## جنـاية العائز بـعينـهـ فيـ الفقه الإسلامي

$$
\begin{aligned}
& \text { عبد اللّه بن عبدالرحمن بن أحمد السلطان } \\
& \text { كلية الشريعة والدراسـات الإسـلامية، جامعة الإمـام محمد بن سعود الإسـلامية } \\
& \text { الأحسـاء، المملكة العربية السعودية }
\end{aligned}
$$

## الملخص:

I. تعرف عين العائن: بأنها نظر باستحسـان مشـوب بحسـد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر، وقد استفاضت الأدلة الشرعية على إثبات تأثير الضرر بعين العائن على وجه الحقيقة بإذن اللّه عز وجل، ولا يقطع بإثبات ولا نقي الكيفية
التي تحصل بها .

ع. عقوبة العائن القتل إن تعمد القتل بعينـه باختيار منـه وقصد، وإن كـان بغير قصد ولا اختيار فتجب فيـه الدية.
يجب القصاص على العائن أو الدية إذا كانت نتيجة فعله قطع طرف من أطراف الإنسـان أو إصابته بجرح ِپِ جسده، وكذا إن كانت نتيجة فعله ذهاب منفعة وعادت تلك المنفعة كمـا كانت، وللحاكم تعزير العائن بمـا يراه مناسباً ، وإن

لم تعد أو عادت بنقص أو ضعف فقيها الدية كلها أو بعضها.
 الدية، وأدت إصابته إلى إيذاء غيره، وإلحاق الضرر بهم؛ بمنعه من مخالطة

الناس والاجتماع بهمه.
0. تثبت الجناية بعين العائن إمـا بإقرار العائن أو بالشهادة عليهـ.

المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصـلاة والسـلام على نبيـه محمد الأمـين، وعلى آله
وأصحابها وسلم تسليمـاً كثيراً يـا رب العالمـين، أمـا بعد :

فقد لفت نظري واستوقفني أثناء تدريس مقرر فقه الجنايات وِ كلية الشـريعة مسـألة الجنـاية بعين العائن، وحكم القصـاص منـه إذا أدت هذه الجنـاية لقتل المَعِين، فبحثت عنها ֵِِ مظانها ֵِْ كتب الفقهَ لدى المذاهب الأربعة المختلفة فلم أظفر إلا

بالقليل، فاستعنت الله تعالى بهنـه وكرمـه، وعزمت على الكتابة فيها، وشرعت جهع المادة العلمية على الرغم من ندرتها يِّ كتب أهل العلم، وقد زاد ذلك من إصراري على الكتابة فيها ، وقد كـان مـن أسبـاب اختيـار هـذا البـحث مـا يلي: ا. طرافة المســألة، وقلة المكتوب فيها.

ك ك ك كون المسـألة غير هطروقة إلا عند المتأخرين من فقهاء المذاهب الفقهية.
 وقد اشتـمل البـحث على مقدمة، وثلاثة مبـاحث، وخاتمـة.

المبحث الأول: مفهوم الجناية بالعين
وفيـه ثالاثة مطالب:
المطلب الأول: مفهوم الجناية بالعين، والألفاظ ذات الصلة. المطلب الثاني: أدلة تأثير العين. المطلب الثالث: كيفية تأثير العين.

المطلب الأول: مفهوم الجناية بالعين، والألفاظ ذات الصلة
المسـألة الأولى: تعريف الجناية
أولاً:
مصدر جَنَى الذَّنْبَ عليهَ يَجْنِيـهِ جِنـايَة أي:جَرَّهُ إليـه، قال الشـاعر :
وإِنَّ دَماً لو تَعْلْمِينَ جَنَيْتُـهُ على الحَيِّ جاني مِتْلِّه غَيْرُ سـالى
وأصله من جني الثمـرة، وهو أخذ الثمـرة من شـجرهـا، يقال: جنيت الثمـرة أجنيها
واجتتيتها أي: أخذت الثمـرة مـن شـجرهـا (Y).

## وتستتعمل يٌ اللغة لعدة معان منها :

(1) وهو أبو حَيَة النُمْيريّ



والآخِرَةِ (ع)
r. التقول على الغير بالجناية، يقال: تجنى فـلان على فـلان ذنبـاً إذا تقوله عليـه،

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) } \\
& \text { وادعى عليهه، وهو بريء } \\
& \text { ثِانياً : يِ الاصطلاح الفقهي }
\end{aligned}
$$

استتعمل الفقهاء الجنـاية بمعنيـين:
الأول: عام، موافق للمعنى اللفوي للجنـاية، فيطلقونـه على كل فعل محرم وقع على وجـ التعدي سواء كان يِ النفس أو يٌ المال أو العرض(7). الثاني: خاص، ويطلقونه على التعدي على الأبدان، سـواء حل بالنفس بالإزهـاق، أو فيمـا (v)

دون النفس، كالقطع، والجرح (v) أمـا التعدي على الأموال فيطلقون عليـه غصبـا، وإتلافا، ونهبا وسـرقة وخيـانة، والتعدي على العرض بالقول قذفاً، وبالفعل زنا (^).


(V) تبيين الحقائق: (V/7، الفتاوى الهندية:



# المسـألة الثانية : تعريف العين 

أولاً : ي2 اللغة

العين (9): مصدر عَانَ الرَّجُلَ يَعِيْنُهُ عَيْنًاً، إذا أصـابه بِعَيْنِه، فهو عَائِن، وَمِعْيَان، وَعَيُون أيضاً إذا كان شـديد الإصابة بالعـين، والمُصـَابُ: مَعِيْن وَمَعْيُنْ، ومنـه قول

الشـاعر:

ويقال: أصـابت فـلاناً عين إذا نظر إليـه عدو أو حسود فأثرت فيـه فمرض بسببها (11) . ويطلق على العين التي تصيب الإنسـان نَفْسَاً، والنَّافِسِ: هو العَائِن، والمْنْفُوْنُ هو

 -العقرب، والنَّفْسِ -يعني العَيْنِ"(\&)
(9) العين من الأسماء المشتركة، والأصل فيها : العين الباصرة، ثم أطلقت على أشياء كثيرة، فأطلقت على منبع الماء، الجاسوس، والسححاب، ومن المعاني التي تطلق عليها إصابة الإنسـان بالعين.

 (1-(1) البيت لعباس بن مرداس، من البحر الطويل.
 النهاية يٌ غريب الأثر : Y/T




المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) المجلد الثاني عشر - العدد الأول- r

## ثانياً: هِّ الاصطلاح

ا. عرفت بأنها : نظر باستتحسـان مشوب بحسـد من خبيث الطبع يحصل للمنظور ... منـه
-ضرر
Y. وقيل: إنها سـهام تخرج من نفس الحاسـد والعائن نحو المحسود والمعـين (17).

قال ابن القيه: "وأصله مـن إعجـاب العائن بالثـيء ثم تتبـعه كيفية نفسـه الخبيثـة ثم تستعين على تتفيذ سهها بنظرة إلى المعين وقد يعين الرجل نفسـهـ وقد يعـين بغير إرادته بل بطبعه وهـذا أردأ مـا يـكون من النوع الإنسـاني"(1V)

شرح التعريف:
قوله: (نظر) يِّ الغالب، وإلا فإن نفس العائن لا يتوقف تأثيرهـا على الرؤيا والنظر،
بل قد يكون أعمى فيوصف لله الشيء فتؤثر نفسـه فيه.
قوله: (باستتحسـان): أي بإعجـاب، ويؤيده مـا ورد عنـه صلى الله عليـه وسـلم من قوله"علام يقتل أحدكم أخاه، هـلا إذا رأيت مـا يعجبـك بركت"(1)"

وقوله: (مشوب بحسـد): أي بشبيء من حسـد وِ الفالب، ويؤيد ذلك مـا رواه أبو
هريرة رضي الله عنـه قـال: قـال رسـول الله صلى اللله عليـه وسلم"العين حق، ويحضـرهـا الشيطان، وحسـد ابن آدم"(19)، وقد تكون لا يشوب النظرة حسـد ، كمـن يعين نفسـها أو أهله
(10) هذا تعريف ابن حجر، وأصله لابن الجوزي حيث عرفه بأنه: نظر باستحسـان يشوبه شيء من الحسد ويكون الناظر خبيث الطبع كذوات السموم فيؤثر وٌ المنظور إليه. انظر: فتح الباري: • •

المشكـ






قوله: (من خبيث الطبع): وهو العائن، بشـرط عدم تبريكه.

