


## هوية الـتاب

| الكتاب : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| :---: | :---: |
| آيـة اله السيد محمد الهاشمي | المؤلّف : |
|  |  |
|  | الطبعة الأولـى |
| المطبعة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| r.. | الكمية : . . . . |



$$
\begin{aligned}
& \text { الحمد لله ربّ اللالمين والصالة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين } \\
& \text { أبي القاسم المصطفى محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين. } \\
& \text { وبعد : }
\end{aligned}
$$

من نعم الله سبحانه و تعالى ومِنَنه عـليَّ أن وفـقني للـتعليق عـلى كـتابنا
( بحوث في علم الأصول )

الذي هو تقرير لأبحاث اُستاذنا الشهيد السعيد آية الهُ العظمى السيد محمّد باقر
 دورتين اُصوليتين في الحوزة العلمية بقم المقدّسة، فرأيت أن أجمعها وأُلحقها في دراسة مخصّصة بالأجزاء السابقة من ( بحوث في علم الأُصول ) فتكتمل هذه الموسوعة الاُصولية عشرة أجزاء.

وقد حاولت أن تكون مشتملة على توضيح ما هو مغلق من عبارات التقرير

أضواء وآراء /ج $\qquad$
وإضافة ما ينبغي إضافته من أقوال واستدلالات وما خطر ببالي من نكات أو مناقشات.

ولا شكٌّ أنّ ما أحرزته المدرسة الاُصولية الحديثة في الفقه الإمامي اليوم




 واستخراج الأحكام ومعطيات الشر يعة الغرّاء.
ومن هنا صار هذا العلم اليوم مفتاحاً لسائر علوم الشر يعة ومنطقاً للملم الفقه على وجه الخصوص، يوزن به مدى سامامة عملية الاستنباط الفقتهي واستنتاج أحكام الشر يعة ومعطياتها عن مصادرها وأدلّتها التنصيليّة .

 علم الثقه وعلوم الثر يعة الأُخرى.
 ويطوّر من بحوثه ومسائله في المضمون والمنهج وطر يقة العر ض ، بما بما لا يمكن اليو أن يستغني عنه كل من يقصد الورود إلى مباحث هذا العلم ويمارس تعليمه أو تعلّمه أو التأليف فيه.

ولا غرو إذا قلنا إنّ الحواضر والحوزات العلمية اليوم تتطلّع إلى نظر يات وآراء
$\qquad$
المقّدّمة

سيدنا الثهيد الاُصولية بشوق بالغ، وتطالب الأساتذة بـعرضها فـي بـحوثهم ومحاضراتهم و تعتبر ها أعمق وأحدث مـا وصـلت إليـه المــدرسة الاُصـولية المعاصرة في فقه أهل البيت

وقد كان هذا أحد الأسباب لاحساسي بضرورة الشرح والبسط لما قرّرناه من بحوث اُستاذنا الشهيد رغم ما طبع بعد ذلك من تقريرات اُخرى ولكنّها ليست


نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمّد اُستاذنا الشهيد بوافر رحــته ويسكــنه الفسيح من جنّاته مع أجداده الطاهرين المعصومين ، وأن يو فقنا للسير على نهج القويم في خدمة الإسلام والمسلمين، والحمد لش ربّ العالمين .

$$
\begin{aligned}
& \text { قم المقدّسة } \\
& \text { السيّد محمود الهاشمي } \\
& \text { شهر رمضـان المبارك / • • اڭـ هـ }
\end{aligned}
$$



## 4

$$
\begin{aligned}
& \text { ص اY قوله: ( إلَا أنّ هذا ليس تصحيحاً مونقاً....). } \\
& \text { أضف إلى ذلك أنّ الوظيفة العملية هي نس القاءدة الأصولية الشر المية أو } \\
& \text { العقلية لا ما يستنبط منها. }
\end{aligned}
$$

> بين موارد العلم بالحكم أو بالوظيةة غير تام أيضاً.
> ص Y الأؤل...).
> وليس البحث في المدلول اللغوي للاستنباط لكي يقال أنّ إرادة هذا الهعنى منه خالف ذلك، وهذا واضح.
> ثمّ إنّ جملة من الأعلام حاورلوا عالج هذا الاعتراض بحذف كلمة الاستنباط
> من التعريف وتبديلا بـالحجة، فـالمحقّق الاصـنهاني

أضواء وآراء /ج $\sqrt{1 \varepsilon}$

الشرعي) (! '. والمحقّق الايرواني عرّفه : (بالعلم الباحث عـن الحـجة عــلى . الحكم الشرعي (r)
إلّا أنّ التعريف المشهور أحسن وأولى منهما؛ إذ الحجة على الحكم الشرعي
نفس القاعدة الأصولية لا النتيجة المستحصلة منها، كما أنّ المقصود من العلم الباحث عن الحجة لو كان البحث عن كبرى الحجّية فقط خـرجت مـباحث
 لا كبراها، فلا يكون التعريف جامعاً من هذه الناحية.

على أنّ تعر يف المشهور فيه دلالة على عملية الاستنباط الفقهي وأنّ القاعدة الاُصولية تقع في طر يقها بنحو الكبرى أو الصغرى، وهذه حيثية مهمة لابد من الاحتفاظ عليها في التعريف، وسيأتي أهمّيتها أيضاً في دفع سائر الاعتراضات على التعريف بينما لا يحفظ ذلك بوضوح في التعريفين المذكورين.
وإن شئت قلت: إنّ علم الفقه أيضاً يبحث عن الحجّة على الحكم الشرعي؛
لانّنه العلم بالحكم الثرعي عن أدلّتها التفصيلية، والذي يعنـي تحني تحصيل الأدلّـة والحجة على الحكم الشرعي، وهذا بخلاف التعريف المشهور بعد تعديله بما سيأ تي.

عندما غيّره فعرّف الاُصول ( بالقو اعد الممهّدة لكشف حـو حال الأحكام



## الو اقعية المتعلّقة بأفعال المكلفين )(1").

ويلاحظ عليه : أنّ كشف الحال مبهم، فإنّ القواعد الاُصولية تثبت نـفس الحكم الكلي تنجيزاً أو تعذيراً، لا أنّها تكشف الح حالة الة فيه، عــلى أنّ الأحكــام


 كالطهارة والنجاسة.

وكلّ هذه المحاولات لا داعي لها، بل لا سلاسة ولا وضوح فيها، كما في التعر يف المدرسي المشهور بعد التوجّه إلى ما يراد مـن الاسـتنباط فـيه كــما شرحناه، والأمر سهل .

ثمّ إنّه ورد في بعض التقريرات أنّه لا موجب لأخذ الحكم الكلّي في التعريف
و تخصيص المسألة الاُصولية بما يثبت الحكم في الثبهة الحكمية لا الشـبهة الموضوعية؛ لأنّ الوجه في أخذه في تعريفات القوم هو التحرّز عن دخول الا

 الاُصول للتوصل بالقواعد الفقهية إلى أحكام جزئية، كوجوب الصلاة ونحوه،
وبز يادة قيد النوصل إلى الحكم الكلّي تخرج هذه المسائل .

ولا يخفى أنّهذا المحذور لا يتأتى على ما ذكرناه من ضابط المسألة كما هو

أضواء وآراء /ج
ظاهر جدّاً، فال موجب لأخذ الوصول إلى الحكم الكلّي في ضـابط المسألة |الأهولية.
 والحيرة في مقام العمل لا إلى الواقح المتحمل وما يا يرفح التحيّر والترّدّد في مقام
 كالامارات أو الاستلزامات العقلية المستلزمة للقطع بـالحكم، وهـــنه مسـائل اُصولية، وما يكون نظره إلى الحكم المحتمل نفسه بمعنى انّ مفادها نفس الحكم المحتمل تكون قاعدة فقهية (1).

ويلاحظ على مـا ذكر :
 في الشبهة الحكية لا الحكم الجزئي أو الموضوعات في في الشبهة الموضوعية ليس من جهة عدم ورود النتض بالتو اعد الثتهية أصاًّ، بل من أجل أجل أنّ علم النقه هو العلم بالأحكام والجبول الشر عية الكلية لا احراز موضوعاتاتها في الخارج،



 بالقواءد التعبدية ليس إثباتاً وجداناً، وإن أريـد بـهـ رفـهـ تـعبداً وبـالهجة

ـ أي تنجيزاً و تعذيراً ـ فهذا نفس الجواب المتقدم ــمن أنّ المراد من الاستنباط الإثبات التنجيزي والتعذيري لا خصوص الإثبات الوجداني ـ فـلماذا هـذا التمحّل والتغيير في التعريف؟ !

وثالثـاً ـ رفع التحيّر والتردد لا يختصّ بالمسائل الاُصولية، بـل المسـائل
 الفقهية، بل تحديد ما هو ظاهر كلمة الصعيد أيضاً يرفع التحيّر فـي الحكـــمّ، وكذلك مسائل علم الرجال والحد يث فإنّها تشكّل صغرى قياس الاستنباط الذي يرفع التحيّر ككبرى حجّية الظهور وخبر الثقة، وهذا واضح. ص Pr قوله : ( وأمّا الاعتراض الثاني فقد ذكر في مقام دفعه وجهان ... ).

 ولا تنفع العامي؛ لأنّه لا يتمكن من تشخيص صـراهـا، بـخالاف الأحكـام

الخارجية (').


 ( لا ضر ر ) و (لا حرج )، بل وحتى قاعدة (ما يضمن وما لا يضمن ) فضلاً عن

أضواء وآراء /ج $\sqrt{11}$

مثل ظهور الأمر بالغسل في الأرشاد إلى النجاسة، كما أنّ من القواعد الاُصولية
 والاستصحاب، بل وحتى الحكمية كما في أصالة الاحتياط في موارد العـلم الإجمالي بالتكليف فإنّ المقلّد أيضاً يمكنه تطبيقها على نفسه قـبل التـقليد؛ لانّنه يعلم إجمالاً بوجود تكاليف في الشر يعة، وهذا يعني أنّ اُصولية المسألة الِّ ليست مربوطة بهذه النكتة، بل بالنكات الأُخرى التي سـتأتي فـي الأجــــي الأخرى.
ص Y Y قوله : (الأوّل : ما ليس قاعدة بالمعنى الفني ... ).

قد يقال : إنّ الوحدة الإثباتية أو العنوانية كافية لصـيرورة المسألة قـاعدة
ولا مبرّر ولا داعي لاشتراط أكثر من ذلك.

وإن شئت قلت : إنّ هنا أيضاً تو جد نكتة واحدة ثبو تاً وهي أنّ الشارع على أساس ملاك التسهيل والارفاق بالعباد لا يجعل الأحكام الضررية والحرجية، ، وهذه كمصلحة التسهيل في الترخيصات الظاهرية الثرعية نكتته وملاكه الثبوتي واحد وكالملازمة والاقتضاء في بحث الاستلزامات التي نتيجتها نفي إطـلاق مجعولات أو جعول متعددة، فهذا المقدار يكفي لدرجها الاضمن الا القو القو اعد الاُصولية لكونها نكتة ثبو تية واحدة يستند الفقيه اليها لنفي تلك الأحكام الثرعية المتنوعة في الثبهات الحكمية، وإلاّلا لاتجه النقض بمثل أصل البراءة التي هـي أيـضاً تجميع لرفع إطلاق جعول عديدة ـ ولو ظاهراً وبمعنى رفع ايجاب الاحتياط والاهتمام بها ـ فالا تكون قاعدة بالمعنى المصطلح . والجواب : المقصود أنّ مثل قاعدة (لا ضر ر ) إن كان مفادها حرمة الاضرار

فهذه قاعدة فقهية كأي حكم كلّي فقهي تحريمي آخر، وإن كان مفادها نـفي الأحكام الضررية كما هو كذلك في (لا حرج) فهذا مضمون ومفاد إخـباري بحسب الحقيقة مرجعه إلى أخذ قيد وشرط في الأحكام الشرعية الالزامية ، نظير قيد البلوغ والقدرة وعدم الاضطرار أو الإكراه أو التقية، فكما يشترط البلوغ والقدرة وعدم الاضطرار والإكراه في كل تكليف كذلك يشترط عدم لزوم الحرج أو الضرر منه ـ عدا ما خرج بالتخصيص ـ فليس هذا المفاد حكماً واقعياً آخر غير تلك الأحكام ولا حكماً ظاهرياً أو قاعدة لفظية أو عقلية تكشف عن حكم شرعي آخر، فحالها حال سائر أدلّة القيود العامة كدليل رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، أو المجنون حتى يفيق ، أو رفع الاضطرار والإكراه وما لا يطيقون وأمثال ذلك، فكما لا تكون أدلّة تلك القيود العامة قواعد اُصولية بل وليست قاعدة ثبو تاً وإنّما القاعدة نفس الأحكام الشرعية الكلية المقيّدة بقيودها العامة
والخاصة ، فكذلك قاعدة (لا ضر ر ) و (لا حرج ) .

ومنه يظهر اندفاع النقض بقاعدة البراءة الثـرعية، فــإنّها حكــم ظــاهري وحداني مجعول شرعاً، وهو غير التكليف الو اقعي المشكوك الذي يرفعه تنجيزاً وتعذيراً، وهذا واضح جدّاً .
ويمكن ارجاع جواب السيد الثهيد هنا إلى جوابين:

أحدهما : أنّ (لا حرج ) و (لاضرر ) ليست قاعدة؛ لانّها لا وحدة ثبوتية لها، ، وإنّما لها وحدة إثباتية، أي في مقام التعبير والابراز ، أبـرزت قــي الا والأحكام المتعددة بمبرز واحد، وهذه ليست قاعدة. والثاني : أنّه لو فرض وجود وحدة ثبو تية ولو بلحاظ ملاك النغي وكفاية ذلك

في تسميته بالقاعدة فهذا ليس حكماً آخر غير تلكا الأحكام الواقعية المقيدة، فتكون نسبتها إلى نفي الوجوب الحرجي والضر ر مثالً نسبة التطبيق لا التوسيط ، أي الحكم المستنبط مجعول نفس هذا الجعل لا جعل آخر .
 الضرر والحرج عن علم الأصول، وقد عدل عنه في الدورة الثانية.
وحاصل ذالك الوجه: أنّ قاعدة نفي الضر رو والحر ج قد اُ اُخذ فيها مادة معينة من من
 في الأبواب الفقهية كالطهارة والصلاة والصومر الصر غا غاية الأمر تالكاك الموا المواد عناوين


 بنفس النكتة التي سيأتي ذكرها لاخراج مثل قاعدة الطهارة عن علم الاُصول.

 كما هو متعين في قاعدة (لا حرج ج ) وهو الظاهر والمشهور في قاعدة (لا ضر الا
 والنافي للحكم الضرري والحرجي سيّال في تمام الأبواب الفقتهية والتكـاليف


 محفوظ في (لا حرج) و (لا ضر ر ) كما هو واضح.


ص זץ قوله: ( الثالثة ـ أن يكون هذا العنصر المشترك مـرتبطاً بـطبيعة الاستدلال الفقهي ... ).

لا حاجة إلى هذه الخصيصة؛ لأنّ مسائل علم المنطق ترتبط بشكل قياس الاستنباط لا بموادّه، و القواعد الاُصولية ترجع إلى مـواد قـياس الانيا الاستتنباط. وهو المراد بوقوعها في طريق الاستنباط في التعريف، على أنّ هذ هذه الخصيصة
 اُخرى، كمباحث الألفاظ ومباحث الأحكام العقلية المستقلة وغير المستقلة، وهذا واضح.

ص عץ قوله: ( (وبهذه الصياغة للتعريف قد استغينا عن ادخـال كـلمة (الاستنباط)...).

أي في مورد الخبر لا يكون الحديث ثابتاً وجداناً، بل يثبت بالتعبد وبنفس حجّية الخبر، وهذا يعني أنّ المنجّز نفس الخبر .

وهذا بخلاف القاعدة الرجالية التي تثبت حجّية خبر الراوي الفالني والذي هو محرز وجداناً والقاعدة الرجالية تجعله حجةً ومنجّزاً، فهي سبب لمنجز ية الية الخبر
 قاعدة حجّية الخبر الناقل للحديث والتي تنجّز الحكم الثشرعي الواقعي ولو لم يكن الحديث المنقول بالخبر صادراً واقعاً.
أضواء وآراء / ج
$\qquad$
ص ov قوله : ( المقترح في تقسيم علم الأصول .... .
الأصـح تقسيمه على أسـاس نوع الدليلية إلى :

ا ـ الدليل اللفظي، ويبحث في مقدمته البحوث اللغوية التمهيدية.
「 「 ـ الدليــل العـقلي البـرهاني، غـير المسـتقالات العـقلية وهـي بـحـوث
الاستلزامات والتي تحتاج دائماً إلى ضم مقدمة شرعية الـي
٪ ـ الدليل العقلي الوجداني، ويشمل غير المستقالات الــقلية (التـحسين والتقبيح العقليين ) والأدلّة القطعية الاستقرائية كالتو اتـر والسـيرية والـير والإجــماع . ( ويبحث مقدمة لهذا النوع من الدليل العقلي حجّية القطع ) .
ع ـ الدليل التعبدي الشرعي ( الحجج والاُصول العملية )، ويبحث مقدمة عن
امكان التعبد وحقيقة الحكم الظاهري.
0 ـ الدليل العقلي العملي أو الاُصول العملية العقلية، ويبحث في ذيل هذين النوعين من الدليلية عن النسبة بين الامارات والاُصول العملية فيما بينها . وخاتمة في حالات التعارض بين الأدلّة.
وهذا التقسيم منسجم مع الوضع التاريخي لعلم الاُصـول، ويكـون مـبنى
التقسيم فيه نوع الدليلية، والتي هي المهم فـي البـحث الأصــولي والمـرتبط بالغرض منه، لا ما يكون خارجاً عنه ومربوطاً بعلم الفقه ــ كما في التـقسبيم الا الآخر ــ

كما أنّه لا يوجب تكرار البحوث كما في تكرار بحوث حقيقة الحكم الظاهري في الدليل الشرعي والاُصول العملية في التقسيم الآخـر ، إلى غـير ذلك مـن المميزات.

## الدلالة اللفظيّة

ص TV قوله: ( تقسيم البحث ... ).

يــنبغي تــجميع وتـنظيم البــحوث التـمهيدية والتـحليلية للـمباحث
 بالنحو التالي: ابتداءً تعرّف الدلالة اللفظية ويذكر أنّها تحتوي على دلالات تلات طولية:

ا ـ الدلالة الوضعية، ومدلولها ذات المعنى.
ץ ـ الدلالة الاستعمالية، ومدلولها المراد الاستعمالي أو قصد التهفيم.
ץ ـ الدلالة الجدية، ومدلولها المراد الجدي.
ويذكر أنّ الأولى دلالة تصو رية على المشهور المنصور. والثـانية والثـالثة تصديقيتان.

الفصل الأوّل: في الدلالة الأولى أو دلالة اللــظظ عـلى المــنى الحـقيقي والمجازي، ويبحث فيه عن حقيقة العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى الحقيقي تارة والمجازي اُخرى، وفيه يبحث عن الوضع وحقيقته، ،ومن هو الواضع ، وعن نظرية المجاز والدلالة الذاتية بين المعنى الحقيقي والمجازي ومرآتـية الدلالة اللفظية التصورية، وهذه بحوث تحليلية ثبوتية .

أضواء وآراء /ج
كما ويبحث اثباتاً عن عا(مات الحقيقة والمجاز لتشخيص المعنى الحقيقي عن المجازي.
النصل الثاني: في الدلالة الثانية أي الدلالة الاستعمالية وحقيقة الاستعمال ،
ويبحث فيه عن الْالُوْرِ التالية:

أ ـ حقيةة الالستعال ، وما وراءه من الارادة الاستعمالية (الإخطار الشأني)
 الالاتعمالية والجدية).

ب - مقومات وشروط الاستعمال، وهي خمسة في الكتاب كالتالي:
1 ـ ـصلاحية اللنظ للدلالة على المعنى المستعمل فيه.
Y - تاير اللفظ (الدال) مع المعنى (المدلول) .

 بل من شؤون أصل الدلالة اللفظية الوضعية التصورية وتخصيصه بالاستعمال خطأ).
\& ـ استحضار المستعمل للحيثية المصحّحة للدلالة على المعنى المستعمل فيه

0 ـ ـالحاجة إلى الوضع أو اجازة الواضع (اللغة) لصحة الاستعمال .
ويبحث أُنه لا يشترط في صحة الاستعمال عـدا الأوّل وهـو الصـاحية

بمعنى عام يشمل حتى الاستعمال الا يجادي فــإنّه اسـتعمال صـحيح عـرفاً، فالشروط الأخرى زائدة، والصاحلاحية تكون إمّا بـالوضع أو أو بـالمناسبة التـي


النوعي.

ب ـ أنواع الاستعمال الإخطاري (الحكائي) أو الايجادي، والفرق بينهما
وكلمات الأُصوليين.

جــاستعمال اللفظ في أكثر من معنى ، ويبحث عن إمكانه أوّلاً وصحته ثانياً وكونه حقيقةً أو مجازاً إذا كان صحيحاً ثالثاً.

الفصل الثالث: في الدلالة الثالثة، أي الدلالة على المراد الجدّي التصديقي، ويبحث هنا عن منشأ الدلالات اللفظية التصديقية بقسميها.

النصل الرابع : دور القر ينة المتصلة والمنفصلة و وتأثيرها على الدلالة اللفظية، ،
ويبحث في ذلك عن أنحاء تأثير القر ينة على كل من الدلا الدالات اللفظّيّة الثلاث
 أساسية، وفيها مسالك مختلفة. الفصل الخامس : تعريف الحكم الشرعي وتقسيماته ومقوّماته.

وأمّا البحث عن الحقيقة الشرعية والصحيح والأعم فهما بحثان في تحديد المدلول الشرعي لألفاظ معينة كـالبحوث الاُصـولية التــحديدية ، فـالمـنـاسب جعلهما ضمن البحوث اللفظية الأخرى، فإنّ الألفاظ التي يدّعى فيها الحقيقة
أضواء وآراء / ج

الشر ية أو أسماء العبادات أو المعاملات التي يبحث عن اختصاصها با بالصحيح أو الأعم وإن كان كل واحد منها ماده العادة خاصّة معينة وليست سيّالة في كل الألبواب الفقتية .

 البـحث عـن مـطلق أسـامي الــبادات والمـعاملات لانـقسامها إلى صـحيح وفاسد.

فبهذا الاعتبار يمكن ادراج هذين البحثين أيضاً في المسـائل الاُصـولية؛
 فالا وجه لادراج هـذين البـحثين فـي المـقدّمة واخـراجـهـها عـن المسـائل الأُصولية.

نعم، لو اشتر طنا في القاعدة الأصولية التي تقح صغرى قياس الاستنباط ـكما


 المشتق والمعاني الحرفية والصحيح والأعم والحقيقة الشرعية عن هذا المعيار؛ لالنّها وإن كانت تستلزم سعة الحكم أو ضيقه ولكنن بتبع سعة المفهوم الافرادي المستقل عن الحكم، فيمكن جعل البحث عنهما ضمن فصل سادس من البحوث التمهيديّية .
 الأُستاذ...).

كأنّ المقصود أنّ السيّد الخوئي


 بها توقف المحمول على موضوعه، والعلم بالسببية أيضاً متوقف عليها توقف العلم على معلومه، وهذا دور .
 موضوع السببية فلا دور ، نظير ما يقال في باب الأحكام الاعتبارية ، أو يؤخذ
 موضوع السببية فلا دور ولا تهافت.

فالصحيح في الاشكال منع أصل امكان ايجاد السببيّات التي هي اُمور واقعية بالجعل والاعتبار فإنّه غير معقول.

إلّا أنّه ليس نظر السيد الخوئي إلى جعل السببية الواقية الوية وايجادها بالوض

 للعقةة .

فالظّاهر أنّ القول بأنّ الوضع عبارة عن ايجاد السببية بمعنى انشائها تكويناً بالوضع وبالمباشرة لا قائل به، وإن نسب إلى المحقّق العراقي إِّكُ، وإنّما لابد
أضواء وآراء / ج

من جعل البحث في حقيقة الوضع بعد الاعتراف بأنّه أمر اعتباري أو تعهّهي أو حقيقي يتسبب منه حصول تلك الملازمة أو السببية بين اللفظ والمعنى، والتي التي هي العلقة الوضعية ونتيجة الوضع لا الوضح نفسه. فيذكر في حـقيقة الوضـع
ا المباني الثاثاثة: ـ ـ التعهبار.
٪ ـ القرن الأكيد، والذي هو أمر تكويني واقعي، كما أنّ المازمة التصورية
الحاصلة به أمر تكويني واقعي.
 وإنّما البحث ثبو تي تحليلي عن حقيقة الوضع الذي يحقق التلازم التصوري بين اللفظ والمعنى.

ومسلك الاعتبار يدعي أنّ العملية الاعتبارية الانشائية البحتة هي الوضع،
 الاعتباري، ومسلك التعهّد يقول: إنّ الوضع عبارة عن التعهّهد وايجاد قضية تعليقية تعهدية، وهي ملازمة تصديقية بين استعمال اللفظ وارادة المعنى منشأه
التعهّد والالتزام من قبل كل مستعمل .

واشكالات مسلك التعهّد مشروحة في الكتاب بالتفصيل ولا زيادة مـهمّة . عليها

وأمّا مسلك الاعتبار فهناك صياغات متعدّدة للاعتبار الوضعي:
 وبهذا يفسّر انتقال حسن المعنى وقبحه إلى اللفظ.

ومـنهـا : وضعه على المعنى نظير وضع العلامة والنصب، إلّا أنّ ذاك وضع
حقيقي خارجي، وهذا اعتباري جعلي .

ومنهـا : اعتباره آلة أو علامة أو ملازماً مح المعنى.
وقد استشكل في كلمات المحقّقين باشكالات غير أساسية وشكلية على كلّ
واحدة من هذه الصياغات من قبيل الاشكال بأنّها اُمور دقيقة والوضع أس أسهل من
ذلك.
أو الاشكال بأنّ المعنى لابد وأن يكون موضوعاً عليه لا موضوعاً له، وأنّ في
 لغوية الاعتبار المذكور؛ ؛لأنّ اللفظ لا يدلّ على بلى وجود ولا في الذهن.

وهذه الاشكالات كلّها غير فنية، ويكفي في دفعها أنّه لا دقة في الوضع، كيف
وفي وضع أسماء الأعلام قد يوضع الاسم على الشخص بمثل هذه الصياغات، كما وأنّ تسمية المعنى بالموضوع لله لا ينافي كونه موضوعاً عليه للدلا لالة على الـى ارادته، فتكون فيه حيثيتان كما ذكر في الكتاب، فاللفظ وضع على المعنى ليدل عليه تصوراً أو وضع علامة للمعنى ليدل عليه تصوراً لا تصد يقاً، كما أنّه لا لغوية بعد وضوح انّ المقصود تحقّق الدلالة التصورية لا التصديقية على الوجود. والاشكال الفنّي أنّ إذا اُريد من الوضع بمعنى الاعتبار ـ بأيّة صيغة كانت ــا
 معقول وغير مقصود أيضاً لأصحاب هذا المسلك وغير حاصل خارجاً.

أضواء وآراء / ج $\qquad$
وإن اُريد الدلالة التصديقية العرفية على ارادة المعنى من اسـتعمال اللـفظ - وهي دلالة تصديقية بين فعلين للفاعل المختار ـ فهذا متوقف على التعهّد . وإن أُريد ايجاد الدلالة التصو رية بين اللفظ و المعنى فهذه فرع المازمة بين اللفظ والمعنى تصوراً، وقد ذكرنا أنّ الملازمات سواء التصديقية بـين وجــو الـين دين أو
 والوضع، بل لابد إمّا أن تكون ذاتية نفس أمرية ـوهي مفي مفقودة هنا ــا ـأو تحصل بسبب تكويني واقعي ـ كما سيأتي في شرح نظرية القرن الأكيد ــ ــ الو ومنه يعرف أنّ نظر ية القرن الأكيد تندر ج في المسلك القائل بأنّ الوضع وأثره كالاهما أمران واقعيان .

والشاهد على عدم تحقّق الملازمة بالوضح والاعتبار أنّنا إذا اعتبرنا الطو ف
 والمازمة والهوهوية بين شيئين وجوديين خارجيين أو بين تصورين لا يحقق تلازماً بينهما لا تصوراً ولا تصديقاً. كما أنّه يرد النقض بالوضع التعينّ النيّني، فإنّه
ليس فيه اعتبار ولا تعهّد واضح.

ص •^ قوله: ( Y ـ إنّ الدلالة اللغوية على أساس هذه....).
كون النعهد خلاف الوجدان زائداً على ما ذكر من الاشكالات واضح جداً،
 وإنّما الدلالة الوضعية تصورية يستفيد منها المستعمل في مقام الاخطار للمعاني والمجاورة، بل الدلالة التصديقية الاستعمالية أيضاً ليست على أساس التعهد بل من باب الظهور الحالي كالدلالة التصديقية الثانية وهـي كــالدلالات الات الطـبيعية والتكوينية لا التعهدية.

ص ا^ قوله: ( الرأي المختار في حقيقة الوضع ...). نظرية القرن المؤكد لا إشكال في صحتها وتيا وتعينها، ويدل عليها أيضاً الوا عدم إمكان تخريج الوضع التعيني والوضع بالاستعمال والوضع بالتالتالتين كــا الأطفال إلّا على أساس ذلك لا لا لظر ية التعهّه ولا الاعتبار فإنّه ليس فيه إلّا كثرة الاستعمال من دون اعتبار ولا تعهّد.

إلاّ أنّنا نخالف تعبير السيد الثهيد
 ففرق بين باب تداعي المعاني كالنوفلي والسكوني وبين بين باب باب دلالالة الألفــاظ حيث إنّه في باب تداعي المعاني يكون كل معنى ملحوظاً مستقالّاً غير فانٍ في في
 المعنى أو جعله عينه ومتّحداً معله ويسري حسن المعنى ولمّ وقبحه إلى اللفظ ، فكائنّه
 باللفظ والمعنى ابتداءً فيحذف تصور اللفظ من البين . ونختلف مع السيّد الأستاذ الشهيد

 ولعلّ مسلك التعهّد كان ينظر إلى هذه الحيثية ، ولكن لا بالنـ بالنحو الذي شرحه الـي السيّد الخوئي باللفظ أراد تفهيم المعنى الخاص لتكون الدلالة الوضعية تصديقية، بل بلمعنى قبول العرف وتوجهرم واعترافهم بذاكُ الاقتران في لغتهم، وإن شـئت قـلت: مقبولية ومعروفية ذلك الاقتران الأكيد.

أضواء وآراء /ج
 خلال الاستعمال باستخدام ذلك اللفظ لافهام ذاكُ المعنى، وليس أمراً تكوين أكينياً


 الوضع التعييني -ولهذا الأصوات التي تكون لها لها منبيّيّة واقتران طبيعي أو شر الو الوني
 ومعانيها ــأصوات الحيوانات الموجب تصوّرها وسماعها للانتقال إلى تصوّر ذلك الحيوان ـ ليست دلالة لفظية بل يكون استعمالها لاخطار ذاك الك الحيوان غالطاً بحسب الأعراف اللغوية.
وكذلك الألفاظ التي هي من لغات اُخرى ويعر فها أهل هذه اللغة أيضاً في الجملة ، فإنّه لا يكفي ذلك لاعتبار ها ما من هذه اللغة؛ ؛ لكونها لا تلا تنسجم مع قو اعد
 العامة، وكون أمرها بيد صاحبها.

فالحاصل : لابد زائداً من حصول الاقتران الأكيد بين اللفظ والمـعنى مـن المقبولية النوعية اللغوية، وهي التي تـحصل بكـثرة الاسـتعمال أو بـالوضع التعييني، والنّ الهادي للصواب.

ص •q قوله: ( وأمّا الجامع بالنسبة إلى أفراده بالعرض ...) .
 والأفراد لمفهوم آخر بما هي خواص فيمكنه أن يحكي عنها بــنلك المـهوم

الانتزاعي بحيث يكون متحداً معها بما هي خواص كمفاهيمها الخاصة التفصيلية المنطبقة عليها فقط، وهذه براعة الذهن البشري وقدرته على إمكــان انـتزاع مفاهيم انتزاعية تنطبق على المتباينات بل المتناقضات بما هي متباينة كانتزاع مفهوم الشيء مثلاً. ولا يرد اشكال صدور الواحد عـن الـا الكثير ولا اتحاد الو احد مع الكثير ، لكون المeهوم انتزاعياً ذهنياً .

والصحيح أنّ كلا الاعتراضين المذكورين يمكن الاجابة عليهما بما تقدّم في أصل تقريب امكان القسم الثالث من الوضع من أنّه يكون من خلال عناوين كلية عامة، ولكن تحكي الخصوصية والتي تكون بالحمل الأولي خاصاً أو جزئياً أو نسبياً وبالحمل الشائع عاماً واسمياً، فيكون وجهاً للــخاص بـهـا فإنّ هذه النكتة بنفسها تفي بدفع كلا الاشكالين .

أمّا إشكال النباين بين مفهوم العام والخاص ـ الإشكال الأوّل ـ فلأنّ هذا
التباين هنا محفوظ؛ لأنّ مفهوم النسبة أو الخاص بالحمل الأولي غيره بالحمل الثائح، فلا يقاس بمفهوم الإنسان وزيد.

وإن شئت قلت : إنّ هذا المفهوم العام منتزع من نفس تلك الحيثية الخاصة المراد وضع اللفظ لها بالحمل الأولي.

وأمّا إشكال التجريد وعدم حكــاية مـفهوم الجـزء عـن الكــل والمـركّب
 من الخصوصية والفردية، فتكون بالحمل الأولي منطبقة عــلى الخـاص بـما
 واحد.

## ص صV قوله: ( + ـ الوضع بالاستعمال...). .



 أن يتوصل بهذا الفعل التكويني إلى ذالك الأمر، أي الملازمة التصورية النفس
الأمرية وهو حقيقة الوضع.

وأمّا على التعهّد أو الاعتبار فالاستعمال حقيقته قصد اخطار المار المعنى خارجاً







 الوضع بالاستعمال كثيراً كما في موارد تلقين الطفل بالألفاظ و وتعليمه اللغة ، أو في موارد وضع الاصطلاحات في الفنون والأصناف الخاصة.
ولكن الشهيد الصدر
الوضع بالاستعمال نصرة لصاحب الكفاية:


وقد ناقشه مبنىً باعتبار عدم صحة ايجادية المعاني بالألفاظ. وما يقال في المسببات الاعتبارية في المعاملات ليست بمعنى الانشائية أيضاً، بل بـمعنى التسبب إلى تحقق موضوع الاعتبار العقائي أو الشرعي بنغس ابراز الاعتبار الشخصي باللفظ وهو غير ايجادية المعاني
 للمعنى باللفظ ولو مع القرينة، وهو تسبّب تكويني بالصّ اللفظ إلى خطور المنى المنى
 اللفظ واعتباره عين المعنى وأداة له والذي هو مقولة أخرى ، لا يتحقّق باخطار الدعنى باللفظ بالفعل، فلا يصلح أن ينشأ بهذا ذاكـ .

وإن شئت قلت : إنّ جعل اللفظ للمعنى بناءً على مسلك الاعتبار معنى انشائي
 الاستعمال الخارجي للفظ من أجل اخطار معناه قالباً صالحاً لانشاء الوضـع الا الا
 ذاكُ الفعل الانثشائي المباين مع الاستعمال وما يكشف عنه من قصد اخططار المنى .

Y ب ب بناءً على مسلك صاحب الكفاية من التعبير عن الوضع بتخصيص اللفظ وربطه بالمعنى إمّا اعتباراً أو حقيقة وتكويناً يقال بأنّ الاستعمال العال ايجاد و وتحقيق
 بالاستعمال بلا حاجة إلى عناية أخرى نظير انشاء المبادلة بين المالين بالعقد


## 

أوّلاً ـ أنّ هذا تخصيص لشخص اللفظ أي سماعه الجزئي في هذا الاستعمال وربطه بمعنى ايجاد الخطور الشخصي للمعنى في ذهن السامع في هذا الزمان والمكان، وهو غير الوضع الذي هو تخصيص نوع اللفظ بالمعنى وربـطه بــه
 الاعتباري.

ودعوى أنّ اللفظ ينظر إليه بما هو كلي لا بخصوصيته لا ربط له بالمقام، فإنّ اللفظ في الاستعمال لا ينظر إليه إلّآ بما هو جزئي الئي والانتقال منه إلى تصور الكلي
 بين اللفظ الجزئي والمعنى دائماً أجنبي عن مبنى صاحب الـي الكفاية، الذي يرى الوضع تخصيصاً اعتبارياً انشائياً وحكماً باللفظ على المعنى غايته إنّ إنه كانشاء المبادلة بين المالين يمكن ايجاد مصداقه خارجاً بالمعاطاة فيشكل عليه بأنّه لا يحقق مصداق المنشأ والتخصيص الوضعي وهو التخصيص بين طبيعي اللفظ
والمعنى.

فلا يوجد تخصيص حقيقي إلّا بين الجزئيّين أي شخص اللفظ المستعمل
 الأمري إلاّ بالاعتبار والجعل وهو أمر آخر وعناية اُخرى.

وثانيـاً ـ الوضع تخصيص اللفظ المجرد بالمعنى بحيث يكون طبيعي اللفظ
 اللفظ حتى مع قصد التخصيص ؛ لأنّ اللفظ مهمل بحسب الفرض فلا يمكن أن

يخطر بد المعنى إلاّل مع القرينة من اشارة أو غيره إلى المعنى وإلّا كانت الدلالة ذاتية وهي واضحة البطلان، فالدلالة والاقتران والتخصيص التكويني لا يقع بين اللفظ المجرد والمعنى الذي هو مصداق التخصيص الوضعي، وما يقع لا يكون مصداقاً للتخصيص الوضعي، ومجرد إرادة ذلك وقصده لا يكون كافياً لتحققد ولا يكون وضعاً وإلّا لاكتفى الو اضع بارادة التخصيص .

