لي الشطر فعلت..."(1").

دلالة الحديث واضحة هنـا على فرض مبلغاً مالياً غير الزكاة على أتباعه؛

 ثلثها ، فيكون بهذا قد فرض مبلفاً من المـال على أبناء الأمة دون أخذ الإذن الأمر الذي يرتقي بهذا المبلغ إلى درجة الضريبة أو الرسوم؛ فيدل ذلك على جواز أن يفرض الحاكم على الـجمهور في غير الزكاة.

مـ مـلا حظة أمرين:
الأول: وجود الحاجة العامة، وهي دفع أذى الكفار المتكالبين على الهـدينة
وأهلها ورد أذاهم.

 حتى خلص إلى كل امرئ منهم الكرب... فبينـا هم على ذلك إذ أرسل النبي عيينة بن حصن بن بدر الفزاري، وهو يومئذ رأس المشركين من غطفان، وهو مـ أبي سفيان: "أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر الأنصـار أترجع بهـن معك من غطفان؟ وتخذل بين الأحزاب؟"، فأرسل إليه عيينة: إن جعلت لي الشطر فعلت، فأرسل إلى سعد بن معاذ وهو سيد الأوس، وإلى سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقال لهما: "إن عيينـة بن حصن قـ قـ سألني نصف ثمركها على أن ينصرف بمن معه من غطفان، ويخذل بين الأحزاب، وإني قد أعطيته الثلث فأبى إلا الشطر ، فهاذا تريان؟" قالا: يا رسول الله إن كتت أمرت بشيء


رأيي أعرضه عليكما" قالا: فإنا لا نرى أن نعطيه إلا السيف قال: "فتعم إذا". أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في الهصنف كتاب المغازي: باب: وقعة الأحزاب وبني
 هشام في السيرة النبوية £/ •1 •1.

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافة العامة

الثاني: توافر شرط خلو الخزينة من الأموال التي يمكن للحاكم أن يوظفها في ذلك دون الفرض على الجههور؛ ظهر ذلك جلياً نتيجة طبيعية للحصار الذي فرض عليهم ولما استنزفهم منـه حفر الخندق والإعداد للمعركة(1).

 فلما رأى ما بهم من النصب والجوع، قال: (اللههم إن العيش عيش الآخـره، فاغفر

كلأنصار والمهاجره، فقالوا مجيبين لها
نحن الذين بايعوا محمدا ... على الجهاد مـا با بقينا أبداً
أخرجه البخاري في صحيحه في المغازي: باب: غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب برقم .1•V/0 ( $₹ \cdot 99$ )
وفي رواية أخرى: (... يؤتون بملء كفي من الشعير، فيصنع لهم بإهالة سنخة، توضع بين يدي القوم، والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق، ولها ريح منتن،. أخرجه البخاري في في


 فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، فقال: "أنا نازل". ثم قام وبطنه معصوب بحجر،



 بين الأثافي قد كادت أن تنضج، فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو أو رجلان، قال: "كم هو" فذكرت له، قال: " كثير طيب، قال: قل لها: لا تنزع البرمة، ولا الخبز من ألـن

 فقال: "ادخلوا ولا تضاغطوا" فجعل يكسر الخبز، ويجعل عليه اللحم، ويخمر البرمة والتتور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابها ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز، ويغرف حتى الخى شبعوا وبقي بقية، قال: "كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة".

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العاعة

 النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مـجتابي النمار(1) أو العباء، متقلدي السيوف،
 بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بالا فأذن وأقام، فصّ وألى ثم خطب فقال:

الآيـة
 دينـاره، من درهمـه،، من ثوبه، من صاع بـره، من صاع تمره - حتى قال - ولو
بشق تـمرة........."

الوجوب؛ وذلك لما بالقوم من فاقة، فكان الإنفاق واجبا كل بحسب قدرته إلى أن
تحقق الواجب وسدت الحاجة فتهلل وجاه النبي
قال محمد بلتاجي عن دلالة هذا الحديث في هذا الباب على الوجوب: „ولو لم يكن غير هذا الحديث دليـلاً لكفى.......)"

ع- عن أبي سعيد الخدري، قال: بينما نحن في سفر مع النبي رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله
فهل يقال في مثل هذا المشهد أن في خزينة بيت المـال شيء؟!







$\qquad$

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العاعة

 زاد، فليعـد بـه على من لا زاد لهـه(") . قال: فذذر مـن أصناف الهـال مـا ذكر حتى
رَأَيْنا أنه لا حق لأحد منـا في فضل.

قال ابن الجوزي: "[ رَأَيْنـا]: ظنتـا. وإنمـا ظنُّوا لأَنهم رجحوا الوجوب من

 صاحب شرح العقبي؛ حيث قال : "والحاصل أن الوجوب لا يختصّ بالز كاة فقط، بل هناك واجبات تتعلّق بالمـال..." ${ }^{\text {(r) }}$

وجاره جـائع إلى جنبـه")"

ومـا يستدل به لأصحاب هذا الاتجاه هذا البيان، الـذي تظهر فيهه صورة
 المحتاج صفة الإيمان تشنيعاً على تركه ذلك، والتشنيع على الترك من أمـارات
( ( ) أخرجه مسلم في صحيحاه في اللقطة: باب: استحباب المؤاساة بفضول المال، برقم

$$
. \operatorname{lro\varepsilon } / r(1 \wedge)(1 \mathrm{VrN})
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) كثف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي r/ (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$


رضي الله عنها. وسكت عنـه الذهبي.





## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

الوجوب؛ جاء في فيض القدير(1) معللاً التشنيع: "لإخالاله بما توجه عليه في الشريعة من حق الجوار وتهاونه في فضيلة الإطعام التي هي من شرائع الإسـلام سيما عند حاجته وخصاصتـه)..

الاتجاه الثاني: ذهب إلى عدم جواز فرض الدولة - إذا احتاجت - مبلغاً مالياً على الجمهور غير الزكاة، مستدلين بأدلة منها :

1- وروي من طريق أبي حمزة، عن عامر الشعبي، عن فاطمة بنت قيس،

فهذا الحديث بمنطوقه يدل على عدم وجوب مال في مال المواطنين غير
مـا أوجبه الله تعالى من الزكاة، بل إن هذا الحديث نصّ في هذه المسألة سواء احتاجت الدولة أو كان في خزائنها مـا يكفي.

