# فقه النوازل ومسألت الافتاء من الائتلاوف إلى الاختلاف. <br> أ. محمّلد عالاقي <br> أستاذ مساعد متعاقـد بجامعتّ القيروان جامعت سوست// تونس 

$$
\begin{aligned}
& \text { الملخص: } \\
& \text { إن كلمة النوازل تطلق على المسائل والوقائع التي تستدعي حُحْماً شرعيا، والنوازل بهذا المعنى تشمل جميع الحوادث التي تُتاج } \\
& \text { لفتوى تُبَيِّنها، سواء أكانت هذه الحوادث متكررة أم نادرة الحدوث، وسواء أكانت قديمة أم مسْتَجدَّة.ة وترادف كلمة النوازل } \\
& \text { مصطلح الفتاوى، وعموما فقد استعمل الفقهاء الأقدمون مصطلح النوازل على أنّه يعني الحوادث والمصائب التي تنزل بالناس } \\
& \text { من بماعات وأوبئة وكوارث وقحط وفتن، ويوردون ذلك في أبواب الوتر والقنوتّ. } \\
& \text { وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة حول قضايا ترتبط بمختلف جوانب حياة الأفراد والجماعات (معاملات ونزاعات، وعادات)، ثم } \\
& \text { أجوبة الفقهاء عـن تلـك الأسئلة بعقتضى نصوص الشَّرُ واجتهـادات المتقـدمين في تأويلها، وقيـاس المتأخرين على تلـك } \\
& \text { الاجتهادات. } \\
& \text { وبالرغم من الطابع الفقهي للنازلة، فإفا تكتسي في ميدان الدراسات التاريخية بعداً هاماً، يتجلَّى في أخا تعكس من خلال } \\
& \text { السؤال والجواب أوضاعاً تاريخية دقيقةً من جهة، وتتميز بعفويتها وبراءهَا من جهة ثانية؛ لأها لم تصدر عن سلطة رمسية، ولم }
\end{aligned}
$$

هاما في استيعاب مشاكل الجتمعات الإسادمية والتكيُف معها، وقد صار هذا مككنا عبر أجيال من المفتين الذين أضافوا في
إطار المذهب وأحيانا خارجه، لبنات في البناء التشريعي لبلاد الغرب الإسلامي، وتبقى الفتوى أداة لا غنى عنها للمؤرخ. فإذا
كانت النازلة تستدعي الأعراف والتقاليد للبحث في إجابة فقهيّة لنازلة ما فإنّ الفتوى مصدرها الأساسيّ هو المادّة الفقهيّة
ودون أن نغفل تدنّل اللون السياسيّ فيها وخير دليل على ذلك هو ما بات يعرف بفقهاء البلاط.
الكلمات المفاتيح: النوازل، الفتاوى، الأحكام، المسائل، الأجوبة، الأعراف، الشرع.

Abstract
The term Nawezel refers to questions and facts that call for a legitimate judgment; it includes all frequent or rare, old or new occurrences that need to be clarified. It is synonymous with the term "Ftawa" and generally used by senior jurists as having the same meaning as accidents that bring people down from famine, pestilence, disasters, drought, and sedition.
It is a kind of questions and answers about issues related to the various aspects of the lives of individuals and groups (transactions, disputes, and customs), and the answers of scholars on these questions under the provisions of Sharia and Fikh of those who interpret them.
Despite its jurisprudential nature, it has an important dimension in historical studies. It reflects through answer and question delicate, spontaneous, and innocent historical dimensions because it was not issued by official authority and it has no ideological or political dimensions. Indeed, despite the fact that the term Fatwa existed hand in hand with fikh Nawezel, it is an inclusive term that played an important role in understanding the problems of Islamic societies since it has become possible through generations of jurists who in the framework of the doctrine and sometimes outside it, have built blocks in the legislative construction of the Islamic west. Thus, Fatwa remains an indispensable tool for the historian.
If the first calls for custom and tradition to search an answer for a jurisprudential Nazila, the basic source of fatwa is the fundamental jurisprudence article without forgetting the interference of politics which is best exemplified in the scholars of the court.