والحاصل : دلالة اللفظ على المعنى بنفسه خارجاً ومصداقاً لا يتحقق لكي يكون مصداقاً للوضع و تخصيصاً خارجياً بين ذات اللفظ والمـعنى وإن أراده و قصده المستعمل وإنّما هو جمع وقرن بين تصور اللفظ وبين تصوّر المعنى الذي


المسلك وإنّما حقيقته التخصيص وكونه مخطراً للمعنى .

$$
\text { ص • . } \quad \text { قوله : ( ثمّ انّه قد يعترض .... ). }
$$

هذه الاعتراضات عامة ترد حتى على المسلك الصحيح المختار في حقيقة


الأوّل : لزوم تصور اللحاظ في جانب اللفظ والحكاية وهـو مـحال ؛ لأنّ
 ليحكم على المعنى من دون حكائية فعله. وهذان لحاظان لقضيتين وعمليتين لا تجتمعان في قضية وعملية واحدة.

وإن شئت قلت: أنّ اللفظ في الوضع يلحظ استقاللاً؛ لانّنّ محكوم به، كما أنّ حكايته ودلالته على المعنى يلحظ لحاظاًا اخبارياً لا ايجادياً بـخلاف عــالم الاستعمال.

أضواء وآراء / ج
وحاصل جواب السيد الشهيد





له والمعنى .
وأمّا على مسلك القو م في حقيقة الوضع فإذا أرادوا في المقام التسبّب بهذا






 بالا عناية زائدة.

وأمنا إذا أريد جعل الاستعمال بنفسه وضعاً كما يقول صاحب الكفاية الُ

 وينشئه الواضع.
وأمّا إذا قيل بأنّ الواضع ينشىء الاختصاص بين اللفظ الملحوظ أداةًا أو مطلق

تصور اللفظ والمعنى سواء كان ملحوظاً استقالالًا أو أداة وأنّ الأداتية تنشأ في طول الوضع بين تصور اللفظ كذلك والمعنى وإن كان حين الوضع يتصور اللفظ مستقلّا فالا يرد هذا الإشكال ؛ لتحقق المصداقية للمنشأ بالاستعمال .

الثاني : خروج هذا الاستعمال عن الحقيقة والمجاز معاً فيكون غلطاً. وأجاب عليه في الكفاية بجواب والثهيد الصدر بجواب آخر أيضاً كما في الكتاب.

ثمّ إنّه يمكن إضافة تقسيم آخر إلى التقسيمات الثلاثة المتقدمة للوضع، وهو تقسيمه إلى الوضع المطلق والوضع المشروط، أي المـقيّد فـيه نــفس العـلقة

 الحروف، حيث أرجع اللحاظين قيداً للعلقة الوضعية لا للمعنى الموضوع لـ .

وهذا معقول بناءً على مسلك التعهّد والذي تكون الدلالة الوضعية بناءً عليه تصديقية تعهّد ية، وأمّا على مسلك القرن المؤكّد فغير معقول؛ ؛لأنّ القرن فعل تكويني خارجي لا يعقل فيه الإطلاق والتقييد، ونتيجته أيضاً أمر تكويني هو التلازم التصوّري أمره دائر بين الوجود والعدم .

وبناءً على مسلك الاعتبار إذا افترضنا أنّ النتيجة المطلوبة من الوضع التالزم التكويني التصوري فهذا أيضاً لا يعقل فيه الإطلاق والتقييد، وإن كانتا التا النتيجة أمراً انشائياً وضعياً كما في سائر الأمور الانشائية أمكن التقييد فيه.

أضواء وآراء /ج $\varepsilon$.

ص 1.7 قوله: ( نعم يعقل أن يكون التعهد مشروطاً بطبيعي القصد ...) .


 فالتبعية بهذا المعنى على مسلك التعهد متعيّن .

ثثّ إنّ العلمين نظر هما إلى الدلالة الاستعمالية وألّ ألّ اللفظ المشترك كِ بين المعنى

 لا ربط له ببحث التبعيّة التي خاضها الاُصوليون . ص 1•V قوله: (وثانياً: انّ الارادة...).

هذا جواب مبني على القول بكون الدلالة اللفظية تصورية، وعلى مسلك القرن فقط لا الاعتبار الذي بـناءً عـليه ذكـر السـيد الخـوئي لغـوية الجـعل المطلق.

والصحيح إمكان الجواب عليه حتى على مسلك الاعتبار ؛ وذلك لأنّ الغرض
 الغرض الأقصى والذي بناءً على كون الدلالة الوضعية تصورية أي تلازماً يبين

 غرضه الأقصى بايجاد تلك الملازمة التصورية بالاعتبار ولا تناقض ولا تخلف عن الغرض في ذلك كما هو واضح.
$\qquad$

## نظرية الاستعممال

$$
\text { ص } 119 \text { قوله: ( وقد يتوهم: أنّ ذلك...). }
$$

هناكُ جواب آخر أفضل من هذا الجواب، وهو أنّ المجاز في المقام ليس من
المجاز في الكلمة بل من المجاز في الاسناد والمسند هو الحيوان المeترس، ومدعى السكاكي رجوع المجاز في الكلمة إلى الادعاء والمجاز العقلي، وأمّا المجاز في الاسناد فلا شكك عند أحد في كونه من المجاز في الادعاء والتطبيق . نعم، يمكن دعوى ان ( رأيت أسداً يرمي ) أيضاً أبـلغ وآكــد مـن ( رأيت رجلاً شجاعاً يرمي ).

وجوابه: إن (رأيت أسداً) يعني رأيت شجاعاً كشجاعة الأسد، فيكون آكد
وأبلخ من رأيت شجاعاً.

ص صو قوله : (الثاني : أن يكون هناك تغاير ...).
لا وجه لاشتراط ذلك في الاستعمال إلّا إذا خصصنا الاستعمال بالاخطار

 أيضاً من استعمال اللفظ . فلا يشترط غير الشرط الأوّل شيء آخر في صحة الاستعمال .
أضواء وآراء / ج

يمكن دعوى أنّ الاحساس قابل للانحفاظ والذكـر كـالتصور وهـو غــــير
التصور ، فالمتكلم في نفسه أيضاً ينتقل من الاحساس إلى تصا تصور المعنى ، كما انّ الاشتراط يحصل ابتداءً بين الاحساس السمعي باللفظ وتصوره وبين تصور الاني المعنى فلا حاجة إلى افتراض الانسحاب إليه من خلال الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى.
ص ^^٪ ا قوله: ( الخامس : ويمكن أن يعتبر بوجه ...).
المغفولية ليست هي المرآتية وذلك :

أوّلاً ـ لأنّ الألفاظ ملتفت اليها حين الاستعمال وليست مغفولاً عنها سواء
بلحاظ السامع أو المتكلم.

دقدّمي وأداتي في الانتقال الثاني أي للمتكلم؟

 والذي نراه أنّ المعاني ترتبط بالاحساس الساس الاتي الاتي للألفاظ بجانبه الذاتي فتكون
 المعاني وهي غير تصور اللفظ وأجنبية عنه وإن كان بالتو جه اليها قد نتصور التصر اللفظ أيضاً كالفرق بين الاحساس بحالة الخوف وبين تصور الخوف فليس بابه أصلاً باب التداعي التصوري بل باب الاستجابة للاحساس السمعي باللقظ ، فالمر آتية مفسّرة بالوجه الرابع بعد تعديله بما ذكرناه وهي من خصوصيات نفس العلقة

والدلالة اللفظية لا الاستعمال؛ ؛ إذ حقيقة تلك العلقة إنّما تكون بين الاحساس باللفظ بجانبه الذاتي والمعنى لا بين تصور اللفظ والمعنى، مع قطع النظر عن الاستعمال وقبله، فتدبر جيداً.
ص ص l६ السطر الأخير قوله : ( نعم لو بني ...).

لا و جه له حتى لو بني على ذلك لأنّ الموضوع له المجاز بالوضع النوعي هو
واقع المشابه لا المشابه بما هو مشابه فلماذا يشترط استحضار المستعمل لحيثية المشابهة؟

وهكذا يتضح أنّه لا يشترط لصحة الاستعمال اللّا الشرط الأوّلّ من الشروط الخمسة المذكورة في الكتاب.

ص 1乏7 قوله : (وأمّا الجزء الثاني من المدعى ...).
بناءً على ما تقدم من أنّ الدال على المعنى ليس تصور اللفظ بل الاحساس
 بخلاف الاحساس يتضح انّ استعمال اللفظ سواء كان في شخصه أو نوعه و وصنفه أو مثله يكون من اخطار المعنى أي التصور بايجاد الاحساس السمعي باللفظ وكله من الاستعمال الاخطاري. وان الايجاد للاحساس لا التصور وإنّما ينتقل السامع والمتكلم منه إلى تصور اللفظ، فبالدقة الاخطارية محفوظة هنا الا الادياً ألا نعم، هذا لا ينافي أن نسمي هذا الاخطار بالا يجادي بمعنى أنّه تصور ذهني قائم على أساس المنبه الطبيعي الو اقعي وهو الاحساس بالشيء وليس قائماً على أساس الربط بين اللفظ و المعنى أصلاً . ولا مشاحّة في الاصصطلاح، ولا وهذه الخصوصية قد توجب صحة إطلاق الاستعمال الايـجادي عــلى كــل أنـواع
أضواء وآراء / ج

استعمال اللفظ في اللفظ ، فإنّ الانتقال من التصور الجزئي إلى الكلي أو إلى مثله أيضاً من المنبه الطبيعي لا الشرطي الوضعي.
ص ص اعوله: : (الجهة الأولى : في تحرير محلّ النزاع ....) .

 النزاع. و تنصيل ذلك كالآتي.
ا ـ أن يستعمل اللفظ في معنى هو جامع بين تلكا المعاني المي بأني بأن يقول مثالًا : ( جئني بعين ) ويراد به المسمّى بالعين المنطبق على كل واحد منها .
 أو جميعها كالعام المجموعي أو الاستغراقي كما إذا أراد بالعيا العين كل معانيها ميا معاً، وهذان النحوان لا إشكال في امكانهما إلّا أنّهما ليسا من الاستعا من معنى بل في معنى واحد يكون كل واحد من المعاني مراداً استعمالياً ضمنياً لا استقالياً.
r
 فرض الاستعمال في معنيين فإنّه يفترض تعدد المعنى الملحوظ لا محالة .
 معنى آخر -وهذا تعبير السيد الشهيد

وإن شئت قلت: بأن يكون اللفظ دالاًا على كل مـنهما مسـتقالًا كــما فـي الاستعمال مرتين بحيث يكون هناكُ دلالتان وكشفان ويكون هذا الاستعمال
 محلّ النزاع.

ثمّ إنّ الاستقالالية والضمنية في الاستعمال غير الاستقالالية والضــمنيّة فـي
الحكم كما أفاد السيد الشهيد ودفع به اشكال المحقق الاصفهاني ـ و تمام النكتة أنّ استعمال اللفظ في المجموع لا يعني تقيد الطبيعة في كل مـعنى بـالطبيعة الاُخرى الذي هو سبب التقييد والضمنية في الحكم بل يـعني ارادة مـجموع الطبيعتين المهملتين أي الجامعتين بين المطلق والمقيد، وعندئذٍ يمكن أن يكون الحون كل منهما موضوعاً مستقالًا للحكم كما في العام الاستغراقي .

لا يقـال: التصور واللحاظ الواحد لمجموع الطبيعتين يستلزم تقيد إحداهما
 أيضاً.

فإنّه يقـال : وحدة اللحاظ والتصور لا تستلزم تقيّد الملحوظ به وإلّا لاستحال تصور العموم الاستغراقي، وإنّما ينشأ التقييد والضمنية مـن وحــدة المـتصور والملحوظ.

ص $10 r$ قوله : ( الثالث ما جاء في كلمات المحقق الاصفهاني
صريح كلامه في الحاشية النظر إلى ايجاد المنزّل عليه بالوجود التنز يلي ـكما
 نظره إلى أصل التنزيل والجعل الذي يتحقق بالوضع .

كما انّه ليس مقصوده من الوجود التنزيلي للمعاني الوجود الانشائي للمعنى باللفظ لكي يقال ـ كما عن بعض المتأخرين ـ بانكار ذلك المبنى.

أضواء وآراء /ج
وإنّما صر يح كلامه النظر إلى مصطلح فلسفي مرتبط بأنحاء الوجود للشيء
 أي الوجود باللفظ ــولو كان هو من العرض والمجاز ــ ــ

وعلى هذا يرجع محصّل مرامه ( زيد في علوّ مقامه ) إلى انّ الاستعمال ايجاد
 بلحاظ كل من المعنيين يستلزم تعدد الوجود التنزيلي للمعنى ؛لاتحاد الماد الايجاد والوجود، وتعدد الموجود التنزيلي يستلنزم تعدد الوجود الحقيقي للفظ.
والإشكال الذي ذكر في الكتاب إنّما هو على المقدمة الأخيرة بحسب الحقيقة وحاصله: أنّ تعدد الوجود التنز يلي لا يستدعي تعدد الوجود الحقيقي؛ لأنّ الوحدة والتعدد بلحاظ كل وجود مضاف إلى عالمه وصقعه وفي المقام الوجود



 الوجود الحقيقي للفظ الذي هو مربوط بعالم آخر .

وما ورد في ذيل كامها



 فهذا إمّا أن يقصد به الآلية في مقام الاستعمال فهو رجوع إلى ما تـقدم عـن

الكفاية وما ردّه هو ، وإمّا أن يقصد مجرد كون الوجود التنزيلي في طول التنزيل يتحقق بالو جود الحقيقي فهذا قد عرفت جوابه من انّ تعدّد الو جود التنز يلي الذي يتحقق بالوجود الحقيقي تابع لمقدار التنزيل سعة وضيقاً ووحدة وتعدداً ولا ير تبط بو جه أصلاً بحقيقة الو جود الحقيقي من حيث الوحدة والنتعد. ص 100 قوله : ( ثمّ إنّ ما ذكرناه إنّما نقصد به نفي خروج ...) . الظاهر أنّ مخالفة استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يمكن تفسيرها على أساس مجرد مخالفة الظهور الحالي للمتكلم، بل هي ذات نكتة أعمق من ذلك ؛ ولهذا لا يقع في أية لغة ومحاورة، ولا يكـون كـالاستعمالات المـجازية أو المخالفة للظهورات الحالية الاُخرى والتي تقع كثيراً في اللغة، بـل يـلــلحظ أنّ الذهن حتى في مرحلة المدلول التصوري قبل الاستعمال لا ينسبق إلى ذهنه أكثر من معنى واحد حتى من الألفاظ المشتركة أو يتردد بين معانيها ولا يـنسبق جميعها إلى الذهن، فمجموع هذه النكات وغيرها يجعل المحذور أعمق مدّا ذذر

والذي أتصوره أنّ العلاقة الوضعية التصورية حيث تتحقق بين اللفظ وكل معنى مستقلّاً ووحده في مقام الانسباق إلى الذهن أي من خلال انسباق واحد لا انسباقين فلا يحصل انسباقان من إطالاق اللفظ معاً إلى الذهن حتى ائى في مرحلة المدلول التصوري قبل الارادة الاستعمالية التصديقية؛ ولهذا حـتـى إذا سـمعنا اللفظ من الجدار لا يحصل انسباقان عرضيان منجّزان، بل يحصل نحو تردد أو إجمال حتى في مرحلة الانسباق التصوري إذا لم تكن قرينة معيّنة نظير عدم انسباق شيء من المعاني المجازية المتعددة حين سماع اللفظ مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي

أضواء وآراء / ج

وهذا مطلب صحيح قابل للتفسير بناءً على مبنانا في حقيقة الوضح والعلقة الوضعية، فإنّ كيفية الاقتران بين التصورين من حيث الوحير الوحدة والتعدد أيضاً من حدود وخصوصيات المنبّه الثشرطي، فإذا كانت العلقة التصور ية الحاصا ولة بنحو
 التكويني إلّا نفس الكيفية من العلاقة التصورية كما أنّ علاقة واحــد بـا بـاثنين مستقلين أيضاً علاقة وسببية تصو رية ذهنية غير علاقة واحد بواحد بحيث لو لو تحققت بين اللفظ ومعنيين مستقلين كان اللفظ دائماً يوجب انسباق الاثـنين

باللفظ فال يصح استعماله في واحد.
والإرادة الاستعمالية أيضاً ليست إلاّل قصد استخدام نفس المنّهّية الشرطية
 في معنيين مستقلين معاً باستعمال واحد خلاف طبيعة العلقة الوضعية فهو يشبد

إذا فرض إمكان افهام ذلك المعنى بد بأي شكل من الاشكال.

ولعلّ هذا مقصود من قال بأخذ قيد الوحدة في المعنى، ومنه يعلم أنّ عدم
صحة استعمال اللفظ في أكثر من معنى ليس لخصوصية مربو طة بعالم الاستعمال والدلالة الاستعمالية التي هي دلالة تصديقية وإنّما هو - كالمر آتية على ما تقدّم منّا ـ مربوط بمرحلة الدلالة التصو رية الوضعية فإنّها حاصلة على نحو علا
 تحليلها؛ ولهذا أيضاً ربط القائلون بامتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى ذلك بمبنى الفنائية ومر آتية الاستعمال .

لا يقـال: لا يعقل الترديد في انسباق المنىى من اللفظ في عالم الذهن لأنّ؛
 الاستعمالي كما في الكتاب في الجهة القادمة من البحث، فلابد من فرض أحد شقوق ثلاثة:

ا ـ إمّا عدم انسباق معنىً أصلاً من اللفظ المشتر كُ إلى الذهن عند سماعه فكأنّه لثظ مهمل، وهذا خلاف الوجدان .

ץ التكوينية وهو محال.

「 المختص غير المشترك على مستوى الدلالة اللفظية الوضعية التصورية ، فلابد وأن تكون المخالفة بلحاظ الظهورات الحالية التصديقية لا الظهور التصوري الوضعي.

فإنّه يقـال : يعقل التردد بمعنى آخر لا يساوق وجود الفرد المر دد الذهني لكي
 الاستجابة الذهنية منه، فإنّ هذا غير الوجود الذهني ليستحيل فيه التر الترديد، بل
 أنّ اسم زيد هل كان لابن عمرو أو ابن خالد ، فإنّه عند سماعه من الجّ الجد اري لا لا يكون
كسماع اللفظ المهمل كما لا يحس بار تباطه بكليهما، بل يتر يلردد ذهنه بين إين أحد
 أي يتردد ذهنه في مقام الانسباق بين تصور ابن عمرو وتصور ابـن خـالد،

أضواء وآراء / ج $\sqrt{0}$

فكذلك الحال في سماع اللفظ المشترك مع عدم القرينة المعينة على مستوى الدلالة التصورية، أو كاللفظ مع القرينة الصارفة عن معناه الحـقيقي ووجـود معاني مجازية متعددة له، فإنّ الذهن أيضاً لا ينسبق إليه شيء منها بل يبقى متردداً بينها رغم أنّه ليس كالمهمل المحض .

فالحاصل: كون العلاقة الحاصلة من الاقتران مع المعنى علاقة واحد بواحد لا واحد باثنين والاستجابة الاقترانـية الثـرطية تكـون بـنـفس الخـصوصية التصورية حتى من حيث حدود التصورين المقترنين بحيث لو تغيّرت ولو كان المتصور واحداً لما تحققت نفس الاستجابة، يؤدّي إلى التردّد بـين المـينـينينين فلا يستقرّ الذهن على شيء منهما، والاستعمال لا يكون إلاّ استخدام نــفس الاستجابة والصاحية المذكورة، فإذا لم يكن اللفظ صالحاً على مستوى الدلالة التصورية إلّا لاخطار أحد المعنيين فلا يكون اسـتعماله فـي اخـطـار كـليهما
 والآليّة الوضعية.

ثمّ إنّ هناك محذوراً آخر على مستوى الدلالة التصورية في استعمال اللفظ في أكثر من معنى ينشأ من وحدة التصور الذي يكون بازاء المحمول والمحكوم به على المعنيين، وكذلك وحدة النسبة التي هي بازاء هيئة الجــملة التــامة أو
 والمعنيين المستقلين للمشترك بما هما مستقلان، كما إذا قال: ( زيد جاء إن وأراء أراد به كلا الز يدين مستقلّاً، فإنّه ممتنع من دون وجن وجود ما يدل على تكرار النسبة والمحمول كما في موارد العطف، وهذا يعني أنّ العملية التـصورية لابــد تكون علاقة واحد بواحد بلحاظ جميع مفردات وأبعاض الكلام الواحد على
مستوى المدلول التصوري للألفاظ حتى المشتركة.

وإن شئت قلت : هذا خلف وحدة الأطراف الأخرى في التراكيب والجمل دالاّاً ومدلو لاً وعدم تعددها، فإن اُريد استعمال اللفظ في أكـثر مـن مـعنى بـنـحو الاستقالل بحيث يكون كل معنىً منها طرفاً في نسبة مستقلة مع الطرف الآخر فهذا محال؛ لأنّ تعدد النسبة في الذهن يستلزم تعددها وتعدد لحاظ طـل طرف كل
 والطرف المشترك فهذا معقول، إلاّ أنّه ليس من استعمال اللفظ في أكـثر مـن معنى، بل من التقدير بحرف عطف ونحوه، وهو من تكـرار الدال والمـدلول وخارج عن هذا البحث.

والحاصل : استعمال اللفظ في أكثر مـن مـعنى لا يـعقل إلاّ بـنحو تكــرار النسبة وهو من التقدير أو الجمع بـينهما فـي طـرف النسـبة الواحــدة، وهــو من الاستعمال في المجموع، وما يذكر من الأمثلة على الاستعمال في أكـثر من معنى، من قبيل: ( مررت بعينين جارية وباصرة) أو الشعر المعروف: أي المكان تروم ثمّ من الذي تمضي له فأجـبته المـعشوقا ويريد بالمعشوق قصر المتوكّل بسامرّاء، ومعناه الاشتقاقي وهو مـعشوقه
 كل واحدة منهما إلى طرف مستقل، فيكون تعدد النسبة التامة في المثال الثاني والناقصة الوصفية في المثال الأوّل قرينة على تكرّر المعنى والاستعمال ، وكلّ منهما في معنى واحد أيضاً لا أكثر ؛ ولهذا لا يفهم وقوع المعنيين معاً طـلا طرفاً لكلتا النسبتين، مع أنّ الاستعمال في معنيين يقتضي ذلك، فتدبّر جيداً.
أضواء وآراء / ج

ص 100 قوله : ( استعمال المثنى أو الجمع في أكثر من معنى ...).
ذهب صاحب المعالم إلى أنّ استعمال المفرد في أكثر مـن مـعنى مـجاز؛ لانثلام قيد الوحدة المأخوذة فيه. وأمّا المثنى والجمع فلا مـحذور فـي الـي ارادة فردين أو أفراد كل منها من أحد المعنيين، ويكون حقيقياً لا لا مجازياً، لأنّ ذلك الك في قوة أن يقال جئني بعين وبعين ويراد بكل منهما معنى غير الآخر . ولا شك في انّ الو جدان اللغوي لا يرى صحة ذلك في تثنية أسماء الأجناس ونحوه مدّا تكون مادة التثنية والجمع مفهوماً كلياً لله مصاديق متعددة أي في غير الِير الا أسماء الأعلام والإشارة والموصولات ونحوها ، بل المستظهر ارادة فردين من معنى واحد لا مطلق فردين ولو من معنيين. ولتوضيح البحث ينبغي التكلم في مقامين :

الأوّل : في الوجوه التي يمكن على أساسها تخريج و تحليل مدعى صاحب المعالم في التثنية والجمع وأنها هل تكون من باب الاستعمال في أكـثر مـن معنى أم لا؟

الثاني: في كيفية تخريج التـثنية والجــع فـي أسـماء الأعــلام والإثــارة ونحوه.

أمّا المـقام الأوّل : فتارة نبني على وضع واحد للمثنى والجـمع كــالمفرد، واُخرى نبني على أنّه من باب تعدد الوضع وتعدد الدال والمدلول أي المـادة
 المعنى

أنّا على المعنى الأوّل : فقد يقال: إنّ المثنى والجمع موضوعان للمتعدد
 هنا يكون إرادة ذلك حقيقياً.

والجواب: مضافاً إلى عدم صحة هذا المبنى بل الوضع في أمشتال المـقام


 بمعنيين فردان من الباصرة وفردان من الجارية معاً، وهذا ما لا لا يقبله صاحب المعالم أيضاً.
وأمتا على الثاني: فلا يمكن توجيه وتخريج متالة صـا ماحب المـالم لأنّ المادة لو استعملت في معنى واحد سواء كان أحد المعنيين أو الجامع بينيهما
 معنيين؛ لأنّ المنهو م بأزاء المادة فيها جميعاً مفهوم واحد لا أكثر ، وهو خارج عن البحث.

وإن استعملت في معيين فأُريد بالعين في (عينين ) كل من الباصرة والبارية
 معنيين - كما انّه لابد وأن يكون مجازاً على مبنى صاحب المعالم؛ لأنّ المادة مأخوذ فيها قيد وحدة المعنى بهذا المغنى.
 من المعيين المستقلين، وهو من استعمال الهيئة في مــنيين؛ لأنّ المـعنى
أخواء وآراء / ج

الحرفي النسبي المضاف إلى كل من المفهومين المستقلين غيرها بلحاظ الما المفهوم
 والموضوع له الخاص، فبتعدد الخاص والمعنى المنتسب تتعدد النسبة فيتعدد المعنى الحر في لا محالة.

ومنه يظهر بطلان ما في المحاضرات من قياس ذلك بمثل العشرين والطائنتين ونحوها، فإنّ المادة في تلكاك الأمثلة كلها مستعملة في معنى واحد لا في معنيين مستقلين.

وقد يقال: انّ حروف التثنية والجمع حيث أنّها موضوعة للدنلالة على المتعدد


 المعنيين بأن يكون فرد من هذا وفرد من الآخر .

وفيه: الوحدة والتعدد المفاد بالتنوين وبحروف التنتية والجـمع إنّـما هـي الوحدة والتعدد المصداقي الوجودي لا المفهومي، فهذا التقريب فيه خلط بين معنيين للوحدة كما هو واضح.

وقد يقـال : انّ حروف التثنية والجمع تكون بمثابة تكرار المادة ، فكأنّه قال: :
(جئني بعين وعين ) فيمكن أن يراد بأحدهما الباصرة والأخرى الجارية مثالً .
وفيه: أولّاً ــهذا لو سلّم فليس من الاستعمال في أكثر من معنى بل استعمال كل لفظ في معنى واحد.

وثانيـاً ـ غير صحيح في نفسه؛ لأنّ هذا معناه تجريد هيئة الثتنية والجمع


 اللفظ لا يتكرّر الاستعمال ولا تـتكرّر الاسـتجابة الذهـنية التـي هـي الآلَّيـّة الوضعيّة اللغويّة .



 أو الجمع في عدم صحة استعمالها في أكثر من معنى واحد.


 لمعاني هذه الأسماء في نفسه لعدم إمكان ذلك فيها . فقد ذكر عدة وجوه لتخر يج ذلك:

منهـا ـ ما في الكتاب من استعمال المادة في هذه الأسماء في المسـمّى، ،
 المصداقي، وقد يشهد عليه طروّ لام التعريف فيقال : (جائني الزيدان ) بـينما
لا يقال ( جائني الز يد ).
أضواء وآراء / ج
 الأعلام فلا يصح في اسم الإشارة والموصول والضمير . وتو ويه الميه المحقّق العراقي

 وأنّ المراد من المادة المسمّى بل الد لالة على نحو من التعيين المتناسب مع التثنية والجمع وهذا وجداني.

 الأجناس بأن يراد فردين من أحد المعنيين بنحو الترديد.
 على التعميق الذي في كام الأصهاني

 دون الانتقال من العين إلى معناه بل لا استعمال للمشترك كـ هنا أصلاً لظير موار موارد استعمال اللفظ في اللفظ والذي لا يكون اللفظ المنتقل إلى الذهن باللفظ مستعمارً في معناه، وهذا واضح.

وإن أريد انّ الألف والنون علامة تكرار اللفظ تصوراً فهذا ليس بابه بـاب



والاستعمال باب السببية التكوينية بين الاحساس باللفظ وتصور المعنى كــا ذكرنا مراراً. فما لم يتعدد اللفظ سواء كان مادة أو هيئة احســاساً واسـتعمالاً لا يخطر في الذهن تصوران منه. على أنّ تكرار اللفظ في الجميع لابــدّ وأن يكون مشخّصاً عدده وليس كالمعنى الذي يمكن أن يراد بالهيئة ما زاد عـلى لا الثلاث منه.

مضافاً إلى أنّ هذا خلاف الوجدان البديهي، وخالاف ما هو مسلّم من دلالة التثنية والجمع على إرادة المتعدد من معنى المادة لا لفظها.

وإن اُريد أنّ هيئة التثنية والجمع كواو العطف، فجوابه: أنّ العطف معناه ربط المعطوف بحكم المعطوف عليه، ونسبته التامة أو الناقصة إلى طـرفهـ، وهــــا لا يتعقل في المعاني الافرادية والجمع والمثنى كالمفردات من المعاني الالفرادية وخلاف الوجدان التطعي فيما هو معنى التثنية والجمع .

ومنها - ما ذكره البعض من أنّ هيئة التثنية والجمع تدل على المتعدد من
 أم فردين بأن يكونا مشتركين في اللفظ والمننى معاً (1).

وفيـه : أنّ هذا رجوع إلى استعمال المادة والمدخول في المسمّى في أسماء الأعالا والذي لم يقبله. فإنّ فرد دين مشتركين في اللفظ فقط لا معنى له إلاّ ذلك ولا أدري كيف جمع بين المطلبين؟!

أضواء وآراء / ج'
ومنها ـ أنّ هيئة الثتنية والجمع لم توضع لفردين أو أفراد من الطبيعة ليقال بعدم تعقل ذلك في أسماء الأعلام والإشارة ونحوهما، بل للمتعدد من من معنى المادة، فإن كانت المادة اسم جنس فالمتعدد منه يعني عددين مـن الإنسـان مثالً في الذهن نكرتين، وإن كانت المادة اسم علم فالمتعدد منه يعني عددين المانين الماني
 العلمية فقط من دون أن تكون المادة مستعملة في المسمّى، بل ابتداء التداء تأتـي



 والتي هي الاستجابة الوضـعية الذهـنية في أسـماء الإثشـارة والمـوصولات

والضمائر .
وهذا البيان لعلّه أنسب البيانات، وهو ليس مـن الاسـتعمال فـي مـعنيين


 رجلين أي صورة ذهنية واحدة لاثنين لا صور تان مستقلتان لكل من الرجلين، فتدبر جيداً.

## عل>مات الحقيقة والمجاز

كان الأنسب البحث عن طرق اثبات الظهور والدلالات اللفظية بأقسـامها
 يرجع إلى اثبات صغرى الظهورات التي هي أهم الأدلّة الشر عية وأوسعها، وانيا وفيها نكات وجهات مهمّة وقواعد عامّة لا يستغني عنها الفقيه، وهذا بـحا واجة إلى الى تحرير وتوفيق جديد لا يسعه هذا المجال. ص 171 قوله: ( والصحيح عدم إمكان استعمالها ...).
الظاهر أنّ المراد من صحّة الحمل والسلب وعدم صحتهما ليس ما ذكـره الأُصوليون من فرض معنيين أحدهما في طرف الموضوع والآخر في طرف
 كون اللفظ في طرف المحمول مستعملاً في ذلك المعنى بنحو الحقيقة أو المجاز، ،
فإنّ هذا واضح.

وإنّما المقصود صحّة عقد القضية اللفظية بما للفظ المـحمول مـن المـعنى


 وهذا من نتائج القرن والتلازم التصوري بين اللفظ والمنى بسبب الوضع. وبتعبير القوم من نتائج العلم الارتكازي بـالمعنى الذي يـتبدل إلى العـلم
أضواء وآراء / ج

التفصيلي بمنبهية صحة عقد القضية الحملية أو عـدم صـحة سـلبها والعكس بالعكس.

فالحاصل كما أنّ ذلك العلم الار تكازي أو بالتعبير الدقيق التالازم الواقـعي التصوري الحاصل نتيجة القرن اللغوي يوجب إمكان المنبهية من طرف اللفظ
 طرف المعنى بأخذه في طرف الموضوع واجراء اللفظ عليه من خلال قـضية حملية موجبة أو سالبة بنحو الحمل الذاتي أو الشائع الصناعي فينتبه الذهن إلى الى الـى تمام المعنى في الذاتي وإلى اطالاقه في الشائع الصناعي. وبعبارة أخرى : لا نتصور أوّلاً معنى الإنسان ونحمله على الحيوان الناطق أو الرجل الشجاع فنحمله على زيد الشجاع من خلال لفظ أسد ليقال بأنّ هذا أعم
 أنّه ليس الحيوان المفترس، ولكن لا ندري أنّ أسد اسم للثاني بالخصوص أو للأعم فنقول: زيد الشجاع أسد بما له من المعنى المر تكز في الذهن أو ليس بأس أسد
 المجاز ـ وهذا واقعه التبادر ولكن من خلا خلال اللفظ المجرد فإنّه ربّما لا يكفي اللفظ المجرّد للمنبهيّة لأنّ الاقترانات في باب اللغة إنّما تكون من خلال الاستعمالات التركيبية في الكام لا لا المفردات المحضة أي من خلال الجمل الحمليّة ونحوها. فقد لا يتحقق التبادر والمنبهية من إطالاق اللفظ المفرد ولكن يتحقق من خلال الجملة الحملية المـوجبة أو السالبة . بل في صحة السلب للفظ بما له من المعنى الار تكازي المردّد يثبت أنّ المعنى المتبادر منه لا يشمل الموضوع، وهذا الجانب السلبي لم يكن يمكن

استفادته من علامية التبادر للفظ المجرد؛ إذ عدم التبادر لمعنى محتمل لا يدل
 الاثباتي لا أكثر، كما هو واضح ع إذن علامية صحة الحمل فضلاٍ عن علامية صحة السلب على المجازية أو الخروج عن المعنى الحقيقي مستقلة عن علامية التبادر، وإن كانت نكتتهما الثبوتية مشتركة ، فتدبر جيداً او او الـي ص قو IVI قوله : (الأثر العملي لعلامات الحقيقة....). ويمكن الجواب أيضاً: أنّ الظهور اثباتاً ونفياً قد يكون بدوياً بحيث بالرجوع
 علامات الحقيقة عليها ـ يتغير الظهور النهائي المستقر من ذلك الكاد الكام؛ كما أنّه

 الحقيقي بالتبادر ونحوه احراز الظهور النوعي ؛ لأنّ الأصل تطابق الفهم اللغوي أي الظهور التصوري الشخصي مع الفهم النوعي وبذلك نحرز الظهور النـوعي التصوري ومن ثمّ التصديقي الاستعمالي للكالام.

لا يقـال : يكفي التطابق بين الظهور التصديقي والاستظهاري الشخصي مع الظهور التصديقي النوعي بلا حاجة إلى التبادر وكون هذا الظهور حـقيقياً أو مجازياً.

فإنّه يقـال : أصالة التطابق لا تجري بلحاظ الظهور التصديقي؛ لانّه قضية خارجية ومتأثرة بالعو امل والقرائن المقامية والحالية والثخصية الشاري وإنّما مجرى الأصل المذكور الظهور التصوري اللغوي

أضواء وآراء /ج
ص IVr قوله: ( تعارض الأحوال...).
 الخراساني ئَّ وتابعه عليه السيّد الخوئي
 المدلول الوضعي التصوري، وبعض موارد الشكا والدوران للأحوال المذكير المورة



 الأُصول اللفظية في كل نوع من أنواع الحالات المتعارضة والتي يمكن تصنيفها إلى ما يلي:

ا ـ الاُصول اللفظية الجارية لتعيين المدلول والمعنى الوضعي
Y
ץ
وفيما يلي نوضّح كل نوع من هذه الأنواع إجمالاً:

ا ـ أمّا النوع الأوّل : فقد تقدّم في البحث السابق أنّ طرق تشّ تشخيص المنـي
 الحقيقة، أي التبادر وصحة الحمل والاطراد.



سمّيناه بأصالة التطابق بين التبادر والفهم الثخصي من اللفظ مع الفهم النوعي
 للمعنى الحقيقي الوضعي بأصل لفظي عقلائي .

ونفس الشيء نحتاجه في موارد الشك في النقل أو الاشتراك عند دوران اللفظ بين أن يكون منقو لاً إلى معنى جديد أو باقياً على معناه الأوّل أو مشتركاً بين المعنيين أو مختصّاً بمعناه الأوّل ، والمعروف التمسك في في ذلك بألى بأصالة عدم النقل وعدم الاشتراك لنفي كل من الاحتمالين، وهي أيضاً أصل لفظي عقلائي .