قال النووي: „(فقال الجمهور: المراد به الز كاة وأنه ليس في المـال حق سوى الزكاة وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق ولأن الآية إخبار عن وصف قوم أثنى عليهم بخصال كريمة فلا يقتضي الوجوب"(r). ץ- مـا روي عن أبى هريرة أن رسول الله
فقد قضيت مـا عليك)"(ع)

$$
. \varepsilon ૦ \wedge / 0 \quad(1)
$$


ov • / / وسيـأتي الكالام عليـه بـالتفصيـل في التترجيح بيـن الآراء. .VI/V ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم الـسسىى: المنهاج
( ) (أخرجه الترمذي في سنتنه كتاب: الزكاة، باب مـا جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت مـا عليك، برقم (7) (7) Y (7)، وابن ماجه في سنتـه كتاب: الزكاة، باب: مـا أدي زكاته ليس بكتز، برقّم OV • / IVN (IVN) وقال التترمذي: حديث غريب. وأشار الحافظ إلى ضعفـه
في التلخيص الحبير r/ r r r.

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

استتـد من قـال بعدم وجوب مـال سوى الزكاة بهذا الحديث على مـذهبـ، فإن منطوق الحديث ينص على أن مـا يـجب على المسلم فقط هو الزكاة لا غير، ولا يخرج الحديث عن وجه الاستدلال هنا عما يمكن أن يوجاه به مـا بعده من الأدلة.
r- مـا روي عن خالد بن أسلم، قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله

 عץ] قال ابن عمر رضي الله عنههما: "هن كنزهـا، فلم يؤد زكاتها، فويل لـه، إنمـا كان هذا قبل أن تتزل الزكاة، فلمـا أنزلت جعلها الله طهرا للأموال"(1) ومـا روي عن عطاء، أن أم سلمة كانت تلبس أوضـاحاً من ذهب، فسألت عن

فكالا النصين السـابقين يشيران إلى أنها ليس في المـال حق سوى الزكاة، فمتى أديـت الزكاة طَهُرَ المـال، قال الشنقيطي r(r) ".... ولا شكك أن هذا القول

 وقـال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وشاهده صحيح من حديث الـي المصريين" . يقصد حديث أبي هريرة الهتقدم الذي ضعفه الترمذي وابن حجر • ينظر :

 $.1 \cdot 7 / r$
أخرجـه الدارقطني في سنته برقم [190•
 في أضواء البيان في إيضـاح القرآن بالقرآن
يخرجاه،


## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

أصوب الأقوال ; لأن من أدى الحق الواجب في المال الـذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي إذا أمسكه ; لأن الز كاة تطهره..)..

إذا عملته دخلت الجنة، قــال: „تعبد الله لا تشـرك بـه شـيئـا، وتقـيـم الصـلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المضروضة، وتصوم رمضان، قال: والذي نفسي بيده لا لا

الجنة، فلينظر إلى هذال"(1).

فهذا الحديث يشير إلى أنه لا مفروض سوى الز كاة وإلا لما أقره الرسول ئَ على زعمه الاكتفاء بها ورد بالنص دون الإشارة إلى مـا يمكن أن توجبه الدولة ضمن سلطاتها التقديرية التي منحها الثارع.

وبالجملة فقد قال ابن عبد البر (r) بعد أن أورد سائر الأدلة السابقة: "وففي هذا كله دليل على أن المال ليس فيه حق واجب سوى الز كاة وأنه إذا أديت زكاته فليس بكنز)،

هو الهـالٌ المـجتمعٌ الهخزونٌ فوقَ الأرضِ أو تحتها، هذا هعنى مـا ذَكَرَهُ صـاحب „العين"،



 عنده لمن جهع المال على وَجَهِه منع الحقِّ فيه، وعليه ينطلقُ قوله تعالى:



ومسلم في صحيحاه في اُيمان: باب: باب بيان الإيمان الذي يدخل باه الجنـة، وأن من

في الاستـذكار / IVo .

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

الترجيح:
يظهر من خلال النظر في أدلة كلا الفريقين أن مـا ذهب إليهه فريق المجيزين أظهر؛ وذلك لقوة أدلتهم وتماشيها مع مقاصد الثرع وحثـه على تماسلك المجتمع وتعاضده، وذلك على النتو الآتي:
 المال حق سوى الزكاة، نفياً وإثباتأ، فهع ضعف الروايتين إلا أن أغلب أهل العلم رجحوا رواية الإثبات على رواية النفي لعلة التصحيف في رواية النفي.

فحد يث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها يوصف بأنه نص في المسألة وقد جاء من طريق أبي حمزة، عن عامر الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: سألت،



وروي من طريق أبي حمزة، عن عامر الثعبي، عن فاطمـة بنت قيس، أنها

فمن حيث ضعف الروايتين فقد قال ابن الهلقن: ״هذا الحديث قال فيه البيهقي في (سننهه) : أصحابنا يروونه في تعاليقهم، لست أحفظ له إسناداً. وقال اله النووي في (شرح المهذب) : هذا حديث ضعيف جدا لا يعرف... قلت -القائل


ميمون الأعور يضعف. وروى بيان، وإسماعيل بن سالم، عن الثعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح ...



## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المراذة الـامة

ابن الملقن-: وكذا أخرجه الطبراني في „أكبر معاجمهاه سواء، وينبغي أن يعلم أن هذا الإسناد بعينه قد روي به حديث (في ضد ) هذا المعنى وهذا لفظه: „إن في المال حقا سوى الزكاة، رواه الترمذي من حديث فاطمة بنت قيس، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. قال: ورواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله، وهذا أصح. وقال الدارقطني في "عللله") : يرويه رجـالان ضعيفان. وقال البيهقي عقب مقالته السالفة: وروي في معناه أحاديث منها: حديث فاطمة بنت قيس رأنها سألت النبي
 سوى الز كاة، وتلا هذه الآية: إلا إلى قوله تعالى: بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي، وقد جرحه أحمد ويحيى فمن بعدهمـا من حفاظ


وقد رجح الشيخ أحمد شاكر أن يكون وقع تصحيف في لفظ الحديث حيث قال: "ووقع لفظ الحديث في ابن ماجه مغلوطًا، بنقيض معناه. بلفظ: "ليس في
 العلماء الاستدلال على صحة هذا اللفظ عند ابن ماجه،، كما في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، وشرح الجامع الصغير للمناوي، ولكن رواية الطبري الماضياة برقم [TOYV] وهي من طريق يحيى بن آدم، التي رواه منها ابن مـاجها: تدل على أن أن

 ذخائر المواريث، إذ نسبه إليهها حديثًا واحدًا ال ويؤيد أيضًا أن البيهقي، بعد أن
 فلست أحفظ فيه إسنادًا. والذي رويت فـي معناه ما قـدمت ذكره،. ولو كان في ابن

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافة العامة

مـاجه على هذا اللفظ، لــا قال ذلك، إن شاء اللهه(1).

