كشف اللثام عن أحكام الرسوم
المتعلقة بالعبادات في الإسلام

إعداد
د/ إبر اهيم نجـــار علي عبد الحـافظ مدرس بكلية الشريعة والقانون بأسيوط

- 1Yos -

تشغل العبادة أهية كبرى في حياة المسلم فهي مقدمة آخرته وفيها سعادة دنياه، ولا يخفى أن


 شرف الإنسانية كلها وعزها وفخارها في تحقيق هذه الغاية، وهي الوصول إلى مرتبة العبودية







 اللثام عن أحكام الرسوم المتعلقة بالعبادات في الإسلام".

Worship occupies a big impact in the muslims life and it is the beginning for his end and it has the happiness of his life and no one can hide that worship is the reason we all exist. And that's what the holy quran says. If the Muslim's assignment of worship is most of his existence in his life. so it is necessary to unite all efforts to Achieve the things which the people exist
Especially that the purpose behind it is not sublimation of an end; indeed, the honor of all humanity and its pride and pride in achieving this goal, is to reach the rank of slavery to God the Lord of the worlds, so the Islamic law made the rulers of the matter custodians of religion and its teachings and costs and provisions, Of their responsibilities, and therefore any interference that negatively affects the performance of acts of worship between the slave and the Lord becomes unthinkable originally, and even unauthorized in this aspect; therefore, those who are based on the interests of Muslims should work on the call to God, and advice and guidance and facilitate and facilitate the performance of worship to Muslims All, and not all They entered into the relationship between the slave and his Lord by laws or provisions that may affect or prevent the performance of worship, or the cost of hardship to the person who performs it, which leads to embarrassment when performing it, if they do so - satisfaction - as the imposition of duties on the performance of acts of worship. This is what the subject of this research deals with "revealing the provisions of the charges relating to worship in Islam."

بسم الله الرهن الرحيم

## مقدمة

الحمد الله الذي أكر منا بالإسلام وتعبدنا بما جاء فيه من الأحكام، وجعل لنا أئمة يهدوننا إلى الِّ الحا فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الز كاة، والصلاة والسلام على رسول الله الذي رضي لنا
 فمن منطلق الأمانة التي حلها الإنسان يأيت حديثي في هذا الشنأن عن أهم المسائل التي

 تكليف الإنسان المسلم بالعبادات هو غاية وجوده في الحياة فإن الأصل أن تتكاتف الجهود من أجل تحقيق ما خلق الإنسان من أجله، خاصة وأن الغاية المرجوة من وراء ذلكا تساميها غاية ؛ بل إن شرف الإنسانية كلها وعزها وفخارها الوصول إلى مرتبة العبودية للّ رب العالمين، وإذا كانت الشريعة الإسلامية جعلت ولام الام الأمر حراساً على الدين وعلى تعاليمه وتكاليفه وأحكامه، فإن أمر العبادات يبقى سراً بين العبد العدا
 تدخل في العلاقة بين العبد وبين ربه بما يؤثر سلبا على أداء العبادات غير متصور أصلا، بل بلم وغير مصرح به في هذا الجانب ؛ لذلك ينبغي على القائمين على مصالح المسلمين أن يعملوا على الدعوة إلى الله، والنصح والإرشاد وتيسير وتسهيل أداء العبادات للمسلمين بجيعاً، وألا يتدخلوا في العلاقة بين العبد وبين ربه بقوانين أو أحكام قد تؤثر على ألى أداء العبادة أو تمنعها،
 لموضوع هذا البحث والذي جاء بعنوان: "كشف اللثام عن أحكام الر سوم المتعلقة بالعبادات في الإسلام"، وقد تثور الغرابة من اختياري لعنوان وموضوع هذا البحث، لكن الم بما أننا في زمن تكثر فيه مستجدات المسائل خاصة تلك التي يطرحها الإعلام المسموع والمرئي، بل والمقروء، لذا فلا غرو أن أثير مثل هذا الموضوع وأتناوله بالبحث ؛ والسبب في ذلك يرجع إلى أمرين:

الأول : أن الفقه به مساحة واسعة لمناقشة العديد من القضايا الفرضية والمستحدثة ، وقد كان هذا منهج علمائنا السابقين من الفقهاء والأئمة أصحاب المدارس والمذاهب الفقهية؛ إذ بعض ما ساقوه في أزمافم كان يناقش مسائل ما وقعت في عصرهم، لكن استفاد منها المسلمون في العصور المتلاحقة، كما استفدنا منها أيما استفادة في عصرنا

والآخر: أن هذا الموضوع - في بعض صوره ومسائله- قد صار له واقع ملموس معاصر، جاء الإعلان عنه على صفحات الجرائد، وفي العديد من المواقع الاليكترونية على الشبكة العنكبوتية.

ومن هذه الصور : ما طالعتنا به بوابة القاهرة الإخبارية بعنوان: ( قرار وزاري يلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد ) (") وقد جاء مثل ذلك في العديد من الصحف المصرية(٪) وقد نفت وزارة الأوقاف على لسان الوزير في اجتماع الجلس الأعلى للشئون
(1) وقد جاء في الخبر ما يلي: (أصدر الدكتور محمد يختار بجعة، وزير الأوقاف، منشورا بعلدم ضم أي



 الجمعة، والثاين تلتزم فيه الأوقاف بالمسجد كليا سواء بتوفير العمال والألئمة ومقيمي الشعائر ، فضالوا عن الواي


 القرار، مذيل بتوقيع رئيس القطاع الديني، على إلزام بالين المسجد بدلئع فواتير الكهرباء واءي والمياه والالتزام







الإسلامية صحة هذا الكالام، وقال ما نصه: (لا صحة على الإطلاق لأية شائعات تتردد

 فيها لحقيقة الخبر .
أيضاً من الصور المعاصرة : التي أثارت رغبتي في الكتابة والاشتغال هذذا البحث ما تردد عن

 ظهرت بعض المؤشرات التي قد تدل عليه، ومثلى في ذلك: مثل كل متخصص في شألن من من من الشئون العلمية يطالع بناظريه ما حوله من مستجدات ويرقب المستحدثات، وعليه قمت بتناول الموضوع من جوانبه المنصورة والتي تحتاج إلى الدراس اسن والبحث، وإعطاء الرأي الفقهي المناسب لمختلف هذه الجوانب، والله أسأل العون والتوفيق. أهمية موضوع البحث:
إجمالا: يكتسب البحث أهميته من ارتباطه بواقع الحياة المعاصر، و كذا من أسبقيته لمعالجة
 النقاط هي:
1- الكشف عن المفارقة بين مسؤولية الأفراد ومسؤولية الدولة في أمر العبادات. إظهار مدى تأثر أمر العبادة بما قد يصدر من قرارات. ץ- إظهار عدد من الأحكام الشرعية التي ختص العبادات في الدول الإسلامية.
(1) الموقع الاليكتروني: أوقاف أن لين، أخبار الأوقاف، أهم الأخبار تقرير إخباري عن نفي وزارة
 الساعة 9 §:7 7 م



؟- أن يقف المسؤولون على حدود مسؤولياقم تجاه التشريعات التي قد تؤدي إلى التأثير على بعض العبادات أو تقليلها أو حتى توقع الحرج بمن يقوم على أدائها. أسباب اختيار الموضوع:
1- كشف اللثام عما أولاه الإسلام من الاهتمام بأمر العبادات.
r- r- توضيح التفرقة بين أنواع العبادات.
r- بيان حدود مسؤولية الدولة والحكام تجاه أحكام العبادات في الإسلام.
؟ - الوقوف على حكم الرسوم التي قد تفرض على بعض أنواع العبادات ومدى شرعية ذلك في الإسلام.
منهجي في البحث:
جعلت عمادي في البحث كتاب الله تعالى، وما صح من سنة رسوله - صلى الله
 أولاً : بالنسبة للآيات القر آنية: قمت بذكر موضع الشاهد آر من الآية الكريمة مع عزو الآيات إلى سورها.
ثانياً: بالنسبة للأحاديث الشريفة: قمت بتخريجها والحكم عليها مراعياً في ذلك الآيت: 1- إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدها فإلي أكتني بعزوه إليهما، وإن لم يكن في أحدهما فإبي أستقصي ما استطعت.
 الكتب والأبواب، وفي غير ذلك أذكر الجزء والصفحة فقط. r- قد استخدم الإطلاق عند التخريج، وفيما يلي تقييد هذا الإطلاق: فإذا قلت أخرجه البخاري فأعني بذلك في صحيحه، فإن كان في غيره بينته، وإن قلت أخر جله مسلم فهو في في في الصحيح، وأبو داود فهو السجستالي، والترمذي فهو في السنن، والنسائي فهو في السنن الصغرى، وابن ماجه فهو في السنن،، وأحد فهو في المسند، وعبدالرزاق فهو في المصنف. ثالثاً: حررت المسائل من المذاهب الفقهية الأربعة مع الاستئناس ببعض المذاهب المبا الأخرى الما أحيانا - وقد راعيت أن تكون صياغة مسائل هذا البحث كالتالي:

1- جمعت آراء الفقهاء التي اتفقت على حكم معين في قول واحد، ومن خالف في قول آخر، مع نسبة هذه الآراء لأصحاهها، وقد اعتمدت في نقل آراء الفقهاء على المصادر الأصيلة في المذهب محرراً محل النزاع متى كان لذلك أهوية في تو اصيح المسألة. r r أردفت كل قول بأدلته - غالباً - مع ذكر ما ورد على هذه الأدلة من مناقشات إن وجد.
世- رجحت ما أراه مواكباً ليسر الشريعة الإسلامية بما يحقق رفع الحرج عن الناس، متجرداً في كل ذلك من العصبية لمذهب بعينه.

رابعا: جعلت في هاية البحث خاتقة ذكرت فيها أهم النتائج التي أسفر عنها البحث، مع وضع قائمة للمراجع الواردة في البحث، ثح ثجيء الفهارس المختلفة متممة للبحث في هايته.

خطة البحث:
تناولت هذا البحث في مقدمة، ومطلب تمهيدي، وثلاثة مباحث، وخاتقة. فالمقدمة: تشتمل على أهمية البحث، وأسباب اختياري للكتابة فيه، ومنهجي في البحث وخطتي فيه.
أما المطلب التمهيدي ففيه:
1- أهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بموضو ع البحث.
r- المراد من العبادات وأهميتها في الإسلام.
أما المبحث الأول: ففي أنواع العبادات في الإسلام،و فيه مطلبان:
المطلب الأول: في العبادات المالية، والعبادات البدنية.
المطلب الثاي: في العبادات الخضة وغير الخضة.
أما المبحث الثاي: ففي مسؤولية الدولة والحكام تجاه أحكام العبادات في الإسلام. أما المبحث الثالث: مدى مشروعية رسوم العبادات، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: رسوم من متعلقات العبادة يتوصل المسلم هـا إلى أدائها المطلب الثالي: وفيه فرعان: الأول: في رسوم تفرض على العبادة نفسها أو لما هو من مصلحتها العامة.