## المسـألة الثالثة: الألفاظ ذات الصلة

أولاً : الحسد

هو تهنى زوال النعمة عن المحسود، ويشترك مع العين يِّ الأثر پِ أنهها تكيف وتوجه لإلحـاق الضرر بـالغير، ويفارق الحسـد العين يِّ الأمور التاليـة:

ا. وٌِ الغالب الأعم أن كل عائن حاسـد ولا عكس، فبينهمـا عموم وخصوص مطلق، ولذا جاء ِِْ سـورة الفلق ذكر الاسـتعاذة من الحـاسـد دون العائن؛ لأن الاستعاذة من الحسـد استتعاذة من العين، وقد جاء عن عائشـة رضي الله عنها أنها قالت: كان إذا اشتتكى رسـول الله صلى اللّه عليـه وسـلم رقاه جبريل قال باســم اللّه يبريك ومن كل داء يشفيك ومـن شـر حاسـد إذا حسـد وشـر كل ذي عين"فلمـا كـان الحسـد أعم من العين كان تقديم الاستعاذة منه أهم (Y)
وكون كل عائن حاسـد، وليس كل حاسـد عائناً، هو من باب الغالب، لأن الإنسـان قد يعـين نفسـه، وأهلهه، وزوجاه(Y)، وعلى ذلك فـكمـا تكون من الحاسـد فإنها تكون من غير الحاسـد إعجاباً بالشيء، ويدل على ذلك مـا ورد ـِ الحديث "إذا رأى أحدكم من نفسـه وأخيـه مـا يعجبـه فليدع بالبركة فإن العين حق"(TY)
(Y) الشـمـائل الشـريفة، للسيوطي ص7 (Y)
 Www.islam-qa.com


 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بذكر البركة. وصحححه الألباني پِ "الكلم
Y. السبب، فسبب الحسد هو الحقد والكراهية، والبغض، وتمنى زوال النعمة، وسبب العين قد يكون الحسد، وقد يكون الإعجاب والاستحسان بـلا بغض ولا
كراهية، كـمـا إذا عان الأب ابنهـ.
r. أن الحسد يكون ٌِْ الأمر المتوقع قبل وقوعه وٌِِ الواقع، وٌِْ حال غيبة المحسود وحضوره، بينما العين تكون يِّ الأمر الواقع الموجود المشثاهد غالبـاً، وقليـلاً مـا وا تكون ِيْ الأمر الواقع الموصوف؛ لأن نفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤيا، بل
 غ. أن مصدر الحسد تحرق القلب واستكثار النعمة على المحسود، وتمني زوالها عنه


## ثانياً: السحر

يطلق ِوْ اللفة على كُلُّ مـا لَطُف مأْخَذُه ودَقَّ (Y7)، وأصله: صَرْفُ الثيء عن حَقِيقتَّهِ مختص بكل أمر يخفى سببـه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع ${ }^{\text {(「N) }}$
وعرفه ابن قدامة بأنه عزائمُ ورقىً وعُقدُ تؤثر ٌِِ الأبدان والقلوب، فيمرض،
 والسحر أنواع متعددة يمكن إجمالها هِ نوعين:
 وجواب، من موقع الإسـلام سؤال وجواب.
(Y7) تاج العروس: (YY)
.IV•/\&: تهذيب اللغة: (YV)
(YN) التفسير الكبير: 1AV/r (YV)


النوع الأول: السـحر الحقيقي: وهو مـا يؤثر يخ القلب والعقل والبدن، فيمـرض المستحور،
 -هُمْ بضَارِيّنَ بـكِ هِنْ أَحَدِ إِلا بَإِذْنِ اللَّهُ النوع الثاني: السـحر التخييلي: ومصـرهِ الخيـال والشعوذة، فيخخيل السـاحرُ للنـاس شيئاً وفِّ حقيقته خـلافه، فيـخيل لهه أنـه يمشى على الحبل أو أنـه يدخل النـار، ومن هذا النوع قوله تعالى عن سـحرة فرعون \}سَتحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْنَرْهَبَوهُمْ وَجَاءُوا بسِِحْرٍ عَظِيهِّ (1)"، فالسـحر وقع على الأعين، حتى أنهم يجعلون العصي كأنها حية تتحرك، ووِ حقيقة الأمر أنها ليست كـذلك كعما قـال تعالى عن موسـى عليـه السـلام: \}فَإِذَا
 ويشترك هع العين يِ أنهما وسيلتان خفيتان للإضرار، فالسـحر من السـاحر، والعين من الحاسـد، وكـلاهمـا من الوسـائل المذمومـة والمنهي عنها شـرعاً (זY ، ويفترقان
 وفعل السـحر يرجع إلى اختيار السـاحر، أمـا الإصـابة بالعين فـلا يرجع إلى اختيار العائن ِّ2 الغالب فهو فعل مجبور عنـه من غير قصد، والسـحر يصدر بالاستعانة بـالثيـاطين، أمـا الإصـابة بـالعين فهي تأثيرات نفسيـة من نفس العائن (٪٪). ثَالثاً: الحقد ِيْ اللغة: هو الانطواء على العداوة والبغضاء، وجمعه أحقاد (٪).


المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) المجلد الثاني عشر - العدد الأول- r
 والعـين أن الحقد أحد أسـبـاب الإصـابة بـالعين (FV). المطلب الثاني: أدلة تأثير العين استتفاضت الأدلة الشـرعية من الكتاب، والسنـة، والإجمـاع على إثبـات تأثير الإصـابة بالعين على وجـه الحقيقة بإذن الله عز وجل، ومـن تلك الأدلة مـا يلي: أولاً : من القرآن الكريم ا. قوله تعالى على لـى لسـان يعقوب عليـه السـالام \}وَقَالَ يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ
 الآية

قال ابن كثير: "يقول تعالى إخبارا عن يعقوب عليـه السـلام أنه أمـر بنيـه لما جهزهـم مـع أخيهم بنيـامـين إلى مصر أن لا يدخلوا كلهم من باب واحد وليدخلوا مـن أبواب متفرقة فإنـه كمـا قال ابن عباس ومحمـد بن كعب ومجاهد والضـحاك وقتادة والسـدي وغير واحد إنه خشي عليهم العين وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء

فخشثى عليهم أن يصيبهم النـاس بعيونهم فإن العين حق تستـزل الفـارس عن فرســه"(Pa) .

 حيث أخبر عز من قائل بشـدة عداوة كفـار قريش للنبي صلى الله عليه وسـلم وأنهم أرادوا أن يصيبوه بالعين، فعصم اللهـ تعالى نبيـه صلى الله عليـه وسلم منهم.

[^0]قال ابن كثير رحمه اللّه:"قال ابن عباس ومجاهد - رضي اللّه عنهم - وغيرهمـا:

 إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل كمما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق

متعددة كثيرة"(8)
r.




## ثانياً: من السنة

أ) أ مـا ورد من الأحاديث التي تدل على أن العين حق لا مرية فيها ، ومن ذلك ما يأتي: ا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"العين
حق، ونهى عن الوشم" (\&\&).
Y. عن ابن عباس رضي الله عنهـا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "العين حق، ولو كان شيء سـابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا" (80)

والمعنى أن إصابة النفس بالعين كائن مقضي به يٌٌ الوضع الإلهي لا شبهة يٌ تأثيره




$$
\begin{aligned}
& \text { (£ॅ) سورة الفلق. }
\end{aligned}
$$

ب) مـا ورد من الآثار الدالة على كيفية اتقائها قبل وقوعها، والعلاج منها إذا وقعت، ومن ذلك ما يأتي:
ا. عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال:"كَانَ رَسُولُ الللهِ - صلى الْـى




「. عن عائشتة رضي الله عنها أنها قالت: "أمرني النَّبي صلى الله عليه وسلم
أو أمر أن يسترقى من العين"(49.

غ. عن عائثة رضي الله عنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، قال "بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسـد إذا حسد ، وشر كل ذي عين" (0.)











7. أنه - صلى الله عليـه وسـلم - قال لأسماء بنت عميس رضي اللله عنها : "مَالِيْ




عن محمد بن أبى أمـامة بن سـهل بن حنيف انه سـع أباه أبا أمـامة يقول اغتسـل .V
 قال وكان سـهل رجالا أبيض حسن الجلد قال فقال عامر بن ربيعة: مـا رأيت كاليوم ولا جلد عذراء فوعك سـل مكانـه فاشتـد وعكه فأتي رسـول اللله e فأخبره أن سـهـلا وعكك وأنه غير رائح معك يا رسول الله فـاتاه رسـول الله e فأخبره سهل الذي كان من شأن عامر بن ربيعة فقال رسول الله e علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العـين حق توضأ لـه فتوضـأ لـه عامر بن ربيعة

فراح سهل مع رسول الله e ليس باه بأس (00).
وِّ رواية: أن عامر بن ربيعة أخا بني عدي بن كعب رأي سهل بن حنيف وهو مع رسـول الله e بالخَّاَّار يغتسـل فقال والله مـا رأيت كـاليوم ولا جلد مخبـأة قال فلُبط (07 سـهل فأتي النبي e فقيل يا رسـول الله هل لك ـِن سـهل بن حنيف لا يرفع
(Or) أي نحيفة، والمقصود بهم أولاد جعفر بن أبي طالب.

 (Y/9^) (0ヶ) ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم.








رأسـه فقال رسول الله e هل تتهمون من أحد ؟ قالوا: نعم، عامر بن ربيعة رآه يغتسل فقال: والله مـا رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة. فدعا رسول الله e عامر بن ربيعة فتغيظ عليه، وقال: علام يقتل أحدكم أخاه ألا تبرك اغتسل له ففسل له

ووجه الدلالة من الحديث يرشد على أن من برك بأن قال: تبارك الله فإن ذلك يرد عين العائن، فإن لم تدفع عند صدورها وأصابت فإن العـلاج منها كمـا جاء هو الاغتسـال (0^)

ج) الأدلة الدالة على أن الإصابة بالعين قد تقتل: ا. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهمـا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين"(09) Y. ووجه الدلالة من الحديث ما ذكره النووي بقوله"فيه إثبات القدر، وهو حق باللصوص وإجماع أهل السنة... ومعناه: أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى ولا تقع إلا على حسب مـا قدرها اللّه تعالى وسبق بها علمه، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى، وفيه صحة أمر العين، وأنها قوية الضرر"(7.7 ${ }^{(7)}$






「.r. عن جابر رضي الله عنـه قال: قال رسـول الله - صلى اللّه عليه وسلم - :"إن العَيْنُ لَتُدخل الرَّجُلَ القَبر، وتُدخِلُ الجَمَلَ القِدْرْ .' (17) を. جاء وِّ فيض القدير "تدخل الرجل القبر"أي: تقتله، فيدفن ي القبر، "وتدخل الجـمل القدر "أي إذا أصـابته مـات أو أشـرف على الموت فذبحـه مـالكـه، وطبـخه

0. عن محمدل بن أبى أمـامـة بن سهل بن حنيف انـه سهع أباه أبا أمـامـة يقول اغتسل أبى سـهل بن حنيف بالخَرَّار فنزع جبـة كانت عليـه وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سـهل رجـلا أبيض حسن الجلد قال فقال عامر بن ربيعة: مـا رأيت كاليوم ولا جلد عذراء فوعك سهل مكانه فـاشتد وعكه فأتي رسول اللله e فأخبره أن سـهـلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله فـاتاه رسـول اللله e فأخبره سهل الذي كان من شـأن عامر بن ربيعة فقال رسـول الله e علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضـأ لـه فتوضـأ لـه عامر بن ربيعة
فراح سـهل مع رسـول الله e ليس بـه بـأس (TT).