Key terms : Nawezel, Fatawa, Ahkam, Masael, customs, Shara
II.النازلة في المدوّنة اللغويّة:

 اللفظ نفسه كفعل يعكس طبيعة الواقع المنتج للنازلة دون أن يشير إلى نازلة بعينها.
 تنزل بالناس"1، و هو ما يُععلنا نستشف أن النازلة مرتبطة بالمصيية المؤثرة في البُتمع، مع التأكيد على شِدَّهَّا و إلا لما صَحَّ تسميتها نازلة. إذن فالنازلة واقعة لما أثر شديد على الإنسان سواء كان فردا أو جزءا من كتلة اجتماعياعية معينة.






$$
\text { ووقوعه } 1 \text {. و ويعبرون عن الحج بالنزول، ونزل، إذا حج. }
$$

فالنازلة تعني المشكلات اليومية التي تحدث للناس وتستدعي حلاًّ حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية وبما يتلاءم وقيم البختمع،




 انصرافه إلى واقعة أو حادثة مستجدة لم تعرف في السابق بالشكل الذي حدثت فير فيه الآن. وعموما فقد استعمل الفقهاء الأقدمون مصطلح النوازل لمعنيين اثنين: أولمما لغوي: ويعني الحوادث والمصائب المائب التي تنزل بالناس من بحاعات وأوبئة وكوارث وقحط وفتن، ويوردون ذلك في أبواب الوتر والقنوت كقول ابن قدامة" إن نزل بالمسلمين

 وللتعامل مع أدب النوازل لابد من استحضار مغاهيم من قبيل؛ الفتاوى، المسائل، الأجوبة، وهي التي تشكل إطلار إلـار النازلة،
 فيتجهون إلى الفقهاء للبحث عن الحلول الشرعية لمانـ111.". وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة حول قضايا ترتبط بمختلف جوانب حياة الأفراد والجماعات (معاملات ونزاعات، وعاداد ولات)،
 الاجتهادات.

> 2. وعمونات النازلة: النازلة من طرفين أساسيين كما سنوضّح مايلي :

السؤال : يعكس حقيقة الواقع الاجتماعي، إذ أنّه يصف الحدث أو المشكلة. الجواب : يمثل القانون المعتمد على الدين والمثال المقتدى به.

 تَتَكَوَّنُ بِلَوْنٍ إيديولوجي أو سياسي.



 تطفو على سطح الحياة الإسلامية.
.خصوصيات النازلة:
أتتماز: التوفيقية: النازلة بحجموعة من الخصائص التي تيزها عن باقي الممارسات الفقهية، نوجزها كما يلي:

تكتسي النازلة بعدا توفيقيا، إذ يحاول العا لم يف النوازل أن يوَّفّق في حكمه بين عنصرين أساسيين: الأول يتمثل في الشَّرع

 ومعرفة نفسيات المستفتين 113 .11. ثانيا: المرونة:
وهي مرتبطة بسابقتها، ذلك أن أخذ الفقيه أعراف وعوائد الناس بعين الاعتبار، يعكس مرونة في أجوبته، ومن هنا يمكننا

 وتقاليدهم

ثالثا: الواقعية:

 أبعادها السياسية، والاقتصادية والذهنية.
وقد شملت النوازل كل جوانب حياة النـاس في العقائد والعـبادات والمعـاملات والآداب العامـة وغيرهـا كمـا مملت أسمـاء عديدة، لكنها تعبر كلها عن شيء واحد، فهي "الأجوبة" وهي "النوازل" وهي "المسائل" وهي أيضا "الفتاوى" ومملت أحيانا



وإذا كان من خصائص النوازل عموما الواقعية، "فإن نوازل المالكية بالحصوص أكثر ارتباطا بالواقع منذ أن كان الإمام مالك