المطلب الثالث: رسوم تؤخذ عن أعمال لها تعلق بالعبادات لكنها من مصلحة العابد، وفيه فرعان:

الأول: الرسوم تؤخذ عن أعمال لما تعلق بالعبادات لكنها أقرب لمصلحة العابد. الثاي: رسوم مقابل عبادة هي من مصلحة العابد الخاصة. أما الخاتمة: ففيها أهم النتائج والتوصيات
وبعد:
 علو قدره وازداد علمه، ولا يغيبن عن البال أن الجواد قد يكبو، وأن الصارم قد ينبـــو، وأن النار قد تخبو، وأن الإنسان محل النسيان، وأن الحسنات يذهبن السيئات، فالله تعالى أســـــل التو فيق والسداد.

في مفهوم رسم تمهيدي العبادة

والمراد من العبادات وأهميتها في الإسلام
أولا：المراد من مصطلح الرسوم：
الرَّسْمُ في اللغة：الرَّسْمُ：الأثر، وقيل：بقية الأثر، وقيل：هو ما ليس له شخص من الآثار، وقيل：هو ما لصق بالأرض منها، ورسم الدار：ما كان من آثارها لاصقا بالأرض، والجمع

 وهذا المعنى اللغوي الأخير وثيق الصلة بموضوع البحث، إذ يفهم منه معنى الإلزام بأمر ما، ث夫 إي وجدت من المعاصرين من عرف الرسم بأنه：مالٌ تفرضه الدَّولة نظير خدمة تقدمها للأفر اد، ومنه رسم الحِدْمِةِ في المطاعم والفنادق：أجرة إضافيَّة للحْحِدْمة تضاف للأجرة الرئيسيَّة، ومنه رسم الدخول：رسم أو ضريبة محدّدة لامتياز خاصَّة للمرور على جسر أو طريق، والرُسومٌ الثابتة：مصروفات ثابتة لا يمكن ثُّبّها مثل الإيجار، والرُسومٌ الجمر كيّة： ضريبة على السلع المستوردة يتحمَّلها في النهاية مُستهلِكِ البضائع الأجنبيّة، ومنها：رسم
 الرسم اصطلاحا：بناء على ما ساقه صاحب تاج العروس لمعنى الرسم في اللغة، ومن خلال ما جاء من المفهوم المعاصر للرسم في اللغة، وما ساقه العلماء من ذكر لمصطلح الرسوم في
 فإن رسم العبادة يقصد به اصطلاحاً：مقابل يؤخذ جبراً من العابد بلجهة عامة أو خاصة لأداء

العبادة أو تسهيل آدائها．




ثانيا: المراد من العبادات وأههيتها في الإسلام:
 rمعنى ووما جاء في تعريفها ما يلي:



 رجاء الثواب والنجاة من العقاب بذلك، والعبودية فعل المأمورات وترك المنهيات لا لا لما ذكر بل بجرد إحسان الله تعالى عليه( ${ }^{\text {(1) }}$.
r- أههية العبادة في الإسلام(7) :
 أو كان ذلك على مستوى خاصتهم من العلماء وغيرهم، فبالنسبة لعموم الناس تجد أهمية العبادة واضحة، إذ هي تثثل للمسلم الملاذ الذي يعطيه الأمن والقوة والراحة النـي النفسية،وهذا الأمر ليس قاصراً على العباد والزهاد أو الطائعين فقط، بل حتى العصاة قد تجدهم في
 ط: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ط: الثامنة.

(

 (0) ( 0 (

 المقام لذكره هنا، فهذا لا يستوعبه موضو ع البحث.

حاجتهم إلى نور الطاعة والعبادة أشد من غيرهم ، فالمسلم يجد أنسه في طاعته لربه حباً وحاجة ، فمن ضاقت به الحياة يلجأ إلى الله بر كعات يؤديها في جوف الليل يشكو إلى الله


 وصف حال المؤمن وأنه كله خير في حديثه الذي جاء عن صهيمب، قال: قا قال رسول الله
 إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، صبر فكان خيرا له) (").

 على غيرها ؛ لأها أحب الأعمال إلى الله بعد الإيمان، فالأمة الإسلامية جسد يحمل الدين فيا





$$
\begin{aligned}
& \text { إحياء التر اث العربي - بيروت. }
\end{aligned}
$$

المبحتث الأول
أنواع العبادات في الإسلام
تُمهيـــــل :
تتنوع العبادات في الإسلام إلى أنواع كثيرة، لكني لن أتعرض للتفصيل في هذا الموضوع إلا فيما يخص موضوع البحث ويخدم قضيته، والحقيقة أن ذلك الأمر جمموع في قسمين رئيسين: الأول: العبادات المالية، والبدنية، والتي تجمع يبنهما، والآخر : العبادات الخضة، وغير الخضة، وما يممع بينهما، وفيما يلي أعرض لهذين القسمين في مطلبين:

المطلب الأول
العبادات المالية، والعبادات البدنية
تحدث العلماء عن هذا التقسيم في صنوف متعددة من الكتب، ومن التخصصات الشرعية ؛
 المسارات السابق ذكرها في القديم منها والحديث إلا وتجد كالاماً في عديد من موضو المالته هذا التقسيم، وأعرض فيما يلي لبيان ذلك بشيء من الإيجاز وعلى سبيل المثال لا الحصر

فمثلا:
1- في علم العقيدة:(1) جاء الحديث عن هذه الأنواع لإظهار ما يتعبد به الإنسان لربه
 أنواع العبادات لغير الله سبحانه حتى لا يقع الإنسان في الشرك لأن الله وحده المان المستحق للعبادة دون سواه، فالأساس الذي تدور عليه العبادة هو تو حيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته.

r- r- وفي علم التفسير :(') جاء الحديث عن هذا التقسيم في العديد من المواضع التي فيها أمر
 يقر به من ربه تبارك وتعالى، أو عن طريق الأمر بأداء أر كان الإسالام من إقامة الصا الصالاة، وإيتاء

 في هذا العلم من الحديث في هذا الجانب.

 جاء في الصدقة عن الميت من قول أهل العلم: "إنه ليس شيء يصل إلي إلم الميت إلا الصدلـة والدعاء أي وصول نفعهما إلى الميت، وهو بجمع عليه لا اختلاف بين بين علماء أهل السنا المنة

 الصلاة، "والمراد باليبعة البايعة على الإسلام، و كان البي -صلى الله عليه و سلم- أول ما ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة ؛ لأها رأس العبادات البدنية ثـ أداء الز كاة ؛ لأها رأس



 الأولى

 عون المبود شرح سنن أيي داود لخمد ثمس الحق العظم آبادي أبو الطيب /ه/بآ، ط: دار الكتب العلمية

بيروت.
(ب) فتح الباري شرح صحيح البخاري لأهد بن علي بن حجر السسقلاين V/r، ط: دار المعرفة

العبادات المالية ثح يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه أمس"، أيضاً جاء عند ابن حجر (') ذكر هذا التقسيم في كلامه عن مسألة النيابة في أداء العبادات.
؟- وعند علماء الفقه ذكر الفقهاء هذا التقسيم -أيضاً- للعبادات، ثخ تعاملوا معه تبعاً لما يتعلق به من أحكام ومسائل في أبواب الفقه المختلفة حسب الحاجة، أو ما تقتضيه المسائلة الما محل الما البحث والنقاش، فكان هذا التقسيم تابعاً لمقتضيات الحاجة وليس أحلا تحت باب معين من أبواب الفقه فتجدهم يذكرون هذا التقسيم- وهو تقسيم العبادة إلى
 الحديث عن توصيف هذه العبادات وتصنيفها فإفم ينسبوها إلى باهها في هذا الشأن، أو التمثيل والتشبيه للتعريف هها، أو حتى حين يعللون أحكامهم فإن التعليل قد يأيت من هذا

فمما جاء من قبيل المناسبة في ترتيب بعض الأبوابي، ما ما جاء بداية حديثه عن كتاب الصوم قال: "كتاب الصوم أخره عن الز كاة وإن كان عبادة بدنية مقدمة على المالية لقراها بالصلاة في آيات كثيرة"(") ومما جاء من قبيل تعليل الأحكام قوطم: في مسألة إحداد الكافرة والصغيرة، "قوله ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة، وقال الشافعي يجب على الصغيرة قياسا على العدة قلنا: الإحداد عبادة بدنية كالصلاة والصوم فلا يلزمها،وأما العدة فليست بعبادة؛ لأفا مضي الزمان"(\&) وفي الاستنابة في العمرة جاء قولمم: "والكالام في العمرة كالكالام في حج التطوع؛ لأهنا عبادة بدنية"(®).






أما ما جاء في حديثهم عن توصيف هذه العبادات وتصنيفها ونسبتها إلى باجها في هذا الشأن، أو ما جاء من باب التمثيل والتشبيه للتعريف هِا قولمم: "والعبادات أنواع مالية محضة

 البدنية، والطيبات العبادات المالية، فجميع العبادات لله تعالى لا يستحقه غيره ولا بشيء منه إلى ما سواه ) ومن هذا الباب أيضا: جاء قوطم عن وجوب الما الصا "فلمذهب أن الصلاة وغيرها من العبادات البدنية لا تجب عليه إلا أن يبلغ وعليه جماهير
 والصوم، والطهارة من الحدث، فلا يجوز التو كيل فيها"(©
ومما جاء لديهم في المفاضلة بين العبادات عند الحطيب الشربيني قوله: (وأفضل عبادات البدن بعد الإسلام الصلاة ؛خبر الصحيحين(") أي الأعمال أفضل فقال: الصلاة
(1) الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغينالي 1VN/1 ط: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان، البناية شرح المداية لبدر الدين العيني \& \& / \& ط: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان.

 في صحيحه كتاب: العمل في الصلاة، باب: من سمى قوما، أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة، وهو لا يعلم ץ/rד.
(

 ط: هجر للطباعة والنشر، القاهرة -مصر. الاري


 بيان كون الإيمان بالهُ تعالى أفضل الأعمال

لوقتها، وقيل: الصوم لخبر الصحيحين(1) قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا
 بإضافة العبادات إلى البدن أمران: أحدهما عبادة القلب ؛ كالإيمان والمعرفة والصبر والرضا والخوف والرجاء وأفضلها الإيمان وهي أفضل من العبادات البدنية، والثالي: العبادات المالية

قال الفارقي إفها أفضل من العبادات البدنية لتعدي النفع هِا (غا 0- و وفي علم القواعد الفقهية عمد العلماء إلى تقسيم العبادات صراحة إلى بدنية، ومالية، ومر كبة منهما من ذلك ما ذكره ابن رجب: "أن العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مر كبة منهما لا يكوز تقديعها على سبب وجوبها ويجوز تقليمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب"(®)
من ذلك - أيضاً- ما جاء عند العز بن عبد السلام من قوله: "لأحكام تعلق بالقلوب والأبدان والجوارح والحواس، والأموال، والأماكن والأزمان، والطاعاعات كلها بدنية، وإنما قسمت إلى البدنية والمالية لتعلق بعضها بالأموال، والمتعلق بالمالي تارة يكون بالأقوال كالأوقاف والوصايا، وتارة يكون بالأفعال كإقباض الفقراء الز كاة والكفارات، (9)." وتارة يكون بالإسقاط كالإعتاق في الكفارات





 و كتاب المرشد، وتوفي سنة ثمس وثمانين وثمسمائة بدمشق. وفيات الأعيان لأبي العباس أهمد بن محمد بن

خلكان ب/rهـ.




