# ضوابط تفير الفتوى بين ثبـات الأحكام وتحكيه العرف <br> دراسلة تحليلية في ضوء النصوص الشرعية والقواعد الكلية 

## محمل حموش : أسشتاذ مححاضر

 كلية العلوم الإسلامية - جـامعة الجزائر 1تواترت الأدلة على اعتبار العرف كأصل معتبر وإعمال سلطانه ِپْ المسـائل التي خلت من النص الشرعي التي يحكمها ، أو التصرفات التي بنـاهـا الشـارع على العوائد التي أثبت الواقع البشري تغيرهـا ـ فـجاء هـذا البحث ليبـين أثر هـذا التغير وِّ تغير
 بتغير العرف، وتوضيح بطلان القول بتغير الفتوى مطلقا تبعا لمتفيرات العصر والأعراف، باستتحداث مفاهيم جديدة لنصوص الكتاب والسنة، دون مرا لمراعاة لنوع العرف المعتبر، والثـروط التي تحكم عملية التغيير . كمـا يبـرز البـحث العوامل المؤثرة ِيِ تغيّر العوائد، والثشروط التي نص عليها الأصوليون ِِّ ضبط عملية إعمال العرف من خلال دراسـة تحليلية يِّ ضوء النصوص الثـرعية والقواعد الكلية . الكلمات المفتتاحية: الفتوى، العرف، التغير


#### Abstract

There are a lot of proofs and arguments which state that costum is among the principles used as a source of the Islamic legislation, mainly while dealing with some issues that haven't got a rule in the primery sources ie Quran and sunna. Also, concerning the behaviours that have been put by legal legilator on the constant changing feed backes proven by the reality of life.

Thus, the aim of this research is to show the impact of this change on the altering of the legal openion (fatoua) . this can not be done without establishing and defining the meaning of the change and the legal evidence that the legal opinion may be affected by the change of the costom. Then, stating the wrongness of the sayings that the utters changing of the legal openion as a consequance of the time changing and the costums; after that, create new terminologies to the text of the Quran and the sunna without taking any consideration to the given costum and also to the conditions that can control the process of the changing.

Finally, this research deals with factors that may affect the changing feedback and the conditions that have been established by the fundamentalists to control the use of the costum. all these worked through an analytic analysis study of the legal texts and the general basis.


إن ممّا تتميّز بها شريعة الإسـالام الثبات والثمول ٌِِ أصولها الثـرعية وقواعدها
 زمان ومكان وحال، وهذه الخصائص المتميّزة بمثابة أصول مقطوع بها قررّها الكثا الكثير

من النصوص الثرعية.
فجاء التشثريع الإسـلامي ليشمل كلّ مـا يحتاجه الإنسـان، ويستوعب كـل مـا
 أحكامـه، وفتح باب الاجتهاد لاستتباط الأحكام غير المنصوص عليها تفصيـلا، ، والنظر يٌْ الأحكام والفتاوى المقصود من تشريعها تتظيم علاقات الناس المبنية على رعاية المصالح الشرعية المعتبرة والأعراف والعوائد المتجددة بتفير الزمان والمكان، وفق القواعد الكلية والمقاصد الشرعية ، مع شروط وضوابط محكـر المعة. ولقد تواترت الأدلة على اعتبار العرف كأصل معتبر وإعمال سلطانه حالة تغيره بتفيير الأحكام الاجتهادية ـ غير الثابتة ـ التي بناها الشارع على العرف، و تأثير ذلك وِّ الما الفتوى كي تتحقق مصالح العباد المرتبطة بالأوضاع المكانـانية والوسـائل الزمانية المانية ويحصل التـلاؤم مع كـل وضع جديد ،وينتفي الحرج وترتفع المثقة المتوقعة حالة إبقاء الأحكام مرتبطة بأعراف وعادات سـابقة. وقد قرّر الفقهاء هذه المعاني پِّ قاعدة هي من كـ هبرى قواعد
 عن الأعراف التي لم يدل نص على اعتبارها أو نفيها : ( كـل مـا هو يٌ الثريعة يتبع


 سقط أسقطه.). وقال الزرقاني تعليقا على أثر عائشة رضي اللّه عنها : ( لو أدرك النبي

 كما توهمـه بعضهم، وإنما مراده كمراد عائثة أن يحدثوا أمرا تقضي أصول

الشريعة فيـه غير مـا اقتضته قبل حدوث ذلك، ولا غور يٌ تبعية الأحكام للأحوال ) من هذا المنطلق جاء هذا البحث ليبين مفهوم التـفير هٌِ الفتوى، والضـي
 الثرعية والقواعد الكلية.