ووجاه الدلالة مـن ذلك هو قولـه صلى اللـه عليـه وسـلم"علام يقتل أحدكم أخاه"الذي
يفيد أن العـين قد تقتل الإنسـان.

## ثُالثاً : من الإجماع

أجمـع أهل العلم على أن العين حق، وأن لها قدرة تأثيرية بقدرة الله عز وجل، قال ابن العربي المالكي "وَلا خِلافَ بَيْنَ الْمُوَحِّدِينَ أَنَّ الْعَيْنَ حَقِّ، وَهُوْ مِنْ أَفْعَالِ اللَّكِ مَوْجُودٌ,
 عدي. الحكم على الحديث: ضعفه السخاوي بسبب تفرد معاوية بن هشام عن الثوري، وكذا شعيب الأرناؤوط، وعبدالقادر الأرنائوط، وحسنه الألباني ٌِِ السلسلة الصحيحة






المطلب الثالث: كيفية تأثير العين

المعين، ويمكن تقسيم هذه الأقوال إلى زمرتين:
الزمرة الأولى: من يثبت أن للعين تأثيراً، حيث تتبعث منها قوة سمية تتصل بالمعين فيحصل له الضرر.

وهؤلاء اختلفوا هٌِ هذه القوة السمية هل هي محسوسة أم غير محسوسـة على قولين: القول الأول: أنها قوة محسوسـة، فيعبر عنها بأنها جواهر خفية أو لطيفة تتبعث من عيني العائن متصلة إلى المعيون، وعلى ذلك فهي من تأثير الحسي وِّ الجسم الحسي،
 ونوقش هذا القول من وجهين:
الوجه الأول: أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن تؤثر العين فيما لا يستحسن، كتأثيرها فيما يستحسن (آلها

الوجه الثاني: أن بعض العائنين قد يصيب ما يوصف له ويمثل ولو كان بينه وبينه
 وأجيب: بأن العائن إذا استحسن شيئاً فإما أن يحب بقاءه (17) وإما أن يكره ذلك (79) فان كان الأول فانه يحصل عند ذلك الاستحسـان خوف شديد من زواله وهو يوجب

$$
\begin{aligned}
& \text { (70) روح المعاني: 17/1T. } \\
& \text { (77) روح المعاني:17/1T. } \\
& \text { (TV) } \\
& \text { (TA) كما إذا استحسسن ولده مثلا. }
\end{aligned}
$$

انحصار الروح پٌ داخل القلب فحينئذ يسخن القلب والروح جدا ويحصل پِّ الروح الباصر كيفية قوية مسخنة، وإن كان الثاني فانه يحصل عند ذلك الاستحسـان هـم شديد وحزن عظيم بسبب حصول ذلك المستحسن لعدوه وذلك أيضا يوجب انحصار الروح وحصول الكيفية القوية المستخنة وٌٌِ الصورتين يسخن شعاع العين فيؤثر وليس ِِْ عدم الاستحسـان فبان الفرق؛ ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العائن

 بدن المعيون، كالحائض تضع يدها پِّ إناء اللبن يفسد ولو وضعته بعد طهرها لم يفسد، وأن الصحيح ينظر پٌِ عين الأرمد فيرمد، ويتثاءب واحد بحضرته فيتثاءب، أي
 الزمرة الثانية: من ينكر أن للعين تأثيراً يٌِ المعين، بل الله تعالى يخلق مـا يشاء من الضرر عند مقابلة العائن لمن يعينـه وهذا القول مبني على أن الأسباب لا تأثير لها پِّ مسبباتها مطلقاً، وهذا قول
 المخلوقات قُوى"، فليس ِيْ النار قوة الإحراق، وليس يٌ الماء قوة الإغراق، ولكن عند وجود النار يخلق الله الإحراق بـلا تأثير منها، وعند وجود الماء يخلق الله الإغراق بـلا تأثير منها. قال ابن القيم پٌِ معرض رده على هذه القول:"وهذا مذهب منكري
(79) كما إذا أحس بذلك المستحسن عند عدوه الحاسد هو له.

$$
\begin{aligned}
& \text { IV/IT: روح المعاني: (V•) } \\
& \text { (VI) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Vr) فتح الباري: • }
\end{aligned}
$$



الأسباب، والقوى والتأثيرات ِح العالم، وهؤلاء قـ سـدوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسبـاب، وخالفوا العقالاء أجمعين"(V0) . وقال شيـخ الإسـلام ابن تيميـة"فالذي عليـه السلف وأتباعهم وأئمـة أهل السنـة وجمهور أهل الإسـلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسبـاب وإن قـدرة العبـ مع فعله لها تأثير كتأثير سـائر الأسـباب وِ مسببـاتها والله تعالى خلق الأسبـاب والمسببـات، والأسبـاب ليست مسـتلة بالمسببـات بل لابد لها من أسبـاب أخر تعاونها ولها هع ذلك أضداد تمـانعها والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبـابه ويدفع عنـه أضداده المعارضة لـه وهو سبـحانه يخلق جميع ذلك بهشيئتـه وقدرتـه كمـا يخلق سـائر المخلوقات فقدرة العبد سبب من الأسبـباب وفعل العبد لا يكون بها وحدهـا بل لابد من الإرادة الجـازمة هـع القدرة، وإذا أريد بـالقدرة القوة القائمة بالإنسـان فـلابد من إزالة الموانع كإزالة القيد والحبس ونحو ذلك والصـاد عن السبيل كـالعدو وغيره"(V7)

الراجح:
قبل الكـلام وْ الترجيح بين الأقوال، أقول: أن هذه المسـألة تعد من المسـائل التي أشـكلت على بعض أهل العلم، قال ابن حجر"وقد أشكل ذلك على بعض النـاس فقال:
 وجود نص مثبت أو نايٌِ للكيفية التي تحـدث بها الإصـابة بالعـين، ولكن بالنظر إلى أدلة كل قول يتبـين لي والله أعلم مـا يلي: ا. رجحان القول بـأن للعين تـأثيراً؛ لموافقة ذلك مذهب أهل السنـة والجماعة المثبت أن لـلأسـبـاب تأثيراً بإذن الله تعالى.

زاد المعاد: ع/VO) /77

Y. أنه لا يقطع بإثبات ولا نفي أي من الطرق المذكورة، لأنه أمر محتمل، لم يرد به دليل، ومن قطع بإحدى هذه الطرق فقد أخطأ.
「. بنـاء على ما سبق يترجح لي - والله أعلمَ- التوقف ٌِْ الكيفية التي يحصل بها الضرر للمعيون من العائن، وتجويز حصول أي منها ، قال ابن حجر :"وقال المازري: زعم بعض الطبائعيين أن العائن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيهلك أو يفسد وهو كإصابة السم من نظر الأفاعي، وأشار إلى منع الحصر پٌ ذلك مع
 العائن بعادة أجراهـا الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخر وهل ثم جواهر خفية أو لا هو أمر محتمل لا يقطع بإثباته ولا نفيه، ومن قال ممن ينتمي إلى الإسـلام من أصحاب الطبائع بالقطع بأن جواهر لطيفة غير مرئية تتبعث من العائن فتتصل بالمعيون وتتخلل مسام جسمـه فيخلق الباري الهلاك عندهـا كمـا يخلق الهلاك عند شرب السموم فقد أخطأ بدعوى القطع ولكن جائز أن يكون عادة ليست ضرورة ولا طبيعة اهـ وهو كـلام سـديد"(Va).

# المبحث الثاني: الجناية بالعين على النفس وما دونها 

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الجناية بالعين على النفس.
(V^) مقصوده بأهل السنة هنا هم الأشاعرة.
(V9) اختصر ابن حجر كـلام المازري، وخلاصة رده من وجهين: الأول: إثباته أنه لا فاعل إلا الله، وعلى ذلك فإن المعيون إنما يهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى أجرى الله تعالى العادة بأن يخلق الضرر عند مقابلة هذا
 الوجه الآخر: أن أمر الكيفية التي يقع عندهـا التأثير بالعين محتمل لا يجزم به بإثبات ولا نفي، قال المازري فيم نقله عنه الخازن ِِْ تفسيره"وهل ثم جواهر أم لا ؟ فهذا من مجوزات العقول، لا يقطع فيه بواحد من الأمرين، وإنما يقطع بنفي الفعل عنها وإضافته إلى اللّه تعالى فمـن قطع من أطباء الإسـلام بانبعاث الجواهر فقد أخطأ هِ وِ

فتتح البـارى: • •/ • .

المطلب الثاني: الجناية بالعين على مـا دون النفس. المطلب الثالث: الجناية بالعين الموجبة للتعزير.

## المطلب الأول: الجناية بالعـين على النفس

 وفيـه مسـألتان:المسـألة الأولى: الجناية بالعـين الموجبة للقصـاص المسـألة الثانية: الجنـاية بالـعين الموجبة للدية.