## المطلب الثاين

العبادات الخضة وغير الخضة
وفي معنى العبادة الخضة وغيرها لم أقف على مفهوم واضح، أو نص صريح عند العلماء منه يظهر المراد، ولكني وجدت كلاماً لمم منه يوقف على الفرق بينهما، وقد يقرب هـر هذا الكـلام المضمون، ومن ذلك ما يلي:
يقول ابن رشد: في معرض كالامه عن سبب خلاف العلماء في النية: هل هي شرط في صحة الوضوء أم لا؟ "وسبب اختلالفهم: تردد الوضوء بين أن يكون عبادة عضضة: أعني غير معقولة المعنى وإنما يقصد بها القربة له فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى ؛ كغسل النجاسة فإفم لا يختلفون أن العبادة الخضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة

 وفي ذات المضمون تحدث القرافي قائلا: "فيما يفتقر إلى النية الشرعية، الأعمال كلها إما مطلوب أو مباح، والمباح لا يتقرب به إلى الله تعالى فلا معنى للنية فيه، والمطلوب: نواه الماه وأوامر، فالنواهي كلها يخرج الإنسان عن عهدهّا وإن لم يشعر هِا فضا فـا علا عن القصد إليها ؛


 العهدة، والأوامر على قسمين: الأول منها: ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته ؛ كأداء الديون والودائع والغصوب ونفقات الزوجات والأقارب فإنا المصلحة المقصودة من هذه الأمور انتفاع أرباجها وذلك لا يتوقف على قصد الفاعل لها فيخرج الإنسان عن عهدهّا
 مصلحته المقصودة منه ؛ كالصلوات والطهارات والصيام والنسك فإن المقصود منها تعظيمه
(1) بداية الختهد و فاية المقتصد لابن رشد 1 (1/ : مطبعة مصطفى البالي الحلبي، مصر

تعالى بفعلها والخضوع له في إتيافا، وذلك إفا يمصل إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالى فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظم محال كمن صنع ضيافة لإنسان انتفع هِا غيره فإنا نجزم بأن المعظم الذي قصد إكرامه هو الأول دون الثاين فهذا القسم هو الذي أمر فيه الشرع بالنيات، وعلى هذه القاعدة يتخرج خلاف العلماء في إيجاب النية في إزالة النجاسة فمن اعتقد أن الله تعالى أوجب على عباده مجانبة الحدث والخبث حاعلى حالة المثول بين يديه تعظيما له فيكون من باب المأمورات التي لا تكفي صورهّا في تحصيل مصلحتها فتجب فيها النية"(1)
وتحدث ابن تيمية -رحمه الله- عن ذلك حديثا طويلاً فيما يتعلق بالواجبات، وهل هي فقط الأر كان الخمسة؟ فذكر أن هذه الأر كان من خصائص الأمة الإسلامية، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح فلا يعم وجوبها بميع الناس ؛ بل إما أن يكون فر الما على الكا كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا ؛ وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه وقد
 وإن كانت حقا ماليا فإها واجبة الله ؛ والأصناف الثمانية مصارفها ؛ ولذا وجبت فيها النية ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه ولم تطلب من الكفار، وحقوق العباد لا يشترط لما النية ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب ها الكفار وما يجب حقا للّ تعالى
 مضة ؛ كالصلوات، وعقوبات حخضة ؛ كالحدود، وما يشبهها كالكفارات، و كذلك كفارات الحج وما يجب بالنذر، فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبد وهو واجب في ذمته وأما الز كاة فْإها تجب حقا لله في ماله()




أيضاً جاء عند ابن القيم قوله: "وليس النكاح من قبيل العبادات الخضة التي يشترط في صحتها الإسلام كالصلاة والصوم والحج بل هو من عقود المعاوضات التي تصح من المسلم والكافر "(1) وجاء عنده أيضا: "ومنها أن العِدد ليست من باب العبادات الخضة فإفها تجب
 فمن خلال الحديث السابق للعلماء عن العبادات الخضة وغيرها أخلص إلى ما يلي: 1- العبادات الخضة: هي ما جاءت في أصل التشريع أها تؤدى لله باستصحاب النية، ولا
 لا يخاطب هها إلا المكلف ؛ كالصرلاة والصيام.
r- r- العبادات غير الغضة: فهي ما جاءت في أصل التشريع، ولكنها لا يتعبد هِا إلا باستصحاب النية ؛ لذلك فإن هذه العبادات يخاطب بها المكلف وغيره ؛ كالنكاح والعدة.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( إعلام الموقعين عن رب العالين لابن قيم الجوزية }
\end{aligned}
$$

المبحث الثاين
مسؤولية الدولة والحكام تجاه أحكام العبادات في الإسلام
 العبادات في الشريعة الإسلامية، وإلا فإن واجبات الحاكم المسلم عديدة، ذكرها الفقهاء في كتبهم، ومن يريد الاطلاع والمزيد فليراجع كتب الفقه في ذلك ففيها واجبات الحاكم المسلم تفصيلاً (1) والواقع أن مسؤولية الدولة والحكام
 مقاصد الشريعة، ومن كلام الفقهاء فيما أوجبوه على الحكام من مسؤوليات، وفيا وفيما يليا يلي

توضيح ما أجملته سابقاً:
ا- أما من حيث ما دل عليه القر آن الكريع في هذا الشأن فمنه:

 ومن خلال ما جاء على ألسنة المفسرين يظهر محل الاستشهاد على المراد من كالام رب العالمين، و كان مما جاء في تفسير هذه الآية عند العلماء ما يلي: يقول الرازى: "والمراد من هذا التمكن السلطنة ونفاذ القول على الحلق ؛ لأن المنبادر إلى
 كل العباد كذلك وحينئذ يبطل ترتب الأمور الأربعة المذكورة عليه في معرض الجزاء، لأنه

ليس كل من كان قادراً على الفعل أتى هِذه الأشياء"(").
 هم ، ومع ذلك لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الز كاة، ولا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن
(1) على سبيل المثل يراجع كتاب: الأحكام السلطانية للماوردي 1/ • ع وما بعدها، ط: دار الحديث القاهرة


المنكر فليس لمم وعد من الله بالنصر، لأفم ليسوا من حزبه، ولا من أوليائه الذين وعدهم بالنصر "(1).
وجاء عند ابن عاشور : "فأما إقامة الصلاة فلدلالتها على القيام بالدّين وتجديد
لمفعوله في النفوس، وأما إيتاء الز كاة فهو ليكون أفراد اد الأمة متقاربين في نظام معاشهم، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلتنفيذ قوانين الإسلام بين سائر الأمة من تلقاء

وجاء عن القرطبي قوله: "فدل على أن أخص أوصاف المؤمن: الأمر بالمعروف،
والنهي عن المنكر، ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه، ثخ إن الأمر بالمعروف الما لا
 والإطلاق له، والنفي والتغريب ؛ فينصب في كل بلدة رجلا رجلا صالحا قويا عالما أمينا ويأمره بذلك، ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة(")، وعنده أيضاً: "هذه الأمة إذا فتح الله

 عن المنكر واجب على السلطان وعلى العلماء الذين يأتونه"(گ) وقد جاء عن الشعراوي في تفسيرها قوله: "جعلنا لمم سلطاناً وقوة وغَلَبة، فلا




 مl99V


وفي النهاية أختم وأكتفي بما جاء عند الثعالبي، وابن عطية، فهو أوضح

 آخذة عهداً على كل من مكن في الأرض على قدر ما مكن، والآية أمكن ما هي

في الملوك"(1)
ثانياً: أن أمر الحكم مبني على متابعة الرعية في أمر التوحيد الذي هو أصل العبادة، يظهر هذا
 تغيبه حين افتقنده سيدنا سليمان بفضل أنه جاء بخبر هام يتعلق بأمر التوحيد ويلد وعبادة الله قال

 من مسؤوليات الحاكم. r- من السنة النبوية: وفيها أحاديث كثر في هذا الشأن، لكن أوضح شيء في هذا الباب من سنة رسول الله -صلى اللهُ عليه وسلم- روايتان: الأولى: وهي تحكي ما حدث في خلافة الصديق -رضى الله عنه- من قتال مانعي الز كامكا إلـا
 أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العر العب، قال : عمر بن الخطاب لألي بكر : كيف تقاتل


 واللّ لو منعوين عناقا كانوا يؤووها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على





منعها، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رايت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه
(1) الحقو (1)

والشاهد من هذا الحديث: أن أبابكر -رضى اللّ عنه- كان في هذا الوقت ولي الأمر وخليفة




 الفر ائض.
والرواية الثانية: من الأدلة الظاهرة في السنة على مسؤولية الإمام عن العبادات في الإسلام ما


 الشاهد من هذا الحديث: الحقيقة أن استدعاء هذا الشاهد لا بد بد وأن يسبقه الإشارة إلى
 ها أو كسلاً، وفي هذا الباب لن أستطرد في ذكر خلاف الفقهاء وأدلتهم ؛ لعدم فائدة ذلك


(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالمم، باب: قتل من أبى قبول




 إله إلا الله عحمد رسول الله ا/ آه

تارك الصلاة إن كان منكرا لوجوها فهو كافر بإبماع المسلمين خارج من ملة الاسلام، إلا


 لا يكفر بل يفسق ويستتاب فان تاب والا قتلناه حدا ؛ كالزالين الخصن، ولكنـه يقن بالسيف، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر (ّ) وهو مروى عن على بن أبى طالب -كرم الله وجهه- وهو إحدى الروايتين عن أحد بن حنبل -رحمه اللهـ - وبه قال عبد اللهّ بن المبارك وإسحاق بن راهوية، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه، وذهب أبو حنيفة


وهنا أقول: ظهر من أقوال العلماء وفقههم من الحديث أفم أجمعوا على قتل تارك الصلاة
 المسؤول عن تطبيق العبادات في الإسلام، لأن محاسبة الأشخاص على أفعالمم المتعلقة بالعبادة ليست من اختصاص العامة بل هي من اختصاص المسئول عن ذلك وهو الإلما لإمام ؛ لذا كان له



 للقرافي




(


r- عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وألين رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم ثمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على

وجه الدلالة هنا من الحديث هو: ما يظهر من تكليف معاذ -رضى اللهّ عنه- وهو رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأس الدولة الإسلامية، لمن أرسل إليهم ؛ إذ كانـ
 وغيرها من أنواع العبادت.
؟ - نص فقهاء الإسلام على أن الواجب الأول خلحام المسلمين هو إقامة الدين وحراسته، وإقامة أصوله، يظهر هذا من خلال أقوال فقهاء الإسلام عن وظيفة الإمام فقد جاء عن



 . الدنيا)
وجاء عن ابن تيمية قوله: (فالمقود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاقم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا لا يقوم الدين إلا إلا به من الدن

أمر دنياهم)(8)

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) الأحكام السلطانية للماوردي / / / \& ع. }
\end{aligned}
$$




وقد أشار إلى هذه المسؤولية العلامة الأصولي الخقق السعد التفتازاين في متن مقاصد الطالبين، في علم أصول عقائد الدين: الفصل الرابع بقوله: "ففي الإمامة، وهي رئاسة عامة