وقد اختلف في حقيقة هذا الأصل اللفظي وملاكه، كما اختلف في موارد
 الأصل إلى الأصل اللفظي السابق، أي أصالة التطابق بين ذهن الفـرد وذهـن العرف الذي يعيش فيه؛ لأنّ احتمال النقل يعني احتمال زوال الظهو الطا الني النوعي فينفى ذلك بوجدانيّة بقاء الظهور الشخصي الفعلي بمقتضى أصالة التطابق ـ كما أنّ وجدانيّة ظهور اللفظ في معنى واحد لدى الفرد يقتضي أنّ ذهـن العـــي والدلالة النوعية كذلك أيضاً، وهذا مساوق لنفي الاشتراك ولـي وهذا التحليل مما لا يمكن المساعدة عليه، وذلك :

أوّلاً ـ لأنّ هذا معناه تطبيق أصالة التطابق بلحاظ طرف السلب وعدم التبادر الشخصي، وهذا محل اشكال بل منع، فإنّه في طرف الاثبات أي ما يتبادر إلى ذهن الفرد من اللفظ المجرّد عن القرينة لا منشأ له عادة ـ بعد أن لم تك الـن الد الالة
 ذهن الفرد معنى من اللفظ لا يمكن أن يكون ذلك كاشفياً عن عدم تبادر العرف

العام أيضاً؛ إذ قد لا يكون الفرد مظّلعاً على تمام دقائق اللغة وسعة مـعانيها، وهذا واضح.
وثانيـاً - إنّ ذهن الفرد قد لا يتبادر إليه المعنى المختص أيضاً بل يبقى متر دداً



 أنّ ذهن الفرد لم يكن يتبادر إليه إلاّا المعنى الثاني كان مقتضى أصالة المالة التطابق بينه
 والتحقيق : انّ ملاك أصالة عدم النقل والاشتراك هو أصالة الثـلة الثبات وبـقاء العلاقات والدلالات اللغوية الوضعية وندرة التبدّل والتحوّل السريع فيها .
 العقلاء، فما لم يثبت وقوع التغيير في العلقة الوضعية سواء في ذلك زي زوال الو العلقة
 جديدة - كما في موارد الاشتراك ـ فالأصل اللفظي العقالئي يقتضي بقاء العالقة الوضعيّة على حالها.
 وهي أصل لفظي آخر غير أصالة التطابق بين الظهور الشخصي والنوعي.
وأمّا موارد جريان أصالة عدم النقل أو بتعبير أدق أصالة الثبات في اللغة ، الثة فقد
اختلف في ذلك أيضاً، والاحتمالات المتصورة فيد ثالثة:

ا ـ أن يكون جارياً في خصوص ما إذا لم يعلم بأصل النقل، وهذا مختار السيد الثهيد

「 به والشك في تاريخه، مع العلم بتاريخ صدور النصّ الشرعي الوارد فيه ذلك اللفظ، فيجري أصل عدم النقل إلى ذلك التاريخ المعلوم، وهذا مختار المحقّق العراقي
r ـ أن يكون جارياً حتى في موارد الجهل بتاريخ صدور النصّ الشرعي
طالما يكون احتمال عدم تحقّق النقل حين صدوره مو جوداً.
ومبنى السيد الشهيد
اختيار الاحتمال الأوّل؛ لأنّه مع العلم بانثالم التطابق وتحقّق النقل لا مـعنى الـى الـي لاجراء أصالة التطابق بين ذهن الفرد والذهن العام، ولكنّاك عرفت أنّ أصل عدم النقل لا يرجع إلى ذلك، بل يرجع إلى أصالة الثبات في العلقة الوضعيّة الوّة، وهذا الأصل اللفظي كما يجري في مو ارد الشك في أصل النقل وتغيّر العلقة الوضعيّة
 كان أكثر وزمانه أطول فهو أقرب إلى تلك الغلبة النوعية و النـية

نعم، في موارد الجهل بتاريخ صدور النصّ الشرعي وتردّده بين زمان تحقّق النقل أو قبل ذلك خصوصاً إذا كان تاريخ النقل معلو ماً ومشخصاً لا انطباق للغلبة المذكورة؛ لأنّ الشك بحسب الحقيقة هنا في تأخر النص وتقدمه، لا في ثبات اللغة وعدمه ولو بحسب نظر العرف.
( (1) مقالات الأصول 1: ا: (ط ـ مجمع الفكر الإسلامي).

أضواء وآراء /ج
ونفس الوجوه والاحتمالات تجري في أصالة عدم الاشتراك؛ ؛ لأنّا ترجح إلى أصالة الثبات في اللغة أيضاً، فلو علم بتحقق الاشتراك الك وشك في الاك تاري الاريخه جرى فيه البحث المتقدّم .

وربّما يضاف هنا فرض آخر لا تجري فيه أصالة عدم الاشتراك، وهو ما إذا
شك في الاشتراك من أوّل الأمر ـكما في تي تشكل اللغة من اجتما فياع قبائل متعددة
 الاشتراكُ من أوّل الأمر . نعم، لو أرجعنا أصالة عدم الاشتراكُ إلى ألصا ألا الة التطابق
 المحتمل اشتراكُ اللفظ بينه ويين المعنى الآخر المتيقن، وهذا أيضاً من الفروق العمليّة بين المبنيين.
r ـ ـ وأمّا النوع الثاني : أعني الاُصـول اللــظية الجـارية لتـعيين المـدلول الاستعمالي فأهمّها أصالة الحقيقة ، والتي تعني إرادة الدتكلم للمنـي المنى الحـقيقي كلّما استعمل اللفظ بالا قرينة.

ومبنى هذا الأصل اللفظي الكاشف عن المدلول الاستعمالي ـ وهو مدلو
 المحاورة، ويمكن أن يكون مبناه نحو تعهّدٍ وتبانٍ عرفي عامِ فامِ فإنّ التعهّد يمكن

وهذا الأصل اللفظي لا يجري في موارد احتمال قـرينية شـيء مـحفوف


فالمشهور جريان أصالة الحقيقة فيها أيضاً.

 احتمال القر ينة لا يحرز الظهور ، فالا تجري أصالة الحقيقة ، نعم، يمكن التماني التمسّاك
 السلبية على عدم حذفه للقرينة؛ لأنّه على خــلاف أمـانة النـقل والشـهـادة. و تفصيله في محلّه.
ومن جملة الاُصول اللفظية من هذا النوع أصالة عدم الاضمار أو الاستخدام؛ لانّهن أيضاً خلاف الوضع الطبيعي لارجاع الضمير أو لاستعمال الهيئات والجما والجمل ؛ ولعلّّهما يرجعان إلى نحو تجوّز في النسبة وفي هيئة ارجاع الضمير الضير في الجملة، ، فيرجع الأصل فيهما إلى أصالة الحقيقة أيضاً .
ويمكن ارجاع هذه الاُصول في هذه المرحلة إلى أصل لفظي أعم جامّ المع لها ولغير ها وهو أصالة التطابق بين المدلول التصوّري النهائي للكالام وار ارادة المتكلكّم وقصده الاستعمالي في مقام الافها مو والمحاورة، وهذا التطابق نكتته ما تقدّ مّم من الظهور الحالي أو التعهّه، وقد لا يلزم من عدم التطابق مجازية في الكلام. هذا في الدوران بين المجاز، أو قل ما يخالف المدلول النهائي التصوري
 الاستخدام، أو دوران الأمر بين اعمال ذلك في طرف الموضو المّا أو المتعلّق أو
 واحد متصل فالميزان فيه ملاحظة مقتضي الظهور ين وتـين وتـديم الأقـوى عــلى الأضعف منهما، أو ما يجعله العرف قرينة ـ على ما يأتي تفصيله الـا التعارض -ومع عدم وجود ذلك يصبح الكلام مجمارً لا محالة ، وإن كان ذلكا فياني في
أضواء وآراء / ج

كلامين منفصلين فالظهور متحقّق فيهما معاً، ويكون التعارض بين دليلين وفيه

 عن المراد الجدّي وهو النوع الثالث من الدلالة .

「
 والإطلاق بناءً على ما هو الصحيح من عدم لزوم التجوّز من التقييد والتخصيص المتصل، وإنّما يكون ارادة الخصوص والمقيّد من العام والمطلق عند الديّ الدوران بينه وبين عدمه مخالفة لظهور ايجابي أو أو سلبي سكو تي الي
 الارادة الجدية لما هو الظاهر النهائي للككلام، وأنّ ما قاله يريده وما لم يـلـي

 وبين مخالفة الظهور الجدّي إذا كان في كلام واحد متصل يقع التزا التاحم بين مقتضي الظهورين، فإذا كان أحدهما أقوى من الآخر أو قرينة عليه قدّم في مقام الْام التأثير والاقتضاء وانعقد الظهور النهائي على طبقه، كما في تقديم الظهور الايجابي علي اليا


 التعارض من البين، وإلّا كان التعارض مستقراً، وسيأتي تفصيل ذلكا كلّا كلّه في بحوث تعارض الأدلّة.
$\qquad$

## الحققيقة الثشـرعبة

ص |N| قوله : ( وقد يطور هذا التقريب بنحو يسلم من الاعتراض ...) .
الظهورات التي تكون موضوع حجّية الظهور لابد وأن ترتبط بباب الدلالة وقد الافهام للمعنى.

وأمّا الظهور الحالي على قصد أمر تكويني لا ربط له بمدلول الكلام، فليس مشمولاً لحجية الظهور، كما لو كان ظاهر حال متكلم عندما يخطب أنّه على صحة جيدة، أو انّه قد شرب دوائه، فإنّ هذا الظهور لا يكون حجة حان من بان باب حجّية الظهورات الحالية.

والمقام من هذا القبيل؛ لأنّ قصد الوضع بالاستعمال يعني قصد تحقق أمر
تكويني، وهو حصول الاقتتان بنفس الاستعمال في ذهن السامعين والذي هو حقيقة الوضع، وهذا الظن الناشىء من ظهور الحال ليس مشمولاً لأدلّة حجّية
الظهورات، بل قد لا يوجب الظن بتحقق الاقتران والوضع.

نعم، لو اُريد ظهور استعمالد في أنّه كلما أُطلق اللفظ بال قرينة ير يد افادة ذلك المعنى فقد يكون هذا مشمولاً لحـجية الظـهورات والدلالات، إلّا أنّ صـغراه ممنوع، فإنّه لا يو جد ظهور كذلك وإنّما غايته دعوى ظهور استعماله في انّه ير يد تحقق الاقتران في ذهن السامعين.
أضواء وآراء / ج
$\qquad$

## الصحيح والأعم

ص 1^9 قوله : (ودعوى : تعسُّر معرفة مفاد القرينة العامة ...) .
ما ذكر من إمكان معرفة مفاد القرينة العامة عن طريق التبادر إن أريد به تبادر المتشرعة فهو لا يقتضي ذلك؛ ؛ إذ لعلّ كثرة استعمال المتشرّعة كان سبباً لذلك ، لا استعمالات الشارع، وإن أريد به التبادر في زمن الشارع فأنّى لنا إثبات ذلك ، ولو أمكن إحرازه كان دليالً على الحقيقة الثرعية .

فالهاصل : تبادر المتشرّعة في أزمنتنا لا يكون معلولاً للمفاد القرينة العامة أو لظاهر حال الشارع في استعمالاته، وإنّما يكون متولداً ومسبّباً عن كـثرة الاستعمال ، فلعلّ الشارع قد استعمل اللـفظ مـجازاً فـي كــل مـن الصـحيح تارة والأعم اُخرى، ومن مـجموع ذلك حـصل فـي ذهـن المـتشرعة ـ ولو باضافة استعمالات المتشرعة أيضاً ــ الاقتران بـين اللـفظ والمـعنى الأعـم؟ ؛ لأنّ الاستعمال في الصحيح أيضاً ينفع لا يجاد الاقتران بين اللفظ وبين المعنى الأعم كما لا يخفى .

ص •19 قوله : ( ومنه يعرف أنّ التمامية من حيث الاجزاء...) .
الظاهر أنّ مقصود السيّد الخوئي بَّنِّ ليس نفي كون الصحة مفهوماً اضافياً، وإنّما ينفي كونها منتزعة بالاضافة إلى ترتّب الأثر أو سقوط الأمر أو موافقته؛ لانّها كلها حيثيات في طول تعلّق الأمر وترتّب الأثر مع انّ الصحة وانّ والتمامية

محفوظة قبلها ومأخوذة في متعلّقها أو موضوعها، فلا يمكن أن تكون هــنـه الاضافة هي المقوّمة للتمامية والصحة، وإنّما المقوّم لها الاضافة إلى المركب والعنوان المجموعي الملحوظ في متعلّق الأمر أو مـوضوع الأثـر الثـرعي، فبلحاظ المجموع من الاجزاء والشرائط التي لاحظها الشار الشارع في المركّب الذي شرّعه من عبادة أو معاملة أو غيرهما كالتذكية والتطهير من الخبث وغير الاير ذلك تنتزع التمامية مع قطع النظر عن تعلّق الأمر أو ترتّب الأثر الشرعي عليه وإن إن كان أخذ ذالك التركيب وايجاده يكون لغرض تعلّق الأمر به في العبادات أو أو ترتيب أثر أثر عليه في المعاملات، وهذا مطلب صحيح لا غبار عليه. ص 191 قوله: (وأمّا قصد القربة والوجه...).

ما ذكر غير تام، فإنّ البرهان على عدم إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر
 ناحية قصد الأمر في المسمّى أيضاً، غاية الأمر البرهان المذكور يكشف عنـ
 المسمّى استعمالاً، فلا يصحّ الاشكال في هذه الشروط أيضاً.


وهناك جواب آلخر عليه ذكر ته مدرسة الميرزا النائيني

 الواضح انّه مفهوم انتزاعي عرضي لا يحتمل أن يكون هو الموضوع له.

وإن اُريد وضعه لما يشار إليه بهذا الـــوان والبـرهان إلى الجــامع الذاتـي

أضواء وآراء /ج

البسيط المؤثر، فإن اُريد الإشارة إلى واقعه العيني الخارجي، فـهو لا يـمكن أن يكون المسمّى؛ إذ الاسم لا يجعل للوجود الخارجي الْارجي، وإن أُريد الإثــارة إلى مفهومه فلا يو جد في الذهن إلّا مفهوم الأجزاء والقيود المركبة وليست هي الِّا المسمىّ بحسب الفرض وإلاّ كان تركيبياً ولا يوجد مفهوم آخر في الذهن ليشار به إليه.

نعم، ربما يو جد مفهوم بسيط كذلك في ذهن المشرع، إلّا انّه لا يـحتمل أن يكون المسمّى مفهوماً لا يعيشه أحد من الناس غـير المشـرِّع الأقـدس، لا وهذا واضح. ص 197 قوله : ( رابعاً: النقض بالقيود الثانوية ...).

هذا النقض لا يختصّ بالقبول بالجامع البسيط، بل يرد على القول بالمركب أيضاً، كما انّه يجري على القول بالأعم أيضاً؛ لأنّ مثل قصد القربة أو عنوان الواجب البدوي قيد ركني لا يتحقق الصلاة أو الصوم ونحوهما بدونه فـيلزم محذور عدم امكان وقوعه متعلق الأمر .

وجوابه ما تقدم منّا فــالا تـغفل . بـل بــناءً عــلى الجـامع البسـيط وكـون الثيود محققات ومحصلات أو علل لذلك الجامع وكون الأمـر مـتعلقاً بــذلك الجامع قد يرتفع أصـل إشكـال الاسـتحالة فـي أخــذ القـيود الثـانوية، لأنّ الاشكال مبتنٍ على أخذها بعناوينها في متعلّق الأمر لا أخذ ما يلازمها كـما سيأتي في محلّه.

فهذا الإشكال والنقض لا مجال له أصلاً.


ما ذكر من عدم جر يان أصالة عدم النقل في موارد يكون مقتضي النقل مؤكداً


 الصدور بالتبادر في زماننا . فالتبادر المذكور أيضاً يمكن جعله دليلاً على الوضع للأعم.

ثمّ إنّ القائل بالأعم قد استدلّ أيضاً بما لـــلّه المشـهور مـن صـحّة نــنـر


 النذر لاشتراط مقدورية المنذور والصحيح غير مقدور بعد النذر ، فـيلزم مـن
 عدمه فهو محال.

ويجاب على ذلك:


 بالصحيح من غير ناحية حنث النذر .

أضواء وآراء / ج
وثانيـاً ــما يفتي به المشهور حصول الحنث بالاتيان بالعبادة الصحيحة من

 الطولية كتصد الأمر ومنها عدم الحرمة من ناحية الحنث في المقام، فيكون هذا بنفسه قر ينة على ارادة الصحيح النسبي لا المطلق .
على أنّ الاستعمال كما أشرنا مراراً أعم من الحقيقة . ثثّ إنّه قد يورد على صحة هذا النذر فقهياً بوجوه:

1 ـ انّه نذر باطل؛ لاشتراط رجحان متعلّق النـذر والعـبادة المكـروهة
 قلّة ثوابها بالنسبة إلى سائر أفرادها.

والجواب: هذا مبني على اشتراط الرجحان المطلق في صحّة النذر وعدم
 العبادات وكلاهما محل بحث لا مجال للدخول فيه الآن . نعم، لابدّ من فرض عدم ضيق الوقت وعدم تعيّن الصاة في الحمام عليه، كما إذا لزم من خروجه
 نذره في حقّه، وهذا خارج عن البحث.
Y ـ إذا كان متعلّق النذر ما يكون صحيحاً بقطع النظر عن حرمة الحــن فهذا وإن لم يلزم منه مـحـذا دليل العبادة المكروهة ثبوتها في العبادة الصحيحة لا الفاسدة ولو كان فسادها

## vo <br> الصتيع والأم

من ناحية حرمة الحنث. وإن كان متعلّق النذر الصحيح الفـعلي ومـن جــميع الجهات فصحته غير معقول ؛ للز وم عدم مقدور رية المخالفة، و ويشترط في صحت النذر مقدورية متعلقه فيلزم من صحته عدم صحته ومن الحنث به عدم الحنث، وهو محال.

والجواب: ما هو شرط في صحة نذر عدم فعل مقدوريته بقطع النظر عن وجوب الوفاء بالنذر امّا رتفاع المقدور ية في طول تعلّق النذر فلا محذور فير فيه إذا
 لا يتمكن منه المكلّف وهذا ليس لغواً، فهو نظير تحريم الصالة الـو على الحائض
 عقلي ولا عقائي في ذلك، بل يكون هذا نظير شرط أو نذر أن لا يبيع المال وقلنا بأنّ ذلك يوجب قصور سالطنته عليه فلا يصحّ منه البيع .

هذا مضافاً إلى ما سيظهر من ثبوت المقدورية في الجملة في المقام.
「 ـ استحالة صحة نذر ترك العبادة الصحيحة؛ لانّنه يستلزم اجتماع الأمر
 الحنث المنطبق على نفس العبادة والمتحد معها خارجاً وإن كان عنوان اناً ثانوياً، وهذا يعني انّ شمول وجوب الوفاء لهذا النذر محال في نفسه، لا لا من ناحية عدم

 وجوب الوفاء لمثل هذا النذر محالاً في نفسه.

وإن شئت قلت: هذا معناه انّّحر مة الحنث تتعلّق بالصلاة غير المحرّمة حتى

أضواء وآراء /ج

بشخص هذه الحرمة وهو تهافت في نفسه وتناقض فلا يمكن جعلها، وإنــما المعقول النهي عمّا يكون غير منهي عنه من ناحية غير شخص هذا النهي وهو معنى الصحيح من سائر الجهات.

وهذا الاشكال يتم في العبادات المكروهة الانحلالية كصوم يوم عاشوراء؛ لامتناع الأمر الانحلالي بالفرد المحرّم، وأمّا العبادة التي يكون الأمر بها بدلياً كالفريضة في الحمام فامتناعه مبني على القول بامتناع اجتماع الحاع الأمر والنهي فيا
 والنهي عن الصلاة في الحمام؛ لأنّ الأمر بالجامع بنحو صرف الو الو إلى الفرد المحرم فعندئذٍ لا محذور في تعلّق النذر بترك الصالاة في الحمام من ناحية الاجتماع؛ إذ لا تهافت بين حرمة الفرد ووجوب الجامع بنحو صـرف الوجود، وبالتالي حصول الامتثال بالفرد المحرّم إذا كان الو اجب تو توصلياً ألوا أو كان
 الصلاة في الدار المغصوبة جهلاً ـ فيتحقّق الحنث عندئذٍ أيضاً مع صحّة الصلاة الصّ على القاعدة، كما إذا كان الواجب توصلياً، غاية الأمر قد يكون المكلّف معذوراً
 ووجوب الوفاء هنا لا يو جب عدم المقدورية مطلقاً، بل في الجملة ، أي في حق المتذكّر الملتفت إلى نذره ولا محذور فيه؛ لكونه في طول تعلّق النهي والحرمة كما أشرنا، فالا يكون جعل الحرمة لغواً.

ثمّ إنّ هذا المقدار من عدم المقدورية حاصل حتى على القول بتعلّق النذر بالصلاة الصحيحة لو لا النذر، أي لو لا الحرمة الناشئة من الحنث؛ لأنّ الملتفت إلى نذره سوف لا يتأتّى منه قصد القربة ولا تقع منه الصلاة بال قصد القربة حنثاً؛

لالّه ليس تمام أجزاء الصاة الذي تعلّق نذره بتركه. نعم، لو كان متعلّق نذره ترك


 وعدم النسيان، وإنّما يختلفان في حال الجهل والنسيان للنذر ، حيث يكـي الصحيح لو لا النذر مقدوراً فيه، ولكن الصحيح النعلي لا الا يكون مقدوراً فيه إلّا على القول بعدم امتناع اجتماع الأمر والنهي . ص r.9 قوله: : (المختار في الصحيح والأعم....). لا شككّ في أنّ المسمّى هو الأعم، سواء بالبيان الفـنّي الذي ذكـره السـيد الشهيد إطلاق أسامي المركبات المذكورة على الفاقد لبعض قيود الصحة، أو بمراجعة استعمالات الشارع والثقهاء والمتشر عة والتي ما أكثرها ها في المــنـى الأعـمّ،

 وإن كان واقعاً ولكن لا بهذا الحدّ، والذي قد يوجب لغوية العلقة الوضعية. إلّا أنّه كان ينبغي البحث في ذيل هذا المقام عن تـحديد المــنى الأعـمّ، وما يكون مأخوذاً فيه من القيود الثابتة ، فهل هي الأركان لا با بشرط من حي
 ـكما ذكره صاحب الكفاية ــأو غير ذلك؟

فإنّه يرد على كلا الاحتمالين النقض بصدق الصاة حتى الصحيحة منها على

أضواء وآراء / ج'
فاقد بعض الأركان كالصلاة على الميت الفاقدة لأكثرها وهي صلار صلاة في الذهن المتشرعي، بل وفي استعمالات الشارع قطعاً، وكذلك صلاة الألىا الغريق أو أو صالاة الخوف والمطاردة، كما أنّا ليست معظم الأجزاءه و ولو فرض أخذ القدر المدر المتيقن
 على من يأتي بهذا المقدار بعنوان الفريضة وفير وفي حال الاختيار ، مع أنّه قد لا يطلق عليه الصلاة حتى عند الأعمّي .
ولعلّه لمثل هذا الاشكال ادّعى المحقّق الاصفهاني بالأعم أيضاً أن نجعل المسمّى هو المعنى المبهم من حيث الها الشرائط والأجزاء كـيّاً وكيفاً؛ لعدم تعيّن شيء منها .

ولكنكك عرفت امتناع الابهام الثبوتي والابهام الاثباتي لا يدفع الاشكال.
ويكون حلّ هذا الاشكال بالالتفات إلى ما ذكرناه في تصوير الجامع التركيبي

 الخاصة ، فأصل قصد الصلاة والدخول فيها أي افتتاحها والذي الذر والدع الدعاء و وصد



 حال الاختيار أو أن يكون الفاقد لجميعها مقيداً بالحالة الخـاصة كــا الخوف والمطاردة أو على الميت أو غير ذلك، وبهذا يندفع الايراد الما المذكور، والشا الهادي للصواب.


ص صMY قوله: (الجهة الثالثة...).


 الشارع في باب المعاملات جرى مجرى العرف وليس له استقالل في الوضع . وبتوضيح منّا: إن قيل بالوضع لمفهوم الصحيح فهو واضح البـطـلان لعــدم
 لاختلاف واقع الصحيح عند العرف عنه عند الشرع بل عند عرفين أيضاً، وهو الصو أيضاً خلاف الوجدان.

وأجاب عنه: بأنّه موضوع للسبب المؤثر للأثر الشرعي أو القانوني غـنـياية الأمر يكون الاختلاف بين العرف والشرع في المصداق .

وقد فسّر هذا الكالام بالتخطئة في المصداق نظير الأُمور الواقية كما إذا وضع
 إلّا أنّ هذا أيضاً واضح البطلان لعدم كون الأمور الاعتبار ية القانونية في باب
 المسميات القانونية الاعتبارية. هذا مضافاً إلى انّه لو اُخذ مفهوم المؤثر فغير محتمل، ولو اُخذ واقعه فمتعدد بحسب الفرض.

ويمكن دفع الاشكال بأنّ الموضوع لل هو السبب المؤثر في ترتب الألأثر الأثر
 المحذور بل بمعنى التمليك أو المبادلة في الملك القانوني.

أضواء وآراء /ج $\sqrt{\wedge}$.

إلّا أنّ الملكية حيث انّها اعتبارية فلا محالة يختلف بـاختالماف التُوانين والأنظمة الحقو قية، ولكنه من تنير المصداق لا منفوم البيع تماماً كـالمفاهيم الاعتبارية كمفوم الملك نفسه، ، فإنّه موضوع للاختصاص الانيّ الاعتباري القانوني
 وعندئٍٍ يكون ظاهر أخذه في لسان دليل إرادة المستعمل إيـجاد ذلك الأثر
 للفظ واحداً عند الجميع، فندبر جيداً . ص باr توله : ( وهذا التقريب وإن كان أحسن حالاً....).


 المقام، وهذا مطلب عرفي، ولعله إليه ترجح كلمات بعض المحققين كاليريزا النائيني
وهناكُ تقريب رابع ذكرناه في بحث المكاسب وجعلناه أحسن التقريبات
 أو أي قانون وضعي خاص في ترتيب الأثر عليه يرج إلى إلى ايجاد مصداق الأثر


 على ترتيب الأثر وتحقق المصداق بحسب الفرض بلسان بان حلية الية البيع أو و وجوب الوفاء بالعقد . نعم، لو شاك في أخذ خصوصية في منهوم اليع من غير ناحية

## 人) <br> الصحتح والأمم

ترتّب الأثر من قبيل كون المبيع عيناً لا منفعةً لم يصح التمسك بالاطلاق للشك في الصدق لا محالة.
ص Y Y قوله: (ولكنك عرفت...).

وحاصل الإشكال على الانحلال انّه إن أريد المسبب الشخصي فقد عرفت أنّه

 في وجود المسبب الشرعي خارجاً في مورد الاننشاء الفاقد للشرط المشار المشكوكّ،

 بالسبب الفلاني ... الخ فهذا واضح البطلان؛ لأنّ الإطلاق ليس جمعاً للـقيود وإنّما يعني ملاحظة ذات الطبيعة مجردة عن كل قيد، وهذا واضح. ص MIE قوله : ( وعلى هذ الأساس يتضحو جهعدم الإطلاق اللفظي ... ). أقـول: إذا كان مفاد دليل حلية البيح مجرد الترخيص وإعطاء التــدرة لتــمّ
 بالنسبة إلى شرائط صحّة البيع، إلّا أنّ الانصاف انّ دليّ ليل الامضاء مفاده أكثر مير من
 مقتضى إطلاق حليته له إطلاق تحقته بتسبيبه.

 وضعاً، فلا إطلاق له بلحاظ شروط تحققه، وأمّا إذا كان معناه امضاء ما يتسبّب
أضواء وآراء / ج

إليه المتعاقدان ويقصدانه من ايجاد المسبّب الشرعي أو العقائي أي التـمليك



 دائماً. على ما حقتناه في محلّه.

 المنشأ والمسبّب الشخصي، بل مثل الغاصب الْاصب أو العالم بفساد مـعاملة شـرعاً وعقالئياً كيف يتأتّى منه هذا القصد؟





 غاصباً كما لا يخفى على المتأمل .

## ص M10 قوله: ( وعلى هذا الأساس يتبيّن أنّه لا تقابل ...).

ليس المقصود من وضع أسماء المعاملات للمسببات انّ البـيع مـثـالًا اسـم
للملكية الحاصلة بعوض، بل المقصود انّه اسم للتمليك بــونوض، أي ايـجاد


الملكية بعوض، فإذا أريد به المسبب القانوني العقالئي أو الشرعي فلا يكون
 واضح.

ثمّ انّه قد يقال بأنّ الأسماء موضوعة للمسببات لا الأسباب؛ لأنّ السبب أمر تكويني وليس انشائياً، بخلاف المسبّب مع وضوح انّا المعاملات انشائيأية فيقال : (بعت) بمعنى إنشاء البيع واعتباره، وهذا لا يكون إلّا إذا كان اسماً للمسبب.

ولوحظ عليه: بأنّ لازمه عدم صحّة إطالاقه على البيع الفــاسد؛ لأنّ أمـر
 للسبب المؤثر الصحيح ـكما يقول صاحب الكفاية أيضاً _كان انشائئياً بمعنى انّه يوجده في مقام الإنشاء بقوله: ( بعت ) نظير قوله: ( (آرك ك) في مقام الإنشاء .

وقد يقال بالتفكيك بين (بعت) في مقام الانشاء فيكون بمعنى المسبب، و
(بعت) في مقام الإخبار كما في قولنا: (هذا بيع فاسد ) فيكون بمعنى السبب.
ولوحظ عليه: بأنّ هذا لازمه الاشتراكُ اللــظي، وهــو خــاف الوجـدان
اللغوي.
وقد اختار السيّد الشهيد أنّها أسامي للمسببات ولكن الأعم من المسـبب
 الإخبار أيضاً على المعاملة الفاسدة لتحقّق المسبب الشّا الشخصي فيها وإن إن لم يتحقّق المسبب القانوني، بل ادّعـى المسامحي تطوير للمسبب الشخصي ونموّ له.

وهذا كام وجيه، إلّا انّه بحاجة إلى تمحيص، فإنّه لا إشكال أنّ أسـامي المعاملات معانيها حَدَثَّةَ وليست جامدة، فالبيع والا يجار والطلاق وغير ها من أسامي المعاملات أسامي للعقود والايقاعات التي هي أفعال انشائية وتعهدات، وليست اسماً لنفس الأثر المنشأ بانشاء شخصي أو قانوني، فالبيع معناه التمليك
 لايجاد المنشأ والتمليك العقلائي أو الشرعي فلا يصدق على العقد الفاسد؛ لأنّه



العقد الفاسد أيضاً.
وبهذا يتضح انّ دعوى الوضع للمسبّب العقالئي أو الشرعي ــلا المسـبّب
 المؤثر الذي اختاره صاحب الكفاية إذا قصد بذلك انّه اسم لا يجاد الماد المسبب والألأثر

لا لنفس الانشاء بقيوده المؤثرة من دون ملاحظة حيثية ايجاد ذلك الأثر .
كما انّ دعوى الوضع للمسبب الشخصي أو الأعم منه ومن العقالئي والشرعي يمكن أن يكون نفس دعوى الوضع للسبب الأعم؛ لأنّ المراد بالسبب الانشاء والمنشأ معاً.

وهذا يعني أنّ البحث عن الوضع للمسببات أو للأسباب يكون عبارة اُخرى عن البحث عن الوضع للصحيح أو الأعم وليس بحثاً آخر . كما يظهر أيضاً انّ المنشأ بقوله: ( بعت) ليس هو نفس الأثر بـل ايـجاده


وانشائه، أي العقد والتعهد، فكأنّه قال : أتعهّد واعتبر بحيث يكون السبب ـ أي الانشاء والايجاد ـ مستبطناً في مادة البيع؛ لانّن يتحقق به بــحسب الحــي انيقة ، وإلّا يلزم تعدّد معنى المادة في الانششاء والاخبار وهو خلاف الوجدان اللغوي الذي أشرنا إليه.

كما أنّ هناك نكتة اُخرى لا بأس بالإشارة إليها، هي أنّ العقود والمعاملات كما تصدق على السبب حدوثاً بلحاظ ما يو جد من الأثر كذلك تصدق عليه بقاءً إذا كان مؤثراً وصحيحاً، حيث انّ العرف يلغي البعد التكويني للانشاء والنعهد ويلحظ البعد الاعتباري والانشائي فيه، ويحتفظ به إذا كان مـوضوعاً للأثـر وصحيحاً، فيقال: ( البيح باق ما لم يفسخه المتعاقدان ) .

نعم، هذه التوسعة غير ثابتة في مورد العقد الفاسد، وهذا قد يجعل دليلاً على الوضع للسبب المؤثر قانوناً، أي ايجاد المسبب القانوني كما اختاره صاحب
 المجاز، أو لأنّه بيع بلحاظ نظره واعتباره الثـخصي إذا اعـتبرنا أنّ للامُـور الاعتبارية مفهوماً واحداً والاختاف في ايجاد المصداق حسب اختالاف الانظار الاعتبارية.
أضواء وآراء / جـ'

## الحصروف

ص قوO قوله: ( (وإذا تمّ هذا الجواب أمكن على ضوئهه ...).
بل لا يمكن؛ ؛ لأنّ المناسبة المصحّحة للاستعمال يكفي فيها ما هو أقل من ذلك، فحتى اللفظ المهمل يصحّ استعماله بمناسبةٍ كاستعماله في نفسه في مثل الْ ( ديز لنظ ). بينما في المقام لا يصح بل لا يمكن استعمال أحدهما ملا مكا مكان الآخر



 حتى بنحو ركيك مما يعني انّالفرق بينهما ذاتي وأعمق من مسألة ألة عدم المناسبة. ثمّ انّ في بعض الكلمات صور اشتراط الواضع بنحو ثالث غـير النـحوين المذكورين في الكتاب، وحاصله: ربط اللحاظ الآلي والاستقلالي بالموني


 للتخصص الخاص فيه وإن كان طرف العلقة هو المتخصص لكن بذاتي الته ، فاللحاظ
 ثابت في مثل حمل نوع على الإنسان في قولنا (الإنسان نوع) فإنّ الموضوع لا لانين

والمحمول عليه إنّما هو الماهية بنفسها بلا دخل للحاظ فيه هـع أنّ اللـحاظ لا ينفك عنه، إذ حمل النوع على الإنسان أو غيره موطنه الذهن إذ لا يصح حمل
 انّ ما يحمل عليه النوع هو نفس الماهية بلا تقييدها باللحاظ ؛ إذ المقيدة باللحاظ

جزئي ذهني لا نوع فكيف يصح حمل نوع عليها مقيدة باللحاظ (1 ').
وهذا كلام غريب؛ إذ يرد عليه بأنّ حمل النوع على الإنسان حمل على ماهية
الإنسان الملحوظة بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع الصناعي، أي بما با هي الي مفهو الإنسان وذات لا بما هي طبيعة في الخارج نظير قولنا : (الإنسان كـلّي ) أي مفهومه كلّي، وهذان ملحوظان ذهنيان متباينان لا محالة ، فكذلك في المقام

 المتخصّص، بل ذات المعنى الملحوظ والخصوصية اللحاظية خارجة عنه كما
هو في سائر المعاني.

## ص قrV قوله : ( الصحيح في تفنيد هذا الاتجاه...).


شرط الو اضع وعدم إمكان تقييد العلقة الوضعية، وعدم امكان انـي استعمال أحدنا أحدهما
مكان الآخر بما له من المعنى مما يكشف عن اختالافهما ذاتاً.
إلّا انّه لابد وأن يعلم أنّهذا التباين الذاتي لا يرجع إلى عالم تحديد المفهوم

( (1 متتقى الاُصول ج اص זar.

أضواء وآراء /ج
مفهومية بحيث يكون في أحدهما مفهوم زائد على الآخر أو مباين، بل الفرق بينهما كالفرق بين المفهو و والمصداق وكالفرق بين مين مفهوم الجزئي وواقع الجئئي الئي حيث انّ مفهوم الجزئي يُري حيثية الجزئية لا شيء آخر آليّ ، إلّا انّه بنفسه ليس
 بين المفاهيم بأنحائها والمفاهيم الاسميا السية المعادلة لها منتز عة عنها انتزاعها يباياينها من حيث الذات وإن كانت تحكي نفس الحيثية فهي ليست نســباً وإن كـانت تحكيها. ص ص هذا روح البرهان على انّ النسب والمعاني الحرفية لا تقر رماهوي ولا ولا جامِ ذاتي لها لكي يكون قابالً للوجود الذهني النا تارة واليا والخارجي اُخرى كما في المعاني الاسمية فال محالة تكون ايجادية لا اخطارية.
 ذلك لم يمكن انتزاع الجامع، ومع التجر يد لها عنهيا تنتفي النـي النسبة لانتفاء مقومها

 الخارجية لا نفسها ولا ماهية منتزعة عنها بل نسبتها اليها نسبة الفرد إلى الفرد والمصداق إلى المصداق .
وهذا البرهان سوف يرجع عن نتيجته السيد الثهيد يكون في الذهن مصداق النسبة وواقع النسبة الظرفية مثلاً أو الاسـتعالئية أو
 وجود ذهني ظرفاً لوجود ذهني آخر وأيّن نسبة و اقعية أخرى في في الذهن لا لا لا لا ربط

لها بالظرفية لا صاحية لها لكي تحكي عن الظرفية الخارجية التي هي مدلول الحروف على كل حال، ، فمن هنا اختار السيد الثهيد فـيما يأتـي ألـا أنّ النسب الحرفية التي لها ما بأزاء في الخارج تحليلية في الذهن لا واقعية ، وإلّا فليس في
 مسلك السيد الخوئي القائل بوضع الحروف للتحصيص ـ والواقع انّ هذ الما المنهج لا لا لاني يمكن المساعدة عليه، إذكل من البرهان والنتيجة المنتهى اليها غير قابل للقبول .

أمّا البرهان: فيمكن الإجابة عليه بأنّ النسب وإن كانت متقومة بطر فيها في



 طر يهاه ب بل يمكن ذلك فيها أيضاً كما في المعاني الاسمية.