تعريف الفتوى لفة: الفتوى اسـم مصدر للفعل أفتى يفتي إفتاء، ومعناه التوضيحو والإبانة. ويرى بعض علمـاء اللغة تخصيص الفتوى بتبيـين المبهم والمشثكل من الأحكام، جاء كتاب العين: ( والفقيه يفتي أي يبين المبهم) 1 . ويقال فتوى وفُتيا بضم الفاء، وبالفتح وِي الفتوى وذكر صاحب العين أن فتوى لغة أهل المدينة² وتجمع على فتاوي بكسر الواو وهو الأصل، وتقتح لأجل التخفيف، جاء يٌِ المصباح المنير : ( الجمع الفتاوي بكسر الواو على الأصل، وقيل يجوز الفتح للتخفيف) لا لانحل

تعريف الفتوى اصطالاحا : من خلال تعريفات العلماء للفتوى نجد أن لها اصطلاحـين : الاصطلاح العام : والمراد به عدم اختصاص الفتر الفتوى بالأحكام الفقهية بل يشمل الأحكام العقلية واللغوية وغيرها، وممن أطلق الفتوى بهذا المعنى الإمام اللقاني، حيث قال : (الفتوى الإخبار عن الحكم على غير وجه الإلزام ) 4. واستدل على هذا
 ֵِْ تعبير الرؤيا ، فالاستعمال الشرعي لهذا المصطلح فيه العموم من غير تخصيص، وعليه فالفتوى جواب حديث لأمر حديث. 6

الاصطاح الخاص: وهو تقيّد الإخبار بأحكام الشريعة، فقال العلماء الفتوى هي
 عند الإطلاق.
فالمفتي يخبر بحكم الله تعالى عن الوقائع بدليل شرعي ${ }^{8}$ من غير إلزام ${ }^{9}$ ، وقد اجتهد المعاصرون يٌ نقد تعريف القدامى للفتوى، وصياغة تعريف مناسب ، غير أنه عند التأمل نجدها لم تمرج عـر عن التعريفات السابقة. 10

## الفرع الثالث : مفهوم الثوابت والمتفيرات في الأحكام

مفهوم الثوابت : الثوابت هي كـل الألحكوم المام التي تلازم حالة واحدة لا تتغير ولا تتبدل بتغير الزمان والمكان، وهو المعبّر عنها بالقطعيات و مواطن الإجمـاع التي أقام الله بها الحـجة بينة يوْ كتابه أو على لسـان رسوله صلى الله عليه وسلم 11 والتي تشمل كليّات - 160 -

الشريعة ومقاصدهـا 12 ومسـائل الاعتقاد وأصول الفرائض وأصول المحرمـات وأصول الفضائل والأخلاق والأحكام التي لها صفة العموم والشمول التي شـرعها الله تعالى لتتظيم الأسـرة والمواريث ونظام المعامـلات المالية ونظام الجرائم والحـدود وغير ولا ولا ولا الأسس والمبادئ، فهذه الأحكام لا مـجال للاجتهاد فيها و يمنع الخـلاف فيها لمن علمها 13 ، ولا يتغير مفهومها ، لأن المطلوب ثباتها واستقرارهـا لتسـتقر معها الحياة وتطمــن العقول والقلوب14 ${ }^{14}$ يقول الشيـخ مصطفى الزرقا : (أمـا الأحـكام الأسـاسية التي جاءت الشريعة لتأسيسـها وتوطيدهـا بنصوصها الأصليـة الآمرة النـاهية ، فهـذه لا تتبـل بتبـدل الأزمـان، بل هي الأصول التي جاءت بها الشـريعة لإصـلاح الأزمـان والأجيـال). 15 مفهوم المتفيرات : المتنيّرات هي تلك الأحكام التي لم يقم عليها دليل صحيح أو إجمـاع صريح، وإنمـا مستتـدهـا الاجتـهـاد أو القيـاس أو الأعراف والعــــوائد ، فهذه الأحكـام الما قد تتغيـر لتغيّر صورهـا كـالصـلاة بالنسـبـة لرواد الفضاء، أو لتغير الأعراف والعوائد ، وغير ذلك من المتغيّرات التي تطرأ مع كل عصر ${ }^{16}$ وأنـا من خـلال هـذا البحـث ســأركّز على التغير الحاصل بسـبـ الأعراض والعوائد . الفرع الرابع : مفهوم العرف العرف لغة مـأخوذ من فعل عرف وهو الشيء المعروف ، وضده المنكر سمّي بذلك لأن النفوس تسـكن إليـه بخـلاف مـا تتكره، وله استعمـالات كثيرة ${ }^{17}$ أرجعها ابن فـارس إلى معنيـين أصليـين حيث قـال: ( العين والراء والفـاء أصـلان صـحيحان، يدل أحدهمـا على تتابع الشيء متصـلا بعضه ببعض، والآخر على السـكـون والطمـأنينة ) أمـا يِ الاصطلاح فقد أورد العلماء الكثير من التعريفات 19 منها : تعريف ابن عطية : (كل مـا عرفتـه النفوس مهـا لا تردُّه الشريعة ) تعريف الجرجاني : (مـا استقرت النفوس عليهـ بشهادة العقول، وتلقته الطبـائع بالقبول)

## مقاربةّ بـين التصريـف اللفوي والاصطالاحي :

نـلاحظ أن المعنى الاصطلاحي قريب من الاسـتعمـال اللغوي، فاستقرار النفوس لا يتحقق إلا بالسـكون والاطمئنان، كمـا أن العمـل لا يكـون عرفا إلا إلا إلا غلب على
 مصطلح العادة، وقد عرفها العلمـاء بتعريفات تكـاد تكون متطابقة هع معنى العرف،