 وإصلاح ما اعوج منه ومن شعائره في حياة الناس. أقول: وهذا هو الشأن في العبادات كلها فالمسؤولية عالقة هـم في متابعة عموم التكاليف الشرعية.
0- المقاصد الأساسية التي جاءت هِا الشر يعة الإسلامية:
فقد جاءت الشريعة بمقاصد هامة، ومصالح أساسية يسأل عنها من تولى الوالما أمر الرعية، وعن هذا يقول الشاطبي:(ث) "تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الحلق، وها وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية، والثالي: أن تكون حاجية، والثالث:


 أحدها: ما يقيم أر كاها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاها من جانب الو جود.
 العدم، فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود ؛ كالإليمان والنطق بالشهادتين، والصلاة، والز كاة، والصيام، والحج، وما أشبه ذلك" وقال أيضاً: "وجمهوع الضروريات ثمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إفا مراعاة في كل ملة".
وقال الغزالي: "ومقصود الشرع من الحلق ثنسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالمم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، و كل ما
(Y) الموافقات للشاطبي (Y)

يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة، وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في كتاب القياس أردنا به هذا الجنس، وهذه الما الأصول الحمد الموسة حفظها واقع في رتبة الضرورات (1)" فهي أقوى المراتب في المصا

وهنا أقول: يظهر بوضوح أن حفظ الدين -بمعناه الواسع- أهم هذه المقاصد، ولما كان لولي
 العامة ؛ رعاية لمصلحة الأمة، وحفظا لكيان الدولة كان هو رأس الأمر كله في حفظ هذه المقاصد ؛ لما له من صلاحيات وإمكانات، ثم تأتي بعد ذلك المسؤولية الفردية لآحاد الناس من الرعية عن حفظها.
(1 (1 المستصفى في علم الأصول للغزالي أبو حامد الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى،

## المبحث الثالث

مدى مشروعية رسوم العبادات

وهنا أعمد إلى تقسيم يظهر صورة المسألة، ويوضح الهدف المبتغى للوصول إلى حكم في المسائل محل البحث والدراسة كالتالي:
 لأداء العبادة ؛ كمن يستأجر سيارة للذهاب إلى مسجد معين لأداء صلاة الجمعة فيه، أو صلاة العيدين في الساحات المخصصة لذلك، ومن يذهب للحج أو العمرة بالطائرة أو الباخرة فيدفع أجرها، أو يتزل بفندق
 سواء اختص ذلك بمكان العبادة، أو زماهفا، أو وسيلتها ؛ وذلك مثل: دفع رسم للصلاة داخل المسجد، أو أخذ مبلغ للذهاب للحج من الدولة الباعثة بالحجيج أو المستقبلة فم، أو دفع فاتورة الكهرباء أو المياه للمساجد من أموال رواد المسجد ؛ كشرط لتمكينهم من الصلاة هجا، أو شرط لامتداد الخدمة لم وإلا يتم فصل الخدمة عنهم. ثالثاً: رسوم تؤخذ عن أعمال ها تعلق بالعبادات لكنها من مصلحة العابد، وفيما يلي أعرض تفصيلا لكل نوع من الأننواع السابقة للرسوم والتي من الممكن أن تتبع العبادات وتتعلق هِا:
(1) وأعني بالرسم الخاص هنا : ما يتكلفه المسلم لأداء العبادة لمصلحة نفسه من مأكل ، أو مشرب ، أو ملبس ، أو إقامة وسكن ، أو موا اصلات (Y) وأعي بالرسم العام هنا : ما قد يلزم أو يفرض على الما المسلم مقابل أداء العبادة سواء كان ذلك من قبل الأشخاص أو الدولة.

## المطلب الأول

رسوم من متعلقات العبادة يتوصل المسلم هـا إلى أدائها

وهنا أعرض لـكم النوع الأول من الرسوم وهي التي لا تنفك عن العبادة بال إما لأها
من متعلقها، أو لأن العبادة في نفسها عبادة الوا مالية．

 وما يلزم من مصاريف الإقامة، والمأكل، والمشرب، والملبس، وهذه التكلفة لا بلد مد منها لمصلحة العبادة لكنها تلزم صاحبها． وأما العبادة التي في أصلها عبادة مالية فقد ظهر من الدراسة العيا السابقة لأنواع العبادات


 وفيما يلي بيان ما أمجلته سابقاً：
أما الأمر الأول：الخاص بالر سوم التي هي من متعلق العباد المادة بلأها لا تا تنفك عنها بال ؛ إذ عن


（1）وذلك في المطلب الأول من المبحث الثاني من هذا البحث．




 （（₹）والحقيقة أن القاعدة واسعة الانتشار في معظم أبواب الفقه وفي كتب الأصول．

وعن هذه القاعدة جاء الحديث مطولاً عند العلماء فيما يدخل تختها من أمور، وما يتبعها من مسائل وأحكام فقهية ؛ نظراً لكثرة فروعها، ووفرة المسائل التي تتبعها من أبواب الفقه المتعددة، لكن سأقتصر هنا على أهم تطبيقاها ما فيه دلالة علّ على ما يتعلق بموضوعي هذا من مسائل، وسيكون ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ومن أهم هذا هلم الما المسائل ما يلي: 1- الاستطاعة في الحج: إذ تحدث الفقهاء وناقشوا أمر الاستطاعة فكان ملخص كالامهم في ذلك أن الاستطاعة هي: القدرة على الزاد(1) والراحلة، وصحة البدن، وأمن الطريق، وإمكان المسير، في أشهر الححج في الوقت الكافي للوصول إليه لمن وجب عليه، فمن كان في بلد بعيد يختلف عن من كان في بلد قريب من حيث تقدير وقت الذهاب والإياب، كما يلزمه اتخاذ الأسباب التي لا يصل إلى مكة إلا هِا، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمن وجب عليه الحج وفرط في المقدمات اللازمة له فهو مفرط في الحج، هذا للرجل والمرأة، ويضاف للمرأة وجود زوج، أو محرم يصحبها (ب)
 الحج في ماله الخاص الذي يملكه ؛ لأن ما تتكلفه عبادة الحج هو من السبيل لأدائها فوجب عليه.


(1) والمعتبر في ذلك: (نفقته ونفقة عياله بالوسط من غير تبذير ولا تقتير) تبين الحقائق شرح كتز الدقائق








 من توفير الماء والحفاظ عليه فهو واجب ؛ لذلك تحدث الفقهاء عن من يجب عليه شراء

 الزوج، وقيل: يقال له إما أن تدعها تذهب إلى الماء أو تنقله أنت إليها، وقال أبو الليث: يجب على الزوج كما يجب عليه للشرب، وأما ثّن ماء الوضوء فعلى الزو الزي إجماعا وثمن ماء الاغتسال من الحيض إن انقطع لأقل من عشرة أيام فعلى الزوج وإي انقطع لعشرة فعليه؛؛ لأنه يقدر على وطئها دون الاغتسال فكانت هي الغتاجة إليه لأداء

وجاء أيضاً (ويجب شراء الماء ؛ إن كان له ثنه لتحقق القدرة، ويباع بثمن المثل ؛
 بثمن المثل- فلا يجب عليه شراؤه، وفي النوادر : أن ثمن ما يكفي كلوضوء إن كان در دها فا فأبى البائع أن يعطيه إلا بدرهم ونصفه فعليه أن يشتريه؛ لأنه غبن يسير وإن أبى أن أن يعطيه إلا
 ذلك، وإن كان بأجر كما يلزمه شراء الماء (1).
( الاستشهاد ويتضح المراد، إذ إن نصوص الفقهاء فيها ظاهرة واهو واضحة على المطلوب، وحتى لا أطيل في النصوص لما هو معلوم في محله.






س- ستر العورة: إذ هي من فروع مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمن وجد قيمة ما يستر به عورته للصلاة لزمه شراؤه لنفسه ولمن تلزمه نفقته من والد وزوجة وولد وخلد ونوهم
؟- السعي لصلاة الجمعة: فإنه مبني على هذه القاعدة فيكون واجباً(٪) وعليه إمهاع
 تجب عليه العبادة.

0- إيصال الز كاة الواجبة وصدقة الفطر إلى مستحقيها ؛ إذ فيها من باب: ما لا يتم الوجب إلا به فهو واجب، أشياء منها: التعرف على الفقراء والمساكين ودعوقم إلى أخذها إلىا أو نقلها وإيصالها إليهم ${ }^{\text {(5) }}$
والشاهد من ذلك كله يظهر في أمرين:
الأول: هو وضوح حكم هذه القاعدة الشرعية ؛ إذ لو لم نجعل هذا الذي به يتم الواجب واجبا لسقط الواجب من أصله، فلو لم نقل بلزوم السعي لصلاة الجمعة والجماعة ما و جببتا، ولا وجب عليه شراء الماء من أجل الوضوء، ولا وجب عليه أن يذهب ويشتري ما يستر به عورته .... إلى آخره، وفي هذا باب لسقوط العبادات، وذهاب كثير من الأحكام والتكاليف الشرعية.

$$
\text { (1 (1 البحر الر ائق لابن نجيم 1/ • } 9 \text { ٪. }
$$

(Y) (Y) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي صبץ جامعة الإمام حمدل بن سعود - الرياض الطبعة

( ا الفتاوى المندية ฯ ا



 الإرادات للفتوحي 1/ 010، ط: الأولى مؤسسة الرسالة 999 ام

والآخر: أنه انبنى على ذلك بالنسبة للمكلف بالعبادة -أيا كان نوع التكليف بالنسبة لهـ

 تحصيل القدر بتعلم أو تحصيل مصحف يقرؤها فيه بشراء، أو إجارة، أو إعارة فإن كان فيان فيا
 إعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة، ودليلنا القاعدة المشهورة في الأصول والفروع: أن مالا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب) (ب) وأما العبادات التي في أصلها عبادة مالية ؛ كثمن الأضحية والعقيقة والهدي وتكار ولفلفة
 من وجبت عليه، أو كان أهلاً لأدائها ومحلاً لو جوبها أو أو استا الشار ع من الكتاب والسنة سواء جاء ذلك على سبيل الإيجاب أو الاستحباب، وعليه انعقد
 وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال حديثي عن تقسيم العبادات إلى مالية وبدنية(").
(1) الجموع شرح المهذب للنووي ب/ (
 (ॅ) في المطلب الأول من المبحث الثا

## المطلب الثالي

رسوم تفرض على العبادة نفسها أو لما هو من مصلحتها العامة
وفيه فرعان:
الفرع الأول

رسوم تفرض على العبادة نفسها أو لما هو من مصلحتها العامة

وهنا أعرض لحكم النوع الثاين من الرسوم المدفوعة أو المأخوذة على العبادة والتي تتعلق بفعل العبادة نفسها، أو التمكين من فعلها، وفيما يلي بيان هذه الحاللة:
وهي على نوعين:

أولاً: رسوم قد تفرض من الدولة(1) تتعلق بفعل العبادة نفسها، أو الثمكين من فعلها ؛ كأن تضع رسوماً لدخول المساجد، أو الصلاة فيها، أو الاعتكاف، أو رسا رسماً للصيام، أو الحـجا ألوا أو






 مر اعاة المستجدات من هذه الخدمات.
(1) أو من الجهة المخولة من قبل الدولة للقيام على شئون العبادة كوزارة، أو هيئة، أو مؤسسة، أو ما شابه ذلك. (Y) لأن العبادة المقصود هِا هنا معناها العام وهو كل ما هو من الطاعات التي تدخل تحت هذا الباب حتى لا يظن أن أمر العبادة وعحل البحث قاصر فقط على الما المساجدا ( الأفراد، وليس المقصود جانيتها أو عدم دفع أجركا.

