#  وزأرة اللتحئيم العالي <br>  <br> كلية الدشوة بالميبينة المنورة <br>  <br>  

#   

## [and

بحث مكمل لنيل شرجة الماجستير

> إعدالد اللـطالـبـ
> ,

إشيراف/ فضيلة اللدكتور


$$
\begin{aligned}
& \rightarrow 1 E 4 \lambda-1 \pm 1 \mathrm{y}
\end{aligned}
$$





زبعد:



 المشُ

 الـطلّوب.

 العلوم الشُرعية كما ينـغي فـا أن تكورن.
1,


 وال

الباتـث
حسن بن سالثمة الرحيلي

بسمالـ
20.ico


 كره المشبركون.






 كمعشار إسلالمية بجانبة للصصواب إذ الأصل اللمجوع إلى اللصـادر الإسـلامية.



## 4. 11 14

## dian, $1.11=14=1$, , 11


كثير من المشبهات، فقد تناول الباحثون بعض تلك اللوخوعات بالنقلد والتحليل ومنها: 1- حزاسسة تعلقت بنفس الكتابب موضوع البحث ولكن الـساحث دزس فيـه غزو!ات البني


 ابتعاد ذلك عن موضوع النكاع في الإسالما

 لالزحيلي.




 المستشُرق وات مؤلف كتأب (حمدل هلى الشه عليه، وسلم في المينينة). ب-





 فلمهِ يعنى الباحث بلدراسة اليو انب الفقّهية للنكاح.


 العلاقات غير الشرية.



 المستشرق الزواج والعائلة وذلك لا يلي:






 أنساب الـسلمين.



 لإظهار المق وأبطال الباطل.



## 

 كافة جو انبهي وذلك بمحاولة توخيح ما يوني إليه المستشرق من خالول الشّبهة. Y- الرد على الشيهة بحسب ما تقتشيه هن اللرحود سواء كانت تفسيرية أو حلديثية أو فقهية أو غير ذلـك.

 مصـأرها من كتب المسنة.

-     - وحاولـت بقلد المُستطاع ختريج الأحاديث من النصحيحين، واقتصسر عليهمـا عنـد إتفاقهما على المُديث، وني حالة علدم وجودها فى الصحتيحين ، أحاول تخريــج الأحـاييث من كتب الـيستة الأنخوى
 على شبهاتئ. وذلك بالر جوع عالِ كتب الْزأجم المختصة.

الـحئيث، و كتبب اللغة.






 من الأحل في الهامش وتر:جته تر:جمة صحيحة.


الفصسل الأول: التعريف باللستشرق (منتقدري وات ومنهجه، في الككتاب) طلبحث الأول: حياته ومؤولفاته.
الُبحث الثاني: منهجه، ومصانروه.





المحت الأول: شيهاته حول النكالح


> اللبحث الثـالث: شبهاته حولل صحرمات النكاح.


$$
\begin{aligned}
& \text { 1- فهرس الآيات. } \\
& \text { Y- 「- فهرس الؤحاديث. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ؟- فثرس المشاندر ولمراجع. } \\
& \text { ه- فهرس الموضوعات. }
\end{aligned}
$$

# الand <br>  <br>  



## المبحـث

$: 1$
القسسيس ، وات ، ويلّام Aنتقموي.
$: 8$
اللتسييس انـدوو وات
مرئلـة:


تُعليمd:




بئُ لفأته:
مؤلفاتّه علديلة منهوا ما يلي



1- عقيدة وأعمال الغزالي (" 190 )
( 1904 (
r- عحمد في المدينة (190\%)
६- الإسلام واحتكاك البتمع (1971) (1971)
0- حـمد ؛ نبي وحاكم دولة (197)

V-
人- تاريخ أسبانيا الإسلامية (1910)
9- 9 (198A) (1970)
(197 (19 (19 ما هو الإنساملام
 | ا (1)

18- المُواجهة الإسلامية النصرانية (1991)

19YV، \&V 14
IV
1 1 1 ا الجلدل اللديني (عالم الإسلام 198 19 )

أحل الوحدة العربية إلى الإسلام 194

## ajuleog docion




r- المستشرق من الذنين لا لئؤمنون بالغيبيات، فلاتمثل له حكـمة التشريع الإسسلالمي



المستشرق واضضحا في النقاط السالية:

أو تِيْيا أو غير ذلك.
 في الكتابة- فهو يتجاوز هذه الموخوعية إذا كان الحليث يتصل بالإنسلام والمسنلمين .

 كام مؤلفيها إلي التأثير البيئى للئهم.



القناكیى بصورة ثششورة عن الإنسالم .
-


$$
\begin{aligned}
& \text { 1- القرآلن الكريم } \\
& \text { r- r- صحيح المخاري } \\
& \text { ب- الواقلدي: المغازي } \\
& \text { ؛- إ ابن سعل: الطُبقات الكبرى }
\end{aligned}
$$

(Die Ehe bei den Arabern) $0 j$ jef
Snouck Hurgronie. Verspraide Geschriffen -

$$
\begin{aligned}
& \text {-V الشهُرستاني: الثلل والنحل } \\
& \text { 人- روبيزتسن سميث: }
\end{aligned}
$$

A. A. A. Fyzee, Outines Of Muhamadan Law. Londres - 9
(1- النـحاس: كتابب النانـخ والمنسون.

- 11

1Y-1
با -
(Outlines Of Muhammadan Law. London)
(Statut Personnel du droit musulman Hanafite) 1 g 10
18-1 لن ناتر
I Y ال الكتابب المقدس: العهد القديـم

19-1 الطبري: جامع البيـن في تفسير القر آن.
(Verspeide Gerschriften)
W. Heffening, art Mutah dan El ef. -Y

Schacht, The Origin Of Muhammeda Jurisprudence. -Y
Golziher: "Geheimechen bei den Araben". -
を

## الفسل، الثانيي



# المبــثغ الأول: 

## 







مفاد الشبهة:






 الكريم :ون الرجوع إلم كتب التفاسير الإسلاكمية.