## المسـألة الأول: الجناية بالعين الموجبة للقصاص

اختلف الفقهاء يٍِ جريان القصاص فيمن يقتل عمـداً بعينـه على قولين: القول الأول: أنه يقتص من العائن القاتل عمداً، وهذا قول المالكية"(•)، والحنابلة(1) ،
واختيـار ابن القيه (AY)، والشوكاني (Ar)(.
 أمـا الحنفية، فإنهم لم يتطرقوا إلى حكم القتل بعين العائن، إلا أنها يمكن استتبـاط أنهم لا يوجبون القصاص بالقتل بالعين مطلقاً؛ بنـاء على أنه قتل بـآلة معنوية لا مـادية ، وهم يرون أن القتل بالآلة المعنوية غير موجب للقصـاص قال الكاسـاني :"إن صـاح شـخص ِیِّ وجه آخر فمـات هـا الآخر فلا قصـاص على ذلك الثخخص عندنا، وعليـه القصـاص عنـد الشـافعية"(0)، ولا يشـكل على ذلك قتل السـاحر؛ لأن قتله عنـههم على سبيل



(NY) مدارج السالكين: (N/



(10) بدائع الصنائع: MO/V.

التعزير، سـواء قتل بسـحره أم لا ، قال ابن الههام"وأمـا قتله فيـجب ولا يستتاب إذا عرفت
 القصاص يٌ القتل إذا حصل بطريقة مـادية عن طريق التسبب (AV)، فمن باب أولى ألا يجب عندهم القصاص بآلة معنوية. (^1) وفيمـا يلي تفصيل لـلأقوال السـالفة:

## أولاً: عند المالكية

أول من ذكر حكم القود من العائن من المالكية هو أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم پِ شـرح صحيح مسلم، ولم يتطرق قبله أحد - فيمـا أعلم - ، وقد تبعه على ذلك الدسوقي يِْ حاشيتـه على الشرح الكبير، والصـاوي يٌِ بلغة السـالك، أمـا بقية فقهاء المذهب فلم يتطرقوا لذكر القصاص من العائن لا نفياً ولا إثباتاً، وقد بين المالكيـة أن العائن إذا قتل بعينـه فإنـه يقتص منـه بـالشـروط التاليـة : ا. أن يعرف العائن أنه يقتل المعـين بذلك. Y. أنـه يعلم العائن من حاله أنـه كلما تكلم بشيء أصيب ذلك الشيء.「. أن يتكرر من العائن الإصـابة بالعين والقتل بها بحيث يصير عادة. ع. أن يتعمد العائن قتل المعين بعينه.




$$
\begin{aligned}
& \text { (^1) شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي:99/7. } \\
& \text { (AV) }
\end{aligned}
$$




وجاء يِض حاشيـة الدسوقي:"يقتص من العائن القاتل عمدا بعينـه إذا علم ذلك منـه
وتكرر "(9.)

ثانياً : مذهب الشـافعية
لعل أول نقلٍ وصلنا عن حكم الجناية بالعين عند الشـافعية هو مـا ذكره الجويني ِّغ كتابه نهاية المطلب، حيث قال:"والذي يجب إنعام النظر فيـه الإصـابة بـالعين، وقد توافت الحكايات فيها ، حتى بلغت مبلغاً لا يقصر عن الخبر الذي ينقله المعتمدون، وصـح أن الرسـول عليـه السـلام قال"العين حقو"وبلغنـا أن فٍِ النـاس من يعتمـد(") ذلك ولا يخطئ. ولست أرى له حكماً، بخـلاف السـحر، فإن العين إن أصـابت لم تلتحق بالأسبـاب التي تعد من أسبـاب الهللك، وقد ذكرنا أن من صاح ببـالٍٍ عاقل، فسقط من سطح لم يلتزم ضمـاناً، وليس اتفاق هـذا من المنـكرات، ومن نظر وهو صائم إلى من تتوق نقسـه إليـه فأمنى لم يفسـد صومـه، فهذا مـا يجب القطع بـه"(9Y) ثم تـلاه الرافعي يفْ كتابه العزيز شرح الوجيز، حيث قال "إذا أصـاب غيره بالـين، واعترف بأنه قتله بالعين، لم يجب القصاص، وإن كـان العين حقاً، ويقال: إن وِ النـاس من يقصده، وقليـلاً مـا يخطئ، ولأنه لا يفضي إلى القتل اختيـاراً، ولا يعد ذلك
مـن أسبـاب الهلاك"(9r")

ثم لخص النووي مـا ذكره السـابقون، حيث جزم بعدم إيجاب القصـاص ولا الدية ولا الكفارة يِ القتل بالعـين حتى وإن اعترف العائن بذلك، حيث قال: "إذا أصاب غيره بالعين واعترف بـأنه قتله بالعـين فـلا قصـاص وإن كـانت العين حقاً، لأنه لا يفضي إلى القتل غالبـا ولا يعد مهلكا. قلت: ولا دية فيـه أيضـا ولا كففارة"(9\&)
řo/\& (9.)
(91) كذا يِن الكتاب المطبوع، ولعله: يتعهد.
(9Y) نهاية المطلب: IYY/IV.

(9 ) روضة الطالبين:

ولعل زيادة النووي بأنه لا دية يٌ الجناية بالعين ولا كفارة كان استتباطاً من قول
الجويني : "ولست أرى له حكماً"|90 (9)
ثم تتابع فقهاء الثـافعية على ذكر ما جزم به النووي من أنه لا قصـاص وولا دية ولا . كeفـارة فيهـ

ثالثاً : عند الحنابلة
لم يتطرق فقهاء الحنابلة ٌِِ مدوناتهم الفقهية لذكر القصاص من العائن إذا قتل بعينه حتى ذكره ابن نصر اللّه پِ حاشيتـه على الفروع، حيث قال: "لم يذكـ




وقد تتاقل من أتى بعد المرداوي هذا القول وارتضاه؛ لا سيهـا بعد ترجيحه ِيِ
 إلا أن بعض متأخري الحنابلة - وهو ابن مفلح الحفيد يٌ كتابه المبدع - قد أشثار تلميحاً إلى عدم موافقته لاجتهاد المرداوي يٌ قتل العائن حيث يقن يقول: "فائدة: من عرف بأذى الناس حتى بعينه حبس حتى يموت أو يتوب قاله ابن حمدان قال القاضي للوالي فعله، وِّنْ الترغيب للإمام حبس العائن. قال بعضهم: "ولا يبعد أن يقتل إذا كان يقتل بها غالبا "وفيه نظر"(••"،والمقصود بالبعض هو المرداوي صاحب الإنصاف، والتتقيح. (90) نهاية المطلب: IYY/IV.
 (9V) الإنصـاف:
(9^) المرجع السـابق.


وقد استقر المعتمد يِ المذهب الحنبلي على مـا ذكره ابن نصر الله، ورجحـه
المرداوي، بل لا نجـد من متأخري المذهب مـن يذكر خلاف ابن مفلح، جاء ِضْ كشـاف




 أهـا شروط جريان القصـاص فيمن يقتل عمداً بعينـه عند الحنـابلة فهي: ا. أن يكون العائن ممـا يقتل غالبـاً بعينـه. Y. أن يعين غيره باختيـار منـه. r. r. أن يقصد جنـاية القتل بعينـه اختيـاراً، لا إن غلب ذلك على نفســه.

## رابعاً: عند ابن القيم

أضاض ابن القيم پِ ذـر شـروط القصاص من العائن بل ومن شرط استيفاء القصاص منـه فقال: "فإن قيل فهل تقيدون منـه فإذا قتل بعينـه ؟ قيل: إن كان ذلك بغير اختيـاره بل غلب على تفسـهـ لـم يقتص منـه وعليـه الدية وإن تعمد وقدر على رده وعلم أنـا يقتل به سـاغ للولي أن يقتلـه بمثل مـا قتل بـه فيعينـه إن شـاء كـما عان هو المقتول، وأمـا قتله بالسيف قصـاصـا فـلا؛ لأن هـذا ليس همـا يقتل غالبـا ، ولا هو همـاثل لجنايته"|(ب• ). وقد تفرد ابن القيم بذكر شـرط لاستيفاء القصاص من العائن، وهو أنه لا يقتل إلا بالوسيلة التي قتل بها، وهي العين، وهذا الشـرط وإن كـان منطقياً معقولاً من النـاحيـة العمليـة إلا أنها يكاد أن يكون غير مــكن مـن الناحية العمليـة، فكيف يتم للولي ذلك إذا كان مـمن لا يعين ؟!.
$\qquad$
( مدارج السـالكـين: :

## خامسـأ ：عند الشوكاني

جاء یِ丷天 فتح القدير＂كأن يتعمد ذلك، وتتوقف إصابتـه على اختياره وقصده، ولم ينزجر عن ذلك فإنه إذا قتل كان له حكم القاتل＂（ب• •）

أدلة القول الأول： أولاً：من المنقول


 ووجه الدلالة من الحـديث مـا ذكره صـاحب طرح التثريب بقوله ：＂يُؤخَذْ مِنْ قَوْلِكِ


「． ＂أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين＂（7• 1 （1） ووجاه الدلالة من الحديث صحة أمر العين، وأنها قوية الضرر، وقد تؤدي إلى
الموت"(.|• .).