وكا كلا النوعين السابقين من الرسوم حكمه غير مشروع، ولا يجوز أخذه من المسلمين إذا كان ذلك على سبيل الإلزام أيا كان نوع العبادة أو حكمها من الفرائض أم من النوافل، يؤيد هذا الحكم ويثبته ما سوف أسوقه من أدلة عامة تشمل المنع في جميع العبادات،
 تصلح دليلا يمكن أن يقاس عليه المنع في باقي العبادات، وفيما يلي أعرض لكا الأدلة:
أولاً: الأدلة العامة على عدم جواز كلا النوعين السابقين:

 أدائها على المسلمين بل وإعانتهم عليها، وليس من التسهيل والعون أن تأخذ الدولة المسلمة

 على المسلمين في هذا الشأن بأي نوع من الوسائل، بل ومر اقبة المقصر منهم في شألن الألما لأر كان
 كذا تار كها، وشرعت عقوبة مانع الز كاة بل وقتاله عليها (\$)





(1) ظهر ذلك واضحا جليا في المبحث الثاني من هذا البحث والذي جاء بعنوان: مسؤولية الدولة والحكام تجاه أحكام العبادات في الإسلام.

VY : يونس (T)


 تَنَعِقُونَ (5)
وهذا يدل دلالة واضحة على عدم جواز أخذ الرسوم من هذا الباب؛ إذ إن هذا
 سبيل الله سواء كانت من باب الولاية على الناس بألن ولي أمرا أمرا من أمور المسلمين، أو كانـ كانت
 عبادڤم وطاعتهم لرهمه، بل إن الواجب عليهم أن يذلوا ما ما عندهم من غير أخذ مقابل على ذلك.
؟- أن من اضطُهد من المسلمين في بلاد الكفار بيث لا يستطيع إظهار دينه، ولا يتمكن من


 مَصْيرِا) (1)
يستفاد من ذلك: أن هذا الواجب الذي يقع على مثل هذا المسلم، يقابله واجب آخر يقع على عاتق البلاد المسلمة، وهو أفمّ يجب عليهم استقباله في بالادهم، بل وتمايته لإظهار دينه،

| E * الطور: |
| :---: |
|  |
| EV : ${ }_{\text {( }}^{\text {( }}$ ) |
| ( 0 ( |




والتمكن من أداء واجباته، وهذا يفيد أن فعل العبادة في بلاد المسلمين لا يجوز أن يعوقه أي


 لا يكروز
צ- من مسؤوليات الحاكم القيام على طرق الناس وإصلاحها وهي تلزم لحياقهم(")، أفلا يكون ما يلزم لمعادهم من عبادات أولي بالقيام عيه وبالإصلاح
 الاله عليهم-، رغم حاجتهم الأشد في أز أزمافمم.
^- أمعح فقهاء المذاهب الأربعة على أن ما هو من مصالح المسلمين العامة فإن مصار فه من من



 أيضاً جاء عندهم في معرض الكلام عن مصارف الجزية والفيّ الفيء: (وفيه إشارة إلى أنه يصرف


(1) النساء: 9 (Y)
(Y) بجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحر YVN/T الفكر-بيروت، ط: الثانية، 199 ال 9 ام ( ${ }^{(\Psi)}$ للمالايين.

(0) بجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحر TVN/1.

وفي فته المالكية جاء عندهم: (قال مالك: لا تقسم الأرض وتكون وقفا يصرف خرا وريها فيا في
 عندهم أيضاً في معرض الحديث عن ثمس الغنيمة والفيء قولمّ: (يصرف على ما ما فيه مصلحة لعموم الناس كالمساجد والقناطر والغزو، وعمارة الثغور، وأرزاق القضاة والئر والفقهاء، وقضاء
 الفيء: (أنه مصروف في مصاح المسلمين العامة من أرزاق المقاتلة والأئمة والقضاة وبناء الخصون والمساجد والقناطر وإعداد القلاع والسلاح)"(")، وعند الحنابلة عن مصار المار الفار الفيء



نفع)
فهذه نصوص صريهة لفقهاء الإسلام الأعلام تفيد أن جيع ما فيه مصلحة للإسلام


 قاعدة ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين"(")، أو يقاس عليه، وما ذكره الفقهاء كاء المان على سبيل المثال لا الخصر.




 مادة: بَتَقَ ومكتبة الهالال
(土) المفين لابن قدامة r.v/v.



ثانياً: الأدلة الخاصة على منع أخذ الرسوم أو التكلفة، من المسلمين -على أي من النوعين السابقين- إذا كان ذلك على سبيل الإلزام أيا كان نوع العبادة أو حكمها من الفرائض أم

 1- أن أول عمل قام به رأس الدولة البني -صلى اللهُ عليه وسلم- بالمدينة هو بناء المسجدل،

 عليه وسلم- في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على على التقوى، وصلى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثخ ركب راحبي الناس حتى بر كت عند مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة، وهو يصلي فيه
 أسعد بن زرارة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين بر كت به راحلنه: „هذا ولما إن شاء الله المزله.. ثخ دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الغلامين فساومهما بالمربد، ليتخذه مسجدا، فقالا: لا، بل فبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله أن يقبله منهما هبة حتى الها ابتاعه منهما، ثخ بناه مسجدا، وطفق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن: " هذا الحمال لا حال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، ويقول:
 أنس بن مالك -رضي الله عنه: لما قدم رسول الله -صلى اللهُ عليه وسلم- المدينة أمر ببناء
( ( ) وقد قمت بذكرهما في مقدمة هذا البحث.

 للمطرزي / / ه اب ط: مكتبة أسامة بن زيد - حلب.
(


المسدجد، وقال: 》يا بني النجار ثامنوين بحائطكم هذا< قالوا: لا واللهّ لا نطلب ثثنه إلا إلى

وهنا قد يثور الإشكال : بسبب ما جاء في هذه الرواية من قولم: (والله لا نطلب ثثنه إلا إلى الله عز وجل) حيث يفهم منها: أفم مُ يقبلوا منه ثنها، بل جعلوا أجرها على الله، مع أن الرواية الأخرى جاء فيها: (فأبى رسول الله أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما)، وهذا فيه دلالة على أنه -صلى الله عليه وسلم- دفع أجر الأرض لليتيمين. ودفع هذا الإشكال: جاء عند ابن حجر العسقلاين، والبدر الييني -رحهما الله- إذ قالا:
 فعينوا له الغلامين فابتاعه منهما فحينئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا له لا نطلب ثمثنه إلا إلى (الله تحملوا عنه للغلامين بالثمن (r)

والشاهد معنا هنا:
أن هذه الأحاديث يفهم منها: أن أمر إقامة المساجد ومتابعتها في الأصل هو مسئولية الإمام تقوم به الدولة المسلمة وتلتزم به، وأن مصروفاها على الدولة، وإن كان ذلك لا يمنع من أن يقوم الناس بعمل ذلك الأمر متطوعين ؛ كأن يتفق أبناء منطقة ما، أو قرية على بناء مسجد لمم يقومون بجمع تكاليف بنائه من القادرين من أهل هذا المكان من الوجهاء والاعيان والتجار، ثخ يتولى أمر الإنشاء أهل الثقة منهم، أو أن يقوم بعض الناس قبل وفاته بالإيصاء ببناء مسجد لأهالي قريته أو بلدته، فباب الخير في هذه الأعمال مغتوح للراغبين على مصراعيه، والشريعة تزكي ذلك وتدعمه ؛ بل وتحث على فعله فقد جاء في الحديث الشريف: عن عثمان بن عفان، عند قول الناس فيه حين بنى مسـجد الرسول -صلى الله عليه وسلم-: إنكم قد أكثرتح، وإين ممعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: " من بنى
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكافا مساجد 1 / 9 .
(Y) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلالي 7 (Y/V، عیمدة القاري شرح صحيح


مسجدا لله تعالى - قال بكير: حسبت أنه قال: يتتغي به وجه الله - بنى الله له بيتا في الجنة
 صلى الله عليه و سلم- قال: (من بنى مسجداً لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في (4) الجندا

ץ- جاء في فقه المالكية ما يلي: (باب في إجارة المسجد، قلت: أرأيت إن بنى رجل مسجدا






 المسجد فالإجارة فيه غير جائزة ؛ لأن الإجارة في المساجد غير جائزة ولما ولمي أسع من مالك في

هذا شيئ) (E)



عَظِّم"
(1 (أخرجه مسلم في صحتحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاكة، باب فضل بناء المساجد والحث
عليها
 الشيخ شعيب: إسناده صحيح.
( ( ) المدونة الكربرى للإمام مالك

(ه) البقرة: ؛ 1

ومما جاء في تفسيرها (أنه كل مسجد؛ وهو الصحيح؛ لأن اللفظ عام ورد بصيغة
 أيضا: (المراد من منع من كل مسجد إلى يوم القيامة، وهو الصحيح، لأن اللفظ عام ورد
 والشاهد من الآية: واضح الدلالة في حرمة إلزام الناس برسوم من أي نوع كان تدفع جبرا للمساجد ؛ لأن ذلك مام يتسبب في منع الناس عن المساجد بسب ما قد يتكلفونه من مقابل لأداء العبادة.


 وقضاء النسك فيه، وإليه ذهب ججاهد والحسن وجماعة، وقالوا: المراد منه نفس المسجد الحرام ومعنى التسوية هو التسوية في تعظيم الكعبة في فضل الصلاة في المسجد الحرام والطو اف بالبيت، وقال آخرون: المراد منه جميع الحرم، ومعنى التسوية أن المقيم والبادي
 إذا كان قد سبق إلى متزل، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد، قالوا: هـا سواء في البيوت والمنازل، وقال عبد الرحن بن سابط: كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة بأحق بمزله منهم، و كان عمر بن الخطاب ينهى الناس أن يغلقوا أبوا ابهم في

الموسم)
(1 (1 أحكام القر آن لابن العربي $1 / 1$
.VV/r ( الجامع لأحكام القر آن للقرطبي (Y) (Y)
Y O الحّ (
( ) ( ( ) تغسير البغوي "معالم التزيل في تفسير القر آن" لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي



وجاء في تفسير اللباب: ( وقيل: " سَوَاءُ الْعَاكِفُ فِيهِ وَألْبَد" في تعظيم حرمته،و وضضاء النسك به وإليه ذهب جاهد والحسن وجماعة، أي ليس للمقيم أن يمنع البادي وبالعكس ) (1) ".