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

ذكر بلمستشرق أن العدة كانت فلألة أثهر أو أربعـة وذكـر بعذهـا الأرهـل أو المطلت
 حـد






(") . . .
 في كتاباتهمه؛ فإنٍ مثل هلذه المعلومات هي نصوص أتى بها الشتلرع عي القر آن الكريم هريهة لا كتـاج إلا إلى النقل.

## Il

## شبــهاتة هول الـكاقاتْ غيـر الششو عية

## الشـهة: زعمه بأن القرآن يبيح المعية

قول المستشرق: "ييدو أن القر آن أبجاز بعض الوقت الاتصال المؤقت بنسساء متعـدذات
(1) ${ }^{(1)}$

مناقتشة الثشبهة:

 علماء التُفسير لتنلك الآية:

وإن منا يعجب له المرء من حال هذا المستشرق هو أتتماده بل اعتسـلمأده بنفسه هيـث
 المسرين فيها.
قالّ التُرطبي"): "واختلف العلماء في معنى الآلية:

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







 بالـرأة يوجب الأجر وهئ المهر.


 ونكاح الميعة ليس كذلـك (t)

[^0] استـنل به ابن عباس في قوله بجزاز المتعة|"

!
قيزلـه تعـالً


 الاسستمتاع اللـكـور, هنسا في ثولـه:

- ${ }^{(0)}$ (a)
وثولة: وفولا
(1) (1)
 ,
 .

 (r) Y ( (

 أجراً،
فألموابب: أن القر آن جاء بتسمية الصـلاق أجرأ في موضع لا نـزاع فيسه: لأن الصـداق لـا كان في متابلة الإستمتاع بالزوجة كما صرح به تعالى في ڤوله:



ومثله ثوله تعالي:


 واحـة.

ويتجلى مذا أكثر في حليث أخر جه البخاري ومسلم شن ابن مسعود رضي الفه غنـه












 الوأحدة- وليس هناك ما يشير إلى المعنى فيّ النص الملكور .

المريب، يسرت.

$$
\text { Yo. } 1 \text { بی ( }
$$

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

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

## 











 (1) ${ }^{4}$ den $^{6}$

مناقشة الششبهة:

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



佥
يكاح إماء أهل الكتأبه، وحرمب| البغايا هن الئمنائت والككتابيات" (1)


الم


共

 هذا التقدير مرئوع بفعله وهو فلينكـحِ (0)
 إلا ياذذن سيله؛ لأن العبـد مُلوك لا أمر له، وبلدنه كله مستغغرق.
(r) (
(n)
(9) (9:

( ا (م

㿥
（1）م88）
为
届 في اللعلانية، ولمن زايات منصوبات كراية البيطار．

受

存

تصف جلل المحرة؛ وإسلامها هو إحصنّها（i）
竍
 تكن متزوجة لأن الإحصان يكون بها، كما يقال：أضحية تبّل أن يضحى بها؛










 "لمستشرقَ في ذهن القارئ.
 أن يتزوج بأمة مسلمة عغيفة وصبره خير له;
والآية لم تتعرض لاممرأة ذات زوج واحد أو متعددة الأزواج.

مرادف للزوج وإما المدلدن هو الـثليل في السر .

ولا تعيب الأخدان(ل).


YT-Yo/t



 رابتأ: قيله: "ولا يثال شيء عز ملة هله الاتشالاتل..."


 لعوأمل متعلدة تطول مدلتها أو تقصر.





 يستيفيده من مستشوق مثله إلا أن ذلك لا يكون حجهة علينا.
 بالأخحطاء المسابقة هي نصف عقوبة حاحجة ربحل وأحد. لأنثا ابطللنا أسانس تصنيفه للمهسلمات فيلزم من ذلك ابطال ما بيّي ثليه.
 اللذاب.
 والإهانة أكثر من الحرة. والهل أعلم.

## 





مناد التُبهية:


 الالفرج من اله.






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

 حشلت تلك العلاكة.

العشـر اجخاهني؟
 ذكر الششهرستاني في كتاب اللمل والنحل تولوه:


 "(4)...

أنها لم تكن هي الحالة السائنة في الجاهولية.



 شاتُهم، ويتآزروا على من حادمر وعاداهم(").







وتي ألبخاري: ((باب ثقول النبي صلى الله عليه ونسلم يسروا ولا تعسروا وكـان يمـب التخفيف واليسر غلى الناس) (ج)









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

$$
\begin{aligned}
& \text { T00\& }
\end{aligned}
$$



 الشنخدة في الصدأق؟


## 

## شبـهاته هول الالنكا


لقد تعلددت أقوال أمل الملغة في تعريفه:
قيّل: هو الوطء والعقدل لهـ (1)
وفي لسمان العرب، قال الأزهري:
 (5) (4)

وقيل: إن النكاح هو البضع وذلكّ في نوع الانسسان خاصهة|")



> اختلاط من نكح الـطر الأرضن إذا اختنط بتزابها (c).
 -1b


$$
\begin{aligned}
& \text { بيلات. Tro/t } \\
& \text { Mri-Troly }
\end{aligned}
$$

 Mariveolr ( المصـر المسايتة.

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

ذكَ ابنز عاببلينز يُي تحاشيته: "النـكا ح (品)
(Y)
 .110 -. - هाter
(T)





الدلة مشروعية ألنكاح:


أما المكتاب:



وأما السنة:






> .
> . M 等
(Y)
.r\&AO



> أ أركان النكاحباح: والقول:
 النكاح لكنهم اختلفقوا في أركان أخرى غيرهما.
 المعارض مُصر. Aششفى الحلبي. ط1.