والوجه في ذلك انّ النسبة ـواقع النسبة _كالظر فية بين الماء والكوز وجو وجودها الخارجي العيني متقوم بشخص وجود الطرفين إلّا أنّ ذلك ليس مقن اليّا ليّاً للحاط النسبة الظرفية الواقعية بل المقوم للحاظها الماهوي اللحاط
 وجود الطرفين بل يكفي لحاظ مفهو م الطرفين ولو الكلي والجا لـامع كلحاط الماء وجامع الكوز والظرفية بينهما في قولنا : الماء في الكوز الطي ولهذا تكا تكون هذه
 بأنّ المعاني الحرفية كلية وليست جزئية حقيقية وإنّما جزئيتها بمعنى نسبيتها

أضواء وآراء / ج'
وتمام الفذلكة في ذلك أنّ النسبة الخارجية كالأعراض والأوصاف الخارجية
 إلى الموجود بذلك الوجود وتنسب له؛ فكما انّ البّ البياض العارض على الـي الجسم

 الاستعالئية أو الابتدائية تعرض على الطرفين كالماء والكوز ، وترى في عا عالم اللحاظ والتجر يد والانتزاع الذهني نسبة بين الموجودين الين لا لا الوجودين الوين العينيين كيف وواقع الوجود العيني غير قابل للادراك واللحاظ أصلاًّ، ومن هنا يكون الِّا
 من خلال لحاظهما حقيقة فيكون كيفيّة انتزاع الجامع الذاتي الماهوي للنسبا للمبة الظرفية الخارجية من خلال لحاظ الطرفين وهما مفهوم الماء والكوز والنسبة الظرفية بينهما بنحو يكون أحدهما ظرفاً للآخر فتلحظ نسبة الظـرفية بــذلك حقيقة
وهذا يصلح أن يكون جامعاً ذاتياً لكل ظر فية بين طبيعي الماء والكوز إذا اكان

 ذات النسبة الظرفية ولا مشاحة في الاصطلاح؛ إذ ليس البحث عن مـصطلح الجامع الذاتي عند المنطقيين.

وهذا معناه انّ النسبة مفهوم اخطاري، إلّا انّ اخطار يتها متوقف على لحاظ طرفيها ومقيدة في الصدق بهما لا محالة، بخخلاف المعاني الاسمية ، وامّا مفهوم الظرفية الاسمي فهو مفهوم عرضي مشير لا غير كمفهوم بعض المبهمات وليس

خطور نسبة الظرفية ضمن الماء والكوز في الذهن بمعنى وجود النسبة في الذهن
 ومتوقف على خطور الطرفين لها، وإلّا لا يعقل خطور رها ولحاظ الا خطور للنسبة القائمة بين المفهومين للطرفين في الذهن لا الوجودين الذهنيين للطرفين في الذهن ليتوهم كونها نسبة بالحمل الشائع في الذهن. وبهذا البيان يظهر الجواب على ما جاء في ص Y00 فراجع وتأمل.
 امتناع وجود نسبة الظرفية أو الاستعلائية أو غير ها في الذهن واليّ وبين المفاهيم من كونها نسبة تحليلية فأيضاً غير قابل للقبول لوجدانيّ اونية انّ الملحوظ فيّ في الذهن مفاهيم ثلاثة من طرفين ونسبة الظرفية بينهما وليس مفهوماً واحداً مضيقاً أو
 يكون وهل يكون على شكل ثلاثة وجودات وأعراض في عالم النفس أو على شكل وجود وعرض واحد فذالك خارج عن البحث اللغوي ومربوط بـو بـحقيقة الوجود الذهني من الناحية الفلسفية كما لا يخفى .

وهكذا يتضح اننا في المعنى الحرفي نسلك مسلك الاخطارية لحقيقتها كسائر المعاني، إلّا أنّها في نفس الوقت تكون آلية بمعنى أنّه سنخ مـعنى لا يـمكن خطوره في الذهن إلّا من خلال خطور مفاهيم أطرافه، بخلاف المعاني الاسمية و تكون في الصدق مقيدة بهما أيضاً، وهذا هو روح الفرق بينهما لا الا الايجادية، ، فحرف (في ) مثلاً موضوع لمفهوم النسبة الظرفية لا لوجودها الخـارجـي أو الذهني غير المعقول، وهو مفهوم اخطاري إلّا أنّ هذا المفهوم لا يمكن أن أن يلحظ

أضواء وآراء / ج

إلى جامع ذلك المعنى الحرفي النسبي مع قطع النظر عن طرفيه، ومن هنا يكون

 اخطار أطرافها بخلاف الدعاني الاسمية وليست هذه تساوق الاي اليجادي اليادية أو وجود تلك النسبة بالحمل الشائع في الذهن كما في كلمات الأصحاب في المـقام، فراجع وتأمل .
ص YO1 قوله: ( ( ـ وضع الحروف للأعراض النسبية...) .
الواقع أنّ ما يذكره المحقّق العراقي

فيما بينها، فليست لمطلق الربط بالمعنى الثائع، فـالنسبة الظـرفية وفية والنسـبة



 المتقدم في حقيقة النسبة ـأو القو ل بكونها معاني اسمية وهو خلاف الوجدان من استفادتها من دلالة الحروف لا أطرافها، الطا أو القول بأخذها ولو ضمناً في المعنى الحرفي زائداً على واقع الر الربط والنسبة

الذي لا ماهية ولا جامع ذاتي له، وهو مطلب المحقق العراقي
والحاصل : هذا الوجدان يثبت ما اخترناه من انّ المعاني الحرفية النسـبية اخطارية في الذهن وليست ايجادية، فهي تخطر خصوصية النسبة في الذهن لا محالة.

## ص YTV قوله: ( الاعتراض الثالث : وهو مبني على ...). .

 . بحثه

وحاصله: أنّ مدلول الجملة الخبرية مدلول تصديقي لا تصوري؛ ولهذا قال
المشهور أنّها موضوعة لثبوت النسبة أو لا ثبو تها في الخارج.

ومن الواضح أنّ الجملة الخبرية بنفسها لا دلالة لها بو جه على هذا الثبوت

 عنه بقصد الإخبار ـ فلابد وأن تكون الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على الدي
 الإنشاء.

ويترتّب على ذلك أنّ مدلول الجملة الخبرية كالجملة الإنشائية ثابت فـي
 قصد الإخبار وما يتصف بالصدق والكذب إنّما هو إخبار المتكلم والذي هو مرحلة ما بعد دلالة الجملة الخبرية على مدلو لها ، فليست الجملة الخبرية بلحاظ دلالتها متصفة بذلك ؛ لأنّها تدلّ على ثبوت قلى قصد الإخبار في نفس المتكلم، وهي صادقة حتى إذا كان الإخبار كذباً، فيكون توصيفها بـالصدق والكــنـب بالعرض والمجاز .

$$
\begin{aligned}
& \text { ولهذا لو أمكن الإخبار بال استعمال دالّ لفظي أصلاً كما في حركة الرأس أو } \\
& \text { اليد أيضاً تحقق قصد الإخبار واتّصف بالصدق والكذب. }
\end{aligned}
$$

أضواء وآراء /ج $\sqrt{9 \varepsilon}$

فالجملة الخبرية تحقق مصداق الإخبار ؛ لأنّها تكشـف عـن قـصده لدى المتكلّم كحركة الرأس، وهذا الإخبار هو الصالح للاتّصاف بالصدق والكذب بالدقّة لا دلالة الجملة الخبرية على مدلولها (1).

ويلاحظ على هذا الوجه :
أوّلاً ـ أنّ مدلو ل الجملة التامة على مسلك المشهور والمختار مدلول تصوري
لا تصديقي، أي تصوّر النسبة الثبو تية أو السلبية التامة بين المحمول والمو المو الموع لا وجودها في الخارج ولا التصديق بوجودها في نفس المتكلّم، فإنّ أخــذ الوجود الخارجي في المعنى محال، وأخذ التصديق فيه أيضاً واضح البطلان؛ ؛ لوضوح عدمه في كثير من موارد استعمال الجملة الخبر ية ، على أنّ الدلالة على الـى
 دلالة وضعية على مسلك المشهور .

نعم، هناك فرق بين الجملة التامة والناقصة من حيث إمكان تعلّق التصديق وقصد الإخبار بها، بخلاف الجـملة النـاقصة، إلّا أنّ هــنا لا يــا يـنـي دلالتـهـا على مدلول تصديقي بو جه أصلاً، بل مدلولها التصوري يكــون بــنحو يـعقل الِّ تعلّق التصديق به، بخلاف المدلول التصوري للجملة الناقصة ـ ـ كما سيأتي شرحه ــ .

وثانيـاً ـ الاتصاف بالصدق والكذب ثابت لنفس النسبة ومدلول الجـملة
الخبرية بالدقة، أي يكون اتصافها بـالصدق والكــنب بــالحقيقة لا بـالعرض
( ) محاضرات في الاُصول ا: זa.

والمجاز ؛ لأنّ ثبوت المحمول للموضوع وعدم ثبوته هو الذي قد يكون مطابقاً للواقع وقد لا يكون

وبعبارة اُخرى : القضية المنطقية التصورية تصلح للاتصاف بالصدق و الكذب سواء أخبر عنها شخص أم لاء ولهذا قد تا تكون الجملة الخبرية صادقة ولو لم يكن المتكلّم قاصداً للإخبار عنها ـ كما إذا سأل عنها ـ بـل لا معنى لا لا لصاف عمل الإخبار وقصده بالصدق والكذب إلاّ بلحاظ النسـبة الحـملية والتـضية المخبر بها، فالأمر بالعكس تماماً عمّا ذكر، وأنّ اتـصاف الإخـبار أو قـصد الإخبار بالصدق والكذب يكون بالعرض والمجاز وبـلحاظ مـطابقة المـخبر
 بالرأس أو اليد، فإنّ المتّصف بالصدق وعدّ والكذب فيها إنّما هو المدلول وار والمعنى المشار إليه بحركة الرأس، والذي هو قضية خبرية تصورية بحسب الحقيقة، وهذا واضح.

كيف، وإلّا يلزم عدم الفرق بين الجـملة الخـبرية والانشـائية مـن حـيث كونهما معاً كاشفتين عن مدلول تصديقي لدى المتكلّم وهو قصد الإخبار و قصد الإنشاء. وإذن لا يكون فرق بينهما من حيث الدلالة الوضعية ولا الإخـبارية
 الدلالة وهو قصد الإخبار والإنشاء النـفساني لدى المـتكلّم، وحــينئذ يُسأل كيف اتصف هذا القصد تارة بالصدق والكذب واُخرى بالإنشاء، فإنّه لا يعقل
 والإنشائية والإخبارية بلحاظ ما تعلّق به القصد النفساني التـصديقي، وليس هو إلّا مدلول الجملة التامة الخبرية والإنشائية، فيرجع الأمر إلى أنّ الاتصاف

أضواء وآراء / ج $\sqrt{97}$

بالصدق والكذب والإخبارية والإنشائية معروضه بالدقّة نفس الجملة التـامة بلحاظ مدلولها، وأنّه سنخ مدلول يمكن أن يتعلّق به التصديق أو الإخبار أو الإنشاء.

وهذا يعني أنّه لابد حتى على مسلك التعهّد من إبراز الفرق بـين الإخـبار والإنثشاء والجملة التامة والناقصة في مرحلة المدلول التصوري للجمل التامّة .







مو ارد التقّتّة والامتحان، مع أنّه ليس كذلك جزماً.

فربط المدلول الوضعي للجملة التامة بقصد الإخبار والإنشاء وهما مدلو لان

 التصوري للجملة التامة لا لنغس ذلك التصور .

 عن هذا البحث، فتدبر جيداً.
ص Y F قوله: ( الاعتراض الرابع : عدم تعقّل الفرق ... الخ ) .

هذا الاعتراض كأنّه افتراضي من قبل السيّد الشهيد



والجواب عليه: قد اتّضح من خلال ما ذكرناه في دفع الاعتراض الثالث من
أنّه لا يمكن أن يكون الفرق بين الجملتين التامة والناقصة من ناحين الحية الحي أخذ قصد الحكاية والإخبار في المعنى الموضوع له للجمنلة التامة.

هذا، مضافاً إلى ما ذكره السيّد الثهيد بحث قادم تحت عنوان ( الجمل التامة لم توضع لتصد الحكاية) بتفصيل أوسع فراجع.
$\xlongequal{\text { ! أضواء وآراء / } 1 \times}$

## الهيئات

## ص 7^ قوله : (كيف تكون النسبة ناقصة أو تامة؟...).

البحث تارة عن نكتة التمامية والنقصان في النسب التركيبية ، وأخرى عن
 والانشائية (الخبر والانشاء)، ورابعة عن أقسام النسب الناقصة والفروق فيما بينها

هذه أهم الجهات المبحوثة في الكتاب، ولكن مع شـيء مـن التشـويش والاضطراب.
 الأصحاب، والمستفاد من مجموع الكلمات أنّ هناك عدّة عدّة مسالك في تي توضيح الفرق بين النسب التامة التي يصحّ السكوت عليها والنسب الناقصة التي لا يصح السكوت عليها:

الأؤل ـ ـ ما ذهب إليه السيد الخوئي الحكاية أي نفس الحكاية والإخبار أو الإنشاء وابراز الاعتبار النفساني، بخلاف النسب الناقصة الدالة على التحصيص.

وقد بناه على مسلكه في الوضع وانّه التعهد وأنّ التعهد لابّد وأن يكون أمراً اختيارياً وهو قصد الإخبار أو الإنشاء.

والظاهر أنّ السيد الخوئي إنّما ربط الدلالة في الجمل التامة بالمدلول الجدي والتصديقي الثاني لكي يستطيع أن يفسّر بذلك التمامية والنتصان؛ لأنّ قصد


بينهما.
إلّا أنّ هذا المسلك غير تام كما عرفت مفصلاً.
 المتعرض لهذا البحث بشيء من العناية، و وحاصله: أنّ الجملة الناقصة تدل على على الي
 الجملة الناقصة تحكي عن النسبة في نفسها بينما الجملة التامة تحكي عن النسبة بلحاظ وجودها.

وفي تعبير آخر عن المشهور : أنّ الجملة التامة تدل عـلى ثـبوت النسـبة و تحقتها أو عدم ثبوتها وعدم تحقتها .

والمستفاد من هذه الكلمات أنّ النسبة واحدة في الجملتين، فمثالًا (زيـد




عليه فتكون تامة، بخلاف الناقصة . وهذا التفسير أيضاً غير تام: أوّلاً: لما سوف يأتي من تغاير النسبتين ذاتاً.
أضواء وآراء / ج !

وثانيـاً: لو كانت النسبة واحدة والاختلاف في لحاظ الثبوت أو الايقاع معها وعدمه لكان اللازم إمكان استعمال إحداهما مكان الأخرى مع اضافة الايقاع أو أو الثبوت واللاثبوت اليها، مع انّه ليس كذلكّ الك بل قد لا يكون لحاظ الايقاع أو الثبوت والتحقق في الجملة التامة الو اقعة في سياق الاستفهام أو مدلول تصديقي آخر كما ذكرنا في النقض على السيد الخوئي.
وثالثـاً: ـ وهو المهم ـ أنّ المقصود من الايقاع أو الثبوت والتحقق إن كان مفهوم ذلك فمن الواضح انّ مفهوم الايقاع أو الثبوت والتحقق غير مفاد بالجملة الا
 لا توجب تغييراً في محتواها، وإن اُريد واقع الثبوت والايقاع فمن الواضح أنّ واقع الثبوت أمر تصديقي خارجي لا يمكن أخذه في معاني الألفاظ؛ إذ الألفاظ موضوعة لذوات المعاني مع قطع النظر عن وقوعها في الخارج أو الذهن، وهذا مسلم لدى الكل.
فهذا التفسير أيضاً لا يبرز فذلكة الفرق بين النسبتين .



 الدار ) فهي موضوعة للنسبة (1).

والجواب: أنهّ خلط بين النسبة الخارجية والنسبة الذهنية، فالقائل بوضع
1.1

الجملة الخبرية للنسبة لا ير يد منها النسبة الخارجية لكي يقال إنّها غير موجودة

 التصديقية هو نفس الاتّحاد والهوهوية التصورية من حيث المي المدلو وإنّما الفرق بينهما بتعلّق التصديق بأحدهما وعدم تعالّقه بالآخر ، ولا نتعقّل فرقاً آخر بينهما، والتصديق خارج عن المدلول الوضعي ـ كما تقدّم منصالً ـ وأمّا الجملة الوصفية الناقصة فهي لا تدلّ على الهوهوية أصلاً، كما سيأتي مفصالً. كما أنّ ما ذكر بحق الجملة الخبرية المؤوّلة ـبحس ـبحسب تعبيره ــمن قبيل (زيد

 والأولى نسبة اتحادّية تصادقية ـ هوهوية ـو والثانية نسبة افرادية نائ ناقصة كا كما فيا في سائر النسب الناقصة . نعم، هناكُ بحث آخر في هذه النسب النا لناقصة سوف يأتي في محلّة.
 بكون الاُولى نسبة تحليلية في الذهن واقعية في الخارج، والثانية واقعية في الذهن.

وهذا التعبير ربما يورد عليه اشكالات ونقوض، إلاّ أنّ روح مرام السـيّد

 على النسبة ولكنها بنحو الصورة الذهنية الواحدة المحصّصة والمقيّدّ طرفيّا لا المطلقة، بخلاف الجملة التامة.

أضواء وآراء /ج $\sqrt{1 \cdot r}$

ومن هنا نعبّر عنها بالنسبة التحليلية ، فـقولنا: (غــام زيـد ) أو (الرجــل

 الرجل أو النار متقيداً ومضيقاً ومنتسباً إلى زيد أو أو الشريف أو المو المو دي ، لا مفهوماً
 اطلاقه، ، نظير الجامع والطبيعي ضمن الفرد، حيث يكون جامعاً ضمنياً متقيداً بالفرد في عالم اللحاظ والمفهوم الذهني.
وهذا بخلاف طرف النسبة التامة كالنسبة الحملية أو الاضراب أو العطف، فإنّه مفهوم باق على اطا(قه واستقالله، والنسبة التامة لا تقيّد طرفها، أي لا تجعله مفهوماً مقيداً افرادياً.

الثانية: أنّ منشأ ما ذكرناه في النقطة الأولى هو ما أفاده السيد الثهيد أنّ موطن النسبة الناقصة في الخارج والمو جود في الذهن نسبة تحبة تحليلية اندكاكية في طرفيها، أي بنحو التحصيص والاندماج في مفين ونيوم افرادي، بينما النسـبة
 مندكٍ ولا مقيّدٍ أحدهما بالآخر .

وهذا قد يبرهن عليه بما في الكتاب من أنّ النسبة الخارجية يستحيل قيامها في الذهن ؛ لعدم إمكان تحقق نسبة الظرفية أو الاستعالئية أو غيرها ما من النية النسب الناقصة في الذهن.

وهذا البيان هو الذي قد ينقض عـليه بـالنسبة النـاقصة الوصـفية، فــإنّها ليست خارجية، بل الموجود في موردها في الخارج كالنسبة التامة الحـملية

هو الاتحاد بين الوصف والموصوف، كما قد ينقض عليه بالنسبة التامة الو اقعة
 تامة.

قد تكون ثابتة وقائمة قبل التصور واللحاظ الذهنيلـي وير ويراد لحاظ المـنتسبيين و تصو رهما وانتزاع المفهو ع عنهما، وأخرى يكون تصور أطراف النسبة قبل عقد النسبة وبصورة مستقلّة ومطلقة لايقاع نسبة بينهما في الذهن مع بقائها عــلى إطلاقها.

ففي الحالة الاُولى لا محالة يكون المفهوم المتصور في الذهن افرادياً والنسبة تحليلية حتى إذا كانت منتزعة عن نسبة تامة أو محكيّها في الخار جـ ؛لأنّ الألّ الذي يأتي إلى الذهن لا محالة يكون المفهوم المنتسب لا المـطلق؛ لأنّ المـحكي
 معنى كونه مفهوماً افرادياً حتى إذا قلنا بأنّ النسب الناقصة اخطارية وملحوظة في الذهن ضمن لحاظ طرفيها، وهو المقصود من تحليلية النسبة الناقصة. وفي الحالة الثانية التي يراد فيها ايقاع نسبة ذهنية بين مفهومين لا مـحالة يكونان مطلقين ويستحيل أن يتقيد ويتحصّص أحد المفهومين بـالآخر بـعد تصورهما مطلقين ومستقلّين فإنّه خلف، كما أنّ النسبة بينهما لا محالة تلانون و واقية في صقع الذهن وفي طول تصور أطرافها المطلقة والمستقلة، وهو معنى واقعية النسبة بهذا المعنى في الذهن.

الثالثة : أنّ حقيقة ما نسمّيه بالنسبة الذهنية أو النسبة التصادقية الو اقعية بين
أضواء وآراء / ج

المفهومين في الذهن هو التطبيق والافناء لأحد المفهومين على الآخر بحسب اللحاظ التصوري الذهني، وهذه خصوصية في كيفية لحاظ المفاهيم التصورية
 قد يلحظ بنفسه بما هو منتزع عن خارج الذهن وقد يلحـ الحظ فانياً ومنطبقاً على محكي مفهوم آخر - سواء بنحو الحمل الأولي أو الشائع الصناعي ـ ـو وهنا

 فعالية ذهنية وكيفية في التعامل مع المفهوم الملحوظ في الذهن بلحاظ محكيّهيا الخارجي لا وجوديهما الذهنيين الجزئيين.

ومن هنا تكون نسبة لحاظية تصورية، أي فيها جنبة حكائيّة وإنفائيّة في الخارج، وليست مجرد حالة واقعية بين وجودين ذهنيّين، كما أنّا ثابتّة قبل ولا مرحلة التصديق بحيث قد يحصل التصديق والاذعان بها وقد لا يحصل، وهذا مطلب دقيق ومطابق للوجدان اللغوي.

وبهذا البيان تندفع الاشكالات التي قد تخطر في الذهن على تحليل السيّد الثهيد

منها ـ ما تقدّم سابقاً من اخطارية المعاني الحرفية والنسب الناقصة، فإنّه

 في الذهن لا مطلقاً كالجامع الملحوظ ضمن الفرد والحصة. ومنها ـ النتض بالنسبة الوصفية المنتزعة في طول النسبة التامة الخبرية،

فإنّه قد ظهر جوابه ممّا تقدّم في المقدمة الثانية، ، فإنّ النسبة الوصفية منتز عة عن محكي النسبة التامة بنحو يكون التصور في طول النسبة لا بالعكس، أي لم الم
 والمحصّص في الرتبة السابقة ، فلا محالة يكون المركب الوصفي مفهو ماًاً افرادياً ومضيّقاً في الذهن والنسبة الملحوظة بينهما اندكاكية تحليلية، وهذا بـخلاف النسبة التامة الخبرية كما هو واضح.
ومنها - إشكال التهافت فيما إذا وقعت النسبة التامة وصفاً أو أو صلة إلة كما فيا في


 ومن حيث هي ناقصة ووصف لز يد أو الرجل لابد وأن تكا تلان انـين اندكاكية وتحليلية ومفهوماً افرادياً في الذهن وهما لا يجتمعان .
 صلةً بعد الفراغ عنه، أي ينتزع مفهوم افرادي عن الموصوف (وهو الرج الرجل أو أو
 هذه الجملة بايقاع النسبة التصادقية وببعالية الافناء من ناحية الجـي الو اقعة صلة أو وصفاً، بل يفرض تحقق ذلك المحكي في المرتبة السابقة كما هو المو واضح في مثال ( جاء زيد الذي أبوه عالم )، وكذلك في المثا المثال الآخر لو لو أر أريد بد

تامتين ، وهذا واضح أيضاً.

وبناءً عليه لا يلزم التهافت في الذهن وإنّما الثابت فيه نسبة تـامة واحـدة

أضواء وآراء /ج

ومفهوم افرادي في طرفها منتزع عن المقيد والمنتسب إلى محكيّ النسبة التامة الو اقعة وصفاً أو صلة، فإنّ مثل هذا الانتزاع واللحاظ الذهني المضيّنيّ معقول أيضاً.

وإن شئت قلت: إنّ النسبة التامة التصادقية إذا اُريد الحكاية عنها تصوراً على حدّ حكاية الذهن تصوراً عن النسب الخارجية كان من الضروري تحويلها إلى

 مفهوماً ذهنياً حاكياً عن النسبة التصادقية، بل ايجاداً حقيقياً لها ، فالذهن بعد فرض قدرته على الحكاية مفهوماً و تصوّراً عن النسب الو اقعية سواءً كانت أولية خارجية أو ثانوية ذهنية على حدّ قدرته على الحكاية عن غير النسب مـن
 وهذا هو معنى الكالام المعروف من أنّ الأوصاف قبل العلم بها إخبار، وأنّ الجملة الوصفية متأخرة رتبة عن الخبرية، فإنّه من تأخر الحاكي عن المحكي . ص M99 قوله : ( الجمل الخبرية الاسمية...) .

يمكن تقسيم الجمل الخبرية إلى أنواع كالتالي : I ـ الجملة الخبرية الاسمية البسيطة من قبيل : ( زيد قائم) .
ץ ـ الجملة الخبرية الفعلية من قبيل : ( قام زيد ).

٪ ـ الجملة الخبرية الاسمية التي خبرها نسبة ظرفية وناقصة من قبيل : ( زيد في الدار ).

ع ـ الجملة الخبرية المز دوجة أي التي خبرها جملة تامة من قبيل : ( زيد أبوه
قائم ) ـ ـ الجملة الشرطية.
ولابد من البحث في كل منها بشيء من التفصيل :

$$
1 \text { ـ الجملة الخبرية الاسمية البسيطة: }
$$

ولا إشكال في أنّ مدلولها نسبة تصادقية أو حملية أو اتحادّية ــما شئت
 وفعالية ذهنية بافناء مفهوم وتطبيقه على الآخر بلحاظ مرا محكيها الخارجي مع استقالية المفهومين واطلاقهما في الذهن.




 محكي واحد سمّيت بالنسبة التصادقية بين المفهومين. r ـ الجملة الخبرية الفعلية:

وقد ذكر السيد الثهيد دِّهُ فيها ثاث تفاث تفسيرات تستفاد من مجموع ما بيّنه في
مواضع مختلفة من الكتاب نور دها فيما يلي :

أ ـ أنّ هيئة الفعل موضوعة للنسبة الصدورية الخارجية وهيئة الفعل والفاعل
أضواء وآراء / ج

ـالجملة - موضوعة للنسبة التصادقية، فتكون الأُولى خارجية ناقصة ومنهوماً افرادياً، والثانية ذهنية تامة هي نسس النسبة التصادية فية في الجـملة الاسمية

فجملة ( قام زيد ) بمعنى ( من له القيام زيد ).

ب ـ أن تكون هيئة النعل موضوعة للنسبة الناقصة الصدورية وهيئة الجملة موضوعة للنسبة التصادقية التامة، ولكن لا لا بمعنى التصادق والاتّحاد بين الذات

 يمكن جعلها محكي النسبة التصادقية، ويكون الافناء والتصادق بمعنى اسناد
 الاتحاد في شيء واحد، فإنّ هذا أيضاً سنخ من النسبة الذهنية الافنائية ونحو من تطبيق المفهومين في الخارج.
جـ نـس المعنى الثاني مع فرض دلالة هيئة الفعل على النسبة النصادقية في في مركز واحد وهو الواقعة والحادثة في الخارج، وأمّا هيئة الجملة فالا دلالة لها



المبدأ والمادة الداخل عليها هيئة الفعل .

النائيني
 عن الفعل مع أنّه يمكن أن يخبر عن المصدر ، فلو كانت هيئة الفعل دالّة على ألى

مجرّد النسبة الناقصة والتي هي مفهوم افرادي وحصة خاصة من المبدأ فلماذا لا يمكن أن يخبر عن تلك الحصة وتجعل طرفاً للنسبة الاخبارية الاتحادية كسائر المصادر الحاكية عن المبدأ والفعل المحصّص، وهِ وهذا بخلاف ما إذا كان مدلول الفعل نسبة تامة فإنّها كالجملة الاسمية التامة لا يمكن أن تقع موضوعاً للاتحاد؛ لانّه ليس مفهوماً افرادياً.

نعم، يمكن أن يقع محمولاً وخبراً لما سيأتي من تحليل للجملة الكبرى التي يكون محمولها جملة تامة.
 على كون النسبة لهيئة الثعل ناقصة افرادية .

 بحذف ذلك في المقام، وجعل الدوران بين التفسيرين الثاني أو الثالث؛ ولعل وجه ذلك هو وضوح أنّ مركز الحكاية والنسبة في الجملة الفعلية الخبرية ليس هو الاتّحاد في الذات وتشخيصه، بل مركزه نفس صـدور الحـركة وتـحققها خارجاً، فليس معنى (قام زيد ) أنّ من صدر منه القيام زيد، وإنّما هــنـا لازم الجملة الفعلية، فتحويل معنى الجملة الفعلية إلى مثل هذا المعنى غير غير مـطـى للوجدان اللغوي.

وقد ذكر شِّهُ الاحتمال الثالث فقط في (ص YYY) تحت عنوان : ( الجملة
الخبر ية الفعلية ) وذكر الاحتمالين الثاني والثالث معاً بعنوان فرضيتين لتفسير (لا

أضواء وآراء / ج !

وإنّما قام بتطوير الاحتمال الثاني ـ الفرضية الأولى ــوذلك بايراد إشكال عليه ودفعه، وحاصله:

أنّ هيئة الفعل لو كانت دالّة على النسبة الناقصة الصدورية للمبدأ إلى ذات مبهمة فالدال على المبدأ هو المادة، وعلى النسبة الناقصة هو الهيئة ، وأمّا الذات

 الوجدان أيضاً . وهذا الإشكال يرد أيضاً لو قيل بدلالة هيئة المصدر على النسبة المذكورة.

وقد أجاب عـنه : بأنّ النسبة المنظورة هنا ليست بمعنى النسبة المتضايفة والمتقوّمة بطرفين، بل بمعنى خصوصية في المبدأ، فإنّه تارة يلحظ بما بـا هــو عرض يحلّ في شيء، واُخرى بما هو عرض يُ يصدر من شيء، فيّ فهاتان كيفيّتان
 متعيّن، فليست هي نسبة لتحتاج إلى طرفين.
وأمّا عدم إمكان الحكم على الفعل بخلاف المصدر فالأنّه يدل على لحاظ صدور المبدأ وصيرورة الحدث لا ذات المبدأ والحدث، أي يلحظ كحركة ور ورجه مخصوص وانتساب للمبدأ لا المبدأ المنتسب انـتساباً صـدورياً أو حــلولياً، فيكون المعنى الحرفي هو الركن والأساس في الفعل ؛ ولهذا لا يمكن أن يقع
 مخصوص؛ ولهذا يمكن أن يقع موضوعاً ويحكم عليه.

وركنية المعنى الحرفي ليست بمعنى ركنية النسبة والوجـود الرابـط ليـقال

بأنّه غير معقول ؛ لما ذكرناه من أنّ المقصود بالحر فية هنا كيفية لحاظ المفهو في
 الأُخرى كالظرفية مثالً، بل حرفية هيئة الثعل هنا ترجع إلى كيفية لحاظ مفهوم المادة والمبدأ، وقد أوضح ذلك بتفصيل في بحث هيئة الفعل . والتحقيق : أنّ هذا المعنى لهيئة الفعل ليست نسبة صدورية أو حلولية ولا
 خارجية لا يمكن أن تأتي في الذهن إلّا بشكل مفهوم افرادي تحصيصي ونسبة الْا تحليلية، وإنّما المعقول فعالية الذهن كالانيناء الاءناء والإشارة بالمفهوم إلى مـحكي مفهوم آخر أو الاضراب أو نحو ذلك، وهي كلّها حالات قائمة فـي الذهـن، ، وحينئذٍ إذا كان المقصود بهيئة الفعل افناء المبدأ والحدث في الواقعة والحوا والحادثة بمعنى حركتها وصيرور تها في الخارج فليس ذلك إلّا ما يعبّر عنه السيّد الثهيد
 أن تكون هيئة الفعل هي النسبة التامة لا الناقصة .

ويشهد على ذلك مضافاً إلى الوجدان ما نجده مـن اخـتالاف هـيئة فـعل
الماضي عن المضارع من حيث الدلالة على زمان الحركة وصيرورة الحـدث وتحقعه في الزمن الماضي أو المضارع، والزمان ظرف لتحقق النسبة التـامة، ولا يعقل أخذه في النسبة الناقصة الافرادية اللّا إذا اُخذ مفهوم الز مان ان المان الماضي أو المضارع لا نفس الزمان وواقعه، وهو واضح البطلان على ما سيأتي فـي
مبحث المشتق .

وأيضاً ما نجده من أنّ الفعل إذا لم يكن فاعله ظاهراً مذكوراً معه أيضاً يكون معناه تاماً، أي جملة تامة والفاعل فيه مقدّراً ومستتراً، فإنّ هذا خـير شــاهـاهد
أضواء وآراء / ج

على أنّ مدلول هيئة الفعل هو النسبة الاسنادية، أي صيرورة المبدأ وحركته خارجاً والذي هو النسبة التصادقية، وأنّ ذكر الفاعل بعد الفعل إنّما هو لتعيين وتشخيص الفاعل لا أكثر.

وإن شئت قلت: إنّ هيئة الفعل موضوعة للإشارة الافنائية الذهنية كالإشارة
 اتحادي وهذا افناء اسنادي في الحادثة والواقعة والحركة في الخارج، فيكون
 موقع المحكوم به والتحقق لا الفرض والتقدير كما في المحكوم عليه، أي يفنى في المحكي الخارجي كالمحمول.
 عليه يلحظ كمفهوم مفروض ومفني فيه لا كمفهوم يراد افنائه والحكاية عـن تحققه .

ومن هنا يكون الفعل مسنداً دائماً ولا يكون مسنداً إليـه، ولا نـحتا إلا إلى التكلّفات الأخرى. وهذا بخلاف المصدر، فإنّه لا يدلّ إلاّلا على ذات الِّا المبدأ، فيمكن أن يلاحظ تارة بلحاظ أنّه مفني فيه أو بلحاظ أنّه المفنيّ ؛ ولذلك يكو الاني الأقرب والأصح الفرضية الثانية والذي هو المطابق لمختار الميرزا النائيني وبهذا يظهر أيضاً أنّ حيثيات الصدور أو حلول المبدأ خارجة عن مدلول هيئة الفعل، وقد تكون مستفادة من طبيعة المادة وخصو صياتها انسباقها إلى الذهن إلى افتراض نسبة ناقصة تحليلية فيها، بل ذلك غير مير مقبول،


حقيقة، ،لا في هيئة النعل ولا المصدر، وإذا أريد بها كيفية اللـحاظ الافـنـانئي للحدث والمبدأ في الخارج فهذه نسبة تامة بحسب تعبير السيّد الثهيد أُريد حصة خاصة من المبدأ والحدث أو خصوصية فيه فهذا يمكن أن يكون
 بلا حاجة إلى دلالة هيئة على ذلك، وهذا وانِا واضح.





 التامة تصورية وثابتة قبل التصديق والاذعان بها كالنسبة التصادقية الاتحادية.

## 「 ـ الجملة الاسمية التي خبرها نسبة ناقصة :

في هذا النحو من الجمل الاسمية المعروف بينهم أخذ التقد ير في طرف الخ الخبر ، فجملة ( زيد في الدار ) ترجع إلى جملة ( زيد كائن أو موجود الأو أو مستقر في الدار الحير ) ويكون المعنى الحرفي والنسبة الناقصة الخارجية قائمة بين الخبر والظـرف، و يكون المجموع مفهوماً افرادياً محصّصاً ومحمولاً على الموضوع، أي طرفاً الياً بالدقة للنسبة التصادقية التامة.

في حقيقة النسبة الناقصة والنسبة التامة، فإنّ الأولى حيث إنّها تكون تحليلية

وتحصيصاً مندكاً في مفهوم افرادي فال يمكن أن تكون قائمة ابتداء بين الموضوع الما والظرف، بل لابد وأن يكون قائماً بين المفهوم الاسمي الظاهر أو أو المستنر في في طرف الخبر ، ويكون المجموع منهما ـ وهو الكائن في الدار ـا الذي الـي هو مفهوم افرادي هو الطرف للنسبة التامة الذهنية .


 تخبر عن الاتحاد بين زيد مع الكائن في الدار ، بينما الثانية تخبر عن

 الكائن في هذا المكان أو ذاكُ .

ولابد من تفسير لهذا الوجدان بما لا يناقض مع البرهان الذي يذكره السيد الشهيد
ومغاهيم افرادية. .
وبهذا الصدد يمكن أن نقول: توجد في المقام احتمالات ثلاثة:

ا ـ أن يكون الظرف متعلقاً بخبر مقدّر ، أي طرفاً للنسبة الناقصة معه كما هو
المعروف واختاره السيّد الشهيد دُّ ك.

Y



والتقييد للنسب التامة معقول على ما سيأتي في بعض الأبحاث المقبلة.
٪ ـ أن تكون الصورة الذهنية الافرادية للظرف منتزعة من الظرف والنسبة
الظرفية الخارجية من دون المظروف، وتكون مفهوماً افرادياً معبراً عن حـــــالة الة وكيفية في المسمّى من دون أخذ المظروف وهو الكائن أو الموجود جزءً تحليلياً فيه، ويكون ذلك نظير مدلول الفعل ــ الذي يلحظ فيه المبدأ بما هو صيرورة وحركة يسند إلى الفاعل ـ مسنداً إلى الموضوع والمحكوم عليه؛ ؛ ولهذا أيضاً
 إليهـا

فتكون النسبة التصادقية في مثل هذه الجمل التامة كالجملة الفعلية نسـبة تصادقية اسنادية لا حملية واتّحادية، والتفسيران الأولان فيهما تقدير وتأويل، ، وإن كان التقدير في الثاني أقرب إلى الوجدان، بخلاف الثالث الذي لا تقدير ولا تأويل فيه، والله الهادي للصواب ₹ ـ الجملة المزدوجة (الكبرى) :

 خارج البحث.