فالشاهد من هذه الآية: أن الهُ عهد إلى سيدنا إير اهيم عليه السلام بأمور منها إعداد البيت وتطهيره لقاصديه فيفهم من الآية ؛ بل وتدل دلالة واضحة عليا على تكليف القائم عليه بياعداده
 قائم على البيت وشئونه في كل زمان ومان ومكان، وكاملي هذا لايا وجدت لها له ما يقويه في تفسير أضواء البيان، وقد جاء فيه ما يلي (غ) :
 متعلق بمحذوف، وقد دلت على تقدير الخذوف المذكور آية البقرة وهي قوله تعالى:

 وعهدنا إليه: أي أوصيناه، أن لا تشرك كي شئئا وطهر بيتي للطائفين، وزادت آية آية البقرة: أن
 تشرك بي شيئا، وطهر بيتي-الآية- فاعلم أن في "أن" وجهين: أحدهي أهما: أهنا هي المفسرة، وعليه فتطهير البيت من الشرك، وغيره هو تفسير العهد إلى إبراهيم: أي والعهد هو إيصاؤه
(1) اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي \&/1/1، ط: الأولى،
دار الكتب العلمية - بيروت 199^19 م
( الدولة والحكام تجاه أحكام العبادات في الإسلام.



بالتطهير المذكور، والثالي: أها مصدرية بناء على دخول "أن" المصدرية على الأفعال الطلبية، فإن قيل: كيف تكون مفسرة للعهد إلى إبراهيم، وهو غير مذكور هنا؟ فالجواب: أنه مذكور في سورة البقرة في المسألة بعينها، والقر آن يفسر بعضه بعضا، فالمذكور هناك كأنه مذكور هنا، لأن كالام الله يصدق بعضه بعضا، والتطهير هنا في قوله: "وطهر بيتي": يشمل التطهير المعنوي والحسي، فيطهره الطهارة الحسية من الأقذار، والمعنوية: من الشرك والمعاصي، ولذا
 وقد قدمنا في سورة الإسراء الكالام مستوفى فيما كان عند الكعبة من الأصنام عام الفتح، وطهرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أنجاس الأوثان وأقذارها، كما أمر الله بذلك إبراهيم هنا، وقال لنبينا -صلى اللهُ عليه وسلم- " ثُثَّ أَوْحَيْنَا رِِٕيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ").
وجاء عند الطاهر بن عاشور: ("وَطَهِّه بَيْتيَ" وفيه إشارة إلى أن من إكرام الزائر تنظيف المزل وأنّ ذلك يكون قبل نزول الزائر بالمكان )(") وقال أيضاً: ( والمعنى: وأمرناه
 إلى ضمير الجلالة تشريف للبيت، والتطهير: تزيهه عن كل خبيث معنىً ؛ كالشرك والفواحش وظلم الناس وبثّ الخصال الذميمة، وحسًّا من الأقذار ونحوها، أي أعدده طاهراً (") للطائفين والقائمين فيه)
وجاء في تفسير السراج المنير ما نصه: (فكأنه قيل: تعبدنا إبراهيم قلنا له: لا تشرك كي شيئًا وطهر بيتي للطائفتين، وقال ابن عباس للطائفين بالبيت من غير أهله "والقائمين" أي: المقيمين "والر كوع السجود" أي: المصلين من الكل وقال غيره: القائمين هم المصلون لأنّ المصلي لا بدّ أن يكون في صلاته جامعاً بين القيام والر كوع والسججود)(").
(1) التحرير والتنوير غخمد الطاهر بن عاشور Y Y Y Y / الطبعة التونسية، ط: دار سحنون للنشر

 (

צ- قال تعالى : ( وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوِّ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ

.الْنَنْعَامِ فَكَلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفْقَيرَ (1)
يفهم من منطوق الآية: أن الدعوة من إبراهيم عليه السلام كانت لجميع الناس لمن آمن منهم هجذا الأذان، وبلا مقابل، وهو عليه السلام القائم على أعمال البيت، وما قال أحد بأن الداعي للمكان يأخذ أجرا من المدعو إليه، بل إن الدعوة كانت
 المقصود بالنفع الخحق الواقع بقوله سبحانه: "لِيَشْهْلُوا" وعند القرطبي وغيره في بياها ( أي المناسك، كعرفات والمشعر الحرام، وقيل: المغفرة، وقيل: التجارة، وقيل: هو عموم ؛ أي ليحضروا منافع لمم، أي ما يرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة، قال مجاهد وعطاء واختاره ابن العربي، فإنه يجمع ذلك كله من نسك وتجارة ومغفرة ومنفعة دنيا

$$
\text { وأخرى) }{ }^{(r) .}
$$

وهكذا حال كل قائم على رعاية المكان وداع إليه لا بد وأن يكون كإبراهيم عليه السلام في الدعوة للبيت بلا مقابل بل ولنفع القادمين. -V قال تعالى: (ا وَلِلّْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَّهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ
 بالنسبة لغير المستطيع، فهنا نلحظ: أن عدم التكليف بالعبادة جاء لعدم قدرة المسلم عليها فارتفع تكليفه هجا، فكان عامل المنع من التكليف -لفقد شروط المكلف بهراجعاً لأمر خاص بذات العابد، وليس للجهة القائمة على أمور العبادة فيما يخص هذه الشروط.


 9V: آل عمران ()
^- أخرج أبو داود والترمذي من حديث جبير بن مطعم عن البي -صلى الله عليه وسلم قال: (يا بني عبد مناف لا تُنعوا أحدا يطوف هذذا البيت ويصلى أى ساعة شاء من ليل أو

ففي هذا الحديث: أمر البي - صلى اللهُ عليه وسلم- الحجبة أن لا يردوا أحداً عن البيت، فمنعهم أن يغلقوا أبواب الحرم وأن يمنعوا الناس من الطوراف في أية ساعة ولو نصف الليل أو آخر الليل أو نصف النهار أو ما أشبهه.
 ولو تخصَّص المنع ببعض الأوقات) 9- أخرج الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول اللهّ - صلى اللهُ عليه وسلمأنه قال: (تابعوا بين الحمج والعمرة فإفهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبى (") (الحديد)
والشاهد من هذا الحديث: ظاهر في أن تكرار الحج والعمرة من الفضائل التي يستحب
 على أي من العبادتين يوقف تكرارها، أو على الأقل يقلل منهما، وهو ما يخالف منطوق الحديث ومفهومه معاً ؛ لذا قلت بعدم الجواز ألدا

- ا ا أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى اللهُ عليه وسلمقال: " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"(٪).





( حليث ابن مسعود حليث حسن صحيح غريب من ححيث ابين ابر مسعود، وصححه الألباين في السلسلة الصحيحة 7 / 9 19، ط: مكتبة المعارف - الرياض.



والشاهد هنا: أن هناك أفضلية لبعض الأماكن والمساجد من حيث الأجر والثواب ما لا يتحقق في غيرها ؛ فكان من حق كل مسلم أن يلوذ بما يحقق له الثواب الوافر من الأسباب المشروعة للعبادة إذا عزم على ذلك، ولا يكون هناك من معوقات البشر التي تقف في وجه
 أحد إلا الله، ولا يقدر أيضا أحد على منحه إلا الله، فإذا كان قانون الثواب والعقاب بيد الله
 1 ا 1 أخرج البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى اللهّ عليه وسلم - قال : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، ومسجد الرسول
(1)" (1)

والشاهد من الحديث: فيه تظهر حرية اختيار مكان العبادة إذا تعلق الأمر هذذه المساجد الثلاثة دون أخذ إذن من أحد أو دفع تكلفة لأحد، وقد يقال: إنه لا بد حد حاليا من استخرا
 العبادة، أو مصادرة حرية اختيار العابد فيما هو من بجلة اختياراته التي منحها له الشرع في العبادات، طالما لم يصل الأمر للتعسف وسوء استخدام الأمور النظامية التي تؤثر على أداء هذه العبادة، بل إن هذه الأمور النظامية قد تكون مطلوبة لمصلحة الناس والحفاظ عليهم.
 الذي ورد هو قيام صحابة البني على خدمة البيت بلا مقابل.
 خاصة ببعض العبادات إلا أها تشمل سائر العبادات بالقياس عليها.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة Y/ • •r.

# الفرع الثاين <br> إير ادات متوقعة 

تمهيــــلـ :
هنا قد ترد بعض الإيرادات، أو تساق بعض الاعتراضات المتوقعة، وعليه ففي هذا الفرع سأقوم - بتوفيق الله تعالى- بذكر جملة من الاعتراضات المتو الععة على ما ذكرته فيا هي هذا المطلب وسأقوم بالجواب والرد عليها.


 لجمعته، ونفقة حجنه كل ذلك عليه.


 يلزم لذلك من مراعاة لصحة شروطها هي مسؤولية العابد، لكن فيئة مكان العان العبادة وبا وبا


 تقصير العابد فيما هو من التز اماته خو عبادته، والكل عحاسب ومسؤول الما أمام الله سواء كانت المسؤولية من باب التهيئة أم من باب الابي التزامير.



 الأماكن والعمران واختلاف أماكن العمل جعل ذلك أيضا من الحاجات الماسة لأماكن

العبادة، ويضاف لمذا أن خضوع هذه المرافق لملكية الدولة جعلها من المال العام الذي ينفق في مصالح المسلمين، ولا نجد أهم من مصلحة العبادة لإنفاق المال العام عليها، والمطلوب من كل دولة في ذلك ما هو من إمكاناها، وهو يقدر بالمتعارف عليه فيها، ويعرف من الإنفاقات الأخرى على باقي مؤسسات الدولة. ؟ - على افتراض حصول ذلك أو التسليم به فإنه لا يقبل التطبيق العادل بين المنتفعين منه إذ إن المسئولية عن شروط صحة العبادات مسؤولية خاصة بكل عابد على حده، كما أن قدر الانتفاع كختلف بينهم مما لا يجعل ذلك قابلا للتطبيق أصلاً. (ب) قد يعترض البعض أيضاً فيقول: إن هذه الأموال ليست مقابل العبادة أو الطاعة ،
 وجماعة المسلمين صار حكم تسهيلها حكم تسهيل العبادة نفسها وإلا أوقع ذلك الناس في الحرج.
(ج) قد يقال: إن الرسوم التي سوف تفرض إنما تكون فقط على النوافل والسنن وليست على الفرائض والواجبات. وهنا أقول: لا فرق بين الفرائض والنوافل في أصل مشروعية العبادة حتى يفرق بينهما في التعامل فكلاهما من لدن حكيم خبير، فكما لا يجوز ذلك في الفرض فإنه لا يكوز كذلك في وهنا أجيب: إن نوافل العبادات والسنن لا تدخل في هذا الباب ؛ لأن العبادات ليست من المباحات بل هي من النكاليف منها الواجبات ومنها السنن وفعل الواجبات الجات أمر لا بلد بلد من الإتيان به، وفعل السنن خصوصية من خصوصيات العابد إن فعلها أثيب عليها وإن لم يفعلها
 من آدائها أو تؤدي إلى المنع منها. (0) وقد يقال: إن الأموال التي تنفق في الحج أو العمرة الثانية أو الثالثة أولى هِا كذا وركذا....ح.