 .rry/s






 فلا يشتح النكاح

هريرة(9) وعائشةه(9)

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







 رحا

$$
\begin{aligned}
& \text { ا: }
\end{aligned}
$$




أتغي: الــير, ayA/Y.


 $\epsilon$


"

(1)
 ,
visem;
 . $\mid$ A- 1$\rangle$.
(r)

 . . An-0Trls
(r)


気

(i)



$$
\begin{aligned}
& \text { rYQ-rra/V: }
\end{aligned}
$$

#  

من أدلتههم:
 أَزْوَاجَهُنَ ...

أن يكون فم حت في الولاية.








$$
. r O A / T \text {. } 19 V A-\rightarrow M A A
$$

( )

检

 (T) (T)


وشاهدي عدل) (1)

ب- الششاهدلن:
 يقع باططال بغير الشثهادة.




 والتوـذي شرح أبن الثريكي rav/r تط (1)










 وسلم قال: ((لا نكا حإلا ببرِي وشاهدي عدل)(1")
:quxhill by,
 أنه إذا كانت المرأة ذمية صح العقذ بشهادة ذمينين أما إن كانت مسلمة فلا تصح الثشهادة إلا من المسلمين(

شهادة له، لأن وجيده مشل عذده(4).

ץ
(c) $\times$.
 من ألشاهدين وهو أنه لا يكون ظاهر النسق (1،).

 . $1 . r / r$


(1)而

0- اللذكورة: متقن على اشتزاططها ولا يصـح أن يكون الشـاهدين كلامهـا أنثيـن في النكاح
الشرطط: فـن اللثكة:

الشُرط: بالسكرن، والشُرط بـالتحريك، والشتشريطة بععنى ألعلامـة، والجمـع شـروط وشرائط. انشراط الساعة علاماتها(٪)".

## اصططّاما:

ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خار بارجاً عن ماميته

 جزءأ خار جأ عن ماهيتها (I').

$$
\begin{aligned}
& \text { وشروط النكاح تتنوع إلى أربعة أنواع كالتالي: } \\
& \text { [1] ]- شروط الانعقاد وهي ثلاثة: }
\end{aligned}
$$







أولا: اتحاد بجلس الايكابب والقبول
 في الايمابِ ككه أو بعشنه.





> النّحريـم مؤبداً أو مئُقتَأ.


(9) المفسدل للندكا
[بّ]- شروط ط اللنفاذ:
أن يكون كل واحد من العاقدين ذا أهلية، وذلك يقتينـي أن يكــون عـاقلاك بالغـأ حـرأ

> وأن لا يكون فضوليل(r).







 و كدلك فإلن حالله لايسستقيه؛ ولا تطمئـن نفسـه إلا بالستقرار ششئونه المنزليسة والنتطام
 وعضحداً.

وفي الزواج إضفاء ووح العفة على الزوجين،، والمنع من تخطلي المــدود، رقتـلـل ثـقوة
الـحومان، وإضففاء معاني المسمو على الزوجين.


 لاشثباع ميوغيا المنسسة دون أن يتقيدا بالزواج، لسادت الفوضئى بين الناس، وتلت العناية





## 2 Lill Jon

## المنبهة: طعنه فِ بنتخشية النبي صلى الهن عليه وسلم




$$
\begin{aligned}
& \text { عفاد المشبهة: }
\end{aligned}
$$




 اللرجولة.









 بالعيفة الطلاهرة()

وبعل زوإجه بخديجة شغل بما هو أكبر من الحياة فكان يستعدل للقاء عالم بيسس بـه سـابت علم. فقلد كون تكويناً آخر تلدخلت فيه قلرة خالق البشثر وهو الأعلم به. قال تعالى:


 بن الأكوع تاكل):
"وخرجت مع أبي بكر حتى إذا صلينا الهبح أمرنا فشـنينا الثفـنرة فوردنا المـاء نفتـل



$$
\begin{aligned}
& \text { A-7: (T) }
\end{aligned}
$$


 أكتش شا ثربا


 أسرى المسلمين هـ ها

 العرب"(") لككنه بعث بها إلم مكك ليفتدي بها أسري من الصصحابة.
呂
 جمال، وإغنا هو لثـد أزر الدموة وللربط بينه وبين من تزوج منهن من القبائل. (t)"
(1)
باجة كتاب المهباد، برتم TAY7.



$$
\text { 7. } 7 \text { اهــ. سو } 9 .
$$




 ويقبل أنس رضبي ا لهَ عنه أيضاً:



有


مصر: طrr/A.pli:4 -
(Y) أنس :


(T) . Yar
 قر




ذلك:
 منهما أمه أو خالته من الز الز ضاءة.
 من بني النحجار .







(1) (1)



## النشبهة: زعمهر بعلـ نجأح تعاليهم الإسلام اللّزبويه





## مغاء الشثبهة:

يريد المستشرق أن الإسالام م ينحجح كما كان متوقع في الـث على العفة بين المســلمين وا'نسـلـمات.

## مناقشتة هذه الُشُهِهة:


إسلامهـم













 الكذب بلل التمسكك بالمبدأ والعض عليه.



 كان ذلك سيعصمه من الفتن.

 حضارة وأنمى إنسانية.
(1) انظر: تفسير الطنري، ب1/9.










 (1) (

 قصيرة، تعجز ألو
 عليه ونلم. ثبيندا كان أصحابه بين منفر ومنكر وزاجر، كـانٍ المبيـب المصطفى يسستقبل


 $.21 / \mathrm{r}$

الششاب وهداه 1 انئ.
وكذلك يستدل على هنا التحول في الشخصيات من خلال قـتسة التائبين من الزنى.

















 ( ${ }^{(1)}$ ( $)$
 يريدون شير وجئ اله تعالـو.