ع．قال رسول اللهه－صلى اللّه عليـه وسـلم－：＂إن العَيْنُ لَتُدخل الرَّجَلَ القبَر، وثُدخِلُ الجَمَلَ القِدْر＂（1•1）

$$
\begin{aligned}
& \text {.OV ، OT/r (1.r) } \\
& \text { ( ) (1- ) سبق تخريجه ص: } 1 \text { ( } 1 \text {. }
\end{aligned}
$$

ووجه الدلالة من الحديث أن سبب دخول الرجل القبر بعد موتـه إنمـا بسبب العين،وهـذا دليل على أن الإصـابة بـالعين سبب للقتل، وإلا لما جعلنا النبي صلى الله عليـه وسـلم سبـباً لإدخال الرجل القبر بعد موتـه.
0. عن محمدل بن أبي أسـامة بن سهل بن حنيف أنـه سـع أباه يقول اغتسـل أبي سهل بن حنيف بالخرَّار فنزع جبة كانت عليـه وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سهل رجال أبيض حسن الجلد قال فقال لـه عامر بن ربيعة مـا رأيت كاليوم ولا جلد عذراء قال فوعك سـهل مـكانه واشتتد وعككه فأُوتي رسول الله فأخبروه أن سهـلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسـول الله فأتاه رسـول الله صلى الله عليـه وسلم فأخبره سـهل بالذي كان من أمر عامر فقال رسـول الله صلى الله عليـه وسـله: "علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق.. الحديث"وِيْ رواية :..هقال صلى اللّه عليـه وسلم:"هل تتهمون لـه أحداً اللله عليـه وسلم عامراً فتفيظ عليـه، وقال: علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسـل لهه.. الحـديث"(1.9 (1)

وجه الدلالة: قوله صلى اللّه عليـه وسـلم"علام يقتل أحدكم أخاه"حيث دل على أن الإصـابة بالـيـن تقتل ٌِِ الغالب، قال القرطبي: "ففي هذين الحديثين أن العين حق وأنها تقتل كمـا قال النبي e وهذا قول علمـاء الأمـة ومذهب أهل السنة""(1).

1- القياس على القصـاص من السـاحر إذا قتل بسـحره، فكمـا أن السـاحر يقتل إذا قتل
بسـحره فـكذلك العائن يقتل إذا قتل بعينـه ("1")

$$
\begin{aligned}
& \text { (1-9) سـبق تخريجـه ص: } 17 . \\
& \text { (11•) تفسير القرطبي: MY/9 (II) }
\end{aligned}
$$

بالفرق بينهما، وذلك أن فعل الساحر راجع إلى اختيار وتقصد بينهـا العائن لم يرد الفعل ولم يقصده،وإنما هو مجبور يْ صدوره كمـا أن السحر فعل مكتسب للسـاحر بالتعلم، بينما العين جبلة فطرية غير مكتسبة（1＂（1）． وأجيب من ثلاثة وجوه：

ا．لا نسلم بأن فعل العائن صادر من غير اختيار منه، بل مـا يصدر منه بعضه
 Y．أن العائن إذا لم يتلفظ بها أعجب به لم يضر المعيون اعتقاده عادة، والتلفظ بهـا يجده العيان أمر اختياري لهـه（1）＂）．

「．ولئن سلمنا بحدوث العين بـلا تلفظ، فإن العائن يمكنه استـدراك فعله بالتبريك، فمن حكمة الله عز وجل أن العائن إذا برك أسقط قوله بالبركة قوله بالإعجاب،


أدلة القول الثاني：
1．أن فعل العائن لا يفضي إلى القتل غالبـاً، ولا يعد مهلكاء（11）．
ونوقش من وجهين：
أ．قولهه：＂بأن فعل العائن لا يفضي إلى القتل غالباً＂غير مسلم به؛ لأن محل النزاع

بـأن يتكرر منـه ذلك (IIV).

$$
\begin{aligned}
& \text { (110) (1) المرجع السـابق. } \\
& \text { rそへ/9: روضة (117) (17V) } \\
& \text { (1 1 19) طرح التثريب: 191. }
\end{aligned}
$$

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) المجلد الثاني عشر - العدد الأول- بF\&اهـ (11- المم)

ب. قولهه: "ولا يعد مهلكاً"غير مسلم به أيضاً، لمخالفته للأحاديث الدالة على حدوث الهلاك بالعين.
r. أن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض النـاس ٌٌِ بعض الأحوال مما لا انضباط له( (1) (1)

ونوقش:
بأن محل النزاع هو وٌِ جريان القصاص ٌِِ العائن الذي يستطيع القتل بعينـه، ويفعله باختياره، وهو وصف ظاهر منضبط للحـكمع. r. أنه لم يقع من العائن فعل أصلاً، وإنما غايته حسد وتمن زوال نعمة المعيون(9 " ونوقش من ثلاثة وجوه:
أ. قولهه "أنه لم يقع من العائن فعل أصالًا"غير مسلم باه، لمعارضته إنكار النبي صلى
 حنيف رضي الله عنهما، ونسبة القتل إليه بقوله: "عالام يقتل أحدكـ أحم أخاه". وقوله صلى الله عليه وسلم:"هل تتهمون له أحداً"؟ فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هو سؤال تحديد للفاعل لا الفعل، فدل على أن الجناية بالعين فعل يقع من فاعل، وهو العائن وإلا لكان سؤال النبي صلى الله عليه لا داعي لـه،

وإجابة الصحابة عليه هو محو زور وبهتان!
وقوله صلى الله عليه وسلم"ألا بركت"صـادر لمن وقع منه فعل، ولو لم يقع منه فعل أصـلاً لما أمره بالتبريك.
وخلاصة ذلك: أنه لو كان العائن لم يقع منه فعل أصـلاً لما صح إنكار النبي صلى
 أخاه"وملا تفيظ عليه، ولما أمره بالتبريك، والاغتسال.
(119) فتح الباري: - r.0/1.

ب. قولهه "وإنما غايته حسد وتمن لزوال النعمة"غير مسلم به؛ لأن فعل العائن لم يقتصر على الحسد فقط - الذي هو تمن زوال نعمة المحسود - ؛ لأنه لا يلحق الضرر بالغير، بل تعداه إلى إلحاق الضرر بالغير عن طريق النظرة المشوبة بالحسد.، قال متمم أضواء البيان "أما الحاسـد فلم يستعذ منه إلا عند إيقاعه الحسد بالفعل أي عند توجهه إلى المحسود لأنه قبل توجهه إلى المحسود بالحسد لا يتأتى منه شر فلا محل للاستعاذة منه" (.'1ا).

ج. أنه ليس كل حاسد عائن، فلا يلزم من الحسد الإصابة بالعين. ومن المعلوم أن الحاسد قبل توجهه إلى المحسود بالعين لا يتأتى منه شر، بل شره قاصر عليه،، ولهذا قيل:


أن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون مـا يختص ببعض الناس يٌِ بعض


ونوقشن من وجهين:
الأول: أن ضابط المسألة هو جريان القصاص بالعين إذا انضبط بأن كان ممـا يقتل
غالباً به.

الثاني: أنه منقوض بحكم الجناية بالسـحر إذا قتل، فإن الساحر يقتل إذا ككان ستحره يقتل غالبا (\$T(1).
o. أنه من باب الاحتياط ٌِِ الدماء، ولأنه لا يصـار إلى القتل إلا باليقين والجزم ِپِ الحكم، وحيث إن النفس تعد من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة

بالمحافظة عليها، وأنه لا يسفك دم إلا بانتفاء جميع مـا يرد إليـه مـن شبهات ونحوها، والقول بقتل العائن لا يسلم من شيء من ذلك، فإن الشـخص يجـد وِ نفسـه التردد والرهبـة للقول بقتل العائن، فإن الدمـاء لها منزلة عظمى یِ الإسـلام، وشـأنها كبير، فلا يصـار إلى القول بـالقتل إلا بأدلة يقينية قطعية لا يتبادر إليها
 ونوقش:

- بأن الاحتياط إنمـا يشرع إذا لم يتبـين الحكم بـادلتـه، فإذا تبـين فإن الاحتيـاط


بعد استعراض أدلة القولين، يظهر لي والله أعلم رجحان القول الأول، وهو أن العائن يقتل إذا تعمد القتل بعينـه، وكان ذلك باختيـار منـه وقصد، لقوة أدلتهم، ولأنه أمـن منـاقشـة أدلة القول الآخر إمـا لكونها أدلة معارضة بـأدلة أقوى منها أو لأنها أدلة خارجة عن هحل النزاع، ولأن القتل بالعين نوع مـن أنواع القتل المعنوي كالقتل بالستحر،
 كان الغالب عليه القتل بها ، ولذلك قال ابن حجر "ولا يعكر على ذلك إلا الحكى


## المسـألة الثانية: الجناية الموجبة للدية

اختلف الفقهاء يِّ وجوب الدية يِ القتل بعـين العائن على قولين:

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( Y Y ) } \\
& \text { (1 M ) فتح البـاري: • Y/ }
\end{aligned}
$$

القول الأول：أن العائن إن قتل بعينـه بغير قصد منـه واختيـار فتجب فيـه مـا يحب پِ قتل
 المالكيـة

القول الثاني：أن العائن إن قتل بعينـه سـواء أكان بقصد منـه واختيار أم لا ، فلا تجب عليه دية ولا كفـارة، وهذا قول الشـافعية ، والظاهر من قول الحنفية（r－（1）． وقد سبق لنـا بيان أدلة كل قول يِ المسـألة السـابقة، فأغنى عن الإعادة．

المطلب الثاني：الجناية بالعين على مـا دون النفس． وفيـه مسـألتان：

المســألة الأولى：إبانة الأطراض والجـراح．
المسـألة الثانية ：إذهـاب المنافع مع بقاء أعيانها．
المسـألة الأولى：إبانة الأطراض، والجـراح
صورة المسـألة：
ا．أن تكون نتيـجة فعل العائن قطع طرف من أطراف الإنسـان كاليد ، أو الرجل، أو إلحاق جرح بـه يِّ الرأس أو الجسـد ، كـأن يعـين شخصـاً يقود سيـارة فيتسبب ذلك


$$
\begin{aligned}
& \text { أولي النهى: MY乏/T. } \\
& \text { ( ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

 فيجب يٌِ خطأه الدية، إلا مـا نقله ابن حجر يٌٌ فتح الباري عن أبي العباس القرطبي من وجوب الدية إذا قتل العائن بغير قصد، حيث قال थٌِ فتح الباري：＂وقد اختلف پِّ جريان القصاص بذلك فقال القرطبي：لو أتلف العائن شيئا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة وهو وِّ ذلك

انظر:: المفهم: 07N/0، فتح الباري:• / / 「.
（1（1）لم يتطرق الحنفية إلى حكم جناية العائن بعينه لا بالإيجاب ولا بالنفي، وظاهر ذلك أنه لا دية يٌ ذلك

إلى وقوع حادث تقطع على إثره يد المعيون أو رجله أو تفقأ عينـه، أو ٌِ إصابته
بجرح ِوْ جسـده.
Y. Y. أن يعين شـخصاً فيمرضـا بإذن الله فيؤدي ذلك إلى إبانة الطبيب لأحد أطراف المعيون خشيـة السِّراية إلى بقيـة الجسـد.