وأجيب: خصوصية اختيار العبادة المسنونة هي من شأن العابد ؛ لأن ذلك بينه وبين ربه وقد يجد الإنسان نفسه في طاعة أو في عبادة متأهبا لما عازما على فعلها -بتوفيق الله له في ذلكولا يجدها في طاعة أخرى بنفس العزيمة على الفعل فلا نضيق على الناس واسعاً، ولا نكون سببا في غلق باب رحة مشروع قد يكون سببا في نجاة إنسان من النار أو سعادة أبدية في الجنة.
(و) وقد يقال: نحن لن نغلق الباب بالرسوم، ولكن من معه يذهب، ومن ليس معه لا يذهب. فأقول ردا على ذلك: حجرتح واسعاً فهذا أدعى إلى عدم جواز فرض الرسوم ؛ إذ إن
 إذ هو سبحانه الذي يعطي ويمنع، وحين يعطي يحاسب سبحانه على العطاء، وحين دين يمنع يكافئ على المنع - وفي كل رحة منه سبحانه- والنكاليف مرتبطة بذلك، فلا دخل للبشر بذلك.
(ز) أيضا قد يقال: إن للمساجد الثلاثة خصوصية من حيث العناية والاهتمام هـا من قبل الدولة المسلمة، وبالتالي فإن ما ينطبق عليها لا ينطبق على غيرها من المساجد من حيث المسؤولية عنها، إذ إن باقي المساجد ليس ها هذا الاعتبار، وعليه فنقصر مسؤولية الدولة المسلمة عليها دون غيرها، وهنا أقول: أفضلية المساجد الثالاثة ثابتة من حيث زيادة الأجر، ومن حيث إمكانية شد الرحال إليها، فلا نزاع في الأفضلية الثابتة لها، وأما عن اختصا
 مسؤولية الدولة المسلمة عنها والاهتمام هِا وهيئتها لما أعدت من الما أجله على عاتق الدولة المسلمة ؛ لأن المساجد لله، والعُباد يتوجهون إلى حيث يشاؤون سواء كان ذلك التوجه للمساجد الثلاثة بغية حصولمم على مضاعفة الأجر، أو التوجه إلى مساجد أحيائهم للطاعة والعبادة، أو الاستفادة مما يقدم في المسجد من حلق العلم العم والفوائد الأخرى.

المطلب الثالث

> رسوم تؤخذ عن أعمال لها تعلق بالعبادات مصلحة العابد

في هذا المطلب أعرض لحكم النوع الثالث من الرسوم المدفوعة، أو المأخوذة على أعمال
 أقرب لمصلحة العابد، والأخرى: رسوم مقابل عبادة ترجع لمصلحة العابد الخاصة، و وكا
 المطلب، ويكون هذا جواباً لإيراد قد يرد عليه، إذ قد يقال: ما الضابط بين بين ما ها هو من قبيل المصلحة العامة للعبادة -كما جاء في المطلب السابق-ه، والمصلحة الخاصة للعابد؟

 من أدائها فهذا يعني أن الأمر يخص المصلحة العامة للعبادة، وإن كان الأمر بعكس ذلك فهو من المصلحة الخاصة بالعابد.
وبعد بيان لكاو الصورتين، وما قد يعترض به عليهما، أعرض فيما يلي لبيان الأحكام
المتعلقة هِما فيما يلي:

## الفرع الأول

رسوم تؤخذ عن أعمال لما تعلق بالعبادات لكنها أقرب لمصلحة العا

 ذلك: في الحج: مكاتب إفهاء الأوراق للسفر وعمل المطوف، وتأجير كراسي أو خيمات، أو بيع مستلزمات الحجيج من ملابس وغيرها، أو توفير صكوك المدي، ومثاله في الأضحية:

 مهمة العابد ؛ لأها تتعلق بخدمات خاصا هذه الرسوم جائز بشروط هي:

ا- ألا يكون في ذلك العمل استغالالُ لحاجة ومصلحة العابد، أو التجارة والحصول على الفو ائد والأرباح الكيبرة.
ץ- إن كان مقدم الخدمة أو العمل الخاص بالعابد هو الدولة فينبغي عليها ألا ختنكر العمل وتقصره عليها.

 لاستغلال الطامعين والجشعين منهم. ६- ألا يكون ذلك على سيليل الإلزام لمن أراد العبادة. الفرع الثاين



 لذلك (") وذكر الفقهاء هذه المسألة مفصلة في كتبهم فيما سي عني عندهم بالاستئُجار على الطاعات، وترير محل التزاع فيها كالتالي:
 على الإطلاق وسواء كان من عليه قادرا على الأاداء بنفسه أو لا؛ لأن الواجب فيها إلاء إلخراج الالل وأنه يصصل بفعل النائب(")، وعليه فأخذ الأجرة جائز .
(1) لكن ما أحب أن أنبه عليه هنا: أين لن أناقش مسألة صحة النيابة في العبادة، أو عدم صحتها، أو في
 العبادات التي هي من مصلحة العابد الخاصهة، وحكم الآخذل والعططى لفنه الرسوم.
 أثشياء خاصة نص عليها الفقهاء من الطاعات ؛ كالتعليم والأذان والإمامة لا على كل طاءة وإلا لشمل نو الصوم والصلاة ولا قائل به.
(r) بدائع الصنائع للكاساني

 ط: مؤسسة الرسالة.

ثانياً: اتفق الفقهاء الأربعة على أن كل عبادة تؤدى بالجسدد، والنفع فيها قاصر على فاعلها،
 ولأن من أتى بعمل واجب عليه لا يستحق عليه أجرة(٪)، إلا ما جاء في الميت إذا مات


تجيز المعاو ضة؟ هذا ما سيأيتي بيانه في المسألة التالية. ثالثاً: كل عبادة لها تعلق بالمال والبدن ؛ كالحمج غير الواجب، أو يتعدى نفعها للغير ؛ كالإمامة والأذان والإقامة، وتعليم القر آن والفقه والحديث، وقع الخلاف بين العلماء في حكم أخذ الرسم أو الأجرة عليها بين قائل بالجواز ومانع منه، وفيما يلي أعرض لآراء الفقهاء في هذه المسألة:
وأصل الحلاف في المسألة ير جع عند الحنفية إلى أن الاستئجار على الطاعات التي لا
يكوز أداؤها من الكافر لا يجوز، بينما الأصل عند الشافعي - رحه اللها الها - كل ما لا لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كان تجزي في فيه النيا النيابة(").




 للبهويت

 مسلم / / 9، ط: الثانية. ( ( ( ) البناية شرح المداية للعيني • .



 شرح الكتاب r/ . . ا المكتبة العلمية، بيروت - لبنان.
 فيجوز الاستئجار عليها، كبناء المساجد ونوبها
 الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كانت تجري فيه النيابة، وعليه فلا بأس بالإجارة على الحج، وعلى العمرة، وعلى الخير كلهد (م).


 والآذان فتجوز الإجارة فيهما اتفاق(") قال مالك لم يبلغن عن أحد كراهية تعليم القر آن

والكتاب بأجر (لا
أدلة الآراء السابقة:
أدلة القول الأول: على أن الإجارة لا تصح على الأفعال التي ختص بأهل القرب:
 .rvN/1!
(Y) وقيل في الرد على هذا: بأن الصالاة والصوم عبادتان قاصرتان وأما التعيم فعبادة متعلية فيجوز أخذ



(ه) وقيل في الرد على هذا: (أن المج تجزى فيه النيابة في الاداء ولا يتعين على الأبير إقامته فيجوز




 (V) شرح زروق على متن الرسالة لابن أي زيد القيرواين YVV/T دار الكتب العلمية، يروت - لبنان

ا-أخرج أبو داود من حديث عثمان بن أبي العاص، قال: قلت: يا رسول الله اجعلني إمام
 وجه الدلالة من الحديث: ظاهر في الاستشهاد على المراد ؛ إذ إن الأذان من أفعال القربات

r r أخرج ابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت، قال: (علمت ناسًا من أهل الصفة

 . فاقبلها)
r- أخرج أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه
 عرف الجنة يوم القيامة) يعني ريمها (६)


(1) أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين (9/9، ب، والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أبرا، وقال عنه: حديث حسن صحيح 1 / •\& .
(Y) البناية شرح المداية للعيني • •
( ا أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب: التجارات، باب: الأجر على تعليم القر آن
 الرسالة العاليمة ط: الأولى.






وجه الدلالة من الحديث: قاله صاحب المغني: (أن من شرط صـحة هذه الأفعال كوها قربة إلى الله تعالى فلم يجز أخذ الأجر عليها ؛ كما لو استأجر قوما يصلون خلفه الجمعة أو
(1) التراويح)

الله عليه وسلم - وهو ما كان يأخذ أجرا الّم)
أدلة القول الثالي: على أن كل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كانت
تجري فيه النيابة:
ا- حديث خارجة بن الصلت(غ) عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا: إنك جيئت من عند هذا الر جل بخير فارق لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القر آن ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جـع بز اقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم- فذكره له فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: (كل فلعمرى لمن أكل

برقية باطل لقد أكلت برقية حق )
وجه الدلالة من الحديث: أن الرقية بذذه الصفة طاعة وقد أجاز النبي سصلى الله عليه
وسلم- أخذ البدل عليها، وأنه إذا جاز أخذ الجعل جاز أخذ الأجر لأنه في معناه(4).




 السلسلة الصحيحة ألشا



 الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتح عليه أجرا كتاب اللها الماب".
 المهذب 0 17/ 1 .

Y Y أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: (كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت
 نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي قال: لا ما رقيت إلا بأم الكتاب قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نألي أو نسأل النـي النيا
 كان يدريه أها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم)(1) قال الخطابي:(ّ) وفي هذا بيان جواز أخذا الأجرة على تعليم القرآن ولو كان ذلك
 أحسنتم ورضي الأجرة التي أخذوها لنفسه فقال اضربوا لي معكم بسهم ثبت أنه طِلْق مباح r- استدلوا على الجواز (8) بحديث سهل بن سعد عند الشيخين(9) أن رسول الله -صلى الله الله عليه وسلم- جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إي قد وهبت نفسى لك، فقامت قياما
(
















 كذا وسورة كذا، لسور بساها، فقال له رسول الله - صلى اللّ عليه وسلم : ( قد زو جتكها عما معك من القر آن) (1) .
ووجه الدلالة : أنه إذا جاز تعليم القر آن عوضاً في النكاح، وقام مقام المهر، جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة(").
६- أخرج البخاري ومسلم من حديث سالم أن عبد اللّ بن عمر -رضي اللهُ عنهما- قال: تمعت عمر، يقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعطيني العطاء، فأقول: أعطه


وجه الدلالة: هو أن المقابل هنا ييوز أخذه من هذا الباب، إن كان الأخخذ بلا سؤال، ولا تطلع أو حرص على الشيء.
 كبناء المساجد والقناطر ؛ ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك فإنه يكتاج إلى الاستنابة في الحج

 (ץ) المفي لابن قدامة 廿/ الها
 ( ( ) أخرجه البخاري في صحيح،، كتاب: الزكاة، باب: من أعطاه اللّ ثيئا من غير مسألة ولا إشراف

 ( ( المغني لابن قدامة

عمن وجب عليه الحج وعجز عن فعله ولا يكاد يوجد متبرع بذلك فيحتاج إلى بذل الأجر فيه.