[^1]
## الششبهة: نقده لتشريء حد الزنى في الإسلام



 الزوأج هـ المئمنين(1)"

مناقششة الشبهة:
 والمُومنين، فنين هنا النقاط الثنالية لثو ضيح ذلك:





 فإن كان المستشرق يزثم أن الزناة يكردونا عن صفة الإيمأن فهِلا بعيد.



يشُزب إلي تحاهمـ.





 الأحكام والحمود.
وكذلك إن من حكمنة الإسلام أنْ شلد فِي طرق إثبات الأدلة على هذه إلجريعة لكي يؤدي إلى إتهامات غير فائمة على قرائن أو أدلة صحديحه





T. EY P $19 V 9$ - -
(r) (r)



وقالل تعالي: (") ${ }^{(1)}$

فأفادت هذه الآيات الشزاط الأربعة كمـا أفـادت الآية اللأخيرة، إضأفة إلى ذلك أن


الشبههة: خطأه في تعريف الزنى الليي يوجب المد

بضرب كل منهمـا مائة جلدة..... (9)



$$
\begin{aligned}
& \text { 小r (1) }
\end{aligned}
$$



## مناقَشة الشبهة:

فمناقشنة هذه الشبهة تتم عن طريق التعريـف الشدحِيح لـلـزنى في الإنسـلام، لأن كـلام
 في تعريغه للنزنى.

فالزنى في اللغة:
البني والفُجور. فهو من باب ضرب يشربـ.
والمرأة تزني مزاناة وزناء - أي تباغي (1).
وأما في الششرع: فهو إيلاج، من هو من أهل اللتكليف، المختـار، العـالم بـالتحريم غـير كافر حربي؛ حشفة متصلة -أو قلرهـا- فاقلدهـا- في قَبـل امـرأة لم متـل بنكـاح مـن يمـل نكاحه، أو يملك من يباح وطؤه ولا شبهة في ذلك. أو تمكليك المُرأة المتصفـة بتلـك القيـود من ذلك(")

أما عقوبة تلك إلجريمة:
إن الزإني الخصن ذكـرأ كـان أو أنثى إذا ثبـت عليـه الزنـى بـأحد أدلتـه المشتروعة الإقرارا أو الشهادة وغيرها- أنه يجب ربمد حتى الموت.







## الشبهة: خططأه في فهم حكم الإسلام غلى الزوواج بالزاني أوالزانية




يرى المستشرق هنا أن الإسلام حرم زواج الزاتي من غيره من المؤمنين.

## مناقتشة النُشهبة:

痹

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





骨






$$
\begin{aligned}
& \text { Mr (Y) (r) } \\
& \text {. . . . } 1 \text {. } \\
& \text { A. ( ) } \\
& \text { M ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$


 "(1) . المشربك


 بالنككاح حي هلذا الموضع الوططه، وأن الآية نزلت في ألغايا المشركات ذوات الرئيات.... "
 " ${ }^{\prime \prime}$
وبناء على هلدا أختلف العلماء في جواز نكاكِ العفيف الزانية، ونكاح الثعفيفـة النزاني والستـل كل بأدلة من الكتأب وألسنة.

${ }^{n!(5)}$.

## 





 المستشرق.

## متأقشة الشُهيهة:




 (5) (5)

$$
\begin{align*}
& \text { (1) } \\
& \text { (r) }
\end{align*}
$$



نكاح ولا ملك يمين. وعليه فآنها حرام لعلدم شرثيتها (1)







.$\left(\ell^{(0)}\right.$ (1)











ففي هنه الآية تشديلد على من يكرم من عنده أو يكلل بيهو أها فلو كلو كـانت المتعـة أباحها
 يقنذه?







. 117 ( 17 ( 1 (




 بانُنــخ ...
وفي الأدلة السابقة ما يككي للمدد على قول المستشـرق "... وربـا استمـر ذلـك فيمـا بعـ"





شذوا فيَ هذه المسـّلـة(4)،

> الشبهية:


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text {.D.-Eq/0 (ring (r) } \\
& \text {. } 10 \leq / \mathrm{N} \text { 人 ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

 المستشرق.


 (in Madina p. 283

## 

## 

## مقّدمة: تأريـخ و سحقائت




 واححذة إلا تسعع"!"

وثالل تعالي:
(") لز

$$
\begin{aligned}
& \text { تأريخ الأويان في تعدد الُورجات: } \\
& \text { أولا": عند الأكمم غير أهل الكتابب: }
\end{aligned}
$$

قلد كان التعدد معروغنا" عند قلدماء المصريين والفرنس والآشوريين والمندوس كما عرفـه
الروس والجرمان وعمل به بعض ملوك أليونان كما عرفته اللديالة اليهودية"
 . $17{ }^{17}$
(r)

## ثانياً: عند اليهود






## 

أباحت التنريعة الإسالمية للرجل أن يتتوج بأكثر من والحـدة إل أربـع زوجـات وقــد
 ومنها ها ذكره المسششرق منتقمري وات عند حليثه عن هله المسألة حيث شالّ:

[^2]
## الشبهة: أن الإسلام مُ يعين حدأُ لتعذد الزوجات



 ست أو سبع نساء: "لن يكون لليكت أكثر من أربع نساء"، بل هـو على العكــس يــــجّع


## منأقشة هذه المغبهة:




 المفسرين لكتاب ا الهُ مُن لمم علم بالعربية وألفانظها وععانيها وأساليّها.

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


 زوجات وعلوه من الجهل بأدوات المُفهم. يثرل الطُري" (4):





> ويقول القرطي:









$$
\begin{aligned}
& \text { OE•/V ( }
\end{aligned}
$$







$$
\begin{aligned}
& \text { وني هذا دليل والخح على التحخليد. }
\end{aligned}
$$

 الزوجات بخلاف ها يزعم المستشرث.
( ( لديك أكثر من أربع نسـأ"
 عليه وُسلم من كان عنده أكثر من أربع بأن يمسنك منهن أربعاً فقط ويفارق غيرهن.
(1) النظر: تغسير القرطي : M/0


النبلاء 0 ه1/9. شـدرات النهب r/1بr.