تعريف ابن أمير الحاج : ( هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ) وبنـاء على هـا التقارب بين المصطلحـين ذهب جمهور الأصوليـين والفقهاء إلى

أنهّمـا بمعنى واحد 23 ، وهو المنهج الذي أتبعه هِ هـا البـحـث

## المطلب الثاني : مفهوم تثفير الفتوى وضوابطهـا

إن المفتي قائم على تبليغ شـريعة الله تعالى، مـأمور شـرعا أن يبذل الجهد ويستفرغ الوسـع يٌِ الوصول إلى الحكـم الشـرعي المناسب للواقعة المستفتى فيهـا متبعا ٌِِ ذلك مسـالك الاجتهاد المقررة عند العلمـاء، فإذا كانت الواقعة مهـّا شملها النص الشـرعي، فلا خـلاف ِوْ وجوب الإفتاء بـالنص والتقيّيـد بـه مهمـا كانت المتغيرات والمؤثرات، فهي أحكام ثابتة لا تتبـل ولا تتغير، لأن القول بتغيرهـا نسـخ، ولا نسـخ بعد وفاة الرسـول صلى الله عليهه وسلم، بشـرط التأكـد من انتفاء الموانع وتحقق الشـروط. أمـا إذا كانت الواقعة من المسـائل الاجتهادية هــا لا نص فيهـا ، أو كـانت ِخِ أصلها مبنية الأعراف والعادات، فإذا تغيرت بسبب مؤثرات الزمـان والمكان وجب تحـكيم تلك الأعراف تطبيقا لما تقرّر یِّ قواعد الفقه أن العادة هحصكّمة والعرف قاض 24 وأنه لا ينـكر تغيّر الأحكام بتغيـر الزهـان ${ }^{25}$ واعتبـار ذلك التغيـر ِوٍ تغير الفتوى، ولا يفتى بهـا يخــالف الأعراف المتتجــددة، لما يِّ ذلك من إبطال لمقـاصد الشـــارع يِّ حمل النـــاس على غير أعرافهم، وحصول الحـرج والمشثقة المدفوعين بنصوص الشـريعة، قال القراوِ: ( وعلى هذا القانون تراعىى الفتاوى على طول الأيـام، فمههما تجدّد العرف اعتبره، ومهمـا سقط أسقطه، ، )²6. وجاء يٌ درر الحكام: ( إن الأحكام التي تتغير بتغير الزمـان هي الأحكام المستتدة على العرف والعـادة، لأنه بتغير الزمـان تتغير احتيـاجـات النـاس، وبناء على هـذا التغير يتبدل أيضـا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام ) 27. وبنـاء على مـا سبق حاول العلمـاء تحـديد مفهوم تغير الفتوى، فقالوا هي ( أن يكـون جواب المفتى وٌِ المسـائل الشـرعية مختلفا يِّ المســألة الواحدة بحسب اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والأعراض

$$
\text { والعوائد مع اتحـاد الشثروطوانتفاء الموانع ). } 28
$$

أو هو : ( انتقال المجتهـد من حكم إلى آخر لتفير صورة المسـألة أو ضعف مـدرك
 ومع القول بتغير الفتوى عند تحقق موجبات التغير فإن هـه العملية تخضـ إلى ضوابط

مححكمـة يجب مـراعاتها حتى لا يتخخذ هذا المسلك ملـجأ لمن يقول بتغير الأحكام مطلقا تبعا لرغبات الناس ومتطلبات الحياة. ويهـكن إجمـال تلك الضوابط فيمـا يلي: . الضابط الأول : أهلية النظر
إن إدراك منـاط تغير الفتوى، والوصول إلى الحـكم الشـرعي المناسـب للوقائع والحوادث عند تجـدّدهـا لا يقدر عليـه إلا مـن توفرت فيـه أهلية الا الاجتهاد والفتوى، المشثهود لـه بالعلم والاستقـامـة وسـالامة الذهـن وفقـه النفس، منزّهـا عن أسـبـاب الفسـق التي تقدح حِوِ عد الته، ،وغير ذلك من آليات النظر وأدوات الاستتبـاط 30 التي قَرّرهـا العلمـاء ـٌِ مبـاحث شروط المجتهد والمفتي، يقول الشـافعي:( لا يحل لأحد أن يفتي يِّدين الله تعـالى إلا رجا عارفا بكتاب الله بنـاستخه ومنسوخهـ، وبمححكمـه ومتشـابهـه، وتأويله وتتزيله.. ومـا أريد به وفيما أنزل.فإذا كان هـكا فله أن يتصلم ويفتي يٌ الحـلال والحرام ) 31 . فالمفتي يعبّر بفتواه عن حكم الله تعالى ، فهو أعلم الخلق بعد النبي صلى الله عليه