قـال القرطبي: ״والحديث وإن كان فيه مقال فقد دل على صحتـه معنى ما في الآيـة نفسها من قوله تعالى:




أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. وهذا إجماع أيضا،(r).

وعلى فرض صححة كلا الروايتين فإنه يمكن حل التعارض بينهها بحمل
الموجبة على عدم وجود المال لدى الدولة وبحمل الهـانعة على وجود المال في
 يوجب فيه حقا كوجود مضطر، فلا تتاقض بينه وبين الخبر المار: (إن في المال حقا سوى الزكاة، لمـا تقرر أن ذلك ناظر إلى الأصل وذا ناظر إلى العوارض،
 والأحوال فزعم التناقض قصور وكر وكون علة الخبرين واحدة وسندهمـا واحد غير قادح عند التأمل،(r) ${ }^{(r)}$

 ابتداء فأما العوارض والطوارىء فقد تتعين الحقوق في الأبدان بالنصرة للمظلومين
 الهسلمين، وقد قال مالك، رضي الله عنه: يجب على كافة الخلى الانق أن يفكوا الأسرى ولو لم يبق لهم درهم".

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العاعة

## ثانياً : من حيث المؤيـات الشرعيـة للقول بـالجـواز فمنهها:

ا- مـا ثبت من واجبات مالية غير الزكاة بالنص قال ابن حزم: „قال أبو
محمد: ومن قال: إنه لا حق في المال غير الزكاة فقد قال: الباطل، ولا برهان على صحة قوله، لا من نص ولا إجماع، وكل مـا أوجبه رسول الله - صلى الله الله عليه وسلم - في الأمـوال فهو واجب ونسأل من قال هذا: هل تجب في الأمـوال كفارة الظهار والأيمان وديون الناس أم لا فمن قولهم: نعم، وهذا تتاقض منهم، وأما والما إعـارة الدلو وإطـراق الفحل فداخل تحت قول الله تعالى: تعالى: وَيَمْنَعونَ أْمَاعُونَ

Y- ما روي عن بعض الصحابة الكرام - خاصة من كان منهم في موقع
السلطة - من قولهم بهذا، منهم:

من أمـري ما استدبرت لأخـذت فضول أمـوال الأغنياء فقسمتها على وفقراء المهاجرين" "(r).
 أموالههم بقدر ما يكفي فقراءهم، فـإن جاعوا أو عـروا وجهدوا فمنع الأغنـيـاء، وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يـوم القيامة، ويعذبهم عليه" "
r- قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (\&):
( (1) ينظر : المحلى بالآثار لابن حزم / 717.

( ${ }^{(1)}$ ( المرجع السابق.
( ) ينظر: الأشباه والنظائر للإمام تاج الدين السبكى والمسألة: سلطة ولي الأمر في فرض وظائف مالية „الضر ائب) لصـلاح سلطان ص: YY.

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

فإذا كـان من واجبـات الـدولـة أن تمهد الطرقات وتوفر المرافق العامة للجمهور وكان لا يتم هذا الواجب إلا بفرض شيء من المـال على الجمهور لقاء استخد امه واستغلاله من قبلهم لعدم كفاية خزينة الدولة لإنشاء تلك المشروعات فإن فرض تلك الرسوم يصبح واجباً.

وما يمكن أن يستعان به هنا من القواعد الفقهية قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات(1)، والأصل أن الأخذ من أموال الناس بغير مـا نصت عليه الشريعة الغراء محظور؛ لحرمة الملكية الخاصة، فلم يبح إلا لضرورة.

فإذا ما قال قائل وهل تُوصف المر افق العامة بأنها من الضرورات؟ فيجاب: بأنها على فرض أنها ليست من الضرورات فإنها لا تقل عن كونها من الحاجيات التي لا تتوقف عليها حياة الإنسان إلا أنها تضطرب وتكون في ضيق، والقاعدة تقول: الحاجة تتزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة(†)؛ عليه فإن إنشاء المرافق العامة من الحاجيات التي إذا عجزت خزينة بيت المـال فرض لأجلها في أموال الجمهور شيئاً.

تأسيساً على ما مضى فـإن هذه الدراسـة ترى أن فرض شيء في أمـوال الجمهور لإنشاء المرافق العامة حال عجزت خزينة بيت المال هو أمر مشروع. ولكن يبقى السؤال: وفق أي مسمى سيكون هذا الأخذ؟ ضريبة. أجرة.

## فرع: مسهى مـا تتقاضاه شركة المشروع من الجمهور

إن شركة المشروع ستتقاضى من الجمهور لقاء تقديم الخدمـة لهم على مدار فترة تعاقدها مع الدولة مبلفاً من المـال يفي لها بهـا دفعته لقاء إنشاء أو

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) ينظر: الأشباه والنظائر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: VA. (Y). } \tag{r}
\end{align*}
$$

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

إدارة المشروع يحقق لها مربحاً معيناً يوازي ما لو كانت ملكية هذا المشروع لها.
إن الهصطلحات الحديثة المتعلقة بها تتقاضاه الدولة - أو شركة المشروع

- من أفراد الرعية يتردد بين: الضريبة . الرسوم. الأجرة. فمـا مدلول كل منها؟ وأي منهم يصلح لأن يكون مسمى لما يُتقاضىى

أولاً الضريبة: واحدة الضرائب؛ وهي: التي تؤخذ في الإرصاد(1) والجزية ونحوها (r) . أو: ما يفرض على المِلَّك والعمل والدخل للدولة وتختلف باختلاف القوانين والأحوال(r)

وفي لـغـة الاقتصاديين: رسـوم تفرضها حكومة على دخـل الأشخاص والشركات وعلى السلع والـخدمـات (8) .أو هي: أي مبلغ تفرضه سلطة حكومية مختصه على الأشخاص والمهتلكات وتحصله بهدف جمع المـال لتغطية النفقات
(1) تعني: مركز لجنود الجمارك المكلفون بحراسة الطرق والمحافظة على أمنها وجباية


$$
\begin{align*}
& \text { ينظر: تاج العروس } \tag{r}
\end{align*}
$$


 في كلام الفقهاء، وأنّ مرادفاته الدارجة على ألسنتهم وفي مصنفاتها وانهر هي: „الكلف
 ينظر: معجم الاقتصاد المعاصر تحسين التاجي الفاروقي ص: الارڭ٪.

 هو. أجل تغطية النفقات العامة للدولة، وتحقيق تدخلها في الحياة السياسيال الـية والاقتصادية والاجتماعية، دون أن يقابل ذلك نفع معيّن لكلّ مموّل بعينهه،..