 (6) (4)

 ( سائرهن) (9)





191: 19 ( 1 ( 1 (


انظر: اللبداية والنجباية: •




 على الزوالج حتى ييلغ الأربع"



(r) التُر تغسر القرطي:



 فئ أمقابل ع يكفظ للممر أة حتها في السكن.


 تتحدث عن الزواج ويفهـم هنها أن النساء يسكنّ" عند زو جهن...." إن هذأ الزغم لע يقوم غلى أسماس بل إن عكسه هو الصـحيح، فالإسلام هو اللذي كرم

 زوجها حيث شال تعألي:

من بيوتْن . . .




ثإذأ كان هــنأ هـو حتق الزوجـة المطلقـة فهـا الـــال إذن في الزوجـة اللتي في عصمـة

ثانياً: ويرد ثليبه أيضاً بِبيان حقوق الزوجة في الإسلام بشكل إجهالي وهي:



. (1)

$$
\begin{aligned}
& \text { - \& (1) } \\
& \text { (T) (1) } \\
& \text { Y-7 (r) }
\end{aligned}
$$

قال الطبري:



ؤن اللسنة:







 وجاءت هند ألى رنسول المله صلى الله عليه وسلم فقالت: يلر سول ا اله إن أبـا نسفيان


بالمعروڤ()) متفق عليه (5)
وفية دلالة على وجووب النفقة لها على زوجها وأن ذلك مقلر بكفايتها وأن نفقة ولــــه
عليه مقدر بكفايتهـهـ،
|Eo/ 1 (1)

A.AT (r)





الوجه الطلولوب
 رجبت الـسكنى للمطلقة فاللتي في حلب النكاح أوولى.
وتال تعالم:
 منها على الدوام.




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

## الشبهة: أن نظام ألتعدد كان من أبتلاع الإسلام

ثالل المستشرق وأت: "وقتد اعتز فـ علماء أوربيون، بأن آية القر آن هي حضض وليسـت



 الزوجات في المدينة"



اللدينة قبل الإسلام.







 تزوجتها ...ا-حدديث (7)"



 شائعأ بلدون حدونا ولا قَيلد.

لـشكلات البشرية.


 ركان أهد النقباء بلة العثة.
شا


(r) متتقمري وات: المصلر المسابقّ، ص.









 V.I



 الشد: ط



 العلمية:



 وإن الثرئة لعذابـ..."(").



 لككلام النه تعالي عندما قال: "وقلد اعتزف علماء أورييون بأن آية القر آن هي حض وليست

 النصوص القر آنية دون الزجوع عإل ألمل لغة القرآن.
(1) انظر تفـير ابن كيتي: rar/h




## شبهة نسسبة بعض الصشحابيات إلى مُازسة علاقات ثير شرعية

النُبهة:












"وربما كانت بعض الجمماعات، التَي تمـارس نوعـأ مـن تعـد الأزواج، تحـاول أن تعـالج
 خون الزواج.

 رجلا")
مفاد الشبههة:


 ليوهم القارئ بأن النساء كن يرفضن جعلل الرضاعة حائلأل دون تعلد الأزوأج ليمارسن على حد زعمه- ذلك النوع من النكاح، وما رفض عائشة للذلك -كما يزعم- إلا حبأ في

 قوله: "وهي امرأة من مكة" فإن المؤرخين نصوا على أن عائشتة كانت في سن الطفولة وهي
 المستشرقون معنا في هذا-( ()، ولم يبن بها إلا في المدينة. فربما نسأل هل كان يان يإمكان عائشـة




 ووطهارتها نا يلي:

 (1)


 كانت الزيبات عقدن معأ أو على التوالي ...... ويبلدو في بعض المالات أن رجـلاّ وأمـرأة



منتقمري وات: ؛المـنـر السابت، م •بء.

## 

يزغم．المستشرق أن الإسلام كما أطلق للـرجل الحرية في التعدد إلى ما شاء－على حـد


واحد．
ولنا يمسن بنا للرد على هذه الششهة أن نتعرض الميار القر آن والسنة للمرأة الصالمة．

بالطورافات في الطرق؛؛ قاله ابن عباس(()")

متصهورات، فلل على أن المقصوارت أعلى وأنضضل＂（＂）．



 5

$$
\begin{aligned}
& \text { |AA/IV: } \\
& \text { 到期 ( }
\end{aligned}
$$


 فقال مرشدنا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليـه وسـلم: (اتنكــح المـرأة لأربـع: لماهــا ;
 ولا تزوجوا لأموالمن فعسى أموالمن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولأمسة خرسـاء سوداء ذات خين أفضضل. (ث)"



أخدان. .

- و كذلكك ينبغي له أن يفرق بين العلاولة الزوجية والعلاقِة غير الشرعية، فمـن كـانت لها زوج شرعي ثم غرضت نفسها لعلاقة خارج الزوأج فلا يسمى الثاني زواجاًّ ويفهم هذا

 للمرأة زوجان معأ في آن واحلـ
- وإن كان مراد المستشرق هو المرأة تتزوج وتطلــت تـم تـتزوج برجـل آخـر وبذلـك تصير في فههم المستشرق زوجالن هلذه المرأة، فهلذا لايسلم به عقل، لأن كل عقل سـليم يقـر



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





 إليه أومشاقتحها والمخلوة بها.

## 





جاورة....")