## الضـابط الثاني : أن يشهل لتفيرِ الفتوى نوع مز الاستلدلال الشرعي

بعد نظر المفتي پِ الواقعة وتأكده من حصول التغيير يٌ الفتوى، ينبغي عليـه أن


 ِّ丷 الفتوى هو روحها وجمالها على حد تعبير ابن القيـم وهو يعيب على من لـم يشترط ذكره يِ الفتوى 33 فـلا يستقيمى للمفتي أن يعتمد على موجبات تغير الفتوى كـاختلاف البيئة أو تتابع الزمـان أو تجـدد العوائد دون ربطها بـأصول الشـريعة وقواعدهـا الكليـة ،

 فإذا كانت الفتوى بخـلاف مـا عليـه العمل لم يخرجوا بـالفتوى الجـديدة عن قواعد الشرع وأ صوله، ، ولا عن قواعد الأئمة وأ صولهه. 34

## الضابط الثالث : الستصحـاب مقاصل الشريـة

 كل باب من أبوابها شـرط مهّم لكـل من يريد الإقِلال بأعباء الإفتاء، فإذا بلغ المفتي - 163 -

## د/محهد حهوش




 ( أن يكون محيطا بهدارك الشرع، متمكنا من استـنـا المتارة الظن بالنظر فيها وتقديم مـا يجب تقديمه وتأخير مـا يجب تأخيره ).

## الضابط الرابع :تحقق شروط اعتبـار العرف






 معتـبر) 38

كاطراده وعدم اضطرابه التي سيأتي تفصيلها پٌ آخر مبحث.

## المطلب الثالث : أدلة تـأثر الفتوى بتفير العرف

لقد تضـافرت النصوص الشـرعية على اعتبـار تغـير العـرف كسـبـب موجـب لـتغير الفتوى مراعاة مصـالح النـاس ورفعا للحـرج، ومـن تلك النصوص :

 39 ـ هـذا الحـديث لـه تعلق ببيان جواز بيع السلم الذي استتثني من بيـع المعــدوم المنهـي عنــه شـرعا ، فـالنبي صـلى اللـه عليـه وســلم حــين قــدم المدينـة وجــدهـم يتعـاملون بـه وهــم أهــل أرض والزرع، فأجازه تيسـيرا لهه ومراعـاة لأحـوالهه، لمـا ـِّ بقائـه علـى أصـل النهي مـن


 - 164 -




فالحديث فيـه دلالة على مراعاة النبي صلى اللّه عليـه وسـلـم لـعرف النـاس، وأثره
 ِّ2ْ البيوت والقبور. وهمـا يجـدر التتبيـه عليـه أن مـثل هـذا الحـديث وغيره الدال على تغير الأحكام بنـاء على مستجحدات ظهرت، ينبغي مراعاتها على أنها كـانت عن وحي من السمـاء وليس اجتهادا من النبي صلى الله عليها وسلم. قال ابن المنير: (والحق أن سـؤال
 عن الله إمـا بطريق الإلهام أو بطريق الوحي، ومن ادعىى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمـد متسـع فقد وهـم ). 41


 النبي صلى اللّه عليه وسـلم بعد نهيها المعتدة من التطيب والتزين رخص للمعتدة إذا اغتسلت من الحيض وِ استعمـال شيء يسير من القسط أو أظفار 43 ، واستتنى ذلك لما كان من عوائد النسـاء استتعمال الطيب لإزالة الروائح، فلو لم يعتبر ذلك لوقع النــاس ِیِ عسـر ومشقة قال أبو العباس : (وإنمـا رخص لها يِ هـذا لقطع الروائح الكريهة والتنظيف، لا على معنى التطيب ). 44 الإجحماع : أجهع العلماء على اعتبـار تخير العرف وِّ الأحكـام الاجتهادية والفتوى، وعدّ من خالف هـذا المنهج جاهل بالدين وهحخالف لـلإجمـاع ، قال القراهٌِ : ( إن إجراء الأحكام التي مُـْرُكُها العوائد مـع تغير تلك العوائد خـلاف الإجمـاع وجهالة يِّ الدين). 45
 46 إجماعا

المُقول: إن عدم اعتبار تغير العرف يِّ الفتوى والاجتهاد يناقض قاعدة المصـالـح التي
 ودفع المشقة ، كمـا أنـه يفضي وٌِ الغالب إلى التـكليف مـا سـبيل إلى تحقيقه ، يقرّر هـذا - 165 -
 والأحوال والنيات والعوائد ، حيث قال : (هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل
 أن الشريعة الباهرة التي پٌ أعلى رتب المصـالح لا تأتي بها فإن الشريعة مبناهـا وأسـاسها على الحكم ومصالح العباد يو المعاش والمعاد ) ويقول ابن عابدين : (فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان، لتفير عرا أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحميث لو الو بقي الحـكم على مـا كا كان


 زمنهـم لقال بهـا قالوا بها أخذاً من قواعد مذهبـه ). 48

## المطلب الرابع : العوامل المؤثرة في تفير العرف
















$$
\text { القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام). } 50
$$

 كان أكثر اتصـالا بالناس وأعرف بأحوال بيئتهم ونـطط حياتهمر كان رأيه مقدما على غيــره ، لأنه إذ ذالك يــــون أميل إلى الرفـق وأقرب إلى العــلـ، ولـذلك نجـد فقـهـاء
 أحوال النـاس. 51

## العامل الثاني : الزمان


 الزمـان وأحوال أهله ومعرفة أن هذا العرف خاص أو عام وأنـه دخالف للنص أو لا ) 52.