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

فهي بالنتيجة مـا تفرضه الدولة سواء بمسوغ أو غير مسوغ كأحد موارد

 مستبعد، فمثل هذه الضر ائب تشكل رافدا من الروافد المالية للدولة.

والمعيار في فرض الضرائب أنه: لا يجوز فرض الضريبة إلا في مال نام
 قال بعضهم: مـا يؤخذ من الثمرة ضريبـة وما يؤخذ من الأصل نهب وسلبا ون ولا ولا يجوز أن تستنفذ الضريبة كل الثمرة حتى لا يشعر الفرد بأنه إنما يعمل لغيره فيذهب نشاطه(1).

عليهه يستبعد أن ما تفرضه الدولة على استخدام المرافق العامة والبنى
 له ما يقابله وهو الانتفاع بشيء ما مقابل ما يدفعها الفرد (ثا لا ثانياً الرسوم: جمع رسم، وهو: مالٌ تفرضه الدَّولة نظير خدمة تقدمها (1) ينظر: السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية عبد الوهاب خلاف ص: DV
(Y) تجدِ الإشارة إلى أن هناك نظريتين في تحديد الأساس في فرض الضرائب، همـا:


 فالضريبة في رأي هؤلاء معاوضة أساسا الاسها التراضيا ثانياً: نظرية الولاية العامة للدولة: فهناك من يرى ألا أن فرض الضا الضرائب ائب بموجب ما



الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمـالية عبد الوهاب خلاف ص: الألـين الـ

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق الـامة

للأفراد „دفَع رسمَ النظافة"(1). وبوَّابة الرُّسوم: بوَّابة تمنع المرور إلى أن تدفع رسم المرور. رسم الدخول: رسم أو ضريبة محدّدة لامتياز خاصَّة للمرور على
جسر أو طريق. أو هي: ضريبة، عشر، خر اج(r).

وفي الاصطلاح: جـاء في معجم الهصطلحات أنـه من مصطلحات علم المالية الحديث ويعني: "(مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة الامة جبراً من الفرد، لقاء خدمة يؤديها لله)|

وهذا اللفظ غير مستعمل في مصطلح الفقهاء بهذا المعنى.
وفي لغة الاقتصاديين: أجـرة تدفع لقاء خدمات تـؤدى، خصوصاً لقاء
خدمـات مهنية وخدمات حكومية. أو مقابل الانتفاع بمر افق أو امتيازات حكومية(غ).
ثالثاً الأجرة: بالضم : الكراء، والجمع أُجَر؛ كفرفة وغرف، وربما جمعوها: أجرات بفتح الجيم وضمها ، والمعروف في تفسير الأجرة: هو مـا يعطى الأجير في مقابلة العمل(0).

اصطلاحاً: فيطلق الأجر غالبا: على العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة المعقود عليها. وهو في عقد الإجـارة بمنزلة الثمن في عقد البيع
وفي لغة الاقتصاديين: عوائد عوامل الإنتاج كالأجور والرواتب والرسوم

( ) ينظر: معجم مصطلحات: الاقتصاد. المال. وإدارة الأعمال نبيه غطاس ص: كYY.
(0) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس للز بيدي مـادة [ أ ج ر ].
(7 ) ينظر: معجم الهصطلحات المالية والاقتصـادية في لغة الفقهاء نزيه حماد ص:ro.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) ينظر: تكملة المعاجم العر بية رينهارت بيتر آن دُورِي الا }
\end{aligned}
$$

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

والعمولات والأرباح والريع وتوزيعات الأرباح والمزايا المستحقة(1). أو هي: الدخل


تأسيساً على مـا هضى فهها - أي: الرسمر والأجـر - بمعنى واحـد إن لم
يكن الأجـر أعم فيشمل مـا تفرضه الدولة لقاء خدمـة أو مصلحة أو منفعة كما يشهل مـا يكون بين الأفر اد والمؤسسـات، بهعنى أنه يوظف على الصعيد الرسهي وعلى الصعيد الخاص. أما الرسم فجرى العرف المالي الحديث في توظيفه فيما تفرضه الدولة لقاء الانتفاع بمرفق أو هصلحة أو غير ذلك. فالفرق بيـن الضـرائب والرسوم:

أن الضر ائب تكليفات ماليّة إجبارية على الأفـراد وغالباً لا يكون مقابلها
منفعة أو انتفاع للفرد، وهي نوع من أنواع التضـامن الاجتمـاعيّ بين سكان الدولة، وأحد الموارد الماليّة للدول، إذ تسدّ احتياجاتها، وتغطية نفقاتها، بالتظافر هع باقي الموارد المـاليّة.

أمـا الـرسـوم فهي المبالغ التتي يدفعها الأشـخـاص بشكل إلـزامـي لقاء حصولهم على خدمات معيّنة، وبتاء عليه يجب أن يكون الرسم يـوازي الخدمة المقدمة وفق معالجـة حسـابية معينـة عنـد أهل الاختصاص؛ لأن الرسوم أسـاساً سداداً لتكلفة الخدمـة المقدمـة.

والذي يظهر من خلال هذه الدراسة بعد هذا العرض الموجز أن مـا تأخذه
الدولة - إن جاز لها - سيكون من قبيل الرسوم والأجرة لا من قبيل الضر ائب.

مـع أن عبــد الـوهـاب خــلاف (r) يـرى أن إصــلاح الـطـرق مـهـا يــرض من

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ينظر: معجم الاقتصاد المعاصر تحسين التاجي الفاروقي ص: IV7-IV0 (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (٪) في كتابه : السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والهـالية عبد الوهاب } \\
& \text { خلاف ص: 111. }
\end{aligned}
$$

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل［B．O．T］في إنشاء وإدارة المرافق العاعة

الضرائب؛ حيث قـال：＂وإصــلاح طرق مواصـلاتها وري أرضها وكل مـا تقتضيه مر افق الحياة فيها．فالضريبة في رأي هؤلاء فرض إلزامي تفرضه الحكومة على الـى الأفراد بما لها من السلطان الذي كسبته بالتزامها تدبير المصالح العامة）،． ولعل الشيخ استخدم اللفظ على عمومه دون أن يتوقف عند ما يقصد بها الضريبة بمعنى الضريبة أو الرسوم ، والله تعالى أعلم．