 ثالل ابن سعد: "ومن نسـاء بئي دييثار بن النجار :
















 للياحت هنا ووقفات مع المستشرث (وأت) في أستباطه السابق من كلام ابن سعلد:

 "و خلف عليهِ، أْو تم خلف عليها" وإن كانت هذه الأحدأث في أنجاهليـة إلا أنها مسـلمّات موجـودة في كـل الجمتدعات

 ولا يفهم منها معنى التبادل.

 يزئِينّن:










## لو لوتفة الثالثة :

 روى أبن سعلد سحيثنأ يبين فضصل هؤلاء النسوة وعغتهن.

 . ..
 من أولئك اللواتي ألفن الفجّور.

$$
\begin{array}{r}
\text { Y\&Y. (1) (1) }
\end{array}
$$

الوقفةة اللرإعة:




الشبههة: علمُ ترضيح موقف الإسلام من الجمع بين الأختين في الزوأج قَله: "ومناكا أمثلة (بعضهه مأنخرذة من المدينة) على رجل تزوج أختين، وهذه خطـوة غغر تعلد الزئزجات..."

## مناقيّة الشْبهة:

كان ينبني على المستشُرق في مثل هذا المقام أن يعقب قئله بحكم الإسالام علمى أمشال هذه العلاقات، لأن سكوته يوهم على القارئ شبهة وهو أن الإنشلام لم يمنع من الجمـع بيـي الأختين في الزواج، ولذا نبين له حكم ألجمع بين الأختين في الإسلام.
قـال تعـالى:
(1) (1)

قال الططبري في تغسير هذه الآية:
 رفع، كأنه قيل: والجمع بين الأختين.
受 جل ثناؤه: أنه غفور لمن كان بجع بين الأختين بنكاح في جاهليته،ووثبل تحريمه ذلك إذا اتقى الثه تبارك وتعالى ...
(1) سمردة النساء: الآية rr.


$$
.\{5 v / 1 . p l q Y \varepsilon-\rightarrow \text {-irar }
$$



 |لأختين لككن بطرين خفي ... (\%)"

وأما قهـة أبا أحيحة سعيد بن العاص الذي بجع بين هند وصفية ابنـتِّ المخيرة بـن عبـد
 بين الأختين أمراً مستقبحاً.
فقلد قال الشنهر ستاني في الملل والنحل:






## الثشبهة: أن التعذد شر ع لعلاج قضية حاد القرآن شن ذكرها





 رعاية اعماثهن "أو إبناء اعهامهن"..... (")

 العازباتـ...
 النساء في المدينة، بل قلد بيّنوا موخوع ع الآية بكا يلي:







 فأنكحو! منهن واحدة، أو ما ملكت أيعانكم"(1).
















 فينزبت هذه الآية" (")




 الزوجات العشر و!الثمان إلى أربع (t)".

 النز جات على أربع فقط.


 وفِي المسرايا واليعثات.
. ova/r: (1)
(
. $19 / 1$ ( 1 ( $)$
.

وإن كنا لا نحالف فئ كون الآية تعافِ مشكلة إزدياد النساء في أي مكان كان في العـالم


## الشنبهة: أن التعلدد شرع لعلاج وضع ازدياد النساني في الملزيرة

 بخسارة اللرجال في هعر كة أُحد ... كما يككن أن يكون ازدياد عـلد النســاء مـن خصـائص الملدينة وشبه المزيرة العربية في ذلك اللوقت (1)

 الإسالخ تعدد الزوجانت.

- ويلزم سن هله الشبجهة أمور هي:

4- أنكار حقيثة ازدياد النساء على الْرجال وبناءً على ذلك لا حاجة إلى نظام التعـدد
وإثا إفتز خـه الإسلام.
Y- وإن كان ذلـك واقعـأ ثإنــا كـان في المدينـة وشبها البزيـرة العربيـة، إذن؛ النعــد يناسبب هذه الشتعوب ولا ينفع غيرهم لأنهه لا يعانون من هله المئشكلة.

مناقشتة الشبهة:
(1) متتمـري وات: المصنر المسانق، صY!

أو لا": أما كون عدد النساء يزيلرون على عدد الر جال ئهـذه ظـاهرة وأقعيـة لا ينكرهـا إلا جاهل أو معاند وأنسبابها ككيرة منهاء: أن الموت المبكر في الأطنكال أكثر في الأولاي، والنســاء يعشـن أكتثر مسن اللوجـال -أي

ومن الثقارير الثابتة اليوم ما يلي:
"

 " $\left.{ }^{(1)}+9 \mathrm{P}\right)$
 الإنسان هن هين الـ آخر ويتكرر وقوعها بنسب بختلفة.

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



قال المستشرق "وات": "كما أن القرآن يشجع الزوواج وانجاب الأطفال وغلك نتيجـة






العادة، ؤ يسسمح بها إلا في الماللات التي يلدعو إليها فيها سبب خاص"." (1)

 ونتيجة للذلك حض على التعئد وحو العزل ليشنمن إكثار جيششه.

مناقُشة النشههة:

 كانت انتصارات بتأييل من الشل لتخخليص العباد من عبادة العباد، وحرثن هممهم إلى بجادة






اهحلا من قَحط الجزيرة العربية وفقرها.
 فلدواعي التقال في الشريعة الإسلالمية جاءت لأغراض ساميمة وغايـات نيبلـة، تنحصر على وجه التقريب في مواضع هي (1):
 الـسلمين، ويشمل ذلت ها ماله حرمة في الالنسان المسلم.
 لابد من رعايتها وصيانتها والمهاد من أجلها، وإلا كانت عرضا زائلر لا قيمة له ولا بلاءكا

المعَدنَ ...




$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 19 \text {. } \\
& \therefore \text { VA/t. }
\end{aligned}
$$


为 (") (6)
.
团 .

$$
\sigma^{(G)}
$$

 كمثـل " ثالثاً: قتال أهل الزدة والبغي والمرابة:
 فاقتلوه

$$
\begin{aligned}
& \text {. IYN/r (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Vo سروة ألنساء: الآبة (Y) }
\end{aligned}
$$

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



 " (部)

وأيا أمل البثي فقد قال تعالى:


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ذماتت، مـات ميتة جاهلية)() (").