## المطلب الخـامس : الأحكام والفتوى المتفيرة بتتفير المرف

إن الله تعالى جعل أسـاس هذه الثـريعة ومقصدهـا الأعظم حفظ مصـالـح الخلق


 من الحكم الأصلي، رعاية لتلك المصـالح وحفظا لها من التلاشـي. وبناء على هـا قـرّ العلماء تغير الأحكام التي مستتدهـا الاجتهاد المصلحـي، أو التي بناهـا الثـارع أسـاسـا
 والإجمـاع فهـذا النوع لا يخضـع للتبديل والتغيير، لأن التغيير نسـخ للأحـكام الشـرعيـة ، ولا نسـخ بعد وفاة النبي صلى الله عليـه وسلم، 53 يقول ابن القيه : ( الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها. لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمـة، ، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، ..، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف الها ولا مـا وضع عليه. والنوع الثانى: مـا يتغير بحسب اقتضـاء المصلحة لـه زمانا ومـكانا وحالاًاً، كمقادير التعزيـرات وأجناسهـا وصفاتها . فإن الشـارع ينوع فيها بحسـب المصلحـة ). 54
 وغيرهمـا المترتبة على العوائد والأعراف حالة تفيرهـا مـا نصـه :( إن إجراء الأحكـام الوام التي
 ِِن الشـريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى مـا تقتضيهه العادة المتجـددة، وليس هـذا تجـديدا لـلاجتهاد من المقلدين حتى يشـترط فيه أهلية الاجتهـاد ، بل - 167 -

هـذه قاعدة اجتهد فيها العلمـاء وأجمعوا عليها ، فنحن نتبعهم مـن غير استـئناف اجتههاد .. وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد إذا تغيرت العـادة تغيرت الأحكام پِ تلك الأبواب، وكذلك الدعاوى إذا كان القول قول من ادعى شيئا لأنه العادة، ثم تفيرت الـا العادة لم يبق القول قول مـدعيـه، بل انعـس الحــ الحال فيـه).

 على قســــين :




 أعراف قد تفيرت، ولأن النص الثـرعي أقوى مـن العـرف، وقـد اتفق العلمـاء علـى منـع الاجتهاد يٌ مورد النص. 57
قال الشاطبي وهو يتكلم عن تقسيم العوائد المستمرة بحسب اعتبار الشرع لها وعدم اعتباره مـا نصه:(: أحدهما : العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعيا أو أو

 بإزالة النجاسات، والتأهب للمناجاة وستر العورات، والنهي عن الطواف بالبـا
 فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشا الثرع؛ فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء المكلفين فيها ؛ فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ولا القبيح حسنا؛ ؛ إذ لو الو صح مثل هـذا لكان نسخا للأحكام المستقرة المستمرة، والنسخ بعد موت النبي -صلى الله عليهه وسلمَ- باطل، فرفع العوائد الشرعية باطل )

القسم يتضمن نوعين:
النوع الأول : العوائد الجارية بين النـاس التي لا تختلف باختلاف الأزمـان والأماكن
 والمشي والكالام وغيرها، فهذه العوائد ثابتة لأنها لا تتأثر بزمان ولا مكانان، - 168 -
 أسبابا لمسببات حكم بها الشـارع ، فـلا إشـكال يِ اعتبـارهـا والبنـاء عليها والحكـم 60 . على وفقها دائمـا

 المقاصد يٌ البيع والشـراء، ومسـائل تعجيل الصداق وِّ الزواج وغيرهـا ، فهذا النوع محـل
 الإمام الثـاطبي وجعلها يٌِ صور متعددة 61
وإذا كنا نقول بتغير الأحكام على التفصيل السـابق، فيجـب اعتبـار أن هـذا
التغير لا يرجع إلى الاختلاف يوْ أصل الخطاب، بل الخطاب الأصلي واحد ثابت 62 ، والتتكاليف التي ورد بها الشـرع كاملة وتامة ، كمـا أن مـنى اختلاف الحكـم وتغيره بتغير العوائد هو أن العوائد إذا اختلفت رجعت كـل عادة إلى أصل شـرعي يحكم بـه عليها كمـا ِيْ البلوغ فإن الخطاب التـكليفي مرتفع عن الصبي قبل البلوغ، فإذا بلغ خوطب بالتككليف. فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختـلاف وِ2
 بعد الدخول بأن القول قول الزوج يِّ دفـ الصداق بناء على العادة، وأن القول قول الزوجة بعد الدخول بنـاء على نسـخ تلك العادة، فالحـكم الأصلي واحد هو أن مـا ترجح جانبـه
 يقول الدكتور العسـري: ( ويجدر التتبيـه أن تغير الأحكام وتبدلها تبعا لتفير الظروف والأحــوال والموجبات لا يعتبر نســخا ، لأن الحـــكم المبـنـي على موجب من الموجبـات يستتبط طبقا لحـادثة معينـة ذات أحوال خاصة فإذا طرأ على هـذه الحادثة موجب آخر تفيرت طبيعتها وظهرت أحوال جديدة لهذه الحادثة نفسها فاحتاجت إلى
 التغير والتبدل إذا تغيرت الأحوال ويكون معنى التغير يٌ هذه الحالة رفع تطبيق الحكم