回 回 回

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

## الخاتمة

من خلال هذه الرحلة في سبر غور هذا العقد والبحث عن جوهره توصلت
هذه الدراسة إلى نتائج وتوصيات هلى النحو الآتي:
أولاً : النتائج: تكمن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في الآتية:
1- عقد البوت [B.O.T] يمثل المشروعات التي تعهد بها الحكومة إلى
إحدى الشركات - وطنية كانت أم أجنبية وسواء أكانت شركا
شركات القطاع العام أم القطاع الخاص وتسمى [شركا أمة المشروع]

- وذلك لإنشاء مرفق عام وتشغيله لحسابها مدة من الزمن ثم نقل
ملكيته إلى الدولة أو الجهة الإدارية.
r- عقد البوت [B.O.T] هو البديل الذي يحفظ هيبة الدولة من الاقتر اض
من وجود المرافق العامة والخدمات والبنى التحتية
r- عقد البوت [B.O.T] جائز من الناحية الشرعية.
ثانياً: التوصيات: إن أهم مـا يمكن أن توصي به هذه الدراسة هو الآتي:
1- توظيف عقد البوت [B.O.T] في المشروعات العامة والخاصة للتقليل
من حجم البطالة لمـا فيه من تشغيل للأيدي العاملة والتي غالباً ما
تكون وطنية.

$$
\begin{aligned}
& \text { r- التوسع في تفعيل دور عقد البوت [B.O.T] في جذب الاستتمـارات } \\
& \text { ورؤوس الأموال الخارجية ؛ بهدف التكسب وتحقيق الربح. } \\
& \text { ץ- استغلال عقد البوت [B.O.T] في تتفيذ مشروعات البنى التحتية } \\
& \text { ومـا تتطلبه الحياة المجتمعية من مشروعات تحقق العيش الكريم } \\
& \text { للمواطنين. }
\end{aligned}
$$

回 回 回

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

## الهصـادر والهـراجع

1. الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، صححهه وعلق عليه : محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٪، ...
r. الأحكام السلطانية للمـاوردي، دار الحديث القاهرة.
r. أحكام القرآن لابن العربي. علَّق عليه: محمد عبد القادر عطار دار دار الكتب


ع. الاختيار لتعليل المختار مجد الدين أبو الفضل الحنفي. تعليق: محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي - القاهرة، 19rv م
ه. الأدب المفرد للبخاري، تحقيق: علي عبد الباسط مزيد، وعلي عبد المقصود

7. الاستذ كار لابن عبد البر. تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار

V
الكتب العلمية، بيروت، ط1، ."「r.
^. الأشباه والنظائر للإمـام تاج الدين السبكى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، - 1991
9. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع،

$$
\text { بيروت، } 990 \text { مــ. }
$$

-1. إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، تحقيق: طهه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة، 1971م الام

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

11. أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك للدردير، مكتبة أيوب، كانو، نيجيريا،
-••••••

IY الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الثربيني. تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت.
rr. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للقونوي، تحقيق: يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، ع••ץم.

عا. عقود الامتياز منشور بحث ضمن دراسات المعايير الشرعية، النص الكامل
 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسـات المـالية الإسـلامية، دار الميمان، الرياض، طبعة جديدة.
10. البحر المحيط في التفسير لأبي حيان، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار
الفكر، بيروت، • •\&اهـ.

7 الـ بدائع السلك في طبائع الملك ، تحقيق: د. علي سامي النشار، وزارة الإعلام، العراق، طا.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، دار الكتب العلمية، طr، - 1917

1^. البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، لابن الملقن، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرين، دار الهجرة للنشر والتوزيع،
الرياض، ط1، ع••־「م.
19. البناية شرح الهداية للعيني. دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، ."ץم.
-. ب. البهجة في شرح التحفة للتسولي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 199^م.
اץ. تـاج الــروسس مـن جـواهـر القـاموسس للزبيدي تحقيق: مصطفى حجازي
وآخرون، التراث العربي: سلسلة يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون
والآداب، دولة الكويت، ط1، 1 +•「م.

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

YY. التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط1، 1992

Y Y. التحرير والتنوير لابن عاشور. الدار التونسية للنشر - تونس. ع^9^ام. ع Y. تطريز رياض الصالحين المبارك الحريملي، عبد العزيز بن عبد الله
 -r..r
YO. تطور الأحكام الفقهية في القضايا المالية محمد الجعبري، دار النفائس،

M M. تقسير الطبري المسمى جامع البيان للإمام الطبري، تحقيق: أحمد محمد
rV التفسير المنير للزحيلي. دار الفكر المعاصر، دمشق، ط٪،
^^r. تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي والمطيعي، دار الفكر، بيروت.
Yq. تكملة المعاجم العربية رينهارت بيتر آن دُوزِي، نقله إلى العربية وعلق عليه: محمد سَليم النعَيمي، وزارة الثقافة والإعـلام، الجمهورية العراقيـة، طان الـ - 19 Fa
r.r. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني، تحقيق: حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، مصر، ط1، الـ، 1990م. اM. التتوير شرح الجامع الصغير للأمير الصنعاني. تحقيق: محمد إستحاق محمد إبراهيم، مكتبة دار السـلام، الرياض، طا، 11- بام.
rr. تهذيب الكمال في أســماء الـرجال للمزي، تحقيق: بشار عـواد معروف،
مؤسسة الرسالة - بيروت، طا، •9^1م•
rr. الجامع الصحيح سنن الترمذي ، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب

$$
\text { الإسـلامي، بيروت، } 1991 \text { م. }
$$

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

\& عr. مجموع الفتاوى لابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء،

Or. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للزبيدي، المطبعة الخيرية، ط1، ATHYY
r7. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لابن عرفة الدسوقي، دار الفكر، بيروت. آVV حاشية الصاوي على الشرح الصغير أحمد الصاوي - مطبوع بهامش الشرح الصغير-، تحقيق: محمد عبد السـلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت. طا، 1990م•
^^. الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق: علي معوض وعـادل أحمد ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1999م.
ra. دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات الاستتمارية شقيري موسى

-ع. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام علي حيدر، تعريب: فهمي الحسيني، دار
الجيل، بيروت، ط1، 1991م

اء. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات للبهوتى، عالم الكتب، بيروت، طا، 1991 م.
rץ. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى للإثيوبي الـوَلَّوِي . دار آل بروم للنشر والتوزيع، r.••

ケヶ. الذخيرة للقرافي، تحقيق: سعيد أعـراب، دار الغرب الإسـلامي، بيروت، ط199 ام

ع ع. رد المحتار على الدر المختار : حاشية ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، ط٪،
-199r