 فاعلمو! أن 1 اللة غغور رحهي.) رابعاً: قتال ناتضضي العهل
 وخالفوا شرط من الشروط علانية، كمقاتلنة المسلمين، أو مظاهرة عدو للمســلمين انتقّض





بلنقاط التالية:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- حب اللميطرة والنسيادة. } \\
& \text { Y- العامل الالتتصشاي. } \\
& \text { * } \\
& \text { ع- الثّرازن الْدولئي. } \\
& \text { - المصرأ المّهبية. } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$








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

 الِّسلامية ؟؟
رأبعأ:

واضح في قوله صلي الله عليه وسلم الم










 ثوج
 -1ves
 بالْزل وهلنا حرم ححمد هذه العادة فنتاقُشها من خلالل بيان حكم العزل في الإسلام:
حكم العزلن •

ورد في حديت أبي سعيد الثخدري من طريق ابن كيريز أنه قال: دخلت المسجد فرئرئ


 عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله؟ فسـألناه عن ذلك فقالّ: ((ما عليكم أن لا تانعلولا، ما من نسهة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة) (").



 ذلك النبي صلى الهله عليه وسلم نلم ينهنا"(9)


$$
. \varepsilon \varepsilon 1-\varepsilon \varepsilon \cdot / 11
$$


 17./乏 (5)


وهناكُ أحاديث تظهر معازضتها لذه الأحاديث المقدمهة ومنها:




(1) ()

العزلـ
فالراجح اللذي عليه المحهرو جوازي المعزل شن الزوجة المرة يالذنها وثن السرية بـنـون








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

ففيه تشريح من رسمول الله هلى الهُ عليه ومـلم هلدا السائل بـالإذن بفعـل العزل إن


## :

## شبجـمانت حول مهرمات

## الششبهة:

قصره على ينت الهـلب في تحذيله اللمحرمات على الأنب بالنسـب
 الأبب من الزواج هن ابنته"

عناقششة الشبهة:
 كذلك ابنة ابنته وإن نزل وكذلك عمته، ...'ح
لقوله تعالى: :



وفي الفتــاوى ألمنديـة: "... وأفـا اللبنـات فبنتـه اللصلبيـة وبنــات ابنـه وبنتـه وإن
(1)"... ${ }^{\text {(1) }}$


 الـسأُدة في جهة الأم على جهة الأبب ....").




الأمر كنلك في تحريم ألؤواج من أختين معاً .

مئقـتذة المشبهِة:



$$
. r y r / h
$$



ينص المستشُرق هنا على ما رآه حكمة من حكم ينـع الزووإج يبـتـت الأخ أو الأختى



 الحكمة التق القتشر عليها المستشرؤ.







 (1)

ووفي هذا يقول صاحب حجة اللألألبانة:



 (r) (r)






 المئائر الأُصيلة.


(المؤلفة المثوادة بالفطرة (1)




يكون عليه الزَابط الوثيق بين البشّر(1)"

.






## :





 كتاب "كحمد في المدينة" اللني هو موضونوع عكثنا.


 التحأمل. وأقرب إلى الإنصالف والموضوعية العلمية.





مكنه الهله من الوقوق ف أمام هذه التيارات بعا يملكه من علم وقوثة.









 صأنعة المجتمع، صانعة الأبطالل.


 الزائفة وبيان بطلانيا للناس بالتقلم أو البلسان. ونلاحظ علدم التثبت والمتحوي من خالال نتل ألمستشرق لأحكام اللدين الإنسالمي، بـل

 الدقاع عن دينه في أي وقّت وزمان. وهذا وصلى اللهُ على نبيه وآله وصحتبه أجمعين.

## 



受 ．．．．．
（．．．．
－．．．．
（．．．．

（．．．．．．．
\＆．．．．．

（ ．．．



(....

重..... . وآتوا
(.... . .

重 . . .







$Y$ o auth

IV YYA | aty |
| ---: | :--- |

ro ry juth
VA i 1 il
. . . .


© © و, $\%$


寊 . . . .
(
. . . . . . .

著....

( . . . . .
 (.... . .
( . . . .
(. . . .
(....
(... . .
( . . . . .
. . . . . . .

كؤهر
;قشم إلصهَحة
طرى المـديـث

7.
( (...

Vr



VV


$1 \cdot r$


$72 \quad$ (

$r$.

(钓
70
( $\cdots$...
(新)
$7 \varepsilon$

- ( ${ }^{(4)}$


أنسالم,
$V T$


$7 \varepsilon$ ()

91
( (...
$r q$
((..., bu به

19
(我

or
( (

$V \varepsilon$
77 ( (.0.


VV
$1 \cdot r$
1.0

AV $((1.0$, 1 ,峏 ا
no



79
$1 \cdot Y$
\&?


(潮)

 () رس, (










血
1.7
1.7

Y
$\Delta V$
\＆ 1 ：。
rq
07
$Y \&$
$1 \cdot \mathrm{~V}$

A．
ro

$$
1 \times 7
$$

（（ ）



（（．．．نس نس لا لا

ت；（

$((i, y)$


（掘）
فإذا هـم يزيلو

（ ）（．．
（唯）


$((4) 15)$
(مثل المٔومنين
$1 . Y$
$1 \cdot r$
$1 \cdot T$
$1=1$

111695

$$
1 \cdot Y
$$

 ( (من بدّل خينه فأقتلزه ) (م)
( $)$ )
() جاهلِّي

() (م-ن قتـل دون مالـه فهـو شـهيلف، ومـن قتـل دون دمـه فهـو



على قر ابتهـا كخافة القتحيعة) )

EV



78




97
((... Ublo., LdLo
$r$
( (يس, ( $)$

# ؤهر سلر 

## ر

## 

Yr
ry
\&
\&q
ra
ry
A)
ry
rA
vy
rA
A.
rA
$\varepsilon$.
r.