السـابق لعدم منـاسبتـه لا رفع الحـكم الأصلي المشـروع ). 64

## المطلب السـادس : شروط المرف المؤثر في تفير الفتوى

يعد العرف عنـد الأصوليـين مـن أدلـة وقوع الأحكــام لا هـن أدلـة التشـريع، فلـيس العرف دليـلا مستقـلا كدليل الكتاب والسـنة، وإنمـا أخـذ حـتــه وسـلطانـه الواسـع مـن - 169 -

اعتبـار الشنـارع لــه فِّ الأحكــام الثــرعية ، فلـيس كــل عــرف يصـــلح أن تبنـى عليــه الأحكام، بل ينبغي توافر جملة من الشـروط :

## .الشرط الأول : أن لا يخالف العرف نصـا شرعيـا أو يعارض أصلا مقطوعا به

فـالعرف لا يكون معتبرا يِّ نظر الشـريعة إذا خالف النص، لأنـه أقوى منـهـ، ولأن

 السرخسي: (كل عرف ورد بخـلاف الشرع فهو غير معتبر). 65



 أن يكـون مبينا على باطل، فلذلك لا يترك القوي لأجل العمل بالضعيف ) 66. وعليـه فـلا
 العهـل بـالعرف أن تـكـون المـخالفـة للـنص مـن جميـع الوجـوه، أهـا إذا كـا لانـت المـخالفـة
 التعارض لـه صورتان :
الأولى : أن يـكـون العـرف مخصصصـا للـنص العـام، فإنـه يعهـل بــالعرف والـنص معـا ${ }^{67}$ ، يسـتوي يِّ هــذا النصـوص العامـة الثــرعية والنصـوص الـواردة يٌْ اســتعمالات النـاس واستتخدامـاتهم . قال الإمـام الإسنوي :( لا إثــكال وِّن أن العادة القوليـة تخصـص العهـوم نص عليه الغزالي وصـاحب المعتمد والآمدي ومـن تبعـه كهما إذا كـان مـن عادتهم إطـلاق الطعام على المقتات خاصـة، ثم ورد النهي عن بيع الطعام بجنســه متفاضــلا ، فـإن النهي يكـون خاصـا بالمقتـات؛ لأن الحقيقـة العرفيـة هقدمـة علـى اللفويـة ) 68 . ولا خـلاف بـين العلمـاء يِّ اعتبـار العرف القولي مخصصـا للنص 69 ، ومـمن نقـل الاتفـاق ابـن أمـير الحـاج حيث قال: ( أمـا تخصيص العام بـالعرف القولي، وهو أن يتعـارف قوم إطـلاق لفـط لمعنـى


النقد الغالب ِ2ْ العقود ). 70
 بالعرف المستعمل ويقدم على المعنى الشرعي، لكن بشـرط أن لا يعلق الشـرع على - 170 -

التسمية حكم ولا تكليف. وقد بين هذه الصورة الإمام السيوطي پٌ كتابِه الأشبـاه والنظائر تحت فصل، حيث قال : ( فصل يٌ تعارض العرف مع الشرع وهو نو نوعان، أحدهما : أن لا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمـال، بهعنى أنه يعمل بالعرف المستعمل ولو كان له معنى وِّ الثرع، لأن الشرع لم يعلق بالت بالتسمية حكما ، ولذلك أمثلة وهي : لو حلف لا يأكل لحمـا ، لم يحنـث بالسمكـ وإن سماه الله لحمها ..) 71. ويشترط يٌْ العرف المخصص للنص، أو المقدم على المعنى الثشرعي أن يكون سـابقا ألوا أو مقارنا للنص لا طارئا بعده، حيث جاء يٌ البحر المحيط مـا نصـه : ( إن العادة التي المـي تخصص إنما هي السـابقة لوقت اللفظ المستقر وقارنته حتى تجعل كا كالمفوظ بها ، فإن

العادة الطارئة بعد العام لا أثر لها ، ولا ينزل اللفظ السـابق عليها قطعا). 72

## الشرط الثاني : أن يكون العرف مطردا



 والعمل بغيره فلا عبرة به لاضطرابه . قال السيوطي : ( إنما تعتبر العادة إذا اطردت ،

 غيره، فلا يتقيد أحد المعنيين لتعارضهها بتحقق الاشتراك، لأنه يقتضي تسـاوي
 القليلة، لأن العبرة بالأعم الغالب وليس بالقليل النادر ، قال الثـالـاطبا


## الشرط الثالث : وجود العرف حـالة إنشاء التصرف

فلا بد أن يكون العرف الذي تحمل عليه التصرفات معمولا بها عند نشوء التاء التصرف التا

 يقول ابن نجيه: ( العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنمـا هو المقارن السـابق دون المتأخر ،
 والوصايا والبيوع والهبات ووثائق الزواج وما يرد فيها من شروط واصطلا لاحات علىاتى