 واستمروا على ذلك إلى يومنا الحالي. رابعا: الملية:

 ببلد من فتوى قد لا يناسب بلدا آخر، وقد يكون اختلاف بين فتاوي الحاضر والمستقبل، ولذلك اصطبغت هذه النوازل بهذه الصبغة.
هذا بالإضافة إلى أنه قد يكون من بين أسباب تأليف هذا النوع من المؤلفات أسئلة ترد من مكان معين لقضايا وقعت لأهله تتبين جها هذه العلية جحليِّا، فتكتب أجوبة هذه الأسئلة على طابع البلد الذي كتبت فيه في الاسم أو المضمون، نذكر بعض الأمثلة عن ذلك: - المعيار المعرب، فهو يمتوي على فتاوي علماء إفريقيا والأندلس، والمغرب كما سماه صاحبه الونشريسي.
 - الأجوبة الناصرية في بعض مسائل البادية لابن ناصر الكارئ خامسا: الحركية والتجدد:
لا شكك أن تغير الزمان والمكان أكسب النوازل بجددا ملحوظا في مضموها، فالناس يتأثرون بتغير العصور، وتحدث لمم
 العلماء فتاوي تناسب أحوالمم، وتواكب عصورهم، فينهض الفقيه ليبين وجه الشرع فيها، ويعمد إلى ربط النصوص بالواقع، بالنظر إلى النازلة في حيطها وظروفها. لا تعجز الغتوى انطاجا من مسؤوليتها التنظيمية لحياة الأمة، على مواكبة التغيرات التي تطال مسيرة الإنسان المسلم في
 غالبا ما تُتلف من بيئة إسلامية إلى أخرى. وقد اشتهر فقه النوازل في المذاهب كلِّها بيويته وارتباطه بالأحداث الواقعة المتجددة، واستجابته لمتطلبات الناس في غيتلف الظروف والبيئات، واستمر الحوار بين المفتين والقضاة والفقهاء عامة، "وبذلك لم تعرف كتب النواطه المازل الرتابة التي عرفتها كتب الفقه الأخرى ا177.1". ولعلّ من أبرز خصائص النازلة أغاتتمتّع بـ : التوفيقية ، المرونة، الواقعية ، الملية ، الحركة و التجديد .

 يستفيد منها المؤرخ والقانوني وعالم الاجتماع..... وهذ وها ما أكدهي


للمغرب الوسيط.
2. الفتوى وشروطها:



 ب. الفتوى اصطلاحا: تعني الفتوى الإخبار عن الحكم الشرعي، دون إلزام المستفتي بتنفيد المفتى به. كما عرفها القـا القرايف
 معرفة الوقائع؛ بالديل الشرعي للمستفتي الذي طلب جوابا لما أشكل عليه من الأحكام الشرعية121.1 و تعتبر الفتوى من المناصب الإسلامية الجليلة والمهام الشرعية الجسيمة، فالمفتي يطبق مقاصد الشريعة الإسلامية، وية ويؤتمن على شرعه ودينه، كما قال الإمام النووي وهو يفسر مكانة الإفتاء "واعلم أن الإفتاء عظيمُ الخطر كبير الموقع كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات اللهّ وسلامه عليهم"، كما ذكر الإمام الشاطبي بقوله: " المفتي قائمٌ فيُ الأَئِمَّةِ مَعَامَ النبي صلى

 للخطر، ولذا قالوا:"المفتي موقع عن رب العالمين 242.




 مسؤول عن فتواه أمام الله سبحانه وتعالى.