الراجــــح:
بعد عرض أدلة الفقهاء على ما ذهبوا إليه، يظهر لي أن على الدولة أن تلتزم بأجر من

 لمصلحة العبادة العامة، و كلا الأمرين ملزم للدولة، وعليه فما تعطيه الدولة ؛ كراتب أو أجر
فهو جائز ولا شيء فيه.

أما إن كان ما يؤخذ من أجر -مقابل أمور هي من العبادات أو تتعلق هِا- مصدره من

 كإذ ليس الدافع بأولى من الآخذ في الاهتمام والالتزام بأمر العبادة، وما كان تبرعا وبدون



 للعبادة، وما كان منها يجيز أخذ المقابل فهو على الخاص من الأعمال، وهذلا يلما يمكن الجمع والتوفيق بين الأدلة الواردة في المسألة واللة أعلم.
－｜ケ｜＿

الحمد للهّ في البدء وفي الختام، والصلاة والسلام التامان المبار كان على سيد الخلق ورحمة الله تعالى للأنام، وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد :

فهذه أهم نتائج وتوصيات هذا البحث التي تربط بين جزئياته المختلفة وموضوعاته المتعددة،
 رحيق أزهاره،، وفيما يلي أتعرض لهذه الثمرات:

أولاً: النتائج :
من نتائج هذا البحث ما يلي:
 والظاهرة، وعليه فالعبادات في الشريعة الإسلامية لا تقتصر فقط على الأر كان الأساسية في الإسلام.
 اهتمام بأمر الإسلام.
r- تتنوع العبادات في الإسلام إلى أنواع كثيرة، لكن في الحقيقة أن أهم تقسيم هو ذلـــك التقسيم الذي أشرت إليه في هذا البحث، وهو يأيي على قسمين رئيسين: الأول: العبادات اليات المالية، والبدنية، والتي تجمع بينهما، والآخر : العبادات الخضة، وغير الخضـــة، ومـــا يجمـــع بينهما. ؟- من خلال حديث العلماء عن العبادات الخضة وغيرها، خلصت إلى أن العبادات الخضة:
 تعالى سواء استصحبت النية في فعلها أم لا ؛ لذلك فإن هذه العبادات لا يخاطـــب هــــــا إلا المكلف ؛ كالصلاة والصيام، وأن العبادات غير الخضة: فهي ما جاءت في أصل التشــريع، ولكنها لا يتعبد هِا إلا باستصحاب النية ؛ لذلك فإن هذه العبادات يخاطب هِا المكلف وغيره كالنكاح والعدة.

 الدولة المسلمة هو يتها الإسلامية، فالفرق بيننا وبينهم الصلاة. ฯ- إن الإسلام في الدولة المسلمة شامل لجميع أحكامه وأوامره ونواهيه،ففي الجمهلة لــــيس
 بعض أوامره أو تؤتى بعض نواهيه، فالإسلام دين شامل.


 المقصد ؛ لما له من صلاحيات وإمكانات، ثح تأيت بعد ذلك المسؤولية الفردية لآحاد الناس من الرعية عن حفظه.
^- إن الرسوم التي هي من متعلقات العبادة، والتي يتوصل المسلم هها إلى أدائها، ولا تنفك
 في المكان أو الزمان المطلوبين لأدائها، وما يلزم من مصاريف الإقامة، والمأكل، والمشـــرب، والملبس، تلزم صاحبها.
 التكلفة المالية لمذا النوع من العبادات هي أصل في مشروعية العبادة، بل إها جوهر تشريع
 - ا- لا يجوز فرض رسوم من الدولة تتعلق بفعل العبادة نفسها، أو التمكين من فعلها ؛ كأن

 1 ا 1 - لا يجوز فرض رسوم من قبل الدولة مقابل خدمات أو تسهيلات لأشياء تتعلق بفعـــل العبادة، أو التمكين من فعلها مـا هو من المصلحة العامة لأداء العبادة ؛ كمكاتب التوعيــة الدينية والإرشاد، والفتاوى، و كبناء المساجد وإنارةا ونظافتها، وتوصيل المياه والمرافق هـــا،

والحراسة إن لزم الأمر، وتعييين أٔثتها ومؤذيها، ويلاحظ: أن الأمر ليس خاصاً بالمســـاجد


 حكمها من الفر ائض أم من النوافل.
Y Y
 العبادات ؛مثال ذلك: في المج: مكاتب إفاء الأوراق للسفر وعمل المطوف، وتأجير كراسي




ذكرةًا في موضعها.






 والفقه والحديث. ثانياً: التوصيات : من توصيات هذا البحث ما يلي: ا- ألا تفرض رسوم مطلقا على كل ما ما يعد من قيّل العباد اليادات. r- أن تكون هناك هيئة خاصـة لتسهيل الخدمات الططلوبة للعبادات.
r- أن تقوم الدولة بواجباهاا ومسؤوليتها تجاه كل ما هو من قبيل العبادات سواء تعلق الأمر بتيسير الأداء أو بمنع الصعوبات والمعوقات.
؟ ؛ أن تكفي الدولة العلماء ولا تجعلهم في حاجة إلى الأمور المادية؛ ليتفرغوا لعلومهم، ولا يضطروا إلى معالجة أوضاعهم المعيشية بأمور أو أعمال لا تليق بمكانتهم العلمية. ه- ألا تخضع العبادات للفكر الاقتصادي، ولا ينظر إليها على أفها محل للاستثمار أبدا.

أولاً: القر آن الكريم:
ثانياً: الحديث وعلومه:
ا, تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمبار كفوري، ط: دار الكتب العلمية - بيروت.

- r لبنان
rــ سنن ابن ماجه تحقيق الأرنؤوط دار الرسالة العالمية، ط: الأولى ؟ـ سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستالي؛، ط: دار الكتاب العربي، بيروت مصدر الكتاب: وزرارة الأوقاف المصرية ©ـ سنن الترمذي الجحامع الصحيح، غخمد بن عيسى أبو غيسى الترمذي السلمي، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق : أحد محمد شاكر وآخرون.
7 إـ شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، ط: دار النوادر، سوريا، الطبعة: الثانية

V V اــ شرح النووي على صحيح مسلم، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت. ^م صـ صحيح البخاري، ط: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد اد عبد الباقي) الطبعة: الأولى،
9—— صحيح مسلم دار إحياء التراث العربي - بيروت.

- ( اـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العينى، ط: دار إحياء التراث العربي

بيروت.
l أــ عون المعبود شرح سنن أبي داود لخمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، ط: دار
الكتب العلمية - بيروت.
 بيروت.
r أــ مسند الإمام أحد بن حنبل بتحقيق الشيخ شعيب مؤسسة الرسالة، ط: الثانية.
§ اــ مصنف عبد الرزاق، المكتب الإسلامي - بيروت - ط: الثانية تحقيق: حبيب الرحن
الأعظمي.
0 ثالثاً: التفسير وعلوم القر آن:
7 اـــ أحكام القر آن خلمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، ط: دار إحياء التراث العــربي، بيروت، الطبعة الأولى.
أضاء أضواء البيان في إيضاح القر آن بالقر آن لخمد بن عبد القادر الشـــنقيطي، ط : دار

 للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان.
9 9 أــ النحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، الطبعة التونسية، دار سحنون للنشر والتوزيـــعـع

$$
\text { تونس - 9V } 9 \text { ام. }
$$


ا . . . م م الطبعة: الأولى
 بن الفراء البغوي، ط : دار إحياء التراث العربي سبيروت.
 للمطبوعات - بيروت.
 إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، ط: : دار الفكر، بيروت 9 (م) 9 (م.
 O Y تـ تفسير الشعراوي - الخواطر للشيخ محمد متولي الشعراوي، ط: مطابع أخبار اليوم.
 بالأزهر ط: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية الطبعة: الأولى.
_rV الجحامع لأحكام القر آن للقرطب، ط: دار عالم الكتب، الرياض، السعودية.
 العربي - بيروت
 ط الأولى: دار الكتب العلمية - بيروت ه 9 ه 9 ام. - • بيروت الطبعة: الأولى -- اســ مفاتيح الغيب = التفسير الكبير لفخر الدين الرازي، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت. رابعاً: أصول الفقه: ץ ץr_ الإحكام في أصول الأحكام الآمدي، ط: دار الكتاب العـــربي - بــــروت، الأولى،


 الطبعة الأولى،
 خامساً: القواعد الفقهية:
 أ- الفقه الحنفي:
الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود، ط: مطبعة الحلبي - القـــاهرة (وصورها دار الكتب العلمية - بيروت، وغيرها)
^^^ـ البحر الرائق شرح كرز الدقائق لابن نجيم الحنفي، ط: دار المعرفة بيروت.


- \&ـ البناية شرح المداية لبدر الدين العينى، ط: دار الكتب العلمية - بيروت.
 القاهرة.

Y .pl99r
؟ ؟ــ العناية على الهداية للبابرلي، ط: دار الفكر .
 § 7 §ـ اللباب في شرح الكتاب، المكتبة العلمية، بيروت - لبنان. § $V$ ^^
 لبنان.

بـ الفقه المالكي:

- هـ الأمنية في إدراك النية للقرافي، ط: دار الكتب العلمية بيروت.


 . بيروت
؛ 0ــ الذخيرة لأحد بن إدريس القرافي، ط: دار الغرب ؛ 9 وام بيروت. هـ هـ شـ لبنان.

OV المدونة الكبرى للإمام مالك، ط : دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان.
 9 هــــ مواهب الجليل في شرح ختصر خليل للحطاب، دار الفكر.

ج- الفقه الشافعي: -7.
 والدراسات، ط: دار الفكره اء ا ا بيروت.
Y Y ץ



77 الج الجمو ع شرح المهذب للنووي مع تكملة السبكي والمطيعي، ط: دار الفكر. وV مغني الختاج إلى معرفة معالي ألفاظ المنهاج للخططب الشر بيني، ط: دار الفكر . د - الفقه الحنبلي:
 .199 V
 ط - الإنصاف في معرفة الراجح من الحلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير) المَرْداوي ط: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة -مصر . السياسة الشرعية لابن تيمية ط: وزارة الشئون الإســـامية والأوقـــاف والـــدعوة

 (الشرح الكبير لابن قدامة على متن المقنع، ط: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. § § الفرو ع و معه تصحيح الفرو ع، مؤسسة الرسالة.


 سن منتهى الإرادات للفتوحي، ط: الأولى مؤسسة الرسالة 99 ( 9 1م. سابعا: معاجم لغوية وفقهية: V9 تا تاج العروس من جواهر القاموس غحمّد بن عبد الرزّاق الحســـيني الزَّبــــدي، ط:دار الهداية.
ببغداد.
(1) القاموس الخيط للفيروزآبادى ط: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ط: الثامنة. كـ كـاب العين للفراهيدي، ط: دار ومكتبة الهلال.

٪ § ^مـ مختار الصحاح للرازي، ط:مكتبة لبنان ناشرون - بيروت.
 . - ها

ثامناً: كتب السير والتراجم والتاريخ:
. الأعلام للزر كلي، ط: دار العلم للملايين.
^^^ـ