0 ـ ـ الجملة الشرطيـة :
ينبغي أن نشير في هذا النوع من الجمل إلى أنّ هناك اختالافاً بين تـحليل و تفسير السيّد الشهيد تفصيله وتوضيحه في مبحث مفهوم الشرط، حيث إنّه بناءً على تفسير السيّد

أضواء وآراء / ج

الشهيد الشرطية، ويكون مفاد الشرطية هو التوقف أو إلتصاق الجزاء بالشرط، ولـر وهذا سنخ مدلو اخباري بطبعه، فتكون الجملة الشرطية خبر ية دائماً روحاً ومعنىً.

 النسبة التامة، فيكون انتسام الجملة الشرطية إلى خبرية وانشائية حسب نوع جملة الجزاء فيها حقيقياً وصحيحاً، وتمام البحث في محلّة .
ص 〔^9 قوله: (الايجادية بمعنى التولد....).

وحاصله: أنّ الاننشائيات كالطلب والترجي والنداء وغـيرها ما مـن الجـمل

 والتي هي موضوعة لاخطار معانيها التصورية في الذهن ، فبجملة الأمر يوجد مصداق حقيقي من الطلب الانشائي فيتصوره السامع، وفي النداء يتحقق نداء
حقيقي فيتصوره السامع، وهكذا.

وقد أشكل عليه السيّد الثهيد
الأوّل : أنّ الموجدية المذكورة في الانشائيات إذا إِا كانت ثابتة بانة بقطع النظر عن

 بأنّ حقيقة الوضع هي الانقتان التصوري بين اللفظ والمعنى لا أكثر .
الثاني: عدم معقولية ايجاد مصداق المعنى خارجاً باللفظ ، فإنّ اللفظ كما قيل

ليس من علل وجود الأثياء لافي الخارج ولا في الذهن، وبتعير آخر: إن أريد
 بل ثابت في كل الألفاظ، وإن اُريد به ما يتحقق في النفس من حالة الط الطلب أو التمني والترجي ونحو ذلك فهذه ثابتة وموجودة قبل التلفظ باللفظ ، فيستحيل أن تكون متحققة باللفظ، وليس اللفظ من مبادئ وجودها في عالم النفس، ، وإن أُريد به نحو آخر من الوجود المعبّر عنه عند البعض بالوجود الانثشائي فلا نفهم وجوداً آخر إلّا الاعتبار والتنزيل، وهو أيضاً متقوّم بالاعتبار الذي هـيو ألـو أمـر نفساني وليس اللفظ من مبادئ وجوده، كما أنّ المعاني الانشائية المحضة ليّ ليست اليّ اعتبارية بهذا المعنى، ولا تحتاج إلى ضمّ تنزيل أو اعتبار اليها كما هو واضح هذا، ولكن سوف يأتي تفسير لايجاد المعنى باللفظ والانشائية في الجمل الانشائية المحضة، لا يرد عليه شيء من الاشكالين.

ص Pq1 قوله : (الايجادية بمعنى عدم قصد الحكاية...).

من (نهاية الدراية) في تفسير قول المشهور : (إنّ الانشاء قول قصد بد بد ثبوت المعنى في نفس الأمر )، حيث إنّه بعد وضوح عدم إمكان إن انشاء إنشاء الماهيات من الجواهر أو الأعراض خارجاً أو ذهناً بالألفاظ فسّر الانشاء بالا الادعائي للمعنى باللفظ بناءً على أنّ حقيقة الوضع عنده هو التنزيل وادّعاء أنّ أنّ اللفظ عين المعنى، وهذا التنزيل وإن كان مشتركاً ثابتاً في تمام الألفاظ إلّا أنّ المفردات والنسب الناقصة حيث إنّها ليست معاني تامة فلا أثر للتنزيل إلّا بلحاظ
 انشاءً لذلك المعنى التام، أي ايجاداً تنزيلياً له تتر تب علية آليه آثار الاعتبار والتزيل

أضواء وآراء / ج
لا محالة ، وكأنّه لاحظ (بعت) الاخباري مع (بعت) الانشنائي حيث إنّ مدلو لها لهما

وقد أورد عليه السيّد الشهيد التصديتي فكل منهما فيه أمر زائد غير موجود في في الآخر ، فكما أنّ الإخبار عن اليا البيع فيه قصد الحكاية وهو مققود في الانشاء، كذلك الانيار الانشاء للبيع فيه قصد


 الوضعي، وهذا إذا كان يـمكن قـبوله فـي الانشـائيات الاعـتـبار الاية كـالعقود والايقاعات لا يعقل في الجمل الانشائية المحضة والتي هـي مـحل البـحث الأصلي ـكما سيأتي توضيحه -.

ويمكن أن نضيف على ما أفاده السيّد الشهيدرَّ
1 ـ النقض، بأنّ لازم هذا التفسير أن تكون الجملة الخبرية بالا قصد الإخبار ،
كما في موارد الهزل والامتحان انشاءً مح وضوح عدمه.

 الفرق بينهما في مرحلة مدلوليهما التصوري، وقبل قصد الإخبار والإنشاء.

 من العقود والايقاعات، فإنّها أيضاً لا تحصل بمجرّد تنزيل يل اللفظ منز لة المعنى ثمّ

التلفظ باللفظ، وإنّما تو جد بالاعتبار وانشائها بالفعل من قبل المتكلّم، وكبرى تنزيل اللفظ منزلة المعنى في اللغة والوضع لا يساوق ذلك كما هو واضح جداً والـ وكأنّه وقع خلط بين جعل كبرى الملكية أو الزوجية عقالئياً أو شرعاً على انشاء المتعاقدين وكبرى الوضع وجعل اللفظ وجوداً تنز يلياً للمعنى ، فإنّ الأوّل
 إلّا أنّه في طول اعتبارهما المعبَّر عنه بالمسبّب الشخصي في في المعاململة و وهـو
 لتحقته لو لا الاعتبار الشخصي وانشائه من قبل المتعاملين، وهنا ونا كلّه واضحّ ، مضافاً إلى بطلان أصل مبنى التنزيل في الوضع . صو قو قوله: (الايجادية والمدلول التصديقي ...).
هذا التفسير للايجادية يجعلها في طول المدلول التصديقي، أي وجود الإرادة


أوّلاً ـ بأنّ الفرق بين الجمل الانشائية والإخبارية ثابت في مرحلة المدلول

وثانيـاً ـ أنّها لا تتم في بعض الجمل الإنشائية كالتمنّي والترجّي، فـإنّهما موجودان قبل الاستعمال أيضاً. ويمكن دفع كلا الإشكالين :

أمّا الثاني فبأنّ الترجّي والتمنّي أيضاً كالاستفهام والنداء والطلب لا يتحقّق بمجرد الامنية والرجاء في النفس ما لم يبرز بانشاء التمنّي والترجي

وأمّا الأوّل فبأنّ القائل بهذا التفسير أراد تفسير الإخبار والإنشاء لا الجملة
 وجود مدلول تصديقي للجملة وبلحاظه؛ ولهذا لا تكون الجملة الخـبرية أو الإنشائية الصادرة عن النائم أو الجدار إخباراً ولا إنشاءً، فــليست الإخـبارية والإنشائية ابتداءً وصفان للمدلول اللغوي والون الونعي

نعم، يبقى السؤ ال بالفرق بين المدلول الوضعي للجمل الإنشائية المحضة عن الجمل الإخبارية ، حيث لا يمكن قصد الإخبار بالجمل الإنشائية ـ إلّا أنّ هذا قد يكون خارجاً عن مقصود أصحاب هذا التفسير .

وعلى كلّ حال هذا التفسير لا ينفع لاثبات الفرق بين مدلولي الجملتين وضعاً والذي هو محط بحثنا التحليلي كما أفاده السيّد الثيهـد ص سهr قوله: (الايجادية بالنظر التصوري...).

هذا التفسير للايجادية مرجعه إلى أنّ المتصوِّر تارة: يرى النسـبة بـالنظر التصوري فانياً في واقع مفروغ عنه، واُخرى: تلحظ النسبة فانية في واقع يرى بالنظر التصوري ثبو ته بنفس هذا الكالام، وهي إيجادية محفوظة تصوراً حتنى في موارد الهزل وعدم المدلول التصديقي.

وقد وافق عليه السيد الشهيد بين الإخبار والإنشاء من قبيل ( بعت )، وأنّه لا يجري في التمنّي والتـرجّسي الْي ونحوهما ؛ لأنّ معانيها تو جد في النفس قبل الاستعمال ، ولهذا لم يكن هذا الو الو جه صالحاً لتفسير الإنشائية في تمام الجمل.

وكال الإشكالين قابالن للمناقشة :
أمّا الثاني فبما تقدم من أنّ التمنّي والترجّي أيضاً يتحقق مصداقهما الحقيقي خارجاً في طول الإنشاء، فيمكن في الجمل الإنشائية المحضة هذا النحو من اللحاظ التصوري الإيجادي.

وأمّا الأوّل فبما سيأتي من أنّ اللحاظ التصوري الافنائي الثاني أيضاً إخباري وليس إنشائياً، فإنّه لا فرق في الدلالة الإخبارية بين أن يكون افناءً لما تحقّق سابقاً أو يكون مفروغاً عنه أو يكون افناءً فيما سيأ تي أو يحدث في في طول الْا الكامام، فكالهما مدلول تصوري أو تصديقي ـإذا كان مع القصد الجدّي ــ اخباري . وســيأتي أنّ حـقيقة الإنشـائية تكـون فـي الجـمل المـتمحضة للإنشـاء لا الإنشائيات الاعتبارية كالعقود والايقاعات، وهي التي تستعمل فيها الجمل الخبرية انشاءً، فإنّ انشائيتها بمعنى آخر لا ربط له بالد لالة الة الوضعية، وأنّه قد وقع الخلط بينهما.

صو M7 قوله : (أمّا المقام الأوّل ـ فهناك عدّة وجوه....).
الأولى ذكر الوجوه كالتالي:
 الدرر)، وجوابه:

أوّلاً ـ بطلان مبنى النتهّهد .
ثانيـاً ـ عدم اقتضاء مسلك النعهّد لأكثر من أخذ قصد إخطار المعنى، أي المدلول الاستعمالي في المعنى الموضوع له، لا قصد الإخبار والإنشاء اللذان

أضواء وآراء / ج

هما مدلو لان جدّيان، وإلّا يلزم مضافاً إلى عدم الوجه لهذا التفكيك بين الافرادية والنسب التامة، أن يكون الاستعمال في موارد التقية والهز ل والامن الامتحان ــ أي عدم القصد الجدّي مجازاً ـ وهذا لا يلتنزم به أحد .

وثالثـاً ـ لابد من تصوير مدلول تصوري للجملة الإنشائية على كل حال ولو
 أنّ ما ينتقش في الذهن من الجملة الإنشائية يختلف عن الجملة الخبرية ، فلابد من تشخيصه في مرحلة التصور والخطور الذهني حتى على مسلك التـعهّد، ولا يمكن أن يكون ذالك المفهوم والتصوّر هو مـفهوم الإرادة أو الاعـتبار أو الاستفهام والطلب ونحوهما من المعاني الاسمية.

ورابعـاً ـ هذا الوجه يجعل الجملة الإنشائية المحضة عــلى حـدّ الجـملة الخبرية إذا أخبر بها عمّا في النفس من قصد الطلب والإرادة أو التمنّي والترجّي مع أنّه وجداناً يو جد فرق بينهما، وأنّ هذا إخبار وليس انِير انشاءً. الوجه الثاني: مسلك ايجادية الإنشاء للمعنى خارجاً. وهذا قد تقدّم الإشكال عليه، ومحصّله: أنّه لو اُريد ايجاد المعنى بـدون إخطاره تصوراً في الذهن فهذا باطل؛ لأنّ دلالة اللفظ على المعنى ليست ذاتية ولا تصد يقية بل تصورية، وإن أُريد ايجاده في طول الاخطار فالبحث هنا عنا المعنى المخطور بالجملة الإنشائية، وفرقه عن المعنى المخطور بالجملة الخبرية كما أنّه كيف يكون اللفظ علّة لوجود المعنى خارجاً؟

هذا، ولكن سيأتي وجه فني لما ذكره المشهور من الايجادية المحفوظة في مرحلة المدلول التصوري تندفع على أساسه كل هذه الاشكالات.

الوجه الثالث: دلالة الجملة الإنشائية على نسبة انشائية في الذهن غـير
النسبة الخبرية التصادقية.

وهذا المسلك تحته اتجاهات أو بيانات عديدة:
1 ـ ما هو ظاهر المحقّق العراقي أدواتها على نسبة مفهوم الاستفهام أو التمنّي أو الترجّي أو الطلب المنتزع من مصداقه المتحقّق في الخارج بنفس هذا الاستعمال إلى الجملة المدخول لها وإلى الآمر أو المستفهم والمأمور والمستفهم منه.

ويلاحظ عليه : أوّلاً ـ عدم استفادة مفهوم الاستفهام أو الارسال الاسميين من الجمل الإنشائية.

ثانيـاً ـ عد م وجود دالّ على هذا المفهوم، إلاّ أن يستكشف ذلك بالملازمة من


 على أنّه في الدار، وهذا واضه البطان البان
وثالثـاً ـ هذه النسبة كأيّة نسبة خارجية أخـرى خــرية وليست مـدلولاً
 للنسبة لا نفسها ـ كما في الوجه القادم ـ ما سيأتي من أنّ الاستفهام والار الا ونحوهما ليست مفاهيم نسبية بذاتها.

Y ـ تقريرات بحثه من دلالة أدوات الانشاء على النسب الإنشائية كالنسبة الارسالية

أضواء وآراء /ج

في الأوامر والنسبة الاستفهامية في الاستفهام، وهكذا.
ويلاحظ عليه : أوّلاً ـأنّها نسبة خارجية، فتكون في الذهن تحليلية ومفاهيم

 أطرافها و تصورها في الذهن، لا أن يكون التصوّر الذهني في طول تحقق تلك
 كلها من قبيل الثاني كما هو واضح.
والسيد الشهيد

 النسبة التامة وجود رابطي، والاندكاك يكون في مفهوم محصّص اسمي وثــانيـاً ـ لماذا تكون هذه النسبة إنشائية مح أنّها نسبة خارجــية، فـتـكون كالظرفية والابتدائية خارجية وخبرية؟ !

وثالثـاً ـ لا دالّ على أطراف النسبة الأخرى من المستفهم والمستفهم منه، والآمر والمأمور، ومجرد كونهما موجودين خارجاً وحين الاستعمال لا يكفي لتصحيح الدلالة الوضعية التصورية عليها؛ لأنّ تصوّر النسب لا يكون إلاّ إلّا من خلال تصوّر أطرافها، فلابد وأن تكون الدوال عليها ضمن دال تركيبي واحد ـو ورابعـاً ـ ما أشرنا إليه سابقاً من أنّ الاستفهام والطلب والتمنّي والترجّـي ليست أساساً معاني نسبية، بل معاني اسمية ومقولات عرضية الية كسائر الئر الأعراض ، وكونها ذات اضافة كالعلم والحب والبغض لا يجعلها معانٍ نسبية.

هذا إذا أُريد نفس هذه المعاني، وإذا أُريد انتساب تلك المعاني بعد وجودها في النفس إلى الآمر والمأمور فهذا رجوع إلى الو جه السابق الذي ذكره المي المحقّق

r ـ ـ ما ذكره السيّد الشهيد
البيان الأوّل: ويتألف من مقدمتين:
اُو لاهما ـ أنّ النسبة الذهنية التامة ــأي التصادقية _بحاجة إلى ركن ثالث غير طرفيها، وهو الوعاء الذي تُقنى فيه النسبة.

ثانيتهما ـ أنّ هذا الركن والوعاء في الجملة الخبرية هو وعاء التحقّق، وفي


وبهذا لا تكون هذه النسب الإنشائية خارجية ولا تحليلية اندكاكية، بل تامة وذهنية و تصادقية، و تختلف النسبة الإنشائية عن الخبرية في هذا الركن الثالث الراجع إلى وعاء الافناء وهيئة الجملة التامة المدخولة لأدوات الإنشثاء موضوعة لجامح النسبة التصادقية، مع قطع النظر عن ركنها الثالث، وتعيين هذا الركـن يكون بدال آخر وهو أدوات الإنشاء أو الإخبار، وهو قد قـد يكون هيئة تـجرّد
 التي يوجد فيها دوال مستقلّة على ذلك. وهذا البيان غير تام:

أوّلاً ـ لأنّنا لا نفهم معنى للركن الثالث ـ أعني وعاء التـصادق للـنسبة


المرآتية والفنائية للمفاهيم وأطراف النسبة الذهنية التصادقية، وهي لا تعقل إلّا بلحاظ المحكي وهو عالم خارج الذهن الذي نسميه بعالم التحقق ، وهي واحدة في تمام الموارد، فلا معنى لوعاء الطلب والاستفهام.


 أيضاً يكون بلحاظ وعاء التحقق لا غير .
 في مثل انشاء الاستفهام والترجّي والتمنّي، لا الأمر والنهي؛ لأنّهما لا يدخلان على النسبة التصادقية أصلاً.

البيان الثاني: ما يمكن أن يقصده بقوله: : (وإن شـئت قـلت: إنّ النسـبة
 حاصلها: أنّ الاستفهام والطلب والتـمنّي والنـداء وغـيرها الـا مـن الانثشائيات
 وليست من قبيل الصفات والأعراض ذات الاضافة في النفس كالعلم والحب

 في بعض وحملها عليه، أو الإشارة بها إلى محكيها، أو الاضراب عـنها، أو

 واستجابات ذهنية لحاظية.

والفرق بينها وبين المفاهيم الاسمية المنتزعة عنها كالفرق بين مفهوم التفكير وو اقع التفكير ، ومفهوم اللحاظ وواقع اللحاظ، وعلى أساس هذه المقدمة نقول: اللغة كما أنّها تغطي الاستجابة الذهنية الاخطارية ـ أي تصور المعنى وانعكاسه في الذهن بالاستعانة بالألفاظ ووضعها وقرنها بذلك لتـتولّد فـيها الاسـتجابة المذكورة ـ كذلك لابدّ وأن تغطّي الاستجابات الذهنية الاُخرى المحتاج إليها في الذهن في مقام المحاورة بوضع الأدوات أو الهـيئات لتــلك الاسـتجابـابات الات والفعاليات الذهنية.

وقد وضعت أدوات الإخبار أو هيئة التجرّد عن أدوات الإنشـاء للـفعالية الذهنية الحكائية التصورية المعبّر عنها بالنسبة التـصادقية وأدوات الات الاستتفهام لايجاد الحالة اللحاظية للسـؤال والتـفحّص الذهـني عـن الجـملة المسـتفهم
 موارد الاحساس بالدفع والزجر الذهنيين التصوريين، وهكــذا ســائر أدوات الإنشاء.

وهذه الاستجابات والفعاليات الذهنية اللحاظية ثابتة في مرحــلة المـدلول التصوري، أي سواء كان هناك قصد جدّي ورائها أم لا ، كما أنّها ليست نسبة الِّ وإن إن سمّاها الاُصوليون نسبة ارسالية أو استفهامية ونحوها ، وإنّما هي فعاليات الذا الذهن الـا وكيفية استخدامه للصورة الذهنية، فهي من شؤون وسالات الات اللحاظ والتصور الذهني، فتكون لحاظية ومحفوظة في مرحلة المدلول التـصوري فـي الوقت الذي هي حالات واقعية في الذهن، وليست نسبةً تحليلية اندكاكية، بل هي كالنسبة التصادقية حالة واقعية في الذهن في طول تصور أطرافها؛ ولهذا تكون تامة، لأنّ المقصود منها نفس هذه الفعالية والاستجابة الذهنية التــامة؛ لأنّهـا

أضواء وآراء /ج
تصلح أن تحقق الغرض التصديقي النهائي الذي هو قصد الإخبار أو قصد الإنشاء والإرادة، فكما أنّ النسبة التصورية التصادية هي التي التي تصلح لأن يتعلّق بـها التصديق والإخبار فكانت تامة كذلك الهالات اللحانطية المذكورة هـي الـاني التـي تكون صالحة لتعلّق واقع الإرادة والطلب أو الاستفها مأو التمتّي أو النداء بها؛ لأنّ هذه المداليل التصديقية الإنشائية لا تتحقق خارجاً إلاّل في طول تلكا لأكا الحالات التصورية الذهنية، بحيث من دونها لا يتحقّق واقع الارادة الإنشائية وإن كان النا تحقق تلك الاستجابات الذهنية التصورية لا يتوقف عـلى تـحقق المـداليـل التصديقية كما في موارد الهزل .
ففي مورد الأمر أو النهي هز لاً توجد استجابة واحساس ذهني تصوري للدفع أو الزجر ولكن لا توجد إرادة جدية لذلك، وكذلك في مورد الاستفهام هزلاً توجد استجابة واحساس ذهني للتفحّص والسؤ ال ولكن لا يو جد إرادة حقيقية للسؤال، وهذه الاستجابة والاحساس التصوري الذهني هي الحالة الايجادية التصورية المحفوظة في الدلالة الإنشائية، وهي مـختصّة بـالجمل الإنشـائية المحضة، وليست هي من مقولة الاعتبار كـما فـي (بـعت ) الانشــائي، فـانـن الاعتباريات معانٍ انشائية، لا أنّ دلالة الألفاظ عليها انشائية ، بل دلالتها عليها

اخطارية محضة.
والحاصل : إنّ الاسـتجابة الذهـنية التـصورية الحـاصلة بأدوات الانثشـاء تختلف عن الاستجابة الذهنية الحاصلة بأدوات الاخبار، ففي مورد الطلب مثلارً يحس السامع ذهنياً باستجابة الدفع والارسال كما لو دفعه شخص، سواء كان الان قاصداً واقعاً للدفع أم لا، وفي مورد النداء توجد استجابة النـداء والتـرجـي والرجاء وهكذا....


 تصديقي ؛ ولهذا تحصل في الذهن حتى إذا سمعت الجملة الخبرية أو الانشائئة من الجدار.

كما أنّ هذا المعنى لا ربـط له بـالدقو لات الاع الاعـتبارية الوضـعـية كـالعقود والايقاعات، فإنّ انشائيتّها لا ربط لها بباب الدلالة الة .

 بنفس هذه الاستجابة الذهنية فلا تسمّى انشائية، بخلاف الاستجابة الحاصلة بالجملة الإنشائية، فتدبر جيداً.
ص •• • قوله: ( الجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء....).

الظاهر أنّ المقصود من النـطة الأولى بـيـان أنّ مــدلول الجـملة الخـبرية
 الاستعمال في نفس النسبة التصادقية لا في معنى آخر انشائي.

وهذا المطلب على ضوء ما تقدم منّا في حقيقة الايـجادية فـي الدلالات الإنشائية المحضة واضح، فإنّ تلكاك الإنشائية لا تعقل في الجـمملة الخـبرية؛
 المستعمل فيه الجملة الخبرية في مقام الإنشاء نفس النسبة التصادقية الفانية في

نعم، هذه النسبة التصادقية الخبرية قد لا يريد المتكلّم الإخبار عن تحققها والمفروغية عنها بل يريد إيجاد محكيها بنفس هذا الاستعمال ، وإبراز الاعتبار للمقولة الاعتبارية؛ لأنّها تتحقق في الخارج بذلك إلك، وهذه ايجادية في طـول الاستعمال حتى إذا كانت تصورية.
 هنا وجدانان كالاهما تامّان :

أحدهما - وجدانيّة الفرق بين الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء
 النقطة الأولى، وهذا أمر وجداني، وهــذا الوجــدان إذا قـبلناه كــان إثـكـالاًا على مسلك السيّد الخوئي والإرادة، فيضطر في المقام إلى القول بالتجوّز في الجملة الخـبريةالمسـتعملة
 ذلك فراجع .

الثاني - وجدانيّة الفرق بين الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء مع المستعملة في مقام الإخبار حتى في مرحلة المدلول التصوري.

وهذا ما ذكره في النقطة الثانية، وهو أيضاً قابل للقبول بالمعنى الذي ذكرناه من أنّه في طول الاستعمال من دون أن يصبح المعنى التصوري والدلالة انشائياً، بل هو مدلول تصوري حكائي عن تحقق النسبة التصادقية لبيع شيء من قبل العاقد خارجاً، غاية الأمر تلحظ حاصلة بنفس هذا الإنشاء والاستعمال ، لا مع قطع النظر عنه، وهذه الخصوصية ـ أي أن تكون النسبة التصادقية ثابتة هـع الا

قطع النظر عن الاستعمال والتكلّم ـ ليست مأخ خوذة في المعنى الموضوع له، فهزا
 ولا تكون الجملة دلالتها إنشائئة.

 تصورية) لا لا ربط لها بالدلالة الإنشائئة التصورية، التي هي حقيقة الإنشـاء، فندبر جيداً.

## ص ص M قوله: (هيئة المصدر...).

وقع البحث عندهم في ما اشتهر من أنّ المصدر أصل في الاشتقاقات بعد


 سائر الاشتقاقات، وإنّا الأصل هو المادة السيالة السارية في جميع المشتّاتات،

 ,أسمائها لمعنى زائد وعدمه.

والمصدر واسم المصدر قد يكون لهما صيغتان كـالئسل والغسل وكتيراً ما يكونان بصيغة مشتركة.

ويمكن أن يكون المقصود من كون المصدر أصلاً النه بالفظه أصـل ولكـن

أضواء وآراء /ج
لا بمعنى الهيئة الخاصة الموجودة في المصدر بل الأعم منه ومما في المشتقات أي مطلق الحروف الثالثة في الضرب مع كون الضاد الباء سواءً مع الفصل بحروف أخرى كما في سائر الاثشتقات أو بدونه فئه فتكون الحروف الثالثة بهذه الهيئة المشتركة في جميع المشتقات موضوعة للحدث الماتي ولعلّ هذا هو المقصود من المادة أيضاً في كلمات الأصوليين .

ص MIT قوله: ( ( ـ ..... مع الغض عن كونه خلاف الوجدان والذوق العرفيين ...). .


 واضافته جزء الدال على المعنى ، وهذا خلاف طري لانة تعدد الدال والمدلئلول.



 أيضاً وهو الذات المبهمة فيرجع المحذور المبين في الاشكال الثاني ـلاني المفارقة الثانية ــ

وهذه نكتة كلية حاصلها: انّه لا يمكن أن تكون الهيئة دالّة على النسـبة بلا طرفها في النسب الناقصة. نعم، يمكن أن تكون الهيئة مع المضاف إليه المصدر دالّة على النسبة إليـه

بنحو تعدد الدالّ والمدلول وتكون الهيئة مجردة دالّة عـلى ذات الحـدث بــلا انتساب.

إلّا أنّ هذا معناه أنّ الدال على النسبة إنّما هو هيئة المصدر مع الاضافية اليّة أي
 الطريقة العرفية في وضع هيئات المفردات لمعاني في موادها ما مع قطع النظر عن الهيئة التركيبية التامة أو الناقصة لأكثر من مفردة

بل بناءً على ما هو التحقيق من انّ الدلالة الوضعية تصو رية وانها عبارة عن أمر تكويني ينشأ من القرن الذي هو أيضاً أمر تكويني لا يعقل ذلك ؛ لألّا لأنّ هيئة


 وهو أثبه باجتماع علتين على معلول واحد.


 المشتركة بين المصدر وبين سائر المشتقات، فالمصدر كسائر المشتقات يدلّ على المبدأ بما هو حدث صادر مادر من فاعله بخلاف اسم المصدر لا انّ هيئة المصدر موضوعة لمعنى زائد.

ص صا^ قوله: ( إلّا أن يقال إنّ مرجع هذا إلى ذاك ).
يعني أنّ هذه الزيادة لابد وأن تكون مأخوذة في الهيئة لا المادة المشتركة

أخواء وآراء / ج $\sqrt{1 \mu \varepsilon}$

بين المصدر واسم المصدر وسائر المشتقات وإلّا لزم التناقض والتهافت في اسم المصدر لثبوت المادة السارية فيه أيضاً، فالابد وأن تكون المادة في ضمن هيئة المصدر وسائر المشتقات دالّة على ذلك الكـ وهذا معناه دلالة الهيئة ضمناً عـلـى الـى خصوصية فيكون اسم المصدر أقل مدلولاً من المصدر وسائر المشتقات، ولهِا ولها يكون أسبق على ما سيشير إليه السيد الثهيد في ختام البحث.

ص صاه قوله :( والاخراج بازاء نفي خاص منهوهو الخروج التحميلي ) . بل تحميل الخروج وهو فعل آخر غير نفس الخروج ومن هنا يكون فاعله المخرج لا الخارج بخلاف الخروج.
ص ها قوله : ( وفيه : انّا بيّنا آنفاً ... الخ ).

أي انّ الخروج موضوع لحدث الخروج الذي فاعله القابل له وامّا الموجب لخروج الغير فهو فاعل حدث الاخراج. ص . .

هذا المبحث منشئه البحث المنطقي بـين صـاحب الحــاشية عـلى شـرح المطالع وشارحه وهو كما في الكتاب بحث منطقي لا ربط له بالبحث الأصولي اللغوي التحليلي، ولم يكن ينبغي مزج أحدهما بالآخر كما فعله الأصحاب، فإنِّ البحث هناك عن المـاهيات والطـبائع والفـصل الحـقيقي لا مـعاني الألفــاظ وما وضعت له ولا ملازمة بينهما، كما أنّ البحث المـنطقي أو فـهـم المـناطقة لا دخل له باسلوب البحث اللغوي أصلاً، وهذا كله واضح، فينبغي ايراد البحث بالشكل اللغوي الأصيل .

والاستدلال على النفي أو الاثبات فيه حسب مناهج البحوث اللغوية وبأدلتها
 واشكالات صاحب الفصول وأجوبة اشكالات صاحب الكفاية على الفصول ونحو ذلك.

و تحر ير محل البحث أنّ المشتقات المشتملة على هيئة ومادة يقع البحث في تركيبها وبساطتها في عالم المفاهيم المدلولة لها لـا وعلى كل الم من التقدير ين أيضاً يبحث انّّمركز الثقل في جريها وانتزاعها هل هو الذات الميا المتلبسة بالمبدأ أو المبدأ

وقبل البحث عن أدلّة الطرفين وتهذيبها ينبغي تحرير النزاع في المراد من
 من التركيب ليس هو التركيب والتعدد في المفهوم والتصور الذهني ؛ إذ لا يتبادر من المشتقات إلّا مفهو و وحداني لا مفاهيم متعددة.

وقد حلّلها السيد الشهيد بأنّ النسب الناقصة الخارجية الواقعية تحليلية في
 بالتركيب نسبها ناقصة وخارجية فتكون في الذهن تحليلية .


 واللحاظ الذهني لا بحسب التعمّل والتحليل العقلي، كيف والأسماء الجـامدة أيضاً مركبة من الجنس والفصل بحسب التحليل العقلي.

أضواء وآراء /ج

ومن هنا ذكر السيد الخوئي أنّ مدعى الخراساني بحسب الحقيقة لا ينافي القول بالتركيب وانّ ما يدعيه من البساطة مسلم لا نقاش فيّ فيه عند أحد أحد وأنّه قائل بالتركيب واقعاً ويسميه بساطة بلحاظ الوجود الذهني

إلّا أنّ الظاهر انّ التـركيب الذي يـدعي صــاحب الكــاية امكـانه وعـدم
 والسيد الشهيد في تعريف الطبائع وتحليل الماهيات من حيث هي مـاهيات، ولا ربـط لهـا بالمعاني والمداليل أصلاً، بينما النتركيب الذي يدعيه العلمان وادّعـاه قـبلهما

 ينكره الخراساني تماماً، فتدبر جيداً.

ص قro قوله : (وهذا الاعتراض لا مأخذ له نقضاً وحلاً...).

 أنّه مع الاتحاد وجوداً يصح الحمل ولا يمنع عنه كيفية لحاظه غير تام للنقض بالمصادر الجعلية المنتزعة عن موجود واحد، فالانسان والانسانية وجود وانـو في الخارج وإنّما الاختناف في كيفية اللحاظ، وكأنّ الذهن يحلّله إلى شيء لـ اله الانسانية فينتزع المصدر الجعلي في هذه المرحلة والتي من خالالها يرى شيئين فلا يصح الحمل لا محالة .

ص چrץ قوله: ( إلّا انٌ الإلهام الفطري للانسان ... الخ ) .
ويمكن الاجابة بجواب آخر حاصله: انّه حتى إذا قبلنا وحـدة الوجـود
الخارجي للعرض ومعروضه إلاّ أنّ الميزان في وحدة المفهوم وتعدده وحــد منشأ انتزاعه و تعدده، فإذا كان الوجود الو احد في في الخارج ينتزع الذهن مـنـن
 المفهومان متباينين مفهوماً ومصداقاً وإن اتحدا وجوداً، والمـصدر والمشـتق كذلك؛ إذ الأوّل منتزع عن الحدّ والكيفية فيكون بأزاء العرض بينما المشـتق منتزع عن المحدود والذات فيكون بأزائه فلا يصح حمل المصدر على ما انتىع من الذات.

والدليل عليه المصادر الجعلية التي يقبل الالهام الفـطري وحــدة الوجـود
 وموضوعه أصـلاً، كـيف والحـمل والاثـتقاق ليس مـخصوصاً بــالأعراض الوجودية الخارجية أصلاً بل هما جاريان في الاعدام والأعراض الانتزاعـية والاعتبارية الواقعية النفس الأمرية كالامكان والامتناع للـماهية أو الوانـا الوضـعية كالطهارة والزوجية والملكية.

ص صY قو قوله : (والصحيح في مناقشة هذا التفسير للابشرطية...) .

 الكتاب.

إلّا أنّ روح الإشكال على القسم الاثباتي لمدعى الميرزا والذي يفهم مـن

أضواء وآراء /ج
كلمات السيد الخوئي والسيد الشهيد أنّ الوجدان الفطري يرى تعدد المبدأ
 منشأ الانتزاع والادراك بحيث لا يرى اتحادهما وهذا ثابت حتى في المصادر
الجعلية المنتزعة عن الجوامد .

نعم، هذا المطلب لا يثبت التركيب بل ينسجم مع قول صـاحب الكـفاية
بالبساطة المنتزعة عن الذات لا المبدأ.

والسيّدان يدعيان التركيب على أساس الوجدان وأضاف السيد الشهيد بأنّ المفهوم البسيط المنتزع إن كان الانتناع فيه بمعنى الادراك لـا لما في الو اقع خارج الذهن فمن الواضح وجود ذات ومبدأ ونسبة فيه، وهو معنى التركيب وإن كان الان الانتنزاع بمعنى اختراع مفهو وحداني بسيط والباسه للذات في الخارج فـهـذا خاف الوجدان القاضي بأنّ المشتقات طبائع خارجية وليست اختر التراعية ذهنية فلابدّ من القول بالتركيب من ذات مبهمة لها المبدأ.
ويمكن أن يستدل أيضاً على مدعي التركيب بوضوح تعدد وضـع الهـيئة والمادة في المشتقات أي لا إشكال في اللغة العربية على الاستفادة من وضع
 بالبساطة بل لازمه النركيب ووجود ثلاث مداليل ـولو توليا تليلية كما في الحروف
 المشتق الاُصولي ـلا النحوي ـكالسيف والزوج والحر أيضاً معناه مركب، إلّا أنّ المأخوذ فيه مصداق الشيء لا مفهومه، أي الطبيعة الخاصة، فالسيف للحديد المجعول بنحو خاص، والزوج أو الحر للإنسان المتصف بالوصف الخـاص، وهكذا.

إلّا أنّ هذا الوجدان المدعى من قبلهم يقابله الوجدان الذي يدعيه الخراساني
 حتى بلحاظ المرئي والمحكي والمتصوّر ، وإن كان وجو ودهما با بالحما بالحمل الشائع في



بل وهناك أمر آخر لا يمكن تفسيره على القول بالتركيب، وحاصله: أنّه لو
كان معنى ( عالم ) ( من له العلم ) وكانت المادة دالّة على المبدأ والهيئة على النسبـ الـي
 فانتظر .

كما أنّ دعوى التركيب في مثل الزو وج والحر والسيف غير قابل للقبول، فإنّها

 عدم ذلك.

ص MYV قوله : ( القول الثاني ومناقشته ...).
لا وجه لحصر دليل هذا القول في هذا الوجه الذي يكون توجيهاً للـجهة

ويمكن الاستدلال له عليه تارة : بما في الكفاية في ذيل مناقشاته مع صاحب
 له المبدأ يلزم استفادة التكرار في مثل قولنا : ( الإنسان كاتب أليا أي الإنسان إنسا له الكتابة، وهو خلاف الوجدان.

أضواء وآراء / ج
 متنوعة غير متناهية فكيف يمكن أخذها جميعاً؟ !