 وأربعين مسألة فقال اثنتين وثلاثين لا أدري آديا
ونظرا لأهمية الفتوى أدرجها ابن خلدون في مقدمته ضمن الخطط الدينية السِّت التي تقوم عليها الدول: بقوله "وأمّا الفُتيا
 المسلمين في أدياغم..... 127 وقد لعبت الفتوى دورا هاما في استيعاب مشاكل المتمعات الإسلامية والتكيُف معها، وقد صار هذا مككنا عبر أجيال من المفتين الذين أضافوا في إطار المذهب وأحيانا خارجه، لبنات في البناء التشريعي لبلاد الغرب الإسالمي، وتبقى الفتوى أداة لا

غنى عنها للمؤرخ، تسمح له بالتعرف على تفاصيل أصيلة، وعكس إيقاعات البمتمعات المذكورة، وطبعا لا يمكن للباحث أن
 والتعميم.
وعليه تتألف الفتوى من عناصر أساسية نوضحها كما يلي : الفقيه . القاضي . المفتي

 مثلا يقدم النوازلي بسمميات غتتلفة فهو تارة الفقيه الحافظ، وتارة من شيوخ الشورى، وأحيانا الفقيه القاضي، أو الفيا الفقيه أو القاضي ...في حين أن البعض يميز بين المفتي والقاضي لكون الأول خبرا عن حكم شرعي في المسألة، المسؤول عنها لا على


 يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا بحث فيها وعمل على حلّها 2. شروط الفتوى:

كانت الفتوى منذ صـدر الإسلام مـن الوظائف الإسلامية التي لابد منها، وصـارت صفة لازمة للفقـه أكثر مـن النازلة، ولذلك شاع تـداول ألفاظهـا في الشرق الإسلامي وغربه على السواء، بكيث مملت الغير الغيرة على الفتوى أولي الأمر على أن أن

 ما هو مندرج في كتب الأصول العامة، بكيث قلّما يخلوا كتاب منها من باب ملحق بمحور الاجتهاد، وضمنه يبحثون الفتوى وأحوال المفتي والمستفتى والمفتى به.
ولقد اشترط العلماء شروطا كثيرة فيمن يتبوأ مقام الفتيا، نورد أهمها: أولا: الإحاطة بمغظم قواعد الشريعة. ثانيا: الإحاطة بعلم العربية وعلم أصول الفقه. ثالثا: أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الثريعة الشاطي وهناك شروط تكميلية بديهية يشترط أن تتصف في الشخص المتصدي للفتيا، "أن يكون عادلا، وييلغ درجة الاجتهاد

 ثانيها: أن يكون له علم وحِلْمٌ ووقَارٌ وسكينة. ثالثها: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. رابعها: الكِفَاية.
خامسها: معرفة الناس 32.

وهكذا فمن خـلال هذه الشروط نستشف أن المنبري للنوازل الفقهية يجب أن يكون عالما عارفا وبتتهدا، كمـا قال ابن عبد



 للفتوى من غير أن يؤهلوا لذلك، وقد ذكر الإمام الشاطبي بعض أوصاف المفتين قائلا: " مـن كان منهم في أفعاله وأقواله وأحواله على مقتضى فتواه، فهو مُتَّصِنٌ بأوصاف العلم، قائم معه مقام الامتنال التام، حتى إلى إذا أحببت الإقتداء الماء به من غير سؤال أغناك عن السؤل في كثير من الأعمال كما كان الرسول صلّى الله عليه وسلم يُؤْحَذُ العلم من قوله وفعله وإقراره ا34.

 إلى الفتيا على أحكام الله وإفتائهم الناس بغير علم، "بأن الفتوى تصح عموما لمن وصف بالاجتهاد والقان القياس على الأصول


- طائفة منهم اعتقدت صحة مذهب مالك تقليديا بغير دليل، فأخذت نفسهـا بكفظ بحرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه دون أن تتفقه في معانيها، فَتْمَيِّز الصحيح من السَّقِقيم.
 أصحابه في مسائل الفقه، وتفقهت في معانيها فعلمت الصحيح منها الباري على أصوله من السقيم الخارج عنها إلا أها لم الم تبلغ درجة التحقيق لمعرفة قياس الفروع على الأصول. - طائفة اعتقدت صحة مذهبه بما لما أيضا من صحة أصوله، فأخذت نفسها بكغ بحرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه ثم تفقهت في معانيها، فعلمت الصحيح منها البلاري على أصوله من السقيم الخارج عنها وبلغت درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول بكوها عالمة بأحكام القرآن، عارفة بالناسخ منها من المنسوخ والمغصَّل من المجْمْمَل والمخاص من الما