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

0ع. روضـة الطالبين للنووي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسـلامي، بيروت-
دمشق- عمـان، طّ، 1991م
7. . سلطة ولي الأمر في فرض وظائف مالية „الضرائب" دراسة فقهية مقارنة صـلاح الدين عبد الحليم سلطان، تقديم محمد بلتاجي، دار سلطان للنشر،
أمريكا، غ ••ץ م•
V. الإسـلاميـة والأوقـاف والدعوة والإرشــاد، المـملكة العربية السعودية، طا، . -1 に へ
^^. السياسـة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجيـة والمـالية عبد الوهاب


9 9 . السيرة النبوية لابن هشام في السيرة النبوية، تحقيق: طه عبد الـرءوف سعد، دار الـجيل، بيروت،
-0. شـرة النور الزكية في طبقات المالكيـة لابن سـاله مخلوف. علق عليها: عبد


1. شرح النووي على صحيح مسلى المسمى: المنهاج. دار إحياء التراث العربي ، بيروت، طوr rar
or شرح حـدود ابن عرفة الرصاع التونسي المـالكي ، المكتبة العلمية،، طا، -
or . or
عo. شرح منتهى الإرادات : دقائق أولـي النهى لشرح المنتهى للبهوتي، عالم

$$
\text { الكتب، بيروت، طا، } 99 \text { ام }
$$

0. شركة المسـاهمـة في القانون الوضعي والفقه الإسـلامي (تأسيس. إجراءات . نشاط) فتحي زناكي، دار النفاشس، عمـان، طا .

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

7. الشهب اللامعة في السياسة النافعة لابن رضوان الهالقي، تحقيق: علي سامي النشار، دار الثقافة، الدار البيضاء - المغرب، طا، ع،9^ام•

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد


0^. عقد البناء والتشغيل والتحويل وتطبيقاته في الفقه الإســـلامـي، رسالة ماجستير؛ إعداد الباحث: هارون خلف عبد الدلو، كلية الشريعة والقانون ،
الجامعة الإسـلاميـة ، غزة، 10 ابم.
09. عقود البوت والتطور الحديث لعقد الالتزام د. جابر جاد نصـار. دار النهضة
-7. فيض القدير، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط1، 1r07هـ.
ا7. القاموس لمحيط للفيروز آبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسـة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة


TY. قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد نزيه حماد، دار القلم دمشق، ط1، 1
r
199乏م.

ع ع. كتاب الخخراج لأبي يوسف، تحقيق : طهه عبد الـرؤوف سعد وسعد حسن محمد، المكتبة الأزهرية للتراث.
70. لجامع لأحكام القرآن: تقسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم

77. لسـان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت، طّ، £1 ا هـ.

## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل [B.O.T] في إنشاء وإدارة المرافق العامة

$$
\begin{aligned}
& \text { 199V المبدع في شرح الهقنع لابن مفلح، دار الكتب العلمية، بيروت، طا TV } \\
& \text { 11. المبسوط للسرخسي ، دار المعرفة، بيروت، 199r.م. }
\end{aligned}
$$

79. بداية الهجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد، دار الحديث، القاهرة ،


VI. المحكم والمحيط الأعظم ابن سيده، الهحقق: عبد الحميد هنداوي، دار
الكتب العلمية، بيروت، طا، .. .「م.
.VY. المحلى بالآثار لابن حزم. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
(المدونة الإمام مالك، دار الكتب العلمية، ط1، عام. 199 م.
V\&. مرشد الحيران إلى معرفة أحـوال الإنسان قـدري باشا، المطبعة الكبرى

$$
\text { الأميرية ببولاق، طr، } 1 \text { \91م. }
$$

vo. المسالك في شرح موطأ مالك للمعافري الإشبيلي، اعتنى به: محمد بن



V7. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي المكتبة العلمية، بيروت.
المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت،
مكتبة الرشد - الرياض، ط1، 9•\&اهـ.

المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات .VA


## توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل［B．O．T］في إنشاء وإدارة المرافق العاعة

V9．معجم الاقتصاد المعاصر تحسين التاجي الفاروقي．مكتبة لبنان ناشرون،

－＾．معجم اللفة العربية المعاصرة أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرون．عالم
الكتب، بيروت، طا، ^••「م.

ا＾．معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء نزيه حماد، دار
القلم، دمشق، طا، ^••「م.

KY．معجم مصطلحات الاقتصاد المال وإدارة الأعمال نبيه غطا．مكتبة لبنان
ناشرون، بيروت، ط1، •19^1 .طبعة جديدة . . •「م.
r r


ع＾．الملكية الفـرديـة في النظام الاقتصـادي الإســلامـي محمد بلتاجي، دار

0．المهذب في علم أصول الفقه المقارن عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد،
الرياض، ط1، 1999م.
＾7．المهذب للإمام الشيرازي، دار الفكر، بيروت، 199r1م．
NV．الموافقات للشاطبي، تحقيق：مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط
＾＾．الموسوعة العربية العالمية ، مؤسسـة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،
الرياض، طّ،، 1999م.

99．الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية، طباعة ذات السـلاسل،
الكويت، طr، 1917م.
－9．نحو نظام نقدي عـادل：دراسة للنقود والهصارف والسياسة النقدية في
ضوء الإسـلام لمحمد عمر شابرا، ترجمة：سيد محمد سكر ، مراجعة：رفيق
المصري، دار البشير للنشر والتوزيع، عمـان - الأردن، طب، • 199م.

توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل［B．O．T］في إنشاء وإدارة المرافق العامة

$$
\begin{aligned}
& \text { 19. نظام البناء والتشغيل والتحويل B.O.T أمل نجاح البشبيشي، بحث ضمن } \\
& \text { سلسلة: جسر التتمية سلسلة دوريـة تعنى بقضايا التتمية في الأقطـار } \\
& \text { العربية. تصدر عن المعهد العربي للتخطيط بالكويت. الــدد الخامس }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9r. نهاية السول شرح منهاج الوصول، للأسنوي، دار الكتب العلمية، بيروت، } \\
& \text { ط19، 1999م } \\
& \text { 「4. النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات للقيرواني، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1999 \\
& \text { ६〔. والفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح، تحقيق: حـازم القاضي، دار الكتب } \\
& \text { العلمية، بيروت، } 1 \text { \اهـ } \\
& \text { 90. الوقف الإسـلامي تطوره، إدارتـه، تتميته، منذر قحف، دار الفكر المعاصر }
\end{aligned}
$$

## 回 回 回

## 

 تصلدر كل ستـة أشهر مؤقتتا - لبـنـان - طرابلس

## مnبلة 

مجلــة إسلاميَّـة علميَّـة مُحكَّهــة تعنــى بالبـحــوث والدراســــــات الإسـلاميــــة تصلدر كل ستة أشهر مؤقتا - لبنـان - طرابلس
invested them in other projects and simultaneously built the infrastructure of the state without bearing any cost．