وهذا البيان لا ينفي التركيب الذي يدعيه المحقق الاصفهاني والسيد الخوئي
والشهيد الصدر من أخذه ذات مبهمة في المشتقات.
واُخرى : يمكن أن يستدل عليه بأنّ أخذ مفهوم الذات أو الشيء الذي له
المبدأ يلزم منه الاشتراك اللفظي في المشتقات بلحاظ جزء معانيها وهو الشيء
أو الذات وهو أيضاً خلاف الو جدان.
ويمكن أن يجاب بالمنع عن كونه خلاف الوجدان ، كيف و الو جدان يشهد بأنّ المشتقات كلها تجري على الذوات وأوصاف لها وإنّما الاختالاف في المبادىء

والنسب المفاد عليها بالمادة والهيئة وهما مختلفان من مشتق لآخر .
وثالثة : يمكن أن يستدل على مدعى صاحب الكفاية بوجدانية الفرق بين
قو لنا من له العلم وقولنا عالم حيث يتصور الذهن في الأوّلّ مفهوماً مركباً من قبيل (غالم زيد ) الذي يلحظ فيه (غلام ) و (زيد ) مستقلّلً ذهنياً رغم كون النسبة بينهما ناقصة خارجية . بينما في الثاني لا يتصور الذهن إلاّ مفهو ماً واحداً بسيطاً منتز عاً عمن له العلم.

وهذا الو جدان لا ينبغي إنكاره، فإنّ الالهام الفطري للإنسان يشهد و جداناً أننا نتعامل مع المشتقات كما نتعامل مع الأسماء الجامدة، بمعنى أننا نجدها في عالم الذهن والتصور مفاهيم وحدانية منطبقة على مصاديقها الخــارجــية كــانطباق الإنسان والحيوان على مصداقهما الخارجي، أي عناوين منتزعة عن المصاديق الخارجية ومجعولة في الذهن لنفس تلك الوجودات، غاية الأمر يختلف عن

الجوامد في أنّ انتزاع الجامد كأنّه انتزاع مطلق عن تلك الذات، وليس بلحاظ جهة طارئة عرضية بخلاف المشتق حيث يكون هذا الانتزاع فيه بلحاظ وجود المبدأ الذي هو أمر عرضي زائل مع انحفاظ الذات، فكانّنها عناوين مـنتزعة ما داميّة لا مطلقة، بخلاف الجوامد إلاّلا ما يكون مـنها كـالمشتقات كـالسيف والزوج.

والحاصل الذات والنسبة والمبدأ في جملة من له العلم النـاقصة مـلحوظ مستقالً بخلافه في العالم فإنّه ليس كذلك وجداناً وإنّما يتبادر منه إلى الذهن تصور الموجود الخارجي للعالم كالإنسان والحجر . نعم، مبدأ العلم مـلحوظ أيضاً بما هو حالة خاصة وحيثية تعليلية لانتزاع العنو ان الاشتقاقي المنطبق على الذات التي لها العلم.

وهذا هو الذي جعل كّلًا من العلمين النائيني والخراساني ومن تبعهما يتفقان على البساطة ولكنهما اختلفا في كيفية تحليله.
 موضوع للمبدأ لا بشرط من حيث الحمل، أي بما هو يعكس ويظهر موصوفه ومعروضه، والخراساني لاحظ الذات ولكنه لم يأخذه كمفهو عرضي في في مدلول المشتق، ،بل ادّعى انّ المشتق منتزع من الذات المتلبسة بالمبدأ على حد انتزاع
 تنتزع بلحاظ المبادئ العارضة وما دامت كذلك . ومنه يظهر أنّ مفهوم الذات أيضاً لم يؤخذ في المشتقات وإنّما المشستقات كالجوامد منتزعة عن مصاديقها الواقعية في الخارج أي عن الوجـود الــيني

أضواء وآراء /ج
الخارجي وليس هذا بمعنى أخذ مفهوم الوجود العرضي في مــلولها، فكـــا

 الخارجي المتصف بالمبدأ ما دام متصفاً لا أكثر .
وممّا يؤكد ذلك وجدانية البساطة في المشتق الاُصولي أي الزوج والحـر والسيف، فإنّه كأسماء الجوامد من حيث البساطة مع أنّ خصوصية المشـتق ثابتة فيه.

ويمكن أن يستدل أو يذكر كمنبّه وجداني على نفي الو التي التركيب أيضاً أن المشتق
 لا إشكال في وضعها ـ بناءً على التركيب ـ للنسبة والمادة للمبدأ فأين الدال على الذات.

ودعوى الدلالة الالتزامية قد عرفت في الكتاب عدم معقوليتها في المعاني النسبية، فإنّها متقومة بالطرفين تقر ار وذاتاً، فالا يمكن أن يتحقق تصور لها قبل
 الوضعية تصورية لا تصديقية والتلازم المذكور تصديقي لا ربط له بالمقدم.

ويمكن أن يقال : انّ هذا الاشكال يواجه القائل بالبساطة أيضاً بنحو آخر إذ

 التركيب.

والتحقيق أن يقال : بأنّ هيئات الأسماء المشتقة ليست موضوعة للدلالة على

النسبة، بل للدلالة على الذات الدتلبسة بالمبدأ وكيفية التلبس هـيئة وحـالة للذات الدتلبسة، وهي تختلف باختلاف أنحاء التلبس ، وقد وضعت هيئة فاعلي للذات التي لها حالة صدور أو حلول المبدأ منه ومععول للذات الوا الواقع عـليها المبدأ، وهكذا.

وهذا يمكن أن يكون بنحو الانتزاع البسيط بل لابد وأن يكون كذلك وإلّا كان

 الوضع استفيد من الوضع النوعي فيها وفي المادة وتكون المادي المادة الدالة على الميا المبدأ حيثية تعليلية لانتزاع وادراك المفهوم البسيط وهو على حد الطبائع في أسماء الجوامد.

وإن شئت قلت: كما انّ الذهن يضع الاسم الجامد لمفهوم الإنسان والحجر


 من ناحية أنّ الهيئة يمكن وضعها النوعي بالاضافة إلى المواد المتنوعة التـي يمكن أن تدخل فيها والتي هي حيثيات تعليلية لحالة المـتلبس بـها وانـيا وهـــا

 وبساطة الثاني. وبهذا نستطيع أن نجمع بين الوجدانات العرفية المتعددة في المقام، فتدبر جيداً.

ص •rr س • • اقوله : (وقد وضعت المشتقات بحسب النوع بأزاء هذا المعنى وإن كانت قد تدخل على ما يكون ذاتياً بحسب الدقة كالميكن مثلاً، ولعلّه باعتبار عرضيته بحسب الفهم العرفي ) .
أقـول : الو اقع انّ الوضع اللغوي للمشتقات ليس مربو باً باً بحيثية عرضية المية المبدأ
 فالذهن قد ينتزع مفهوماً عن الحد والكيفية وقد ينتزعه عن الشـيء الـئ الذي الـي له


 الامكان والممكن أو البياض والأبيض من هذه الناحية . ص صroro قوله: ( التحقيق انّ أنحاء التلبس ...). .


 جامع التنبس الاسمي عنواناً مشيراً من أجل الوضع لتمام أنحاء مصاديقه .


 المشتقات على ذات الباري تعالى لعدم الاثثينية فيه. أو لا يشترط فيه أكثر من الاثنينية بين الذات والمبدأ مفهوماً وإن لم يتعددا

وجوداً، وهذا هو مختار صاحب الكفاية ـ وهو لا يتنافى مع قـوله بـبساطة المشتق لانّه يرى انّ ذلك المفهوم البسيط لا ينتزع إلّا عـن الذات اتلات المـتلبسة، ، فالنلبس لابد منه عنده أيضاً لتصحيح الانتزاع، فيقال بأنّه لا يشترط لصـحة
 الباري تعالى حقيقياً .

أو لا يشترط هذا المقدار من الاثنينية أيضاً فيمكن أن يصدق المشتق على نفس المبدأ في مثل البياض أبيض والسواد أسود والضوء مضيء. وهذا هــو مختار المحقق الأصفهاني المأخوذ في مدلول المشتق مطلق الواجدية التي تصدق على وجدان الثـي
 والصحيح ما اختاره صاحب الكفاية لا ما اختاره صاحب الفصول ولا ملا ما ادعاه العلمان

أمّا الأوّل فلما تقدم من أنّ اثنينية المبدأ والذات في الوجود وإن كان مطابقاً
 المشتق أصلاً، وليس شرطاً في صدقه، إذ المأخوذ فيه ليس إلّا الذات التي لها لها المبدأ بأحد أنحاء النسب الاتصافية على أنحائها المختلفة.

وقد ذكرنا انّ اللازم كون الحيثية المنتزع منها المشتق غير الحيثية المنتزع منها المبدأ، فإنّ الأخير ينتز ع من حدّ الثيء وكيّ ونيفه بخلاف المشتق فإنّه منتزع بسيطاً
 المصادر الجعلية كالإنسانية والجسمية والثيئية ، فالتعدد في الو جود العيني بين الذات والمبدأ لا ربط له بمدلول المشتق أصلاً.

أضواء وآراء / ج
وعليه فيكون صدق الصفات المشتقة على الباري تعالى حقيقياً؛ لأنّ حيثية


بكيفية الانتزاع الذهني للمفهوم فحسب.

وأمّا الثانى فلأنّ اتحاد المبدأ والذات مفهوماً مخالف لما تقدم من من تغاي اير هما ذاتاً، فإنّ قولنا البياض أبيض لو كان صانيا اليا

 هو ذات وشيء ـ أي اسم المصدر لا المصدر - فيكون مغايراً مع المبدأ الملحوظ الم الم في المشتق.

والشاهد على هذه العناية مضافاً إلى وجدانيتها ما ما نراه من عدم اطراد ذلكا ولك في سائر المبادىء والمشتقات فلا يقال القيام قائم والجلوس جـالس والس والضـرب ضارب.... وهكذا.

فالتلبس بمعنى مطلق الواجدية وإن كان كافياً في صدق المشتق، إلاّ آنّه لابد فيه من حفظ المغايرة الذاتية والمفهومية بين المشتق والمبدأ . ص صMr قوله: (الأسماء المبهمة...).

لا صحّة لما ذكره المحقّق الخراساني من انّ هذا موضوع للمفرد المذكر حتى

 لا يحقق ذلك؛ إذ اللفظ لا يدلّ إلّا على المعنى الموضوع له لا على قيد الوضع،

بخاف أخذ آلية لحاظ المعنى أو استقاليته قيداً للوضع لأنّ الآلية خصوصية في المعنى هناكُ وليست معنىً آخر . ففرق بين المقام وبين ذالك البحث.

ولعل هذا روح مطلب السيد الخـوئي

 الإشارة على المفرد المذكر، وهذا معناه الحاجة إلى دال آخر على الإشارة وهو
واضح البطلان.

وهذا بخلاف باب الحروف، فالإشارة معنى ومفهوم زائد لابد في افادتها من
أخذها في مدلول اسم الإشارة.

ثثّ إنّ ما جاء في الكتاب من التفسيرات للأسماء المبهمة كلّها غير قابلة للقبول ـكما سيأتي --

كما أنّ دعوى الوضع للنسبة الإشارية أو التخاطبية أيضاً غـير تـام؛ لأنّ الإشارة أو المخاطبة فعل وليست نسبة كما تقدّم نظيره في جملة الاستفهام وغيره من الجمل الإنشائية، على أنّ الإشارة حتى إذا كار كانت نسبةً فهي نسبة
 تحليلي ـأي اخطاري وافرادي ـ بيينما نحن نستفيد وجداناناً من هذه الأسماء واقع
الإشارة الذهنيّة .

 ولا دال كذلك في الأسماء المبهمة.

والصحيح أن يقال: إنّ الموضوع له فيها مفهوم مبهم -كالذات ألوا أو الشيء
 ذهناً على نحو الافناء الاششاري إلى محكيّه الخارجي، و وهذه الخصوصية الارية الذهينية


 لأنّها فعالية ذهنية بذلك المفهوم في مقام الإشارة الذهنية إلى مشار إليه، فإنّ

 المفهوم إذا أخذ بوجه اشاري لا ينطبق إلّا على المحكيّ المشخّص وارِّ المعيّن ؛ لأنّه

 خصوصية المشار إليه المـتعيّن لا مـحالة ، فـيختلف عـن المّا أسـماء الأجـنـاس الموضوعة للماهيات الطبيعية والكلية بذاتها، حتى إذا لو حظت فانية في معانيها خارج الذهن.

وقد تقدّ أنّ خصوصيات اللحاظ والفعالية الذهنية تكون ايجادية ومأخوذة في المعنى الموضوع له، ، وتوجب انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى بتلاك الفعالية والخصو صية اللحاظية من دون أن يوجب ذلك كو كون الدنالالة تصديقية، فحتى في الموارد التي لا يكون فيها مشار إليه واقعي خارجي عند سماع اسم الإشــارة ينتقل الذهن إلى الحالة الاشارية والافنائية الخاصة التصورية باليار بالمفهوم المبهم، ، وهذا بخلاف ما إذا لاحظ وتصوّر مفهوم المشار إليه المبهم.

## ص ^شץ قوله: ( وامّا الثالث...).

توجد هنا تصورات عديدة ـ بعد بطالن ما ذكره المحقق الخراساني بما تقدم
 مع الفرد المذكر ـ نوردها فيما يلي :

1 ـ ما يظهر من كلمات بعض المتأخرين من انّ اسم الإشارة موضوع لنفس الإشارة الذهنية نظير الإشارة الخارجية باليد، غاية الأمر حيث انّ الإشارة تلحظ بنحو طريقي إلى المشار إليه فلا يكون ملحوظاً مستقالّا كما في سائر الأر الأفعال ، وقد ادعي انّ هذا مما قام عليه الوجدان وفيه : أوّلاً ـ انّ هذا يلزم منه صيرورة اسم الإشارة فارغاً عن المعنى والمفهوم
 المفاهيم الاخطارية.
وثانيـاً ـ انّ فعل الإشارة الخارجي أو الذهني بنفسه لا يوجد انطباع مفهوم
 المشار إليه التكويني الخارجي وانطباع مفهومه وصور ته في الذهن من مشا ثمّ الحكم عليه، بينما نحن نجد انّ مدلول أسماء الإشارة والمبهمات في نفسار اليّا تصورات تامة ـوإن كانت مبهمة من حيث التفاصيل ــصالحة في نفسها، ومع قطع النظر عن ملاحظة غيرها للحكم عليها أو بها، فلا تكون قـنطرة وسـبباً لانطباع مفهوم آخر في الذهن لكي يحكم على ذلك.

نـعم، هـي مـفاهيم اجـمالية وليست تـفصيلية، إلّا انّ الإجــمال بــلحاظ الخصوصيات الخارجـية وإلّا فكـل مـفهوم اجـمالي أو تـفصيلي هـو مـبيّن

ومشخص في عالم المفهومية ــ كما هو مقرر في محلّه ــ فالتفسير المذكور ممّا لا يمكن المساعدة عليه بوجه أصلاً.

ال
 العام والموضوع له الخاص .
 تصديقياً، لأنّ واقع الإشارة أخذ قيداً فيه.

الخارجي للمفرد المذكر ، وهو يستحيل كونه الموضوع له عله اله ما ما نقا نقحه السيد
الخوئي المفهوم مع قطع النظر عن وجوده خارجاً أو ذهناً.

 الإشارة مفادة بنحو المعنى الحرفي كالنسب الأخرى.

 للنسبة الاشارية إلى محكيّه الخارجي

وهذا البيان روحه ترجع إلى ما ذكرناه وإن كان التعبير عنه بالنسبة الاشارية
غير قابل للقبول، فإنّ الإشارة التصورية فعالية افنائية ذهنية تصورية اليّيرية وليست نسبة كما عرفت، والشّ الهادي.

## ص •ع • قوله: ( وأمّا النسب الناقصة...).

هذا المطلب قابل للمناقشة، فإنّ الواضع يستطيع أن يتصوّر من خلال العنوان الانتزاعي للنسبة الظرفية مثالً النسب الظرفية التحليلية في المفاهيم الافراديـة المحصّصة، ويضع اللفظ بازائها بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص، فإنّ كونها نسبة تحليلية و تأتي إلى الذهن كمفهوم افرادي محصّص لطرفها لا تستلزم
 التحصيص مفهوم وملحوظ تصوراً في المعاني الحرفية، وليس من قبيل اسم الجنس الموضوع للحصة الخاصة من الطبيعة والذي لا يكون التحصيص فيه ملحوظاً تصوراً وذهناً.

نعم، لو قلنا أنّ معاني الحروف ليست ملحوظة تصوراً أصلاً صحّ ما ذكر، ، ولكنه خلاف الوجدان جدّاً، وقد تقدم ذلك عند البحث عن اخطارية المعاني الحرفية فراجع

كما أنّه إذا اشترطنا في تحقق العلقة الوضعيّة ـ ولو بناءً على نظرية القرن
المؤكّد ـلزوم ايجاد الاقتران بين اللفظ ونفس التصور الموضو ع له اللفظ تفصيلاً وقلنا بعدم كفاية الحكم بوضع اللفظ له من خلال مفهوم آخر انتزاعي واجمالي في تحقّق الاقتران الوضعي وايجاد العلقة الوضعية كان لابد من لحـاظ واقـع النسبة الظرفيّة في مقام الوضع، وهذا لا يكون إلّا من خــالال لحـاظ المـعنى الحرفي ضمن طرفيه، فيحتاج إلى وضع المركّب. إلاّ أنّ هذا سوف يكون مشتركاً وجارياً في النسب التامة أيضاً؛ لانّها كذلك لا يمكن تصورها ذهناً إلّا ضمن طرفيها .

أضواء وآراء /ج $\sqrt{10 Y}$

وهذا يعني أنّ لزوم وضع المركب والحاجة إليه لا يتوقف على نكتة كون
 النكتة التي ذكرناها، وهي مشتركة بين النسب التامة والناقصة على اليّ حدّ سواء، رغم تعدّد الانتقال التصوري في النسبة التامة ووحدته في الناقصة .

وإن شئت قلت: الضمنية والاستقلاليّة في الانتقال غير الضمنيّة والاستقالية
في المنتقل إليه، فالأولى موجودة حتى في النسب التامة؛ لعدم إمكان تصورها من دون الانتقال إلى طرفيها، بينما الثانية غير موجودة في النسب التامة النـي ، وإنّما هي في النسب الناقصة الني تكون مفاهيم محصّصة افرادية ، وحيث إنّها ملحوظة ذهنياً و تصوراًاكالنسب التامة أمكن الوضع المستقل لها، سواء من خلال العناوين
 التفصيلية للحروف والهيئات مع تلك النسب ضمن أطراف مختلفة ، وحصول الاقتران بينها وبين المعاني النسبية لكونها العنصر الثابت فيها جميعاً كما تقدّم
في بحث الوضع النوعي.

## المـشتق

ذكر الأصوليون أنّ موضوع هذا البحث خـصوص الأسـماء لا الحـروف

الثاني: أن لا تكون حيثية المبدأ التي يصح حمل الاسم بها على الذات اتلات ذاتية لها بحيث يستحيل انفكاكها عنها كما في أسماء الماهيات من الانيا الأجناس والأنواع والفصول؛ لعدم انحفاظ ما يمكن أن يصدق عليه الاسم بعد انتضاء
المبدأ فيها.

وبهذا الصدد قسّم الاُصوليون تبعاً للــلا(سفة المـاهيات إلى أربـعة أقسـام

 الحقيقية، أي الأعراض والمعبّ عنه بالمحمول بـالضميمة أي بــي الـيميمة (ذو ) فيقال : (الإنسان ذو بياض) أو المقولات غير الحقيقية والعرضية، أي الألأمور
 والاستحالة ونحوها والتي ليست من المقولات الحقيقية، وتسـمّى بـالخارج المحمول.

$$
\begin{aligned}
& \text { ص ساپ قوله: ( المشتق عند الاُصوليين ...). } \\
& \text { والأفعال واشتر طوا فيها شرطين ـكما في الكتاب ـ : } \\
& \text { الأوّل : أن يصح حمله على الذات. }
\end{aligned}
$$

أضواء وآراء / ج'
واختلفوا في القّسم الثالث ـ أي الصورة النوعية ـوأنّن هل يتقوّم بالصورة

 التقسيم في بحث مطهر ية الاستحالة فيما إذا زالت الصورة النوعية للجسم فقالوا بجريان الاستصحاب فيه إذا كانت الصورة الجسمية باقية وعدم جر يانه إذا كانت
زائلةً بزوال الصورة النوعية.

وهناك تعبير آخر لتقسيم الماهيات للاُصوليين أيضاً حيث ذكر بعضهم أنّ
الماهية قد تكون ذاتية بمعنى الذاتي في كتاب الكليات ـ أي الجنس والنــوع
والفصل ـوقد تكون غير ذاتي، أي خارجاً عن الذات، وهذا قد يكون ذاتياً في كتاب البرهان، أي لازماً للذات لا يمكن أن ينفك عنها، ويعبّر عنه بالخارج المحمول، وقد يكون عرضياً وهو على قسمين : الأعراض الحقيقية أو المحمول
بالضميمة والعرضي وهو الأمر الانتناعي كالفوقية والتحتية.

وبحسب هذا التقسيم قالوا انّ القسم الأوّل وهو الذاتي في كتاب الكليات
خارج عن بحث المشتق كأسماء الأجناس والأنواع والفصول بحكم الشرط الثاني المتقدم.

ثمّ اُشكل على ذلك بأنّ الشرط الثاني يوجب خروج الفـصول (كـالناطق والصاهل والناهق ) عن بحث المشتق مع أنّه داخل فيه، كما يلزم خروج الذا بـي في كتاب البرهان اللازم للذات كالممكن والممتنع مع انّهـا مشـتقات أيـضاً. فتصدّى الأصوليون للاجابة على هذا الإشكال :

فأجاب عليه بعض الأصوليين بأنّ البحث في المشتق عن وضع هيئة المشتق

بالوضع النوعي لا الوضع الشخصي في كل مادة مادة، فالا مانع من وضع هيئة الفاعل مثلاً للمتلبس والمنقضي عنه المبدأ سواء كان مما يمكن ألما أن ينقضي أم لا لا لا
 ولا يلزم من ذلك لغوية الوضع؛ لأنّه نوعي وليس لشخص تلكي الهئهئة في تلك المادة.

وإن شئت قلت: البحث عن الوضع النوعي للهيئات الاشتقاقية فلا يضر عدم

 في هذه المشتقات أيضاً موضوعة للأعم بالوضع النوعي الواحد، أي الهيئة
 يمكن انتضائها مع بقاء الذات أم لا الها فيكون في موارد عدم إمكان الانتقضاء مع


 خارجاً، فإنّ غرض اللغوي ونظر الواضع في عالم المفاهيم والتصورات إلـا إلى الْا أنحاء لحاظها الذهني سواء تحقت خارجاً أم لا، كما في وضع الألفاظ للأشياء ممتنعة الوجود أو الخيالية.
والمقصود من إمكان الانفكاك تصوراً أن لا يلزم تناقض وتها ونافت في اللحاظ
 الذات، وأمّا الذاتي في كتاب البرهان فالا تناقض منطقي ولا تهافت في افتان انفكاك المبدأ فيه عن الذات، فلا تكون هذه المشتقات خارجة عنا عن محل النزاع.

أضواء وآراء /ج
وأنّا الفصول المنتوض بها فالمشتقات المـذكورة بـعنوان الفـصول ليست

 حقيقي ليخرج عن محل النزاع. ولنـا في المقام تعليقات:
الأوّل : أنّ الجواب الأوّل أولى وأوسع من الجواب الثاني؛ لأنّ عدم إمكا


 ونتيجته أنّه حتى إذا كانت النصول المنقوض بها ها حقيقية تكون هيئاتها داخلة في محل النزاع.

الثاني: عدم صحة قـياس المـقام بـبحث مـطهر ية الاسـتحالة وجـر يان


 المتقدمة ولا بالبحوث اللغوية التحليلية للمشتق، ، فقد يكون الموضوع بالدقة
 فيه الاستصحاب؛ لعدم صدق موضوع الحكم المستصحب عرفاً على تفصيل يذكر في محلّه.
الثالث: عدم صحة بناء البحث اللغوي في المشتق على أساس التقسيمات والمصطلحات المنطقية المتقدمة، فإنّ العنوان والمفهوم الموضوع له اللفظ قد

يكون عرضياً ولكنه مــ ذلك عـرفاً يكـون مـنقضياً بـانتضاء تــلك الحـيثية والخصوصية المأخوذة في المشتق الأصولي، وإن كانت الصورة الجسمية بأِ بل والنوعية محفوظة كالماء حين صيرور ته جليداً، فإنّه لا يصدق عليه أنّه ماء بلحاظ حالته السابقة، رغم أنّ الانجماد حالة عرضية.

وعلى الهكس من ذلك المشتقات الاصطلاحية اللغوية يكون المأخوذ فيها

 الكليات أو البرهان؛ إذ لا يلزم التهافت في التصور واللحاط إلّا إذا فرض ألّا ألنّ
 وخارجاً، وهذا لا يلزم أن يكون مطابقاً مع البحث المنطقي أو الفلسفي، كما هو واضح. الرابع: وعلى أساس ما تقدّم لابد من تعديل للشرط الثاني من الشرطين المذكورين للمشتق الاُصولي من ناحيتين :





 الوجدان اللغوي والعرفي باقية خارجاً دخل في البحث الأصولي عن المن المشتق، ، رغم عدم انحفاظ الذات فيه بالمصطلح المنطقي.

أضواء وآراء /ج
الناحية الثانية: عدم اختصاص المشتق الأصولي بالأسماء وجر يان البحث الأُولي المذكور في المعاني الانرادية للحروف والنسب الناقصة أيضاً؛ لأنّها مفاهيم افرادية محصّصة ومنتزعة بلحاظ خصو الي تكون منحلّة إلى ذات لها تلك الخصوصية ، فغالم زيد أو ماء البئر أو ماء المطر يجري فيه البحث عن صدقه على ما كان كذلك سابقاً إذا كانت النسبة الملحوظة إلـة فيه كالنسب الناقصة المدّعى في هيئة المشتقات وضـعها للأعــم مـن الحـال والمنقضي عنه.

بل المسألة الفقهية المعروفة والمذكورة كثمرة لهذا البحث، وهـي رضـاع
الزوجة الكبيرة للزوجة الصغيرة بالدقة تطبيق للبحث الاُصولي بلحاظ المعنى
 الكبيرة وهو معنى حرفي، فإنّ النساء في الآية الكريمة لم يستعمل في الزوجة بل في معناه اللغوي العام، وإنّما تستفاد الزوجية من الإضافة، فلا وجه وجه لمـا في الكتاب وغيره من دعوى عدم جر يان النزاع الاُصولي في المعاني الحرفية.
 ص ص9 M9 قوله: (ماذا يراد بالحال في عنوان النزاع....). إنّما وقع هذا البحث من جهة التعبير بأنّ المشتق حقيقة في المتلبس فـي الحال ، فقيل إنّه هل يراد به حال النطق أو حال الجر ي والإسناد والصدق أو أو غير
 اتفاقهم على عدم أخذه فيها .

إلّا أنّ هذا كلَّ نشأ من ذلك التعيير الموهم، وإلّا فالمقصود أنّ الاسم المشتق موضوع للمتلبس - أي الذات المتصغة بالمبدأ - وهذا منهوم افرادي تصوري
 الخارجي يكون فرع وجدان ذاك المصداق كلتاك الحيثية والعنوان المأخوذ فيا فيا مستّى اللفظ ، فلا يكون المصداق للعالم عالماً ولا المصداق لإنسان إنساناً إلّا


 لا يكون إلّّ في حال يكون المصداق متصفاً بذاكَ العنوان، وهذا يعني أنّ الحال الحا ولا مأخوذ وملحوظ في الصدق والإسناد للمفهوم الافرادي، وهو الحو خارج عن مدلوله ومربوط بالنسبة التامة، فإنّ الإسناد يكون مدلو لاً آخر ، وهو مدلول تالو تام يكون بازائه مدلول تصديقي ـعلى ما تقدم شرحه في بحث النسب التامة - وهو الذي يكون في أحد الأزمنة الثالثة ، فالز مان سواء الحال أو الماضي أو المستقبل دائماً يكون ظرفاً وقيداً للنسبة التامة، لا المفاهيم الافرادية، سواء كانت مشتقة أو جامدة، بل يستحيل أخذ الزمان قيداً في المعاني الافرادية إلاّ إذا أريد أخذ مفهوم الزمان ونحوه، وهو واضح البطلان.

وأمّا واقع الزمان فلا يمكن أخذه فيداً منهومياً تصورياً في مدلول النسـبة
التامة أيضاً؛ لأنهّا أيضاً تصورية ــكا كـا تقدم في محلّه ـ و وإنّما المقصود من أخل واقع الزمان في مدلول النسبة التامة أنّ عملية الافناء الذهني للمفهوم في محكيّه الخارجي - والذي هو مدلول النسبة التامة وبه تعبير السيد الثهيد حرفي ونسبة تصادقية ـ إذا كان بلحاظ مرحلة الذات وذاتيات الماهيات، كما
أضواء وآراء / ج

في الحمل الأولي الذاتي، فلا يحتاج إلى ملاحظة ظرف زماني له، وإن كــان بلحاظ عالم التحقق والوجود الخارجي فالتحقق يكون في أحد الأزمنة الثالاثة،
 وأن يلحظ الافناء المذكور ـ حتى في مرحلة التصور ـ افناءً واسناداً في أحد الأزمنة الثلاثة بالنسبة لحال الافناء التصوري لا محالة ، وهو معنى أخذ واقع الزمان أو الزمان بنحو المعنى الحرفي في المعنى.

وهكذا يتضح أنّ أخذ الز مان في المشتق غير معقول ؛ لأنّ أخذ مفهومه واضح البطلان، وأخذ واقعه غير معقول في المفاهيم الافرادية التي هي مفاهيم تصورية محضة.

ـ على أنّ أخذ واقع الزمان ـ سواء كان زمان النطق أو الجري أو الاسناد يستلزم عدم اكتمال المعنى قبل النطق أو الاسناد أو بدونهما، وهو أيضاً واضح البطلان • فهذا البحث كلّه لا أساس له، وهو اكّل الط الط بين الزمان الما المأخوذ في النسبة التامة وبين مدلول المشتق الافرادي الواقح طرفاً في النسبة التامة.

وقد وقع البحث في الأفعال وأخذ الزمان فيها، وهذا أيضاً لا يمكن أن يكون بمعنى أخذ مفهوم الزمان فيها؛ لوضوح بطلانه، وإنّما المأخوذ واقـع الز مـانـان الماضي أو الحال والمستقبل أو ما يازمه من الترقب والتحقق ولكن بالمعنى الذي ذكرناه، أي بما هي حالة في عملية الافناء والاسناد الذهني للفعل إلى فاعله، والذي هو مدلول تام واستجابة وفعالية ذهنية لحاظيّة تصورية أيضاً . وهذا بنفسه قد يكون دليالًا أو مؤيداً لما تقدم في محلّه من أنّ مدلول هيئة الأفعال مدلول تام لا ناقص، فراجع وتأمل .


ص VVI FV قوله: ( كما أنّه لا ينبغي التردد في عدم معقولية الجامع بناءً على القول ببساطة المشتق ... ).

بل يعقل تصوير الجامع حتى بناءً على القول ببساطة المشتق؛ وذلك بأحد وجهين:

الأوّل: : إذا فرض أنّ المشتق منتزع عن الذات لا المبدأ، والذات محفوظة بعد
الانتضاء.
الثاني: بناءً على بساطة المشتق وانتزاعه من المبدأ أيضاً يمكن أن يقال المال بأنّ المعنى للمشتق ليس هو ذات المبدأ، كما في المصادر ، بل المبدأ الملحو المو

 ـ حتى بناءً على هذا القول ـ استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ ولو مجازاً.
ص قVr قوله: (وفيه: أولّاً - يلزم ...).

أي يلزم أن لا يصدق المشتق على الذات في آن حدوث المبدأ، بل لابد وأن

 معناه أنّ المشتق حقيقة في المنقضي خاصة فهنا لآن النّ اشكالان بان بحسب الدقة .
ص KVr قوله : (وثالثاً ـ عدم صحة ... ).

لعلّ المقصود عدم توقف صدق اسم الآلة والمكان والز مـان عــلى أصـلـ التلبّس، فالمفتاح قبل الفتح به أيضاً مفتاح، وكذلك المسكن، وهـا وهذا ...
أضواء وآراء / ج

ص VVr قوله : (ورابعاً ـ أنّ الفعل الماضي....).
لعلّ المقصود دلالة الفعل على التحقق والوجود في زمان، كما في النسب

المفاهيم لا صيرور تها وتحقّقها خارجاً، وهذا واضح أيضاً.
ص سVr قوله: (ولو كان مشتقاً...) .



 يمكن أخذ مفهوم انتزاعي شمولي كعنوان الجامع بين الذاتين لا عنوان ألحان أحدهما.

ص صVr قوله: ( ( ـ ما أفاده السيد الأستاذ...) .
الأولى أن يجاب عنه:

 والمنقضي يتوقف على أخذ الزمان في المشتق .

 خارجان عن المعاني كما هو محقّق في محلّه. وثالثـاً ــ ما ذكر بعنوان (أوّلاً، وثانياً) في الكتاب.

## ص

 في وجود شبه بين الذات المتلبّسة بالمبدأ والمنقضي عنها المبدأ بنحو مفقو

 وجود المبدأ الأعم من الباقي وغير الباقي.
إلّا أنّهذا التصوير للجامع رجوع إلى الوجه الأوّل المذكور في الكتاب.

تحقق صرف وجود المبدأ فواضح البطلان، وإن أريد به أخذ واقع التحقق في

 والتحقق في أحد الزمانين يخرج المشتق عن كونه مفهوماً افرادياً، وأخذها النا بنا بنحو النسبة الناقصة ــ كالنسبة التامة الو اقعة وصفاً - وإن كان لا يا يخر ج المشا
 الآن)، إلّا أنّ هذا أيضاً من الواضح عدم ألآ أخذه في المشي طول لحاظ النسبتين التامتين، و وافتراضهما وصفين للذات الذات بنحو النسبة النا لناقصة،
 الحال وآن النطق أو الاسناد في مدلول المشتقات.
وبهذا يتضح أنّ المقصود من عدم إمكان تصوير جامع للألعم في كلام الما الميرزا النائيني إمكان تصوير الجامع إلّا بأخذ الزمان إمّا بنحو المعنى الاسمي ـ أي مـنهومه



 معاً، فإنّ هيئة المشتق مفرغة عن الزمان بمغهومه الاسمي والحرفي معاً.

لا يقـال: إذن كيف تكون بعض المشتقات كأسماء الحرف والمكان والآلة
للأعم؟

فإنّه يقـال : الأعمية في تلكاك المشتقات إمّا أن تنشأ من ناحية أخذ تو سعة في
 للمشتق، أو تنشأ من ناحية أخذ شأنية التلبس وإمكانه لا التلبس النعلي الْيلي في
 يأتي مزيد توضيح لنلك.

لا يقـال : لا إشكال في إمكان إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ ولو

 إلى جملة تامة، بل هو مستعمل في مفهومه الافرادي، فيمكن ألما أخذ الجا لجامع بينه وبين المتلبّس بالمبدأ.

فإنّه يقــل: إذا لم يكن الإطلاق بلحاظ حال التنّسّس في الموارد المذكورة
 ولحاظ الزمان في مدلوله بنحو المعنى الاسمي أو الحـرفي بـالمالمعنى المـتقدم شرحه، أو يكون المبدأ فيه مستعملاً في غير معناه، كما إذا صار هوية وعنيا وانياً

لناعل فعل، كما في مثل ( قاتل الإمام الحسين طا

 الحال نسبتان متباينتان، ولا جامع بين النسب المتباينة النيا غير مفهوم النسبة أو النسبة الوقوعية أو صرف وجود النسبة والتحقق ، وكلّها معانٍ اسمية لا يمكن أن أن تكون هي المعنى لهيئة المشتق.

 يوجب تعدد المعنى المستعمل فيه في مورد المنقضي والمتلبس، إلاّ أنّه بهذا


 الثبو تي السابق -في طرف النسبة الناقصة، وعندئذٍ تكون النسبة واحينـي والاختلاف في مصداق المعنى الواقع طرفاً لها، وهذا لا يو جبب تعدد المعنى كما لا يخفى.

صvoror قوله: (وهذا الوجه يصلح أن يكون منبهاً ...).
بل يكون دليالً؛ لأنّ المقصود منه تبادر التضاد بين الأوصاف الاشتقاقية التي
 وهذا التبادر غير متوقف على تبادر خصوص المتلبس من هذه المشتقات ليقال


أضواء وآراء / ج

لاحظه، ولكن عندما يالاحظ مجموع مشتقين أو مشتقات ذات مبادئ متضادة ينتعش في ذهنه ووجدانه اللغوي الشعور والاحساس بالتضاد، فلا توقّف لأحد التبادرين على الآخر وجداناً.
ص عV7 قوله : ( وهذا الاعتراض نشأ من الخلط....).
( الفعلية ) قد نرجعها قيداً للموضوع في النسبة التامة، وقد نرجـعها قـيداً للنسبة التامة، و قد نرجعها للمحمول المسلوب ولكن بلحاظ النـو النسبة التحصيصية للوصف الاشتقاقي لا المبدأ، وعلى جميع التقادير الثالاثة تدلّ صحة السلب على الِّى نفي الوضع للأعم، أي حتى على التقدير الثالث؛ لأنّ اتصاف الذات بـالنسبة الجامعة بناءً على الأعم فعلي أيضاً، فنفيها عن زيد دليل عدم الوض الوضع لذلك الكـ ص PVA قوله : (والصحيح أنّ هذه التوسعة ملحوظة في مدلول هيئاتها). أمّا في مثل اسم الآلة والمبالغة وما يكون له هيئة خاصة به كالأكول والمفتاح والبكّاء ونحو ذلك فلا ينبغي الإشكال في دلالة الهيئة الخاصة فيها على التكرّر أو الشأنية والصلاحية ونحو ذلك، فالخصوصية للتلبّس مأخوذة في مـدلول
 كل هيئة من هذه الهيئات يكون موضوعاً لذلك .