V
ry
\& 9

أبر دأزد: سليمان بن الأشتعت بن شـاد

 أنسى بن مالكّك بن النضر أبور همزة الأنصاري

 الين ككثير
ابن هستود: عبلد اله اله بن مستعود
الثوري: سشفيان بن سـعيد
الجصاص : بعقوب بن عبلد الر همن اللِخدادي
الحدسن الثبعريك
سعـد بن الربيع
سعيل بن نمــيـبـ
 الشنيغ محمل الأمين إبككين الشنيقيطلي
المطبري أبر جعفر بن جرير الطبري الأملي كائشية رضي ا لاله عنها عبادة بن الصانهت

| Va | عبل |
| :---: | :---: |
| YV |  |
| rV |  |
| HA |  |
| Ar | شُتادة بٌ |
| $V$ |  |
| NA |  |
| 01 |  |
| 1.0 |  |
| $V E$ | U各 |
| $V Y$ | 30, |

فتهر هx

- ا住



متطبعة بصطظى الـلبي.






 الين الثعربي المسهى بعأرضة الأحوذي. بيروت.

 ( الكتاب المربي؛ بيرت.

 للـنـُ والْتوزيع.




plqyv- -1rqy


 P199Y-sisir

- IV تغسير القر آن العظيمّ. دار الحياء الكتب العربية عيسى الحلبي.
- 1A










范 - Y












$$
.61987-197 V \cos 1587
$$



-

$$
.19 V A
$$

؛
 ,
 is Hell位

الرياهي؛ طـب.
保

-4 منظرو. طـبة مصورة ثن بولا
 مصشطني الـليي.

 P $19 Y Y-$ - 1 ITMY. - شحمر اللدينالزركا . 19 19


 حمشُقْق.



今 -

أباليـ. بيروت.
 المفسرين: دار الكتب العلمية، بيروت.
ا- الد الدكتور أمير عبد العزيز : الأنكحة الفاسدة والمنهي عنها في الشُريعة الإسـلامية. مكتبة الأقصى، عمان، الأردن. الطبعة الأولى
 - - الز يلعي: تبيين الـمقائق شرح كنز الدقائق، ومعه حاشية الشُلبي، المطبعة الأميريـة سنة 1910هـ.
؛ ؛- زيـن اللديـن بـن بنيـم: البححر الرائتَ شـرح كـنز اللـقائثق. دار المعرفـة للطباعـة والنشر، بيروت.

- اله السبكي: تاج اللدين أبو نصر عبد اللوهاب بن تتي الدين علـي بـن عبـد الكـاني (ت (-)VV): طبقات الشافعية الكبري دار المعرفة للطباعة والنتّر والتوزيع، بيروت طץ/ بدون تاريخ.
- 7 - سيد سابق: فقه السنة، الطبعة الأولى. دار الكتب العربي، بيروت.
 ششاع. دار احياء ألكتب العربية. مطلبة الحلبي.
 المنهباج.


 .


plays-altar


Y



.sirve



عم التتقيح وزبادأت. مطبعة دار الْعروبة.

-     - Y

- TA


 -V.

1-
-V:


$$
\text { p) } 9 \Delta r-\infty
$$

 للطبانهة والشتير، بيروت.

.197.
-V

والفتاوى البز ازية، المكتبة الإنلامية، ديار بكر، تركيا.
-Vo

-VI ونهاية اللقتصلـ: اللكتبة ألنتجارية عكصر.
 الأرلـ -VA

 بالقرآن. شالم :لكتب؛ بيروت.
-- A
Hلرإبعة، كبوْام.
-AY
(AY



$$
. p 1997--151 V
$$


العصرية- ميرا ييروت- بيلون تاريخ.

م|99r--s)E/rabd/a

-19A1-- AA إحياء الترات التربيء بيروت.


## 

Y ..... مقَدمة
$r$ ..... هشُكلة اللـحث
$r$ الندرأنسات اللسـابقة
0أنسبابب أختيار الموخوع
7 ..... حلود البحت
7 ..... منهج البحث
V ..... خـطة البُحث
4الفصرل الؤول1.المبحث الأول: حياته ومؤلفاتهن

1. ..... irالُبحث الثّاني: منهجهه ومصشأنره|r.........................10
18 المبحث الأول: شبهاته حول النسبب
$1 \wedge$المبحث الثظاني: شبهاته حول العلاقات غير الشرعية
2. 


 $4 \wedge$ المبحث الثناني: شهياته حول تعلد الزوجات $7 A$ مقُدعة:

7A $\qquad$ تاربيخ الأديال في تعادد الزوجات:
7 A الولا: عثد الأمم غير أمل الكتاب:
79 ثانياً: شند اليهود

79 $\qquad$ شبهاته حول تعلد ألزوجات v. $\qquad$

vo

v9

eo $\qquad$


$$
\hat{i A}
$$

$\qquad$
 1. .................................. 1.9 $\qquad$ الُبحث الثئلث: شهجاته حول خرميات النكاح

11 •.............................

$$
11 \varepsilon
$$ الماكتّة:

114 فهُرس الآيات القر آنية

119 فهرس الأهاديث

## Yモ

 فهرس الأعلام المتزجم هـم174 فهرس المصادر والمرأجع 1r£ فهرس الموخوعات.


[^0]:    $\epsilon \varepsilon$
    
    
    
    
    
    
    屋
    
    

[^1]:    (1) ألمدا

[^2]:    $\Leftarrow$
    (r)
    
    إن أوّابع)