What is the nature of such contracts？How are they suitable for the Islamic Regulation？In which fields these contracts can be applicable？ How far it is legal to utilize these contracts by the state in public utilities？ The study hereof shall answer all these questions．

In this field，few writings have been conducted but there is still chance to conduct more studies that may add or achieve any outcome．

This study was conducted in an introduction，preamble，two objects of research and a conclusion．The introduction included the title of the study， its problem and significance．The preamble on the other hand stated the concept of［Build－Operate－Transfer］contract，its nature，constituent elements and forms．Meanwhile the first object or research came up to set the legal adaptability and the second object to set the fields in which this contract can be utilized and the state range of authority in its utilization in the construction of public facilities．Then the research is concluded by the achieved outcomes and recommendations．

回 回 回

## Introduction

The condition of the state treasury weighed against the projects required to be executed in the state needs to be studied so as to give priority for one part over the other or to put off something till further notice or to cancel some of the projects listed in the agenda of government strategy plan with all its assisting and aiding parties.

In order to execute the projects listed within the state public utilities program and the basic services to facilitate the natural daily community flow, then the state treasury may become overburdened, and this forces it to seek for internal indebtedness from companies and banks or external indebtedness either from the International Monetary Fund or other countries. In both cases, there shall be negative consequences borne by the state for it is no secret to anybody what the internal debt means bringing about usurious interest and etc... as well as the external debt, especially from the International Monetary Fund which controls the internal and external policy of the state and may even go beyond to interfere in the system of laws and regulations which consequently shall make the state lose its prestige and entity.

Since this is a public issue, that is, not relevant to a certain country, both law and economic thinkers started reviewing the regulations and methodologies relevant thereto and sought for methods to take the edge of the burden on the state treasury or limit it by developing and modernizing such laws and methods or replacing them to achieve the aspired aim.

With this regard, they have come up with concluding contracts authorizing the private sector to execute the state infrastructure projects and benefit from them for a certain period of time then hand them over to the state knowing that the earned revenues in that period shall be given to the private sector companies which executed the projects thereof. These contracts are referred to as [Build-Operate-Transfer] contracts.

In this case, the state preserved its financial resources or even


Prepared by:
Dr./ Ahmed Al-Jazzar Bushnak
Professor of Islamic jurisprudence and its origins
Asmaria Islamic University - Libya
1439 e-2018

Islam perspective On protection medical secrets of the patient

Second topic：Controls of permissibility in medical secret disclosing and situations in which it is allowable to disclose them．It has three sub－ topics，as follows：

First sub－topic：Report infectious diseases．
Second sub－topic：Report births and deaths．
Third sub－topic：Report to prevent committing a crime．
Third topic：Satisfaction and its impact on medical secrets disclosing． It has three sub－topics，as follows：

First sub－topic：Concept of satisfaction in language and terminology．
Second sub－topic：Satisfaction conditions in Islamic Fiqh．
Third sub－topic：Satisfaction in secret disclosing．
Conclusion：It includes the most important research results and recommendations．

## 回 回 回

## Islam perspective On protection medical secrets of the patient

is no proof so more than ALLAH's, Glorified and Sublime be He, words: "If you [have reason to] fear from a people betrayal, throw [their treaty] back to them, [putting you] on equal terms. Indeed, ALLAH does not like traitors." (Verse meaning of Al-Anfal 58), His words, The Almighty: "Indeed, ALALH defends those who have believed. Indeed, ALLAH does not like everyone treacherous and ungrateful." (verse meaning of AI-Hajj 38).

2- Islamic Fiqh is considered as the most dignified sciences in degree and the most precious standing and honorable position, because it keeps rights and selves, and clarify Halal and Haram practically. It is one of prophets' and messengers' functions.

3- This subject contributes in treating one lesion of contemporary society lesions, which has penetrate due to staying away from the Holy Quran and Nobel Sunnah, it is disclosing secrets generally and disclosing secrets of patients by physicians particularly.

4- Intending to clarify what is done by Islamic jurists of successful effort in illustrating the secret preservation ensuring right keeping and protecting human honors and selves.

For this importance, I asked help from ALLAH, the Almighty, to write this research, which has come in introduction, preamble, three topics, and conclusion as follows:

Introduction: It contains the research title, and reasons of selecting this subject and its importance.

Preamble: It includes illustration of research title vocabulary, as follows:

- Secret in language and terminology.
- Medicine in language and terminology.
- Patient in language and terminology.

First topic: legality of secret keeping and its Islamic ruling.
It has three sub-topics, as follows:
First sub-topic: Privacy in human life and its Islam perspective.
Second sub-topic: Secret keeping in Islamic law.
Third sub-topic: Ruling of secret disclosing in Islam law.

# Islam perspective On protection medical secrets of the patient 

## Introduction

All praise is due to ALLAH, Lord of the worlds, and prayers and peace be upon the most honorable messenger, our master, Mohammad and upon his family, companions, and who followed them with good to the Day of Judgment.

After that...
Islamic law has come in integrated principles ensuring the ALLAH's slaves benefits, preventing evil and corruption from them, maintaining their rights, and taking care of their sacred rites, and protecting their blemish and loins. Islamic law has superiorly looked after protecting and preserving of personal rights, however these freedoms are not absolute without restriction or limitation, but the Islamic law has put controls for them maintaining others' sacred rite, and preserving security and stability of the society.

There is no doubt that Islam recognizes and admits the right of human to preserve their privacy, and not to assault it, either by espionage, or visual or audio tracking, and not to disclose secrets of the person, or otherwise harming the private human life. Islam has allocated for such overtaking penalties, which would deny the person's justice who has commit these crimes, or in modern words: to their loss of consideration, because these crimes forms disruption of the society structure.

There is no doubt that disclosing medical secrets of the patient by the physician treating them is considered as crime of the most villainous crimes because it has exploiting of the human weakness of the patient for any exploiting purpose. So, Islamic law has the contribution in criminalize this disgraceful act.