وليس للفقهاء يٌِ هذه المسـألة نص صريح ِوْ هذه المسـألة، ولكن يهـكن القول
بعدم وجوب القصاص والدية على العائن يِّ كلتا الصورتـين؛ لـلأدلة التاليـة: ا. أن العائن متسببب لا مبـاشـر، وإذا اشترك المباشـر والمتسبب يٌ الجناية فإنها تضاف
إلى المبـاشـر.
Y. أن آلة الجناية يِ هـذه الحالة آلة معنوية لا حسية، والآلة المعنوية لا يتصور مبـاشـرتها للقطع أو الجرح، بل تسببها يِّ الجنـاية الذي تؤدي إلى القطع أو الجرح. وللحاكم تعزير العائن بمـا يراه منـاسبـاً، لتعمده الإصـابة بالعين، ولعدم مسـارعته بالتبريك لما رآه وأعجب بـه، وعدم مبـادرتـه بالاغتسـال للمعيون ('「ז').

## المسـألة الثانيـة: إذهـاب المنـافـ مـع بقاء أعيانها

صورة المســألة: أن يفوت على المـين منفعة السـهع أو البصر أو المشثي، كـأن يعـين شـخصـاً فيصيبـه بالشلل أو العمى أو الصنَّـنح، وهنـا يفرق بـين أمرين: الأمر الأول: أن تعود المنفعة الذاهبة كمـا كانت، وقد جرت سنـة الله على أن علاج العين هو الاغتسـال للمعيون، فـلا يجب حينئن قصـاص ولا دية، وللحاكم تعزير العائن بما يراه منـاسبـاً، ويدل على ذلك مـا روي أن: عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل وفيه: :... فدعا رسـول الله صلى الله عليـه و سـلم عامرا فتغيظ عليـه وقال عـلام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسـل لـه فنسـل عامر وجهه ويديـه ومرفقيـه وركبتيه

وأطراف رجليه وداخلة إزاره پِّ قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس"(Tr|).
الأمر الثاني: أن لا تعود المنفعة الفائتة أو تعود ولكن بضعف ونقص، فهل يجب فيها الدية ؟

 - الجناية بعين العائن، أما من يقول بإيجاب القصاص والدية وِّ الجناية بعين العائن وهم المالكية، والحنابلة - ، فإنهم يرون أنه إن عرف مقدار ضعف المنفعة أو نقصها فقيه قسطه من الدية، وإن لم يعرف فحكومة عدل (170).

## المطلب الثالث: الجناية بالعين الموجبة للتعزير

 إذا لم يثبت عليه القصاص أو الدية - بأن على الوالي تعزير العائن إذا أدى فعله إلى إيذاء غيره، وإلحاق الضرر بهم وذلك على النحو الآتي:
 ابن بطال عن بعض أهل العلم إنه ينبغي ثلإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة النـاس وأن يلزم بيته فإن كـان فقيرا رزقه مـا يقوم به فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بهنعه من مخالطة النـاس كمـا تقدم


 (0 (1) الشرح الكبير للدردير: ع/ \& . M / K



واضتحا ٌِ بابه وأشد من ضرر الثوم الذي منع الثـارع آكله من حضور
الجـمـاعة"(rv").

قال النووي: "وهـا الذي قالـه هـذا القائل صحيح متعـين ولا يعرف عن غيره تصـريح بخـلافـه|"(1+N)
وقد اعترض القرطبي المالكي على مـا ذكر بقولـه "وقد قال بعض العلماء: يَأْمُره الإمـام بلزوم بيتـه وإن كان فقيرا رزقه مـا يقوم به ويكف أذاه عن الناس، وقد قيل: إنه ينفى. وحديث مـالك الذي ذكرناه يرد هـذه الأقوال؛ فإنـه عليـه السـالام لم يـأمر یِ عامر بحبس ولا بنفي بل قد يـكون الرجل الصـالح عائنـاً وأنه لا يقدح فيـه
ولا يفسق بـه"(9+9).

ورد ذلك من ثلاثة أوجه:
الأول: أن ذلك لمن عرف بالإصـابة بالعـين، ولا يحصل ذلك إلا بالتتكرار. الثاني: أن النبي صلى اللله عليـه وسلـم قد عزر عامر بن ربيعة رضي اللّه عنـه بالتغيظ عليـه، رغم أنـه لم يتكرر منـه ذلك الفعل من قبل. الثالث: أنه باب الاحتيـاط، ودفع الضرر، إذا لـم يدفع إلا بـه.
 وٌِ ذلك يقول ابن القيم"وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك ، حبسـه الإمـام وأجرى لـه مـا ينفق عليـه إلى الموت، وهـذا هو الصواب قطعاً"(そ)" وقال ابن مفلح الحفيد : "فائدة: من عرف بأذى الناس حتى بعينـه حبس حتى يموت

$$
\begin{aligned}
& \text { (Irv) فتح الباري: • (Irı) } \\
& \text { (IFA) شرح النووي على صحيح مسلم: IFV) }
\end{aligned}
$$



أو يتوب قاله ابن حمدان قال القاضي: للوالي فعله وِوْ الترغيب لـلإمـام حبس العائن"(1EY)، ولأنه "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام"(1\&r()



r. ذ. ذر بعض الشـافعية أن لـإمام تعوير عين العائن؛كفاً لشره، جاء فِ حاشيـة قليوبي"فرع: لا كفارة على عائن يقتل بعينـه كمـا لا قود ولا دية عليـه لأن القتل عندهـا لا بها لأنه ينفصل عنها جواهر لطيفة غير مـرئية تتخلل المسـام ويندب للحاكـم حبسـه، ولو أبدا ولـه تعوير عينه"|(1\&7) مـا ذكره الشـافعية من تعوير عين العائن غير مسلم بهه، لأنه لا يعد كافَّا للعائن من إلحـاق ضرره بالنـاس، فالأعمى قد يعين غيره، لأن التأثير يصدر مـن نفس العائن لا من بصره.

ع. قال ابن القيه: "ونفس العائن لا يتوقف تأثيرهـا على الرؤية بل قد يكون أعمى فيوصف لـه الشيء فتؤثر نفسـه فيـه" (IEV). المبحث الثالث : إثبات الجناية بالعين

وفيـه مطلبـان: المطلب الأول: إثباته بـالإقرار. المطلب الثاني: إثباته بالثشهادة.
$\qquad$
(1 (1) شـرح القواعد الفقهية، للزرقا :ص9V)

(l) الفواكه الدواني: (1)
$17 ケ / \varepsilon(1 \Sigma 7)$

الجناية بالعين من الجنـايات غير المادية التي يصعب إثباتها على مرتكبها؛ لصعوبة الحصول على الدليل الحسي للجناية، ولذلك فإن إثباتها لا يمـكن أن يتم إلا بإقرار العائن على نفســه أو بالثههادة عليـه، وسـوف نستعرضها فيمـا يلي:

المطلب الأول: إثباته بالإقرار
الإقرار هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفســه(1\&ん)، فإذا أقر الجاني على نفسـه
بالجنـاية فإنـه يؤاخذ بهـا اقره.


وبها ورد عن أبي هـريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا : إن رجالا من الأعراب أتى رسول الله e فقال يـا رسـول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منـه نـم فاقض بيننـا بكتاب الله وائذن لي فقال رسـول الله e قل قال إن ابني كان عسيفاً على هـا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منـه بــائة شـاة ووليدة فسـألت أهل العلم فأخبروني أنمـا على ابني جلد مـائة وتفريب عام وأن على امرأة هـذا الرجم فقال رسـول الله e والذي نفسي بيده لأقضـين بينـكمـا بكتاب الله الوليدة والغنـم رد وعلى ابنك جلد مـائة وتغريب عام اغد أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فـارجمها قال ففـدا عليها فاعترفت فـأمر بها رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم فرجمت (10).



 معرض ككلامـه هِْ عدم إيجاب القصاص، والدية، والكفارة على العائن حتى ولو اعترف بذلك حيث قال: "إذا أصـاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين فلا قصـاص وإن كانت العين حقاً، لأنه لا يفضي إلى القتل غالبا ولا يعد مهلكا. قلت: ولا دية فيه
أيضا ولا كفارة"(101).