ومضـون هـا الشــرط تحـكيم الأعراف السـائدة يٌ تصرفات النــاس، مـا لم يتحقق يٌ الواقع خلافاه، كأن يكون هناك عرف وِّ معاملة مـالية ، ويشــترط أحد المتعاقـدين عدم العمل بـه بمـا يوافق مقصود العقد ، وجب العمـل بهقتضى الشـرط ويترك العرف، يقول العز بن عبـد الســلام : ( كـل مـا يثبت يوْ العرف إذا صــرح المتعــاقدان بخـالفَ بمـا يوافق مقصود العقد صح، فلو شـرط المستأجر على الأجير أن يستـوعب النهار بـالعمــل مـن غير أكل وشـــرب ويقطـــع المنفعة لزمـه ذلك، ولو شـرط عليـه أن لا يصلي الرواتب وأن يقتصـر يٌ الفرائض على الأركان صـح ووجب الوفاء بذلك لأن تلك
 ذلك مــا يجوّزه الشرع، ويهـكن الوفاء باه جاز). 79

## خاتقة

إن الإفتاء مقام عظيم، فهو توقيع عن رب العالمين ِضِ دينـه، وعليـه فـالا تخرج أحكام الفتوى عن حياض هـذه الشـريعة وقواعدهـا الكـليـة ومقاصدهـا الثـرعيـة ، فقد أحاطتها بسياج منيع، وضبطتها ضبطا مححكما ونـا يسلم بـه نظر المفتي وِ الوقائع، ويهنعـه من الزلل والانحراض بهذه الشريعة عن تحقيق أهـدافها وبلوغ غاياتها ومـا هـذا
 توصلت من خـلاله إلى جملة من النتائج، يمـكن إجمـالها يِّ النقاط التالية : 1ـ مفهوم تغير الفتوى هو انتقال المجتهد من حكم إلى آخر لتغير صورة المسـألة أو ضعف مـركك الحـكم الأول أو زوالـه أو ظهور مصلحـة شـرعيـة أو سـدا لذريعة فسـاد أو
رفع حرج.

2 ـ إن القول بتفير الفتوى عند تحقق موجبـات التغير يخضـع لضوابط محـكمـة يجـب مراعاتها ، حتى لا يتخـذ هـا المسلك ملـجأ لمن يقول بتغير الأحكـام مطلقـا تبعـا لرغبـات

النـاس ومتطلبـات الحيـاة.
ـ الثوابت هي كل الأحكام التي تلازم حالة واحدة لا تتغير ولا تتبدل بتغير الزمـان والمكان، وهو المعبر عنها بالقطعيات، أما المتغيرات فهي تلك الأحكام الحـا التي لهم يقم عليها دليل صححيح أو إجمـاع صريح، وإنمـا مستتـدهـا الاجتهاد أو القياس أو الأعراف والعوائد ، فهذه الأحكـام قـد تتغير لتفير صورهـا .

1- كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (137/8).

$$
2 \text { - كتاب العين للفراهيدي (137/8). }
$$

3- المصباح المنيرص(462).
4 - منار أهل الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى ص(230)
5 - سورة يوسف، الآية (43).
6- منار أهل الفتوىص(233).
 الفتوى : آدب الفتوى والمفتي والمستقتي للنووي ص (14)، الإنصاف وِّ معرفة الراجح من

الخلاف (177/11)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (483/3)
8- صفة الفتوى والمفتي لابن حمدان ص(4).

9 - وهو قيد لإخراج حكم الحاكم أو قضاء القاضي. انظر : مواهب الجليل للحطاب (32/1)، منار أهل الفتوى اللقاني ص(213). وقد رأى القرایِ أنهـ لا حاجة إليه لأن الحكـم

10- انظر : الفتوى نشأتها وتطورهـا للدكتور حسين الملاّح ص(398)، الفتوى أهميتها وضوابطها للدكتور محمد يسرى ص(30).
11- انظر : الثابت والمتغير ِفٌ فك ور الإمام الثـاطبي لمجدي عاشور ص (19)، المدخل الفقهي مصطفى أحمد للزرقا (942/2).
12 - انظر : مقاصد الشريعة الإسـلامية وعـلاقتها بالأدلة الشرعية لليوبي ص (437)

 14- انظر : المصدر السابق .
15 - المدخل الفقهي للزرقا (942/2)
16 - انظر : الثابت والمتغير لمجدي عاشور ص(21) (23).
17 - انظر : لسـان العرب (236/9 239)، القاموس المحيطص(21/4) صا 1 (1080).
18 - معجم مقاييس اللغة (281/4).
19- وانظر يٌ تعريف العرف : التقرير والتحبير بن أمير الحاج (280/1 (350)، شرح الحموي على الأشباه والنظائر (1/268)، مجموعة رسائل بن عابدين ص(44).

23 - وخالف ِيِ ذلك بعضهم وجعل العادة أعم من العرف ، باعتبارهـا جنس يندرج تحتها أنواع كثيرة من جملتها العرف. وقيل أن العادة تختص بالأفعال والعرف بالأقوال. انظر : العرف والعمل للجيدي ص(38).
24- انظر : الأشبـاه النظائر للسيوطي ص(89) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم (268/1). 25 - درر الحكام شـرح مجلة الأحكام (43/1) تحت رقم المادة 39.