وأمّا في مثل التاجر و القاضي من أسماء الحرف المشترك هيئتها مع مثل القائم والعالم من أسماء الفاعل غير الحرف والصناعات فالظاهر أنّ التـوسعة فـيـيا ملحوظة في طرف المادة لا الهيئة؛ لأنّ مادة التجارة والصناعة والقضاوة أيضاً تطلق في اللغة على الصنعة والحرفة أو المنصب، ولا تختص بحدث التجارة أو القضاء أو الصنع، فالالتزام بتعدد الوضع في مادة أسماء الحرف والصـناعات

والمناصب مقبول من دون حاجة إلى الالتنام بتعدد وضع الهيئة لمعنيين مـن التلبّس ليكون خلاف نوعية وضع هيئة اسم الفاعل.

وما ذكر في الكتاب من إمكان دعوى وضع هيئة اسم الفاعل في جــميع المو ارد للمعنى الموسّع من التلبّس غاية الأمر لا مصداق له في مث مثل الضارب والقائم إلاّ في التلبّس الفعلي لا الشأني فغير مقبول ؛ لعدم استفادة هذه التوسعة في غير الأسماء التي تكون مو ادها بمعنى الحرف والصناعة حتى إذا كانت قابلة للاتصاف والتلبس الشأني، كمن يناسب شأنه أن يكون عالماً أو غالباً على عدوّه لكونه قو ياً ولكنه لم يغلب بعد عدوّه ، فإنّه لا يقال له عالم أو غالب مانِ ما لم يتلبّس
 المادة لا الهيئة، بشهادة إطلاق المصدر على المعنى الموسّع أيضاً.
 في الكتاب، وهو خلاف الذوق والوجدان أيضاً، وفيه تكلّف وعناية فائقة أشد من المجازية، فراجع وتأمل .
فالصحيح أخذ التوسعة أو نحو ذلك إمّا في طرف المبدأ أو الهـيئة بأحــد
النحوين المذكورين
وهناك نحو ثالث من التوسعة في بعض المشتقات لا يختص بأسماء الحرف والصناعة أو اسم الآلة، بل يكون في موارد صدور الفعل ولو مرة عن الفاعل أو
 المشتق عليه مطلقاً، كما في صدق عنو الم ان القاتل والسارق والمقتول ولا والما والمقتل


أضواء وآراء / ج
 يكون قرينة على إرادة إطالاق المشتق بلحاظ زمان الما التلبّس ، أي هذا هو الفا الفاتح أن أو
 التعريف واعطاء العلامة لا الاتصاف، فكأنّ المراد بالمبدأ فيه ليس هو صدور الحدث، بل الهوية والسمة، أي صدور المبدأ أو حلوله يلحظ معرفاً ومشيراً وسمة للذات المتصفة به ولو آناً مّا، والهَ الهادي للصواب المياب


 استمراره بعد انقضاء المبدأ وعدمه فهو مربوط بنكتة كفاية حدوث العنوان ان لبقاء الحكم وعدمه، وتلك نكتة اُخرى استظهارية لا ربط لها ببحث المشتق ، حيث لا إشكال في ظهور الخطابات التي تجعل حكماً على عنوان في دوران الن الحكم فيها مدار ذلك العنوان حدوثاً وبقاءً ما لم تقم قر ينة أو مناسبة عرفية الـي


 السرقة أو الزنا والجر يمة في آن واحد لبقاء أحكامها وعدم دورانها مدار بقاء تلك العناوين

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) سورة البقرة، الآية: ع } \\
& \text { (Y) سورة المائدة، الآية: ^ب. } \\
& \text { (Y) سورة النور ، الآية: Y. }
\end{aligned}
$$

وأمّا في غير ذلك فالظاهر دوران الحكم فيه مدار عنوان الموضوع حدوثاً وبقاءً؛ ولهذا لم يستشكل أحد من الفقهاء في مثل الحكم بو جوب القصر على المسافر أو حرمة الصالة على الحائض، أو حكــم المسـتحاضة، أو أحكــام

أكثر الموارد الأُخرى.

وهذا يعني أنّ القائل بالوضح للأعم أيضاً يقبل هذا الاستظهار ؛ ولهذا لم يبن الفقهاء ترتب تلك الأحكام على مسألة المشتق ، وإنّما بنوه على الاستظهار الذي أشرنا إليه، فالثمرة المطلوبة مربوظة بهذه النكتة لا بحث المشتق (1 '). ويلاحظ على ما أفاده

أوّلاً ـ ما ذكر من الأحكام الفقهية ظاهر أدلّنها أنّ نفس المبدأ والحالة شرط
وموضوع للحكم لا المشتق ، فإنّ الدليل دلّ على أنّه إذا سافرت فقصّر ، أو أنّ الاستحاضة حكمها كذا، وهذا لا ربط له ببحث المشتق ، وإنّما يجري فيه البحث عن أنّ الشرط هل يكون الحكم دائراً مدار بقائه أيضاً أو يكفي مجرّد حدو الِّه الِّه آناً ما، وأمّا إذا فرض أخذ المشت المتق في موضوع الحكم، فقيل : (أكرم العالم ) أو (لا تتوضّأ بالماء الساخن بحرارة الشمس ) أو ( تصدّق على المسافر إلى مكّة ) حتى في القضايا الحقيقية ـ فالثمرة المذكورة متر تبة فيه على بحث المشتق لا محالة، بحيث لو قيل بوضع المشتق للأعم كان الموضوع - وهو الأعم - باقياً حقيقة، ولا زوال له ليكون هناك مجال للنكتة الاستظهارية الاُخرى .
أضواء وآراء / ج

وهذا يعني أنّ تلك النكتة الاستظهارية في طول أحد أمرين: إمّا القول بوضع
 نفس المبدأ مأخوذ شرطاً للحكم، أو دخيل فيه حتى إذا كان أن المشتق للأعمه، فكأنّه وقع خلط بين الأمرين.

وثانيـاً ــ لا ربط للثمرة المذكورة بكون الخطاب والجعل على نحو القضية
 بنحو القضية الحقيقية أو الخارجية تتمّ فيه الثـمرة المــذكورة؛ لأنّ تشــخيص وتحديد سعة مدلوله وكون معناه الموضوع له هو الأعم أو خصوص المتلبّس

 المتلبس منو طاً بالتضية الخارجية أو تطبيق المشتق على فرد خارجي الوارجي، فقولنا:

 عليه الثمرة أيضاً، وترتبها منوط بتحديد معنى المشتق .

كما أنّ ما ذكر من استظهار دوران الحكم بقاءً مدار بقاء العــوان يـجري في التضايا الخارجية أيضاً إذا استظهر منها أنّ النظر فـيها إلى حـيثية المـبدأ لا المشتق .

فهذا البيان لابطال ثمرة بحث المشتق غريب في بابه؛ ولعلّ المقصود منه أمر
آخر لم نغهمه، والهُ العالم بحقائق الأمور .


## دلالات مادّة الأمر

ين ال قولني عقد جهة ( أو ـ مادة الأمر ...) .

إحداهما: فيما ذكره صاحب الكفاية من أنّ مادة الأمر مـوضوع للـطلب الانشائي لا الحقيقي
وتفصيل ذلك: أنّ مجرد الإرادة النفسانية للفعل من الغير ليس أمراً جزماً بل لابد من السعي نحو تحقيق المراد من خلال ابراز طلبه بمبرز، وما ولا ذكر من أنّه للأمر الانشائي إن اُريد بد أنّه مفهوم اسمي منتزع من محكيّ الميّ المعنى الحـرفي للنسبة الانشائية وما يتولّد منها من الايجادية اليا المتقدم شرحها فيما سبق فهي أهو أمر صحيح ومعقول، وإن اُريد بالانشائية معنى آخر يو جد باللفظ خارجاً أنّه لا معنى معقول لذلك.

نعم، صدق الأمر على مجرد إنشاء الأمر بالصيغة مع عدم الجــدية واقـعاً
 فيها حقيقي؛ لأنّ تلك الحالة الايجادية التصورية المستعمل فيها صيغة الأمر في موارد الامتحان ونحوه ليست تصديقية، أي لم يتحقق الدفـع الخـارجـي

أضواء وآراء / ج

الحقيقي، فلا يصدق المفهوم الاسمي للأمر وإن كانت الحالة الذهنية التصورية للارسال والدفع حاصلاً باستعمال صيغة الأمر ولكنه ليس مصداقـاً للـمفهوم الـا الاسمي ما لم يتحقّق دفع جدّي . نعم، هو أمر بالمعنى الاصطلاحي أي استعمال لصيغة الأمر . فما عن بعض المتأخرين في المقام غير تام. الثانية : أنّ المعنى الاصطلاحي الاُصولي لمادة الأمر هو نـفس الصـيغة أو
 خصوص صيغ الأمر الحاضر والغائب لا غيرها من الأدوات وكالاهما معنى جامد اصطالاحي
ص سا قوله: ( ثمّ إنّ محاولة ارجاع معاني الأمر ...).
اختالاف صيغة الجمع وكذلك الاشتقاق لا يكون دليالً عـلى نـفي مـدّعى
 المعنى الطلبي الاشتقاقي، نظير أخذ اسم المصدر عن المصدر مع تــيير فـي المعنى يجعله جامداً، وقد يجعل له صيغة جمع خاص وله نظائر في اللغة تظهر بالتتبع • والأولى أن يدفع هذا الاحتمال بأنّنا لا نجد وجداناً أيّة مناسبة بـين المعنى الجامد والمعنى الاثتقاقي في مـوارد اسـتعمالهما، بـل هــما مـعنيان مستقلّان، وهذا كافٍ لاثبات الاشتراك . ص 10 قوله: ( الجهة الثانية:...). الأقو ال في المسألة خمسة :

1 ـ اعتبار العلو، وهو مختار صاحب الكفاية والسيد الخـوئي والثـهيد


$$
\begin{aligned}
& \text { r _ _ اعتبار الاستعلاء. } \\
& \text { r ـ ـ اعتبار أحدهما. }
\end{aligned}
$$

ع ـ اعتبار مجموعهما، وهو مختار السيد الخميني

وضع لالزام الانششائي ولو من الداني للعالي.

وينبغي أن يعلم أنّ الفرق يين الأمر واللتماس ليس مين من ناحية الاية علو الآمر

 الطرف برغبة منه لا بالالزام، وهذا واضح.
 مصداق للأمر بمجرد استعالئه، بل هو توبيخ على استعالئه وادعاء شأنئية الأمر ، بدليل صحة سلب الأمر عنه.

وأتما العلو فقد يقال بعدم اعتبار أيضاً؛ لوضوح صدق الأمر بين متساويين، ، فيقال : (لا تأمر أخاكا المؤمن) ) فلا يشترط العلو .

إلّا أنّا الانصاف عدم كنية مجرد الالزام وانشاء الطلب الجدّي لصدق الأمر من
 أو العرفية أو قوة ونكتة تقتضي شأنية الالزام.

أضواء وآراء / ج

ص M ^ قوله : ( أمّا القول الأوّل فدليله التبادر ....).
أقــول: لابد من احراز كون التبادر حـاقياً وليس بملاك الإطالاق ومقدمات
الحكمة، كما انّه لابد من دفع الاشكالات النـي تـذكر بأزاء دعـوى الوضـع
لخصوص الوجوب، والمهم منها اثنان:
أحدهما ثبوتي: وحاصله: انّ مدلول صيغة الأمر ليس إلّا البعث والارسال
بنحو المعنى الحرفي، وهو مفهوم مشترك بين تمام الموارد، وأمره دائر بــين
الوجود والعدم لا الانقسام إلى الوجوبي والاستحبابي •
فالحاصل : الوجوب والندب خارجان عن مفاد صيغة الأمر، ولا يـمكن تنو يعها إلى الوجوبي والندبي، فكيف يمكن أن تكون الصيغة موضوعة لذلك،

فال محالة يكون الوجوب مستفاداً ومفاداً بدالّ آخر .
والجواب: لو سلّمنا عدم صحّة انقسام الارسال بنحو المعنى الحرفي إلى مر تبتين كالمعنى الاسمي، فيمكن دعوى التحصيص بلحاظ حيثية خارجة عنها وهي منشأ الارسال وداعيه، فبلحاظه يـنقسم إلى الوجـوب وهــو الارسـال الناشىء من ارادة شديدة والاستحباب وهو الناشىء من ارادة ضعيفة، فـيقال بوضع الصيغة للـحصة الأوللى دون الثــانية اللّا بــنحو طـولي كـما فـي ســائر

المجازات .
نعم ، لو اُريد استبعاد ذلك فهذا مطلب صحيح سوف يأتي ، ولكنه لا يستوجب
تعين مسلك حكم العقل .
والآخر اثباتي : وهو ما ذكره في الكفاية من كثرة استعمال الأمر في الندب
فيلزم كثرة المجاز .

وأجاب عليه بأنّه مع القرينة ولا بأس به كما قيل ما من عام إلّاّ وقد خصّ ، مع انّه حقيقة في العموم•

إلّّ أنّ هناك فرقاً بين العام المخصص وبين الأوامر الاستحبابية من ناحية انّ تخصيص العام لا يستلزم المجازية بخلاف المقام فإنّه بناءً على الوضع الوا للو الو الو يلزم كثرة المجازات.

هذا مضافاً إلى وجدانية عدم العناية في الاستعمال في موارد الاستحباب، بل

 والتطابق بين الاثبات والثبوت لا بلحاظ المدلول التصوري لصيغة الأمر، وهذا يعني انّ الدلالة على أصل الطلب فضلاً عن الوجوب اطلاقية وليست وضعية ، وسيأتي مز يد توضيح لهذه النقطة وبيان حقيقة هذه الدلالة . ص ^1 ا قوله : ( وامّا القول الثاني ...) .
هناك بيانان لمدرسة الميرزا أحدهما: ما هو ظاهر تقريرات الفوائد، وحاصله:

أنّ الموجود في موارد انشاء الأمر بالصيغة بعث ونسبة ارسالية، وهذا كما ذكرنا مشترك بين الوجوب والندب ولا تنويع فيه، وارادة تشريعية وهي أيضاً مشتركة؛ إذ المراد منها ما يكون تلك المرتبة التي تساوق هجمة النفس، الي أي الحركة الشديدة من النفس في الإرادة النكوينية وهي أيضاً مشتركة بين الوجوب والندب، فما قيل من انّ الفرق بين الوجوب والندب بالشدة والضعف كما عن بعض الأساطين غير صحيح، كما انّ ما ذكره القدامى من انّ الفرق بينهما انّ
أضواء وآراء / ج

الوجوب مركب من طلب الفعل مع عدم الترخيص في الترك و والاستحباب مركب منه مع الترخيص في الترك أيضاً غير تام؛ لوضوح بساطتهما وعدم التركيب.

فلا يبقى إلاّ المبادئ من المصلحة والمفسدة وهي لو فرض اختالوافها في

 طلب المولى وأمره حينما لا يكون معه إذن في الترك.

وهذا التقريب يرجع إلى مقدمتين :

مر تبتين، بل مدلوله الاثباتي والوضعي الإنشاء أو النسـبة الارسـاليالية، وهـي

 التكوينية، وهي هجمة النفس، غايته في الإرادة التشر يعية متعالّقة بفعل الغير ، وهذا أمره دائر بين الوجود والعدم، وعليه فلا يمكن أن يكون الوجوب مديلو الوالواً
وضعياً للأمر .

الثانية : أنّ العقل يحكم بلزوم الاطاعة كلما صدر أمر من المولى ولم يقترن
بالترخيص في الترك، ومنه ينتزع الوجوب.
وكلتا المقدمتين غير تامّتين :

 لزومية لا يرضى صـاحبها بـتركها، وإرادة يـرضى صـاحــا
 وهذا التنويع لو فرض إمكان تصويره في المدلول التصوري الونا الوضعي للألأمر أيضاً بأن تكون النسبة الإرسالية أيضاً لها نوعان ومـرتبتـان ألمان أمكـن أخــذ المـرتبـة


 وتحصيص للمدلول التصوري للأمر بلحاظ المنشأ له وهو معقول، كـما أنّـهـ بالإطالاق يمكن نفي خصوصية عدم رضا الآمر بالترك ك، وهي خصو صية ثونيوتية قابلة للكشف الإطلاقي عنه.
فالمقدمة الأولى للميرزا النائيني والإطلاق - غير تامة.





 وضعي أو اطاقي.
وإن أريد به حكم عقلي آخر يكون موضوعه نفس صدور الأمر من المولى من دون ترخيص في الترك اثباتاً حتى إذا كان ثبوتاً يرضى بالْ بالترك، ، فمثل هذا الحكم العقلي لا مأخذ له ولا تحكم عقولنا بذلك أصاًاً.

أضواء وآراء /ج
ويرد على كلتا المقدمتين ـ أعني أصل هذا المسلك بكل تقر يباته ــ ما ذكر في الكتاب من النقوض والايرادات الأخرى.
 وحاصله: أنّ تفسير الصيغة مرّة بالطلب ومرة اُخرى بالبعث و ثـالثة بـالا الارادة التشريعية لا يرجع إلى معنى محصل بل لا معنى نتعقله للارادة التشريعية أصلاً، ولا يعقل الشوق والشدة والضعف فيما لا يعود لمصلحة فيه إلى المولى المَ وإنّما صيغة الأمر لابراز الاعتبار النفساني أي ابراز اعتبار الفعل في ذمة الغير ويكون

لا يكون معه ترخيص في الترك.

ويلاحظ عليه مضافاً إلى الوجوه القادمة في الكتاب والتي هي مشتركة على التقر يبين والبيانين :

أوّلاً ـ ما تقدم من بطالان مسلك التعهد في الوضع فلابد من تصوير معنى تصوري للصيغة، بل حتى على ذلك المسلك أيضاً لابد من فرض معنى الـى تصوري لها ، كما سيأتي في مبحث صيغة الأمر .
وثانيــاً ـ انّ كون مدلول الأمر اعتباراً نفسانياً مما لا يمكن قبوله، كيف ولا
اعتبار في الأوامر الشخصية بل مدلول الأمر ثابت في المجتمعات قبل ظهور
الانشائيات والاعتباريات كما في أمر الاُمّ لطفلها، وقد تــدم فـي في مـي الا الاعتبار ليس قوام الحكم أصلاً وإنّما هو أمر صياغي فضالًا من أن يكون مدلول صيغة الأمر .

وثالثـاً ـ لا إشكال في انّ الوجوب والندب في عالم الاعتبار يرجعان إلى

اعتبارين مختلفين مستقلّين، فلو جعلنا الاعتبار النفساني هو المعنى الموضوع

 حكم العقل بالوجوب بمسلك التعهّد لا وجه له.

ورابعـاً ـ ما يأتي وتقدم من أنّ روح الحكم هي الإرادة التشر يعية للمولى،
 الأوامر الشخصية من قبيل أمر الوالد لولده فإنّه لا اعتبار فيها أصالًا مع أنّا واجبة الاطاعة، فربط حكم العقل بوجوب الاطاعة بالاعتباريات في غـير محلّه.

والسيّد الخميني

 لا ترخيص معه في التر ك، ويمكن جعل هذا مسلكاً رابعاً أو تفسيراً آخر للمسلك العـك العقلي.

وهذا البيان أيضاً لا يمكن قبوله؛ إذ لو أريد وجود حكم آخر للعقالاء غير


 التعبد المحض فلا حكم تعبدي من هذا القبيل عند العقالاء في موارد الحا الحاجة إلى إلى الكشف عن حكم أو موضوع حكم، وإنّا يعتمدون في ذلك على الكواشف

والامارات، وإن كان ذلك بملاك وجود كاشف عن عدم رضـا الآمـر بـالترك فلا كاشف في باب المحاورات والخطابات غير الظهورات والدلالات الوضعية أو الاطا(قية، فيجب الرجوع إلى أحد المسلكين الآخرين.
 ثمّ إنّ هذه الأقو ال موطن بحثها ومحلّها صيغة الأمر لا مادته؛ لأنّ المادة موضوعة لمفهوم اسمي حكائي لا انشائي - وإن كان يمكن الانشاء به كالانشاء بالجملة الاخبارية - وعندئذٍ يتعين أن يكون موضوعاً لغة إمّا لجامع الطلب
 ترخيص في الترك؛ لأنّ الاهمال في الوضح غير معقول، فإذا كان الأوّل كان مدلوله الوضعي جامع الطلب، وهو خلف الفراغ عن اسـتفادة الوجـوب مـن المادة، بل ادعى أنّها أوضح دلالة على ذلك الك من الصيغة.

وإن كان الثاني كان مدلوله الطلب المقيّد باللزوم والوجوب، فيكون استعماله في الطلب الندبي ـ أي مع الترخيص في الترك ـ ـ مجازاً لا محالة ؛ لأنّ استعمال اللفظ الموضوع للخاص والمقيد في المطلق مجاز، فالبحث في مادة الأمر لابد وأن يكون بحثاً عن المدلول اللفظي الوضعي، وإنّما الأقو ال الثاثة معقولة في صيغة الأمر أو مادته المستعملة في مقام الانشاء، أي كلما كان هــناك انــا انشـاء للطلب والأمر حيث يمكن أن يقال فيه بأنّ استفادة الوجوب قد يكون بحكم العقل أو بالاطلاق .

والظاهر أنّ محط نظر القائلين بالقولين الثاني والثالث أيضاً مقام الانشـاء بصيغة الأمر ونحوه وليس بحثهم عن مادة الأمر، فتدبر جيداً.

## ص 19 قوله: (ويرد عليه: أوّلاً ..).).

حاصل الاشكال أنّ الترخيص في الترك كلو اُريد به انشاء الترخيص أو ابرازه



 انقسام الطلب والارادة التشر يعية إلى صـنـين ، ولا يـراد بـاد بـالوجوب إلاّ ذلكا ، ولا يكون طريق إلى استكشاف الطلب الشديد إلّا الدلالة اللفظية من الوضع الوا ألا الإطلاق ومقدمات الحكمة، أي الدلالة الايجابية أو السلبية السكوتية، فينهدم القول الثاني.




 وباب الأغراض والمداليل اللغوية.

وممّا ينبه على ذلك أنّه لا إشكال في استفادة التحر يم من النهي مع أنّ حكم
العقل بوجوب اطاعة المولى وعدم مخالفته وعصيانه لا فلا فرق فيه بين باني بابي الأمر
 بحرمة المعصية ليتطابق مع دلالة النهي على التحر يم وهو كما ترى.
أضواء وآراء / ج
ص • • قوله : ( وأمّا الثاني ـ فلأنّه يستلزم عدم إمكان .... ).

ودعوى: نفيه بالأصل لو اُريد به الأصل العقالئي كأصـالة عــدم القـرينة المنفصلة.

فجوابه : ما سيأتي في محلّه من أنّ المراد بها حجّية الظهور ما لم تـثبت القرينة المنفصلة أو الظهور الأقوى بحجّة ، وهذا مفقود هنا؛ إذ لا ظهور لد لدليل


فجو ابه:

أوّلاً ـ لا يفيد في الخطابات والأغراض العرفية والعقالئية ، فإنّ الاستصحاب ليس حجة عند العرف مع أنّ ظهور الأمر في الوجوب ثابت عند العرف أيضاً. وثانيـاً ـ لو فرضنا جريان الاستصحاب لاحراز موضوع الوجوب العقلي أيضاً فغايته ثبوت الوجوب الظاهري وعلى مستوى الأصل العملي، فلا تكون لوازمه حجة مثلاً، وهذا خلاف المطلوب.

وثالثـاً ـ لا يجري الاستصحاب في موارد توارد الحالتين، كما إذا علمنا بثبوت الترخيص في زمان ونفيه في زمان آخر، ولم نعلم المتقدّم والمـتأخر منهما . ص •Y قوله: ( الأوّل ما ذكره المحقق العراقي ...).


110
دلالات مادّة الأمر
أحدهما: أنّ الشدّة والضعف في الارادة إنّما تكون فيما إذا كانت المصلحة
 المصلحة والملالك فيها راجعة إلى المكلفين أنفسهم، فإنّه لا شوق ولا إلا إلادة فيها للمولى أصاًا.

وفيـه: انّه خلط بين تعلق الارادة في الارادة التشر يعية بنفس النعل وبـين
 والارادة بحصول النعل من الغير لا بنغس الفعل .

وهذا لا إشكال في ثبو ته في كل الأوامر حتى الصادرة من الشارع الأقدس
ولو لم يكن في ذات الفعل أيّة مصلحة للآمر ، فالمصلحة العائدة للمكلف تجا تلا لِّل
 متوقف على وجود مصلحة فيه عائدة إليه وهو محال في المولى الحقيقي ، وحب صدور الفعل من المكلّف لا شكّ فيّ في انتسامه إلى الوجوبي والندبي أي الثديد الذي لا يرضى بتفويته والضعيف الذي يرضى بمخالفته.

الثاني: انّ الوجوب والارادة الشديدة في النفس كالارادة الضعيفة أيضاً له

 مرحلة الفعلية والوجود فلا يمكن التمسك باك باطلاق الصيغة لاثبات أحدال الحدهما في قبال الآخر بل خصوصية كل منهما بحاجة إلى بيان .

وهذا الإشكال بهذا المقدار قابل للدفح لأنّ المـحقق العـراقـي يـؤمن بأنّ الخصوصية للوجوب حيث انّه من سنخ مدلول الصيغة وهو الطـلب والارادة

أضواء وآراء /ج

> فلا يحتاج إلى بيان زائد لو كان مقصوداً بخلاف الندب.



 ليكفي بيان الجامع عن بيانه كما انّه ليس المتكلم في مقام بيان شيء زائد على على مدلول اللفظ عادة ولو فرض العلم بوجوده زائداً على الجامع كما سيأتيأتي في ردّ الوجه الثاني والثالث في الكتاب فهو أمر آخر زائد على الإطلاق.
ثمّ إنّ هنا إشكالاً ثالثاً قد يستفاد من بعض كلمات مدا مدرسة الميرزا النائيني على العراقي مدلول صيغة الأمر رأساً فكيف يمكن اثبات الشدة والضغف فيهما بـالاططلاق ومقدمات أصول الحكمة؟

ويمكن الجواب عليه: بأنّ الارادة التشر يعية تستفاد من الصيغة ولو بالدلالة
الالتزامية التصور رية فيمكن اجراء الإطلاق فيها بهذا الاعتبار .
والانصاف انّ هذا المقدار لا يكفي في الجواب، فإنّ الإطلاق ومـقدمات الحكمة إنّما تجري بلحاظ المدلول المستعمل فيه للفظ لا كل مدلول الون تصوري والمدلول الالتزامي التصوري ليس مما يستعمل فيه اللفظ .

نعم، هذا الاششكال غير متجه عـلـى التـقريب الرابـع الذي يـختاره الســيد الشهيد


والالزام بالاطاق أي بأصالة التـطابق بــين المــلول الاسـتعمالي والمـدلول






 الحظر ولو انّ كل ذلك لا يقدح بالمدلو لا التصو التصوري والاستعمالي للصيغة فـي النسبة الار سالية والبعث الانشائي، ، نظير ما إذا لم يرد من العام العام عمومه جداً رغي ريم
 اطاقية كذلك دلالة صيغة الأمر على الطلب اللزومي وضعية بهذا المعنى أي

 داعيه خلاف ذلك فتكون القر ينة قرينة على تخلف الداعـي والمـراد الجــدي لا المجاز ، تماماً نظير ارادة الخاص من العام جداً بقرينة متصلة أو منفصلة. وتمام النكتة في ذلك أنّ مدلول الصيغة أمر انشائي هو البعث والارسال بنحو المعنى الحر في النسبي ـ أيّ شيء كانت حقيقة الانشاء ـ وهو محفوظ في في تمام موارد استعمالات صيغة الأمر .

وبهذا يعرف الوجه في عدم العناية في الاستعمال وعدم المجازية في موارد
ارادة الندب أو الامتحان أو الارشاد من الأمر كما هو في العمومات المخصّصة.

أضواء وآراء / ج
كما أنّه يمكن المصالحة يين مسلك الوضع ومسلك الإطلاق بمعنى النّه من حيث كون الدلالة المذكورة على اللـزوم اثـباتية فـهي كــالدلالاتلات الوضـعـية
 التصوري للصيغة محفوظ في تمام المو ارد وإنّما التنخلف في المدلول التصديقي التا لانيقي فهي كالدلالات الاطلاقية.

والشاهد على صحّة هذا المطلب انهم اتنقو ا على دلالة الصيغة على الطلب
 كذلك، حيث لا مجازية في استعمال الأمر في موارد الامتحان والهز الهز ونحوهما ونما .

 يساوق سدّ تمام أبواب العدم ومن هنا يكون الواري ارادة الندب جداً كارارادة الترخيص في مورد الحظر أو الامتحان تخلفاً لهذا الظهور الحالي لا محالة.


والجواب الأصح والأولى من كال الجوابين يظهر مما ذكرناه من انّ الظهور المذكور اطلاقي بالمعنى الاثباتي لا السلبي وهو مقدم على عموم العام وإطاق المطلقات لكونه ظهوراً اثباتياً قوياً كالظهورات اللفظية الوضعية.
ص ̌ قوله: ( ومنها: انّه على مسلك الوضع ...).

هذه الثمرة لا تتم بظاهر ها لأنّ مجرد احراز المالك والشوق الشد الشديد لا يكا يكفي
لثبوت الوجوب ما لم يتصد المولى لطلبه بالأمر من المككّق كما هو مقر ر في محلّه .
$1 \wedge 9$ دلالات مادّة الأمر

فمجرد كشف ذلك بالملازمة لا يكفي ولو اُريد الملازمة بين الأمر بهذا والأمر بالآخر بأن يعلم بصدور الأمر منه كذلك. فهذا المدلول محقق لصغرى حكم العقل على المسلك الآخر أيضاً فلا ثمرة.

ويمكن أن يكون المقصود ثبوت الأمر بالآخر ولكنه مجمل محفوف بـما يصلح أن يكون ترخيصاً في النرك ، و يقال في المسلك المذكور بأنّ هذا مانع عن حكم العقل بالوجوب فتتم الملازمة المذكورة على مسلى دلك الو
 المدلول الالتزامي المذكور قرينة على عدم كون الإذن المحتمل المحفوف في
 فالأولى ترك هذه الثمرة.

## ص Y Y قوله: ( ومنها ـ ثبوت دلالة السياق...) .

فرق هذا عمّا يأتي بعده انّه هنا توجد أوامر عديدة ولكن علم بأنّ المراد من بعضها الاستحباب فبناءً على الوضع للوجوب بنحو بحيث يكون في مـوارد
 الباقي ؛ لأنّ السياق ظاهر في وحدة المعنى المستعمل فيه تمام الصيغ المجتمعة في ذاكُ السياق بخلافه على مسلك الإطلاق فضلاً عن حكم العقل .

نعم، لو كانت وحدة السياق ظاهرة في وحدة المراد الجدي مـن الأوامـر لا خصوص المدلول الاستعمالي اختلّ ظهور الباقي في الوجوب حتى عــلى مسلك الإطلاق، وهذا قوي خصوصاً في الثمرة القادمة أعني الأمر الواحد مع تعدد المتعلّق .
أضواء وآراء / ج !
ص VV قوله : ( الجهة الاُولى : دلالتها على الطلب...).

تقدّم مفصالً في بحث النسب التامة الانشائية الو جوه العديدة لتحليل و تفسير حقيقة الجمل الانشائية وفرقها عن الاخبارية، والذي يمكن ذكره هنا كنتيجة و تلخيص لما تقدم أنّ الانشائية تكون بمعنيين :

الأوّل : انشائية المعاني في نفسها، مع قطع النظر عن باب دلالة الألفاظ على معانيها، وهي انشائية في نفس المعنى والماهية ، حيث إنّ الماهيات تقسّم إلى حقيقية واقعية، واعتبارية وضعية، كالملكية والزوجية في العقود والايقاعات والطهارة والنجاسة والتذكية في الأحكام الشرعية الوضعية، وهذه تحتا وناج إلى الانشاء بمعنى الاعتبار من قبل المشرِّع، كما أنّه في العقود والا يقاعات تحقي
 تقدم في بحث الصحيح والأعم - إلى الاعتبار الشخصي أو التسبب إلى ايجاد مجعول ذلك الاعتبار الشرعي أو العقلائي في الخـارج بـالالالتزام العـقدي أو
 هذا الاستعمال، حيث إنّ الاعتبار النفساني الشخصي لا يكفي وحي الا وحده في تحقق موضوع ذلك الجعل الشرعي، بل لابد من ابراز ذلك بنحو التسبّب إلى تحقق المجعول الفعلي للجعل الشرعي أو العقالئي، نظير من يقول : (أتكلّم ) وهو يريد الإخبار عن تكلّمه بنفس هذا الكالام. وهذا النحو من الانشائية يكون من شؤيون المعنى والماهية الاعتبارية، ولا ربط لله بالدلالة الانشائية، ويكون في طول الاستعمال ، وهو نظير اعتبار زيد عالماً، أو اعتبار الطواف صلا صلاةً الذي لا ربط لا له بالاستعمال.

الثاني: انشائية الدلالة اللفظية، وهذه تكون في الجـمل المـتمحّضة فـي

الانشاء، كالأمر والنهي والاستفهام، وهي انشائية الدلالة اللفظية ذاتها، بمعنى أنّ دلالتها ايجادية بنحو تقدم شرحه مفصّالً، وهي حصول استجابة ذهنية الانية تصورية خاصة تختلف عن الاستجابة الذهنية التصورية الافنائية والنسبة التصادقية في
 التصوري أيضاً، فالاستعمال للجملة الانشائية يكون في معناها الحقيقي حتى الـادي في موارد عدم الجدّية كالأوامر الامتحانية وموارد التقية ونحوها . كما أنّه لا يرد عليها ما أورده أكثر المحققين من أنّ وجود المعاني خارجاً أو
 سلسلة عللها ليعقل ايجاد المعنى باللفظ، حيث قلنا هناك أنّ المقصود ايجاد فعالية واستجابة ذهنية تصورية في التعامل مع المفاهيم غير الافناء، والنسبة التصادقية الخبرية كالاحساس الذهني التصوري بالدفع والارسـال أو بـالمنع والزجر أو بالتمني والترجي ونحو ذلك، وححيث إنّ هذه الاستجابابات والفعاليات
 باللفظ طبقاً لقانون المنبّه الشرطي الذي تقدّم في نظرية القرن المؤكّد في الوضع، وحيث إنّ المقصود النهائي منها ايجاد نفس هذه الاستجابة الذهنية لا الاستطراق إلى الحكاية عن الخارج كانت معاني تامة انشائية لا اخبارية ـ و قد تقدّم شرح كلّ ذلك فراجع .

ومن خلال هذا التفكيك يظهر أنّ ما ذكره بعض الأعلام من أنّ مدلول الأمر اعتبار الارسال والتحريك أو الإرادة قياساً على المعاني الاعتبارية غير تام في نفسه، ولا هو دلالة انشائية ـ مضافاً إلى أنّ اعتبار الارسال أو الارادة لا أثر له، وإنّما الأثر - وهو الالزام - مترتب على واقع التحريك والائلىارادة لا اعتبارهما .

أضواء وآراء / ج
كما أنّ من جعل مدلول الأمر النسبة الارسـالية والطـلبية والاستنهامية




نعم، لو اُريد بالنسبة الارسالية الحالة الواقعية التي تحصل في الذهن، وهي حالة الاحساس الذهني بالدفع والارسال ـ أي لحاظ محكي نسبة الفعل إلى - الفاعل بما هي مندفع اليها في الذهن أو ممنوع عنها لا بما هي فا فانية الا فهذا يرجع إلى ما ذكرناه، ويكون صحيحاً، إلّا أنّه لابد وأن لا يراد الاد به تصوّر مفهوم الارسال والدفع أو المنع والزجر أو الاستفهام والتمني، فـإنّها مـفاهيم


ايجادي، والثانية اخطاري اخباري.

كما أنّ جعل مدلول الأمر وجود الارادة في النفس أو ابراز الاعتبار النفساني للفعل على عهدة المكلّف تقدّم عدم امكان قبوله حتى النى على مسلى مسلك التعهّد فراجـع . ويتّضح ممّا تقدّم أنّ الجمل الخبرية في مـقام الانشــاء فـي بـاب العـقود والايقاعات من قبيل ( بعت ) من حيث الدلالة خبرية وليست انشائية ، فإنّه يخبر عن أنّه يبيع الآن بنفس هذا الاستعمال ، نظير قولنا ( أتكلّم ) مريداً بَ التكلّمّ بنفس هذا الكالام وهو إخبار محض وإن كان المعنى مقولة اعتبارية.

نعم، الجملة الخبرية المستعملة في موارد الأمر والنهي، من قبيل: (يعيد وأعاد) يمكن أن تكون مستعملة في نفس المعنى المستعمل فيه فعل الأمر، فكأنّه قال : ( أعد ) وإن كان الظاهر أنّها أيضاً مستعملة في المعنى الخبري بالنحو

197
دلالات مادّة الأمر
المتقدّم شرحه مغصّاًا في بحث الجمل الخبرية فراجع.