 تستفتيه أن تقلد مالكا أو غيره من أصحابه فيما حغظته من أقوالمم.... وأما الثانية: فيصح لـا إذا استفتيت أن تغتي بما علمته مـن قول مالكك أو قول غيره مـن أصحابه إذا كانت قد بانت لـا

 نستشف ما سبق أن الفقهاء قد وضعوا الشروط التي يجب أن تتوفر في المفتي، وهذا ما أجاب عنه ابن رشد في النازلة السالفة الذكر حين أوضح بشكل دقيق فيما يبب أن يتصف به المتصدي للفتيا. خاتمة:

من خلال دراستنا لمسألة النوازل وعالتها بالفتوى نرى أنّ مسألة النوازل هي مسألة تتواشج مع مسألة الإفتاء من حيث المبدأ

 وحسب بل يجب عليه أن يراعي الأعراف والعادات والتقاليد الماصّة بالغتمع الّذي جدّا لمّا به النازلة. أيضا على المفتي أن يكون من نفس البيئة حتى يتسنّى له الاجتهاد ما أمكنه مراعاة للمصلحة العامّة، لأنّ العرف يككن أن يغلب الفقه.



## الهوامش


#### Abstract

   $$
\text { الثروين، ط1، 1420هـ/ 1999م، ص. } 47 .
$$        10 10 11 11      

171القباج عبد الرمان، مادة نازلة، نفسه، ص. 7471 . 747 . 67 .


${ }^{18}$ SCH ACHT, J, Esquisse d'une H istoire du D roit M usulman, édit, M ax Besson, paris 1953, p . 67


$$
\text { 2000م، ص ص. } 334 \text {-335. }
$$



11انظر شر حيلي، نغسه، ص. 334. آبادي فيروز الدين، القاموس الخيط، مؤسسة الرسالة، ط1، بيروت 1406هـ / 1986م، ص. 350. الأمين

 22 الشاطبي أبي إسحاق، الموافقات يُ أصول الشريعة، تح، عمد عبد القادر الفاضلي، نشر شركة أبناء شريف الأنصاري، المطبعة العصرية صيدا - لبنان،

$$
\text { 1428هـ/ 2007م، ج } 4 \text { ، ص. } 148 .
$$

23انشاطي، الموافقات، ننسه، ص ن.
24 ${ }^{23}$ النوي شرف الدين، آداب النتوى والمفتي والمستفتي، دار الفكر، دمشق، ط1، 1408هـ - 1988م، ص. 13.


$$
\text { الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الخسن الثاني، عين الشق، الدار الييضاء، 2005-2006م/ 1427-1426ه، ص } 8 .
$$ 26 26 إلإمام النوي، آداب النتوى والمفتي، نسس، ص ص. 15 - 16.


 رسائل وأطروحات رقم 67، الرباط، 2012، ص. 47.



 جامعة الحسن الثاني، سلسلة الأطروحات والرسائل، عين الشق، الدار البيضاء البياء، 1999، ص 80. 32 ابن القيم، إعلام الموقعين، نقلا عن أبو البصل عبد الناصر موسى، المدخل إلى فقه النوازل، ضمن أعمال المال ندوة: النوازل النقهية وأثرها فُ الفتوى

 34 33اشاطبي أبي إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، تح، عمد عبد القادر الفاضلي، نشر شركة أبناء شريف الأنصاري، المطبعة العصرية صيدا - لبنان، 1428هـ/ 2007م، ع 4 ، ص168.
353 35ن رشد، النتاوى، تح، المختار بن الطاهر التاليلي، دار الغرب الإسالامي، ط1، 1407-1987، ج3، ص ص. 1495-1504. 3630 رشند، الفتاوى، نغسه، ن ص.