كذلك لم أجد من تطرق إلى كيفية إثبات الجناية بالعين عند القائلين بإيجاب القصاص والدية يٌِ الجناية بالعين، وهم المالكية، والحنابلة إلا أنه يمكن الاستدلال على قولههم بما ثبت عندهم من ثبوت الجناية بالسـحر بالإقرار، وإذا كان حكم العين هو حكم السـحر أمكننا أن نقول بثبوت الجناية بالإقرار، ومن تلك النصوص، قول


 لِقتَلْهِ قُتِلَ بَكِ كالسـاحر القاتل بسحره عند من لا يقتله كفراً، وأما عندنا فيقتل على كل حال قتل بسـحره أو لا؛ لأنه كالزنديق"(10 1) .




ونقل القرطبي عن ابن المنذر قوله:"وإذا أقر الرجل أنه سـحر بكـلام يكون كفرا وجب قتله إن لم يتب، وكذلك لو ثبتت به عليه بينة ووصفت البينة كـلاما يكون
 رسول الله صلى الله عليه وسعلم أحسن النـاس خلقاً (• (YM).


كفراً. وإن كان الكـلام الذي ذكر إنـه سـحر به ليس بكفر لم يجز قتله، فإن كان أحدث ِيٌ المسـحور جنـاية توجب القصـاص اقتص منـه إن كـان عمد ذلك وإن كان مهـا لا قصـاص فيـه ففيـه دية ذلك"(108). المطلب الثاني: إثباته بالشهادة

ِّ2 اللغة: فتطلق الشهادة وِ اللغة على الحضور، والمعاينـة، والاطلاع، والخبر القاطع. وथِ الاصطلاح: عرفت بـدة تعريفات لعل من أبرزهـا أنها إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة يٌِ مـجلس القضـاء.
مشروعيتها : ثبتت مشروعية الشهادة بالكتاب، والسنة، والإجماع،والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى: \} وَاسْتْتَهْهُوُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجْلَيْنِ
 مِنْكُهُ (107)
ثانياً: من السنة




Y. مـ رواه وائل بن ححر قال: قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي e فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي
 (YTV•) ، ومسلم يوْ كتاب الأيمان، باب: من اقتطع حق مسلم بيمـين فاجرة (YVY)، واللفظ له.

هي أرضي وِوْ يدي ليس لـه فيها حق فقال النبي e للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينـه قال يا رسـول الله إن الرجل فاجر لا يبـالي على مـا حلف عليـه وليس يتورع من شيء قال ليس لك منـه إلا ذلك قال فانطلق الرجل ليحلف لـه فقال رسول اللهه e لما أدبر لئن حلف على مـالك ليـأكله ظلما ليلقين الله وهو عنـه معرض (101).

> ووجه الدلالة : أن الشـهادة نوع مـن أنواع البينـة. ثالثاًا: من الإجماع نقل ابن المنذر وغيره الإجمـاع على مشـروعيته(109.) رابعأ: من المعقول
أن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين النـاس فوجب الرجوع إليها(•"). ولم أجد مـن قال بالقصاص من العائن إذا قتل بعينـه من تطرق إلى حكم إثبـات الجناية بـين العائن بالشهادة، ولكن يـهكن الاستئنـاس بها روي وِّ قصة سهل بن حنيف رضي الله عنـه، وفيـه، فقـال صلى اللّه عليـه وسـلم: "هل تتهمون له أحداً ؟ قالوا : نتهم عامر بن ربيعة قال فدعا رسـول الله صلى الله عليـه وسلم عامراً فتفيظ عليـه، وقال: علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت.. الحديث"(171). ووجه الدلالة: هو قوله صلى الله عليه وسلم موجهاً خطابه للصححابة الذين شهدوا مـا وقع لـإددلاء بــا علموه وشـاهـدوه حيث قال لهه "من تتهمون ؟" أي: بإصـابة سهل بن حنيف بالْعين.
كمـا أنه صلى الله عليه وسـلم قـد قبل شهـادة الصـحابة على عامـر بن ربيعة بإصـابته
لسـهل بن حنيف، من خـلال تعزيره بالزجر والتعنيف.



> لأحد (Y\&0) قال الترمذي:حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح.

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) المجلد الثاني عشر - العدد الأول- بF\&اهـ (11- المم)

الخاتمة:

يتلخص البحث:
ا. عـن العائن هي نظر باستتحسـان مشوب بحسـد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منـه ضرر.
Y. Y. استفاضت الأدلة الشرعية من الكتاب،والسنة، والإجمـاع على إثبـات تأثير الضرر بعين العائن على وجـه الحقيقة بإذن الله عز وجل.
r. أنه لا يقطع بإثبات ولا نفي أي من الطرق وِّ كيفية التي يحصل بها بعـين العائن، لأنه أمر محتمل، لهم يرد بـه دليل، والتوقف يِّ الكيفية التي يحصل بها الضرر للمعين من العائن، وتجويز حصول أي منها.أن العائن يقتل إذا تعمد القتل بعينـه، وكان ذلك باختيـار منـه وقصد.

ع. أن العائن إن قتل بعينـه بغير قصد منـه واختيـار فتجب فيه مـا يحب ٌِِ قتل الخطأ ، وهو الـدية.
0. إذا كانت نتيـجة فـل العائن قطع طرف من أطراف الإنسـان أو يٌ إصـابته بجرح فِ جسده فلا يجب القصـاص على العائن أو الدية؛ لـلأدلة التاليـة؛ لأن العائن متسبب لا مباشر، وإذا اشترك المباشـر والمتسبب وِ الجناية فإنها تضـاف إلى المباشـر. 7. إذا كانت نتيجة فعل العائن ذهـاب منفعة، وعادت تلك المنفعة كمـا كانت، فـل يجب حينئن قصـاص ولا دية ، وللحاكم تعزير العائن بــا يراه منـاسباً. V نقص، فإن عرف مقدار الضعف أو النقص فيـجب قسطه مـن دية تلك المنفعة، وإن لم يعرف فـحكومة عدل. ^. . إذا لـم يثبت على العائن مـا يقتص بـه منـه، ولم تجـب عليـه الدية، وأدت إصـابته إلى إيذاء غيره، وإلحاق الضرر بهم فإنه يجب على الوالي تعزيره بهنعـه من مخالطة الناس والاجتمـاع بهم.
9. الجناية بعين العائن من الجنايات غير المادية التي يصعب إثباتها على مرتكبها؛ لصعوبة الحصول على الدليل الحسي للجنـاية، ولذلك فإن إثباتها لا يمـكن أن يتم إلا بإقرار الحائن أو بالشثهادة عليـه.

1. أحكام الإصابة بالعين، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجتسير ٌٌِ الفقه المقارن من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية: إعداد: عبدالله بن
 Y. الإجماع، لأبن المنذر محمد بن إبراهيم النيسابوري، تحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمد، دار المسلم للنشر، ،
ط: الأولى،

الأحكام الجنائية المتعلقة بالعين الباصرة، للطالب: فايز بن مرزوق السلمي.
 لبنان، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.
0. الآداب الشرعية والمنح المرعية، تأليف: الإمام أبي عبد الله مححمد بن مفلح المقدسي، دار النشر : مؤسسة
 اسنى المطالب پِ شرح روض الطالب، للقاضي أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، دار الكتاب الإسـلامي -القاهرة.
حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، تأليف: أبي بكر ابن .V السيد محمد شطا الدمياطي، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. ^. الإنصاف = الإنصـاف پٌِ معرفة الراجح من الخـالاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعلاء الدين أبي

الحسن المرداوي، تصحيح: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ITVE هـ. أنيس الفقهاء يِّ تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تأليف: قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي، دار النشر:دار الوفاء - جدة - 7 7، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي.
 ا991ام، الطبعة: الرابعة، تحقيق: الثيخ بهيج غ الخزاوي.
بدائع الصنائع يٌ ترتيب الشرائع، تأليف: علاء الدين الكاساني، دار النشر: دار الكتاب العربي
بيروت - 19AY، الطبعة: الثانية.
بلغة السـالك لأقرب المسالك، تأليف: أحمد الصاوي، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت -「T. تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دار النشر: دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين.
£ ع. التاريخ الكبير، تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي، دار النشر: دار الفكر، تحقيق: السيد هاشم الندوي.

10．تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، تأليف：فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي،، دار النشر：دار
الكتب الإسـلامي. - القاهرة. - rir آهـ.

17．تتمة أضواء البيان يٌ إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف：محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني

البحوث والدراسـات.

التعاريض＝التوقيف على مهمات التعاريض، تأليف：محمد عبد الرؤوف المناوي، دار النشر：دار الفكر ．IV المعاصر ，دار الفكر－بيروت ，دمشق－•اڭ، الطبعة：الأولى، تحقيق：د．محمد رضوان الداية．
 1\＆•0، الطبعة：الأولى، تحقيق：إبراهيم الأبياري．
تقسير ابن كثير＝تفسير القرآن العظيم، تأليف：إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، دار .19
النشر: دار الفكر - بيروت - ا•غاهـ.
r．．تفسير الطبري＝جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف：محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو
جعفر ، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 0•غاهـ.

M．فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تأليف：محمد بن علي بن محمد
الشوكاني، دار النشر: دار الفكر - بيروت.

تقسير القرطبي＝الجامع لأحكام القرآن، تأليف：أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصـاري القرطبي، دار
النشر : دار الشعب - القاهرة.

זケ．التتقيح المثبع پِّ تحرير أحكام المقنع، لعلاء الدين علي بن سليمـان المرداوي الحنبلي، تحقيق：د．ناصر





7 M．حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج（لزكريا الأنصاري）، تأليف：سليمـان الجمل، دار النشر：
دار الفكر - بيروت.
－حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تأليف：محمد عرفه الدسوقي، دار النشر：دار الفكر．YV بيروت، تحقيق：محمد عليش．
＾＾．حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تأليف：علي الصعيدي العدوي المالكي، دار النشر：
دار الفكر - بيروت - - بیا¿، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي.

حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبـين، تأليف: شهاب الدين أحمد بن أحمد

 تحقيق: مـكتب البحوث والدراسـات.
-r. الدر المنثور، تأليف: عبد الرحمن بن الكمـال جـلال الدين السيوطي، دار النشـر: دار الفكر - بيروت $.1997-$

اM. روح المعاني يِّ تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف: العـلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، دار النشـر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
 .rr الطبعة: الثانية.
rr. زاد المعاد وِ هدي خير العباد، تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار النشر: مؤسسـة الرسـالة - مـكتبة المنـار الإسـلامية - بيروت - الكويت - 1917 الطبعة: الرابعة عشـر، تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبـد القادر الأرناؤوط.
 .

، - - سنن ابن ماجه، تأليف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، دار النشر: دار الفكر - بيروت تحقيق: هحمد فؤاد عبد الباقي.
7. سـن الترمذي = الجامع الصـحيح، تأليف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار النشـر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - - ، تحقيق: أحمد محمد شـاكر وآخرون.
 1991 - اع الطبعة: الأولى، تحقيق: د.عبد الغفار سـليمـان البنداري , سـيد كسـروي حسن. ^^. M. سنن النسـائي = المجتبى من السنن، تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسـائي، مـكتب المطبوعات الإسـلامية - حلب - 1917 - 1 • الطبعة: الثانية، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 9r. شـرح الزرقاني على موطأ الإمـام مـلك، تأليف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار النشـر: دار
الكتب العلمية - بيروت - اڭい، الطبعة: الأولى.
-ع. شـرح فتح القدير، لكمـال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسبي الحنفي، دار الفكر، بيروت - لبنـان. اع. شـرح القواعد الفقهية، تأليف: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دار النشر: دار القلم - دمشق / سـوريا そ̌. شـرح منتهى الإرادات المسـى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس
البهوتي، دار النشـر: عالم الكتب - بيروت - 1997، الطبعة: الثانية.

ّז. شـرح النووي على صحيح مسلم، تأليف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار النشـر: دار إحياء
التراث العربي - بيروت - rar r الطبعة: الثانيـة.

الشمائل الشريفة، تأليف：جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار النشر：دار طائر العلم

0乏．صـحيح البخاري＝الجامع الصحيح المختصر، تأليف：محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، دار النشر：دار ابن كثير ，اليمامة－بيروت－19AV－IE•V، الطبعة：الثالثة، تحقيق：د．مصطفى
ديب البغا.

77．صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف：محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، دار
 ．صV ． 1 •7

صحيح مسلم، تأليف：مسلم بن الحجاج أبو الحسـين القشيري النيسابوري، دار النشر：دار إحياء التراث
العربي - بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

طرح التتريب وِّ شرح التقريب، تأليف：زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي، دار
 －0．العزيز شرح الوجيز، لعبدالكريم بن محمد الرافعي الشافعي، تحقيق：علي محمد معوض، وعادل
أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، IVاءــ.

101．عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف：بدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار النشر ：دار إحياء
التراث العربي - بيروت.

عمل اليوم والليلة، تأليف：أحمد بن شعيب بن علي النسائي أبو عبد الرحمن، دار النشر ：مؤسسة

or العين الحاسدة－دراسة شرعية، نظرية، ميدانية؛ بحث للدكتور．حمدان بن محمد الحمدان．
\＆\＆．الفتاوى الهندية يٌ مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، تأليف：الثيخ نظام وجماعة من علماء
الهند ، دار النشر: دار الفكر - - ا¿اهـ - 1991م.

فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف：أحمد بن علي بن ححر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار
النشر：دار المعرفة－بيروت－I ب－، تحقيق：محمد فؤاد عبد الباقي ，محب الدين الخطيب． 07．فتح الحق المبين يٌْ علاج الصرع والسحر والعين، تاليف：د．عبدالله الطيار، والشيخ سـامي المبارك، دار الوطن．
．الفوائد المجموعة يِّ الأحاديث الموضوعة، تأليف：محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار النشر：
المكتب الإسـلامي－بيروت－V•عاهــ ، الطبعة：الثالثة، ، تحقيق：عبد الرحمن يحيى المعلمي． 01．الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف：أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي،

$$
\text { دار النشر: دار الفكر - بيروت - } 0 \text { ٪اهـ. }
$$

9. فيض القدير شـرح الجـامع الصغير، تأليف: عبد الرؤوف المناوي، دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى

- مصر - ro7اهـ، الطبعة: الأولى.
-7. القصاص فٌِ النفس ِ2丷 الشريعة الإسـلامية، للدكتور/ فيحان المطيري، دار لينة للنشر والتوزيع، دمنهور، مصر، 9 (ڭاهـ.

ا7. كشـاض القناع عن مـتن الإقناع، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، وزارة العدل يِّ المملكة

Y 7Y كشف المشثكل من حديث الصحيحـين، تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، دار النشر: دار
الوطن - الرياض - 99V - ام. اء، تحقيق: علي حسـين البواب.
r7. صحيح الكلم الطيب = الكلم الطيب، لشيخ الإسـلام ابن تيمية، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسـالامي، بيروت، ط: الثالثة، 19VV م.
 دار النشـر: مؤسسـة الرسـالة - بيروت - ایام.، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري.
70. لبـاب التأويل ِ2ِ معاني التتزيل = تفسير الخازن، لعـلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، تحقيق: محمد على شـاهين، دار الكتب العلميـة ـ بيروت، سنـة الطبع: 0 ا乏ا هـ

لسـان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار النشر: دار صـادر - بيروت،
الطبعة : الأولى.

7V المبدع थِ شـرح المقنع، تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسـحاق، دار النشر:
المكتب الإسـلامي - بيروت - • ع اهـ.
7^. المبسوط، تأليف: شمس الدين السرخسي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت.
79. مجموع الفتاوى لشيخ الإسـلام، تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دار النشر: هـكتبة ابن تيمية ، الطبعة: الثانية ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمـد بن قاسـم العاصهي النجدي. .V. المحكم والمحيط الأعظم، تأليف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - • • • م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الحميد هنداوي.
مدارج السـالكين بين منـازل إياك نعبد وإياك نستعـين، تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - I حامد الفقي.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح، تأليف: علي بن سلطان محمد القاري، دار النشر: دار الكتب .VY


المستدرك على الصحيحين، تأليف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، دار النشر: دار



- Vo r اع• الطبعة: الثانية، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي
V7 مطالب أولي النهى یِّ شرح غاية المنتهى، تأليف: مصطفى السيوطي الرحيباني، دار النشر: المكتب
الإسـلامي - دمشق - ا971م.

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع، تأليف: محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد
 معجم البلدان، تأليف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، دار النشر : دار الفكر - بيروت. V9 معجم مقاييس اللفة، تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكـريا، دار النشر: دار الجيل - بيروت - لبنان -
-N. المعجم الكبير، تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، دار النشر: مكتبة الزهراء الموصل - 19^r - اع الطبعة: الثانية، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السعلفي
1^. المغرب پٌٌ ترتيب المعرب، تأليف: ابن سعيد المغربي، دار النشر: دار المعارف - القاهرة - 1900،
الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. شوقي ضيف.

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تأليف: محمد الخطيب الشربيني، دار النشر: دار الفكر. AY بيروت.

「 ^r. المفهم ملما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي المالكي، تحقيق: محيي الدين ديب مستو، وأخرون، دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب كـمشق -بيروت، ط: الأولى:

> .ها|हاv

 الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عثمان الخشت.
^0. مقدمة ابن خلدون، تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، دار النشر: دار القلم - بيروت (19^乏 -

- م7. موطأ الإمام مالك، تأليف: مالكك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي، دار النشر : دار إحياء التراث العربي مصر - ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
NV النهاية يٌِ غريب الحديث والأثر، تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت - 99 آهـ - امه تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي.

M^. نهاية المطلب وِّ دراية المذهب، لإمام الحـرهـين عبدالملك الجويني، تحقيق: أ. د: عبدالعظيم الديب، وزارة الأوقاف والشئون الإسـلاميـة بدولة قطر، دار المنهاج للنشـر والتوزيع بجـده، ط: الأولى، \&Y اهـ. ^9. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبـار، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني،

$$
\text { دار النشر: دار الجيل - بيروت - } 19 V r .
$$

# The Crime of the Envious Eye 

Abdullah Abdulrahman Al-Sultan<br>Imam Muhammad bin Saud Islamic University<br>College of Shariah Islamic studies<br>Al-Hassa,-Kingdom of Saudi Arabia


#### Abstract

: The envious eye is defined as looking with approval mixed with envy that causes harm to the injured person. The religious evidences profoundly proved the influence of injury actually by the envious eye-if God's will be done-but it isn't decisively proved or the way it is done by be denied.

The punishment of the envious is death if he intends to kill with his eye intentionally. However, if he doesn't, he only pays wergild (blood money). The punishment or wergild aren't due to unless the consequences of the envious actions were cutting a limb or making a wound in the body of the victim. The same is also done if the consequences of his actions resulted in the disappearance of a benefit, but then it gets back ok again. Moreover, the ruler is free in punishing the envious with paying wergild if the otherwise happened.

The ruler must rebuke the envious if what he has done isn't punishable or a wergild free, but his actions resulted in causing harm to others. That's, the ruler must prevent the envious from meeting or getting socialized with others.

The crime with the envious eye is proved either by the envious confession himself or by others testimony.


[^0]:    
    
    
    
    