Reasons of selecting this subject and its importance:
1- To clarify the greatness of Islamic law in keeping secrets and to be prohibited for any trial of violating their sacred rites and privacy. There


# Marriage of orphans girls in Islamic jurisprudence 


#### Abstract

The researcher discusses the jurisprudential rulings for marrying orphaned girls．and the researcher was exposed to the meaning of orphan． and he who lost his father before puberty، and then spoke about the opinion of the jurists in marrying orphaned girls，where the researcher sees that a guardian other than the orphan＇s father can let her marry، provided that a competent spouse free of defects．as scholar theme option for orphan or dissolution of marriage accepted after puberty، and that its legitimate option to continue the marriage after learning it after puberty or opposed it．and then turn to the judge to avoid the marriage Contract Keywords：marriage， orphaned girls، legitimate option．


## 回 回 回



Dr Hassan Taisir Abdul Rahim Shammout
Associate professor of religious judiciary /
Department of Islamic Jurisprudence
College of Sharia-Jerash University
Jordan

## Introductory

contract in the construction and management of public utilities．
This research significantly aims at the activation of this contract so as to enable our government to make use of it in a world full of huge amounts of public dept．By the implementation of this contract，many benefits can be achieved including；

1．Cost－saving for the state treasury and minimizing the public dept．
2．Providing service，developmental and operational projects for both citizens and country．

3．Enriching the activity of investment companies which in turn shall enrich the labor market and reduce unemployment．

All we seek by conducting and publishing such researches is to serve and strengthen our society based on detailed considerations subject to university standards making scientific research more likely to be right．

We pray to Allah to let others benefit from these researches as He ［alone］is worthy［of this plead］and is able to bring this pass．

May Allah bless our prophet Mohammad，his Family and Followers．

回 回 回

## Introductory

personal affairs is that law leaves the case to the discretion of the judge whilst Islamic legislation leaves the decision to the legal custodian (Wali) who bears the bigger responsibility of his daughter or granddaughter or his sponsored as he shall bear their shame and infamy. Therefore, he was appointed to choose what's good for her and prevent what's harmful. This is the reason why these cases were referred to as "Personal Status" as they remain connected to people. An individual and its custodian is of better knowledge of their interest than the judge.

Islam linked marriage to the concept of lust, whilst law linked it to the legal age as if it is an act of getting a driving license or demanding the right to vote.

Seculars consider marriage for young girls when it is necessary as domestic violence so that it would be more powerful to enforce their opinion and impose communities to accept their immature view. By their flagrant interference in people's personal status, they reveal their false call for liberty and protecting people from being domineered. They rather domineered people's liberty and want to issue judgments relevant to their perspective with no consideration for all human needs in accordance with their communities!!

## The Second Research:

The Islamic opinion about protecting the medical secrets. The researcher stressed the human right in keeping his personal affairs and secrets especially when it is relevant to medical issues.

Keeping people's secrets relevant to their own personality if these secrets are either medical or social is indisputable. However, we find some means of mass media seek nothing but revealing people's issues, defects, misdeeds or even their secrets. In this case, they are not committed to the work ethics. Officers in-charge should interfere to control media and prevent the revealing of defects and misdeeds for which covering is better than revealing.

## The Third Research:

Deployment of [Build-Operate-Transport 'transporting ownership']

## Introductory

## Introductory

written by chief editor

All thanks is to Allah, whom we seek His help and forgiveness. We seek refuge in Allah from whatever evil our hearts conceal and from the consequences of our evil deeds. Whoever Allah grants guidance will never be led astray. Whoever He leads astray will never find guidance. I attest that none is worthy of worship except Allah, who has no partners, and that Mohammad is His slave and Messenger.

Having said that, this is the twenty ninth edition issued by the coming of Shawwal and Eid Al-Fitr. The magazine is at its thirteenth anniversary. We all pray to Allah to return these blessing days with a change in the reality of this nation, moving toward glory and dignity.

Again we ask Allah - the Almighty - to match the advancement in the magazine's age with the advancement in the scientific research in its planning and outcomes and to apply these outcomes rather than being only kept as ink on papers.

In this edition, three researches are published as below;

## The First Research:

Marriage of Orphan Girls in Islamic Jurisprudence. Orphan here refers to young aged girls. Seculars classify such kind of marriage as domestic violence.

When Islamic religion allows marrying young ladies, it is not being made a basis for marriage since marriage is originally for mature ladies, but as the basis of legislation is considering all needs, Islamic legislation considered the need of the young ladies to marry if necessarily needed either to achieve benefit or to prevent harm.

Considering needs is included in positive legislation as in a lot of cases when law rules to allow marriage for a young girl in an extrajudicial manner after a decision is taken by the court in the Advisement Chamber. However, the difference between the positive law and the Islamic legislation in the

## The Islamic Academic Quest Journal Publication Guidelines

In the course of providing an opportunity to scholars and searchers to benefit from academic quests and searches, the journal's management is delighted to publish the submitted researches provided that:

1. The research is specialized in a scholarly issue, or an Islamic calamity - a current case accident.
2. The research should be characterized by its academic elements, originality, and seriousness, with authentication of: sources, Hadiths, and verses of Quran.
3. The research should be new and not previously published; it also should not be an extract of a thesis.
4. Works should not exceed 48 pages nor fall behind 16.
5. Paper size should be of an A4, with font size $=16$, and a font style of (Traditional Arabic).
6. The work marked by the previously mentioned characteristics should be sent on a CD-Rom to the journal's address.
7. The writer will enclose an English translated abstract of one to two pages.
8. An introduction of the author should be provided alongside his detailed personal address.
9. Works are evaluated by arbiters before publication. The author will be notified about the result of this evaluation.

## Please note that:

- It is not necessary that the journal will adopt and publish every work it receives.
- Typescripts of rejected researches will not be returned to their authors.
- Views expressed in the journal represent those of the writers.
Professoriate Consultative Members
Prof. Dr. Mubarak Ibn Saif Al-Hajiri
Dean of Faculty of Sharia'h in Kuwait University
Prof. Dr. Bassam Khodor Al-Shatti
A Professor in the Faculty of Sharia'h - Kuwait University
Prof. Dr. Mahmoud Abboud Harmoush
A Professor in Jinan University - Lebanon
Prof. Dr. AAsem Ibn Abdullah Al Karyuti
A Professor in Muhammad Ibn So'ud Islamic University -
Riyadh
Prof. Dr. Omar Abd-Assalam Tadmury
A formerly Professor in the Lebanese University
Professors from the Islamic and the Arabic world
In addition to the cooperation of
Dr. Mahmoud Mohammad AL-Kabesh
Qura University
-     -         -             - 



جـامـعـة الاسطرلاب الدولـيـة International Astrolabe University

A periodical, Published by The Central Office For Islamic Quest Journal


Tel-Fax: 009616471788
E-mail: albahs_alalmi@hotmail.com


An Islamic Arbitral Periodical (Temporarily Issued Every Six Months)

## The Islamic Academic Quest Journal

A Periodical Published by:
The Central Office for
Islamic Academic Quest


[^0]:    回 回 回

[^1]:    