26 - الفروق (177/1).
27 - درر الحكام (43/1).
28- تغير الفتوى ( المفهوم، الأسباب، والضوابط ) د / ناصر قارة، بحث ضمن ملتقى دولي إثـكالية الفتوى بـين الضوابط الشـرعية تحديات العولمة (1-29).
 30- انظر پِ بيان شروط المفتي : أدب المفتي والمستفتي لابن الصـلاح ص(85)، الفقيه والمتفقه (156/2). 31 - الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي(25/2 (157)

$$
32 \text { - } 33 \text { - الرسالة ص(25) إلموقعـين (200/4). }
$$

34 - تغير الفتوى مفهومـه وضوابطه وتطبيقاته هٌِ الفقه الإسـالامي لعبد الله الغطيمل ص(16).

$$
35 \text { - الموافقات (104/4). }
$$

$$
36 \text { - المستصفى (382/2). }
$$

37 - القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز العزامص(185).
38 - انظر صفحة (20) من البحث.
39 - رواه البخاري كتاب السلم باب السـلم إلى أجل معلوم تحـت رقم . 2253
40 - رواه البخاري كتاب جزاء الصيد ، باب لا يحل القتال بهـكة ، تحت رقم (1834). 41- فتح البـاري شرح صحيح البخاري لابن حـر (49/4) 4 (49 ال 42 - متفق عليه، ، رواه البخاري پِ كتاب الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر تحت رقم (5341)، ومسلهم فِّكتاب الطلاق، باب ٌِْ الإحداد على الميت थٌِ العدة تحت رقم (938).

## د/محمد حموش

43- القسط والأظفار نوع من البخور وقيل ِथْ الأظفار أنه درب من العطر أسـود مغلف ِوِ أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع يٌْ البخور . انظر : فتح البـاري شـرح صـحيح البخاري .(414/1)
 45- الإحكام وٌِ تمييز الفتاوى عن الأحكام للقراوٌِ ص(46/218) 46 - قواعد المقري بتحقيق الدردابي ص(478) تحت القاعدة رقم 1036. 47- إعلام الموقعين (11/3) .
48- 47 - إجموعة رسايائل ابن عابدين ص (44) 49 - مقدمة ابن خلدون ص (28)

50- الفروق (176/1).
51- العرف والعادة پٌ رأي الفقهاء ص (136ـ 137). 52- مجموعة رسـائل ابن عابدين ص(114).
53 - المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقا ص (962/2)، القواعد الكلية لشبير ص(263).
54 - إغاثة اللهفان (462/1).
55 - الإحكام يٌّتمييز الفتاوى عن الأحكامص(219/218).
56 - وخالف پٌ هذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وذهب إلى جواز ترك النص المتضمن للعادة القديمة، واتباع العادة الجديدة، وعلل رأيه بأن العادة كانت هي المنظور إليها وأن
 الحكم . انظر : مقدمة إحياء علوم الشريعة للمحمصاني ص 75). 57- نظرية الأخذ بما جرى به العمل للأستاذ عبد السـلام العسري ص(264)، العرفـ والعادة هِّ رأي الفقهاء ص(26).
58 - الموافقات للشاطبي (26/2)
59 - القواعد الكلية عثمـان شبير ص (242)، نظرية الأخــن بما جرى به العمل للعسـري ص (227).
60- ا - الموافقات للشاتطبي (489/2 وما بعدها ).

62 - نظرية الإباحة عند الأصوليـين والفقهاء لمذكور ص 636 . 36 63 - انظر : المحاضرات المفربيـات محمد الفاضل بن عاشور ص (63).
 65 - المبسوط للسـرخسـي (196/12)
66 - درر الحكام شـرح مجلة الأحكام (40/1) تحت المادة رقم 36. 67 - انظر : العرف والعادة أحمد أبوسنـة ص(83) ، العرف والعمل لعمر الجيدي ص(108)،


$$
68 \text { - نهاية السول (217/1). }
$$

69 - واختلفوا يِّ العرف العملي هل يخصص النص العام، فذهب جمهور العلمـاء إلى عدم التخصيص وخالف الحنفية وأكثر المالكية وبعض الحنابلة فقالوا بالتتخصيـص . انظر : المستصـفى للغــزالي (157/2)، البـحر المحيط للزركشي (391/3)، التمهيد پِ أصول الفقه للكلوذاني (158/2) ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لابن عبد الشكور . $367 / 1$ )
70 - التقرير والتحبير (1/350)، وانظر كذلك : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لابن عبد الشكور (367/1). 71 - الأشباهوالنظائر ص(93). 72 - البحر المحيط (393/3).
73- الأشبـاهوالنظائر (271/1).
74 - الأشباه والنظائر ص(92).
75 - هـجموعة رسـائل ابن عابدين ص(118).

$$
76 \text { - الموافقات (288/2). }
$$

77- الأشبـاه والنظائر (282/1).
78- العرفوالعادة وِّ رأي الفقهاء (86).
79- قواعد الأحكام (311/2).