 معناها الحقيقي الانشائي ـ بالمعنى المتقدم في تفسير انشائية الدلالّالة - وإنّا التخلّف في الظهور التصديقي والكشف عن الارادة اللزومية الجــّية وهــو لا لا


 مجيء قر ينة على نفي الوجوب كيف نثبت الاستحباب؟ فإنّ فيّ مدلول الأمر ونر وضعاً لم يكن إلّا معنىً واحداً وهو الوجوب، ولا وقد علم علم عدم ارادته جدّاًّ، فكيف يثبت ارادة الاستحباب ولا دال عليه اثباتاً؟
وهذا الإشكال حاول الاجابة عليه أصحاب مسلكاك وضع الأمر للوجوب بألأنّ الأمر موضوع بوضع طولي للاستحباب عند عدم ارادة الوجوب. وهذا الجواب ـ مضافاً إلى أنّ فيه تكلّق ويقتضي تغيّر المعنى المستعمل فيه الأمر بورود القرينة المنفصلة على الترخيص، وهو المو خلاف الوجدان ـو ـلا لا نحتاج
 الترخيص في الترك، وهو يقتضي الاستحباب لا محالة في فرض الكش الكشف عن
 الرجحان المنسجم مع المدلول الوضعي والاستعمالي الانشائي للأمر يبقى على الئى حاله، فلا وجه لرفع اليد عنه حتى مع الكشف عن التر التر الويص في الترك وعد وعدم ارادة الوجوب ثبوتاً الأنسب مع الأمر .

## ■ اتحاد الطلب والارادة :

بحث في الكفاية في مادة الأمر عن جهة تحت عنوان اتحاد الطلب والارادة
 حاول الجمع بينهما بدعوى انّ النزاع لفظي وانّ القائل أراد التغاير بين الارادة بوجودها الحقيقي الذي هو منصرف لفظها مع الطلب بو جوده الانشائي المنصرف النـي إليه لفظه أيضاً، والقائل بالاتحاد أراد الاتحاد بين الارادة والطلب بو جودهما
 المعنى الانصرافي لكل منهما ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليـه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والارادة خلافاً لقاطبة أهل الحق والمعتز لة من الحن اتحادهما، ثمّ تصدّى للبحث عن المغايرة والاتحاد والكاملام النفسي والجـمـل الخبرية المستعملة في الانشاء والجبر والاختيار .

أقـول: الأشاعرة لهم في المقام بحثان كلاهما بحثان كاميان:
الأوّل : في ثبوت الكالم النفسي في النفس وهو غير الكالام اللفظي المتجدد الموجود والحادث المنصرم، وقد التزموا بذلك لتصحيح متكلمية اله سـبحانه

وقدمها كسائر صفات اله القديمة كي لا يلزم قيام الحادث بالقد يم المحال .
الثــنى : انّ الارادة الأزلية الالهية لا يمكن أن تتخلف عن المـراد، ومـعه
لا يمكن أن يكون العاصي الذي لم يرد الله صدور الفعل منه مطيعاً ولا المطيع عاصياً، وهذا هو الجبر في أفعال العباد، ولازم ذلك أن ألا تا تكون ارادة من من قبل الها سبحانه في حق العاصي أن يفعل وإلّا لزم تخلفها عن المراد مع انّه مأمور بد ومطلوب منه تشريعاً فلا محالة تكون الارادة غير الطلب.

وواضح انّكّا هذ ين البحثين كلاميان وثبو تيان لا ربط لهما بالبحث الاُصولي
 معها، واستفادة هذا الأخير من البحثين الكلاميين من الخلط في المنهجة بين الأبحاث الثبوتية العقلية والبحوث اللغوية.

توضيح ذلك: انّ البحث اللغوي بحث عن تحديد معنى اللفظ وما وضع لـلـ ويدلّ عليه، بخالاف البحث العقلي الكاملي، ففي المقام قد يــختار انّ لفظـي الطلب والارادة موضوعان لمعنى واحد ومع ذلك يخلي يختار انّ هناك الك كالاماً نفسياً لتصحيح متكلمية الشّ وقدمها كما قد يختار تعدد المفهومين في البحث اللغوي، ومع ذلك يختار في البحث الكالمي عدم وجود شيء اسمه الكالام النـفسي، فلا ربط للبحثين أحدهما بالآخر .

وكذلك البحث الكامي الثاني، لوضوح انّ مراد الأشعري بـالارادة الارادة
الأزلية التكوينية الفاعلة والتي تكون علة لايجاد الأثشياء، وهذا ليس هو اليا المراديراد
 لا ينكر وجود الارادة التشر يعية المساوقة للطلب، كما آّه ليس نظره إلى البا لبحث عن المدلول اللغوي للفظي الارادة والطلب الاسميين ولا للأمر مادة أو صيغة أصاًا فلا ينبغي خلط الأبحاث بعضها ببعض.

فالصحيح البحث أوّلاً عن مدلول الارادة والطلب، ولا اشكا الوال في تغاير ايرهما
 المؤكد أو فعل للنفس هو هجمة النفس وعزمه على العـي العمل بينما الطلب اســم للسعي والتحرك الخارجي نحو شيء، وإنّما يصدق الأمر على الطلب من من الغير الغير باعتبار كون أمره للغير بنفسه مصداق للطلب والسعي من قبل الآمر نحو تحقق

أضواء وآراء /ج $\sqrt{197}$

المطلوب من الغير • وبهذا يعرف انّ الطلب مباين مح الارادة مفهوماً ومصداقاً .



 ثمّ البحث عن الجبر والاختيار وهو بحث كلامي فلسفي أيضاً.
ونقول بلحاظ البحث الثبوتي الأوّل :

 الفعل نظير الخالقية والرازقية وغيرهما، والميزان في تشخيص ذلك ملا موكول إلى الـى محله من الأبحاث. فلا ملزم لأصل البحث المذكور .

وثانيـاً - وضوح ووجدانية عدم وجود شيء في النفس في موارد الكالام غير التصور والتصديق يمكن أن نسميه بالككام النفسي، وكل انـ ما يذكر من الشواهد والمؤيدات شعرية لا محصل لها.

وثالثـاً ــ لو فرض وجود شيء فالا اشكال في انّ عنوان الكالام والمتكلمية لا ينتزع إلّا عن الفعل الجارحي المعبر عنه بالنطق بالأصوات والذي وني
 لا طائل تحته.
(1 (1 ) والشعر المعروف أيضاً ـ الذي ذكر في الكتاب ـلا يتتضي أكثر من ذلك.

وأمّا بلحاظ البحث الثبوتي الثاني أعني الجبر والتفويض فقد بحثه الثهيد

الفعل هل هو منتسب إلى الإنسان أو إلى الهّ أو اليهما معاً بنحو طولي أو أو عرضي،
وقد سمّاه بالبحث الكامي . والجهة الأخرى في الجبر والاختيار وهي الجهة المهمة للبحث وإن كان بينها وبين الجهة الأُولى ارتباط في الجملة كما وبيّن في الكتاب.

ونحن نقول : انّ منشأ شبهة الجبر أحد اُمور ثلاثة:
الأوّل : أن يقال في البحث عن الجهة الاُولى ـمن يصدر عنه الفعل ــأنَّ أفعال الإنسان تصدر من الله سبحانه وانّ الإنسان ليس إلاّ محالًا وعلّة مادية نـذير الِّا الخشب عندما يصنعه النجار سريراً، ولعلّ هذا هو مدعى الأشعري.

وفيـه : ما هو واضح بالبداهة والوجدان من الفرق بين حركة قلب الإنسان أو
 صدوره وانّه ليس مجرد محل لايجاد الغير هذه الحركة فيه.

الثاني : شبهة انّ الهّ عالم بمعصية العاصي واطاعة المطيع وعلمه لا يمكن أن يتخلّف عن المعلوم لاستحالة الجهل في حقه، وهذا يعني استحالة عدم تحقق العصيان من العاصي وعدم تحقق الاطاعة من المطيع، وانّ صدور تلك المعصية وهذه الاطاعة ضرورية وهو مساوق مع الجبرية والحتمية وهذا هو المعبر عنه في شعر خيام (گر مى نخورم علم خدا جهل بود ) .

وفيـه : ما هو واضح من انّ العلم ليس دوره إلّا الكشف لا التأثير في وقوع
المعلوم وعدم وقوعه واستحالة الجهل في علم الهّ عزوجل لا تعني كونه علّة

لتحقق الواقع المنكشف به، وأي ربط لأحدهما بالآخر؟! فإذا استحال مثلاً
 ذلك الممكن واجباً أو ممتنعاً، وهذا واضح أيضاً أِيا

الثالث: ـ وهو المهم والأساس - وهو الثبهة الفلسفية التي بيّنها السـيد الثهيد
 يوجد فالبد من تحقق علته وهي الشوق المؤكد المستتبع لتحر يكاك العضالات، وهذا بدوره ممكن كذلك فلابد وأن نتنهي إلى الارادة الأولية الواجبة الذاتِ الدات، وهذا هو الجبر . وأجيب عليه بما في الكتاب فلا نعيد؛ إذ لا زيادة عليه.
 تظهر ثمر ته وبركاته في بحوث فلسفية وكلامية كثيرة:



 وافتقاره إنّما هو في ذاته. فيكون نظير حركة اليد المشلولة بعد ايصال الطبيب للسلك الكهربائي إليها لتصبح يده سالمة.
 ووضوح كون أفعال اله سبحانه اختيارية فلا موضوع لثبهية قدم العالم، فإنّها مبنية على قانون الشيء ما لم يجب لم يوجد وتفسير صدور المخلوقات عن الش

بقانون العلية بمعناه الفلسفي ـ ومن هنا أيضاً اضطروا إلى القول بالعقول العشرة

 الوجوب والعلية بالتفسير الفلسفي.

 بل لا يثبت أكثر من وجود فاعل ونكتة مشتركة لتحقق الأشياء والمخلوقات
 يمكن الأخذذ والحفاظ على ظواهر الآيات والروايات والتصورات المسـتفادة
 المجالات كالعقول العشرة والحركة الجوهر ية وغير ذلك من البحوث.

وهذا منهج جديد في بناء الفلسفة الإسامية بحاجة إلى كثير بحث ونـقد وتمحيص بحيث قد يمكن على أساس ذلك اعطاء التفسير المنطقي والفلسفي

 للقبول بتمام ظاهره من انّ النار أصبحت غير حارّة وغير محرقة .
 تفسير المعاجز والكرامات بلا مشكلة أصلاً.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) سورة الأنبياء: } 79 . \\
& \text { (Y) سورة يس: (Y ( }
\end{aligned}
$$

ص ع ع قوله: ( وهكذا يتلخص أنهّ في غالب الفروض ...).
التحقيق هو التفصيل بين ما إذا كان المسافر من نيّته أن يرجع قبل العشرة وإنّما ير يد مجرد النية لكي يتم في صلاته ويصوم ثمّ يرجع عن نيته فهذا لا تلاتّأتى منه النية جداً على المسالك الثالاثة في تفسير النية.

وبين ما إذا لم يكن له مثل هذه النية بل المكث عشرة أو أقل في حقه سيّان، ، إلّا انّه لا غرض له فيه وإنّما تمام غرضه منحصر في تصحيح الصوم والاتمام ومثل هذا المكلف يشهد الو جدان بأنّه تتأتى منه النية والقصد خارجاً الِ وما أكثر
 أمرين :

ا ــأن يكون المكلّف غافلاً عن كون غرضه يتحقق بنفس النية والقصد والذي
 توقف غرضه على المنوي فيقصده أو يشتاق إليه ويريده جداً، وهذا واضح
r r ـ أن يكون المكلّف مدققاً محققاً ملتفتاً إلى ما ذكرناه ومع ذلك تتأتى منه
النية، وذلك لانّنه متو جه حينئذٍ إلى أنّ النية والقصد المذكور لا يكون جد جدياً منه إذا لم يبن فعالً على المكث عشرة أيّام فهو ينوي المكث عشر اليّا أيّام جداً رغ رغم علمه انّه في زمان الفعل المنوي لن يحتاج إليه لغرضه في هذا السفر ولكنه يحتا يلا
 وهذا الغرض وإن كان مقدمياً ولكنه يكفي في حصول القصد والنية بل والشوق بمعنى الإرادة اللازمة عقلاً للأفعال . نعم من لا يبني على هـلى هذه النكتة لا تا تتأتى منه


## دلالات صبيغة الأمـر

ص عV قوله: (ولابد من أن نستبعد...).

بل يرد على مدعى السيد الخوئي
بنائيان آخران:

 الثاني، وهو الاعتبار النفساني بدليل صحة الاستعمال في موارد فقدان الاند الداعي

بحث النسب التامة.

 وليست هي الدلالة الوضعية، وإنّما الدلالة الوضعية هي التصد وارارادة اخطار ذلك الكا المعنى التصوري، ومن الواضح أنّ صيغة الأمر وأدوات الانششاء عموماً لابد لابد لها من مدلول تصوري.
 خلف كونها موضوعة لمعاني وليست مهملة، وإن كان لها معنى تصوري فلابد
أضواء وآراء / ج

من إبرازه وإبراز الفرق بينه وبين سائر الصيغ كصيغة فعل الماضي والمخضارع
 والمضارع حيث يمكن استعمالهما في مقام الاخبار والانششاء معاً.
فهذه نقطة فراغ لابد من مائها على كل المسالك في حقيقة الوضع .
ص V V قوله: ( الجهة الاُولى - في دلالتها على الطلب... ).

تقدّم البحث عن دلالة صيغة الأمر على الطلب وعن معنى انشائية الجمل الاننشائية في مبحث الخبر والانشاء من الجزء الأوّل وفي مبحث مادة الألأمـر فليراجع هناك. ويظهر ممّا تقدّم هناكُ نكات جديدة لم تذكر هنا.
 يختلف عمّا ذكره في الجزء الأوّلّ، وما ذكره هناكِ هو هو الأدقُّ والأمتن، ، فراجِ وتأمل .
ص اه قوله: (الاولى...).

التعبير بالدلالة الالتزامية عن الارادة غير فني، فإنّه لو أريد الدلالة التصورية
 والكالام في المدلول التصوري الوضعي لصيغة الأمر .

ولعلّ المقصود انّ الارسال أو النسبة الارسـاليّة والطـلبية تـنـاسب الارادة
و تطابقها لا التعجيز والاستهزاء، فيكون مقتضى التطابق الذي هو أيضاً ظهور حالي ولكنه ايجابي لا سلبي - كما في الوجه الثاني ـ وجود داعـي الطـلـب والارادة، كما في الحاشية.

## ص بر قوله: ( أمّا مسلك الإطلاق ...).

الإشكال في تمامية الإطلاق اللفظي لا المقامي، فيقال بأنّ اللفظ في صيغة الأمر إذا لم يكن دالاً على الطلب أو الارادة، فلا يمكن اجراء الإطلاق اللفظي لاثبات الوجوب أو الطلب الشديد؛ لعدم التعرض لفظاً للطلب أو الارادة. والجواب: بأنّ المفروض دلالة صيغة الأمر على الطلب والارادة لفظاً، امّا
 البعث والارسال يناسب الطلب والارادة فتكون كالدلالات اللفظية، فـتجري مقدمات الحكمة بلحاظ الطلب المنكشف بأحد التقريبات المتقدمة للاطـلاق الاق
 تتم في دلالة صيغة الأمر لا مادته.
ص عه ( الهامش ):

جوابه امّا بالنسبة للاطلاق اللفظي فقد عرفته ـ وأمّا بالنسبة للوضع فلا وجه لاستبعاد التحصيص على أنّه يـمكن القــول بأنّ التـناسب للارسـال والبـعث
الانشائي إنّما هو الارادة اللزومية لا الاستحبابية.

وإن شئت قلت: المنشأ بالصيغة ــ بالمعنى المعقول الذي تقدم ـ إنّما هــو
الارسال الالزامي الشديد المساوق للوجوب لا انشاء مطلق الارسال.

$$
\text { ص } 0 \text { قوله: ( الاولى...). }
$$

يمكن المناقشة فيها: بأنّ هذه الملازمة مبنية على أن تذكر الصفة المستلزمة للانتقال إلى الأمر الشرعي كعنوان المتشرع المطبّق لحكم الشارع على أفعاله، ، ومثل هذه الدلالة بحاجة إلى ما يدلّ عليها في مرحلة الاثبات، ولا ولا يكفي مجرد

أضواء وآراء / ج

عدم الإطلاق والتضييق لافادة الملازمة.
هذا مضافاً إلى انّ الوجدان العرفي لا يساعد هذا التخر يج، فإنّ المتكلم عندما يقول: ( يعيد ...) لا يلاحظ مثل هذا العنوان جزماً .

ومنه يظهر عدم عرفية النكات الثانية والثالثة فإنّهما مترتبان على ذلك. و وامّا النكتة الرابعة فيمكن المناقشة فيها بأنّ النسبة الصدورية الناقصة يمكن تعنّ تلّق الارادة والطلب بها إلّا انها ليست النسبة الخبرية وإنّما النسبة الخبر ية هي الني النسبة التصادقية التامة وهي لا تتعلق بها الارادة؛ لانّها إنّما تتعلق بما لا تحقّ لا لها لها نعم، هناك معنى آخر سيأتي لعلّه المراد من هذه النكتة ، إلّا الّه سوف يجعلها وجهاً ونكتة للمسلك الثاني لا لهذا المسلك على ما سنوضح.

ص OV قوله : ( وأقرب هذه النكات ما لم تكن قرينة معينة لإحداها النكتة
الاُولى ... ).

بل النكتة الأخيرة أي قوله : ( يعيد ) مستعمل في نفس النسبة التصادقية أو الصدورية الفعلية، ولكن بقصد التسبب وارسال المكلف نـحو تـحقيقه نـظير

 نفس هذا الخطاب، مضافاً إلى أنّه لا ظهور لمقام الانشاء في أصل الإخبار ليقال بأنّه أقوى من الظهور في الإطلاق وعدم التقييد فإنّه ظهور حالي ولي وهو في غي غير مقام الانشاء الذي هو مفروض في مثل هذه الجمل، فالمستظهر هــو الوجـهـ
 كما يظهر بالتأمل .
ص OV قوله: ( المسلك الثاني ...).

التـحقيق : أنّ هذا المسلك معقول على مبنى المشـهور مـن كـون الدلالة الوضعيّة تصورية لا تصديقية ، وذلك بتقر يب انّ النسّ النسبة الخبرية في عالي الم الم اللحاظ والتصور لها لحاظان: لحاظ تصوري ينظر فيه إلى معنى الجملة بما أنّه مفروغ
 ايجاده وتحقيقه.

 كذلك يعقل في الجمل الخبرية الأخرى، فيمكن أن تلحظ الحـي نسبة الاعــا

 النظرة لا الماضي إلاّ إذا وقع في سياق الشرط فانـيا وانقلب إلى المـضارع مـعنىً، ولا الجملة الاسمية إلّا في مقام الدعاء الذي ليس طلباً للايجاد من المخاطب.

وعلى هذا الأساس يكون الفرق بين الجملة الخبرية في مقام الانشاء معها في

 والاتجاهين، فكل منهما لاحظ جانباً من الدلالة التصور ية، فتدبر جيداً. ص ع7 قوله: ( المسألة الأولى ...).

الخوئي كُ يرجِ إلى البيان التالي :

أضواء وآراء /ج
إنّ الأمر إذا أريد تعلّقه بالأعم من فعل المكلّق وفعل الغير - بما هو فعل صادر



 الامتنال ولو لم يفعل الغير بعد، وهذا خلف.
وهذا البيان أجاب عليه السيد الثهيد بجوابين كما في الكتاب؛ وتوضيحهما:

 الاختياري وهو اختياري على ما سيأتي من السيد الخوئي نفسه.

 شخصٍ بفعل غيره من دون انتساب ذلك الفعل إلى المكلّف أصلاًّ لأنّهّ هذا خلف توجه التكليف إلى هذا المكلّف.
 الأمر بكونه الحصة المنتسبة إليه لا المنتسبة إلى غيره والأجنبية عنه بالمرة أي لا تنتسب إليه حتى بنحو التسبيب. وهذا نظير سائر قيود الوجوب التي تكون
قيوداً للواجب أيضاً ثبوتاً.

فإنّه يقـال: هذه النكتة إن أريد منها نكتنة اثباتية لأخذ التقييد بالانتساب المذكور فهو صحيح ويقبله السيد الشهيد كما في الكتاب، وإن أريد بـيها نكا نكتة

ثبوتية للتقييد فغير صحيح؛ إذ لا محذور ثبوتي في أن يكون روح الحكم ألم أو الاعتبار متعلقاً بالجامع بين فعله وفعل الغير ، فالمولى ير يد هذا الجامع أو أو يعتبره على ذمّة المكلّف.

 كون التسبيب عدلاً للفعل ومجز ياً وهو خلاف الظاهر ـ ـ مدفوع بأنّ المتعلق هو الفعل الصادر بالتسبيب لا نفس التسبيب.

وإن شئت قلت: إنّ المحذور المذكور إنّما يقتضي تقييد إطلاق متعلق الأمر

 قبل المكلف، وهذا لا يتحقق إلاّ بصدور النعل من الغير خارجاً.

ثمّ انّ ادخال بحث النيابة في هذه المسألة خلط بين التنبيبب والنيابة وبينهما عموم من وجه؛ إذ النيابة متقومة بالاتيان بالفعل بنية الغير سواءً كان بتسبيبيب
 فمسألة النيابة أجنبية عن هذا البحث.

## ص .V. قوله: ( الثاني: لو سلم انعقاد إطلاق المادة ... ).

ما ذكر في الهامش غير تام لأنّ مدلول الهيئة لا يكون مقيداً لبّاً بعدم تحقق

 الثبهة المصداقية له، بل إطلاق الأمر بنفسه نافٍ لوفاء غير المأمور به بالماكلاك

واجزائه فإذا ثبت خلافه في مورد كان تخصيصاً و تقييداً لإطلاق الأمر لا محالة لا تخصّصاً. ص •V قوله: ( الملاك الثاني : أنّه وإن لم يكن الأصل ...).
هذا نظير ما إذا ورد: أكرم كل عالم، ويحرم اكرام فساق العلماء، وورد في في
 في زيد الفاسق بعد تخصيص دليل حرمته بالثقد الثاني إلى عموم العام لاثيا لاثبات وجوب اكرامه كالعالم العادل، وأمّا إذا كان المقيّد الأوّلّ متصلاً بالعام العام فلا يصح
 ص •V قوله: ( ثانياً ـ النقض بسائر موارد التقييد ...).



 المبادرة وايقاعه قبل تحقق الفرد الفاقد، وهذا أيضاً منفي بإطلاق المتعلّق. وهذا بخلاف المورد الذي يكون عدم إطلاق المادة لمـحذور عـقلي فـي خصوص اطاقها لحصة وفرد كما في المقام وموارد الاجتماع ماع مع احتماد احمال وفاء الفاقد بالمالك والاجتزاء به، فإنّه لا دليل على عدم الاج الحتزاء به عندئذٍ إلّا إطلاق الأمر نفسه.
 لا إشكال في الرجوع فقهياً إلى إطلاق الأمر في موارد تقييد متعلقه ولو بمقيّد
$\qquad$
منفصل بقيد، وبه يثبت عدم الاجتزاء بفاقد القيد ولزوم الاتيان بالمقيّد لا بدليل القيد ـ ومن هنا نحتاج إلى جواب حلّي للشبهة المذكو ورة في هذا البيان ؛ ولهذا لم الم
 ص VI قوله: ( ثالثاً ...).

حاصل هذا الوجه ـو الذي هو أحد الأجوبة الحلّية على الثبهة ــ أنّ تحقق الواجب والامتثال لا يكون عدمه شرطاً في الا يجاب والأمر إمّا بنحو الشرط المتأخر بحيث يستكشف به عدم الأمر من أوّل الأمر فواضح جداًّا إذ يلزم أن لا يكون ما حققه المكلّف واجباً وامتثالاً وهو تهافت، وإمّا بنحو الثر الشر الما المقارن أي سقوط الأمر بقاءً بالامتثال .

فهذا أوّلاً ـ غير صحيح، فإن فعل المحبوب لا يخرجه عن المحبوبية حتى
بقاءً.
وثانيـاً ـ قد يقال : إنّه غير ضار في المقام؛ إذ بالمقيد نستكشف انّ الا يجاب الفعلي قبل الامتثال متعلقه الحصة المقيّدة أي الاختيال إيارية ، فيكون مقتضى إطلاق الهيئة الفعلي قبل تحقق الحصة غير الاختيارية والمتعلق بالمقيّد ولو بـالدليليل المنفصل لزوم الاتيان به، بل بقائه وعدم سقوطه بمقتضى هذه الديل الالة الالتزامية بين ثبوت الايجاب المتعلّق بالمقيّد حدوثاً وبين بقائه إذا لم يتحقّق المقيّد، وإن لم يكن إطلاق لهيئة الأمر بلحاظ مرحلة البقاء ابتداءًا

إلّا أنّ هذا الجواب غير تام؛ لانّه لا تو جد دلالة التزامية على بقاء وجوب المقيّد بعد تحقّق الحصة غير الاختيارية، وإنّما الدليل عليه إطلاق هيئة الأمر بلحاظ مرحلة البقاء، والمفروض إجماله، وليس فـي دليـل الأمـر إطــالاقان
أضواء وآراء / ج

أحدهما بلحاظ ذات المتعلّق الجامع والآخر بلحاظ المقيّد ليتمسّك بالإطلاق الثاني بعد إجمال الأوّل، بل هو إطلاق واحد، و والمفروض أنّه لا لا يمكن التمسك لاك .
ص VI قوله : ( رابعاً ـ أنّ من يرى....).

قد يقـال : إن اُريد بالامتثال ما يعمّ تحقيق الغرض من الأمر الذي لا إشكال في كونه امتثالاً بحكم العقل فهذا يوقعنا في المحذور الذي ذكريناه وانّه لا يصحّ لا لا لا لا التمسك باطلاق الأمر كلما احتملنا الاجتزاء وحصول غرضه بغير المأمور به،
 امتثالاً أيضاً ـ فإن اُريد الواجب الذي هو متعلق الهيئة أي مدلول المادة رجع الاشكال، وإن أريد الواجب الو اقعي ـ كما هو ظاهر الكتاب ــ فلازمه أيضاً انّه الّه


بل استحبابي لم يصح التمسك باطالق الهيئة؛ لأنّه تمسك بالع بالعام فـي الشـبهة المصداقية، وهو واضح البطلان.
وإن اُريد جعل عدم احراز الامتثال قيداً فمن الواضح انّ الاحراز وعدم العلم ليس قيداً في النكاليف الو اقعية، وإنّما يكون قيداً في الأحكام الظاهرية الاهِ الا فإنّه يقـال : هذا الإشكال ـ الذي ذكرناه في الدورة السابقة ـ غير وارد، بل هذا الجواب جواب آخر حلّي غير ما قرّرنا به الجواب الثــالث، والذي هـي هـي الجواب الحلّي الأوّل.

وحاصله: أنّ الإطالاق للهيئة بقاءً أيضاً غير ساقط لمن يأتي بفاقد القــيد

YII

بحيث لا نحتاج إلى التمسك بالدلالة الالتزامية لاطلاق الهيئة بلحاظ الحدوث
 إطلاق المادّة، بل حكم العقل مثلاً بعد مباء الا يجاب بعاب بعد امتثاله ولز ولز وم سقوطه، ، وهذا مقيّد كلّي متصل بكل الخطابات الشرعية والأوامر وبهذا العنوان وكلّ من

 أو إطاق أو إجمال فيه.
وليس عنوان الامتثال مشيراً إلى العنوان المأخوذ في المادة بل واقع الامتثال


 وتقييد المادة بقيد سواء كان بدليل متصل أو منفصل إذا ثبت يكون دالاً على تحقق شرط الإطلاق وفعليته لا محالة.
وما ذكر من اشكال التمسك بالثبهة المصد اقية لا يرد إذا كان المتعلّق مطلقاً أو
 المؤمنة انّ الواجب والمتعلّق للوجوب هو الرقبة المؤمنة لا مطلق الرقبة.
 تقييده فلا يمكن إثبات الأمر بالمقيّد أيضاً بالخطاب وهو مسلّم، بل لابد من

والجواب الرابع تام أيضاً.

أضواء وآراء /ج

ص VI قوله : (ولو كانت الحرمة بعنوان آخر ... فيتمسك باطلاق الهيئة لاثبات عدم الاجتزاء.... ).

هنا يجري كام المحقق العراقي
لا يتمّ الجواب الأوّل من الأجوبة الأربعة المتقدمة.

ص Vr قوله: ( إلّا أنّ المحقّق النائيني والسيد الأستاذ...). أشكل السيد الخوئي

الأوّل : إنكار كبرى شرطية الحسن الفاعلي في تحقّق الامتثال والاطاعة.
الثـاني: النقض بلزوم أن تكون الأوامر كلّها عبادية بالمعنى الرابع القادم، وهذا خلاف المتسالم عليه فقهياً من ثبوت أوامر وواجبات توصلية اليا بل خلاف صحة تقسيمها إلى تعبدية وتوصلية بالمعنى الرابع .
ويمكن دفع كال الإشكالين بأنّ المقصود أنّه يشتر ط في تحقّق الامتثال عدم الاقدام على المعصية، وهو المقصود بالحسن الفاعلي لا قصد القربة أو قصد
 الفعل صادراً بال قصد المعصية ولا قصد الامتثال ، بل لغرض دنيوي الوي فيكي الحسن الفاعلي بالمعنى العدمي المتقدم محفو ظاً فيه، فالا يتو قف الحسن الفاعلي على قصد الامتثال ليساوق العبادية .

ويندفع الإشكال الأوّل: بأنّا إذا تعقّلنا الحسن الفاعلي زائداً على الحسن
 حكم بأنّ التجرّي فيد قبح فاعلي لا فعلي ـ صحّ اشتراطه في العبادات أيضاً ،

فإنّه مع الاقدام على المعصية لا يكون العمل قربيّاً حتى إذا لم يكن الفعل قبيحاً


المعنى - أي ما يقابل القبح الفاعلي في بحث التجرّا التجرّي -ـ
والصحيح في الإجابة على مقالته أن يقال :

الاقدام على المعصية، والتجري أيضاً وصف لفعل التجرّي والاقدام لا لا للفاعل،
وإنّما الثابت للفاعل سوء السريرة وهو غير القبح.

وثانيـاً ــ لو فرض تعقّل الحسن والقبح في الفاعل كالنعل ، فمع فرض تعدي
الفعل تتعدّد الفاعلية أيضاً، فيمكن أن تكون إحدا إلحاهما قبيحة والاُخرى حسنة، نظير الصلاة والنظر إلى الأجنبية، وهذا هو الإشكال الصغروي المـنـا الـنـكور فـي الكتاب.

ص Vr قوله: ( وكأنّ المحقّق العراقي

 على الوجوه الأربعة الأولى ـالتي هي الو لوجوه الأصلية الأولية الألية قبل التصحيح من قبل السيد الشهيد فراجح وتأمل .




أضواء وآراء /ج
به عالم النعلية، إلاّ ألنّ بتبع المحذور فيه يسري الامتتاع إلى عالم الجعل و القضية الحقيقية أيضاً.

والوجوه الاصلاحية التي ذكرها السيّد الثهيد تسجيل المحذور في أحد هذه العوالم أو المراحل الثلاث. ص va قوله: (الوجه الأوّل :...). .

الجواب عليه بما في الهامش، وتوضيحه: أنّ المحذور المذكور في أخذ


 ولا تهافت، فال وجه لأخذ الوصول أو العلم في موضوع المجحول الفعلي ولا في في الجعل، وإنّما المأخوذ المقدورية فحسب متى ما كانت ولو لو من جهة الوا احتمال إطلاق التكليف في نفس المكلّف حيث يمكنه قصد الرجاء قطعاً وهو قصد عبادي، وليس فيه دور ولا تهافت.

نعم، يلزم عندئذٍ عدم شمول الخطاب للقاطع بالعدم والغافل ونحوهما، إذ
 يكن مقصراً في المقدمات.

إلّا أنّهّ هذا اشكال مستقل برأسه لابد له من جواب مستقل وهو إمّا بالالاتزام

 مثل الناسي والغافل بنكتة أخرى أو الالتزام باطلاق الخطاب للجاهل المركب

أيضاً، وهذا هو الصحيح، وهو جواب آخر عـلى هـذا الوجـه؛ لأنّ التــدرة
 التكويني الثابت حتى لو جعل التكليف ووصل إليه لا العجز الذي ير ير تنع بو بوجود التكليف وفي طوله؛ لأنّ هذا العجز مما يرتفع بالتكليف ويتس لا لانسبب المولى إلى رفعه بنفس التكليف، فهذا الإطلاق ثابت حتى للجاهل المركب وإن كان غير
 ثبوتي ولا إثباتي لأن يكون قيداً فيه.
 بنعلية المجعول في موضوع المجعول وهو كافٍ في المقدورية.

فالحاصل : فرق بين أن يكون الوصول ابتداءً مأخوذاً في موضو مور المجعول

 التكليف بغير المقدور؛ لانّه يساوق ويلازم المقدورية.
 تعاقها بالمقدور كما في المجعول، ويكون العلم باطلاقها أيضاً مو جباً للمقدور رية
 موضوعه؛ لعدم أخذه فيه ولا من ناحية عدم المقدور ية ، والهُ الهادي للصواب. ص ا^ قوله: ( يمكن أن نضيف نكتة...).

ما في الهامش من الجواب صحيح، وقد ذكره السيد الشهيدهِّهُ في الأبحاث

أضواء وآراء /ج
ويمكن أن يضاف عليه بأنّ لحاظ الأمر في طرف المتعلّق لحاظ مستقل عن
 إلى ما سيحدث من الأمر ، والآخر انشائي ايجادي للأمر ، ولا محذور في ذلكا
ص ا^ قوله: ( الوجه الثالث...).

هذا يبان لاثبات لغوية الأمر الضمني بقصد الأمر ، بل عدم الو كونه أمد أمراً حقيقياً بل ارشاد إلى عدم سقوط الأمر بذات الفعل بدون قصد الأمر .

والجواب عليه: بما في الهامش صحيح ويمكن تقر يره بنحو آخر ، وحاصيله:

 لا أمر في مورد عدم قابلية الأمر للتحر يك بحيث يكون وجوده وعدمه سيان من هذه الناحية.

إلّا انّ هذا لازم في الأمر الاستقالي بحيث لو لاه لزم لغــو ية جـعله، وامّــا

 الاستقالي نحو ما هو مطلوب المولى من الأمر الاستقالي الي

 الأمر واعادة المكلّف للفعل مع قصد الأمر ، وهذه داعوية ومحركيّة زائيّة الئدة حقيقةً ولكنها غير مباشرة وطولية.

وإن شئت قلت: إنّها توسعة لدائرة محركيّة الأمر الاستقالي بلحاظ تعلّقه

بذات الفعل للموارد التي أتّى المكلّق فيها العسل بالا قصد الأمر ، حيث يوجب بقاء الأمر وعدم سقوطه فيضطرّ المكلّف إلى أن يتحرّاك من أمر المولى المولى ويعيد
 دنع اللفوية وصحة تقييد متعلّق الأمر بذلك.
ولعلّ هذا هو المتصود ممّا في تقري الدراسات من انحال المال الأمر إلى أمر بذات الفعل وأمر بتصد الأمر ، وأنّنّالأمر الضمني بتصد الأمر يجعل داعوية العاية الأمر بذات الفعل فلية، بينما الأمر بذات النعل لا تا تكون فيه إلاّلا داعوية شأنيّة، المحفوظة
 الأمر ين الضمنيين، ليرد عليه الإشكال المذكور في الكتابي.

فالحاصل : المكلّف لولا الأمر الضمني الثاني لما كاني يقدم على جعل داعيه
 بذات الفعل ، ولا شاك في معقوليَّة ذلك ووجود محرك كيّة زائدة فيه مطابقة لغرض الهولى من الأمر .

كما أنّ إمكان تحصيل هذه المحركية بالإخبار عن بقاء غرض الألمّ لأمر المتعلق
 الأمر لنواً أو مغايراً مح حقيقة الأمر ، فإنّه لا يشترط في في البيلة محركيّنّ الأمر


 بقصد الأمر أو قل أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر تكون له محركيّة زائدة لم





 أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر ، فلا لغوية من هذه الناحية أصلاً.
ص ^r قوله: ( الوجه الرابع .. ).

هذا تتميم للوجه الثالث المتقدم أيضاً بوجه آخر هو استحالة محركيّة الأمر الضمني بقصد الأمر ؛ لأنّه إذا كان يحرّك كُ نحو المقيّد لزم محر كيّنّه إلى محر كيّنته ، إذ


 محركيته إلى المتعلّق الاستقاللي، فإذا كان ها هذا مستحيالًا استحال الآليا لآخر أيضاً،
 عمّا فيه الغرض.

وبهذا البيان يظهر عدم صحة الإجابة عـلى الإشكـال بأنّ أحــد الأمـرين

 في المحركية والداعوية لمحركية الأمر الاستقاللي بالنسبة إلى تمام متعّعّقه، ، والتي هي مستحيلة؛ لأنّها تستلزم محركية الأمر نحو محر كيّنه.


 الإشكال.
فهذا الوجه والوجه السابق تصحيحان للوجه الثالث أحدهما من ناحية لغوية الأمر بقصد الأمر ؛ لعدم داعوية زائدة فيه على الأمر بذات الفعل، والآخر من من
ناحية امتناع داعويته في نفسها.

ونتيجة الوجهين واحدة، وهي عدم قابلية المحركية والداعوية في الأمـر
الضمني بقصد الأمر زائداً على محركيّة وداعوية الأمر بذات الفعلى ، فإذا كانت
 أخذه في متعلق الأمر، بخلاف سائر التيود.

 غير معقول.


 وهي داعوية معقولة وممكنة مع فرض حـصول الجـزء الآخـر بـنـفس هـــنـ
 الأصفهاني ،
أضواء وآراء / ج

وهذا يعني أنّ محركية هذا الأمر الاستقاللي كالأمر بذات الفعل ليست إلّا إلى ذات الفعل ولكنها تحفظ بسبب التقييد وتخرج من الشأنـية إلى الفـعلية؛ لانّنه يوجب بقاء الأمر وعدم سقوطه إذا جيىء بالفعل بـداعٍ دنـيوي، وهـــا يوجب على المكلّف قصد امتثال وفعلية المحركية، وهذه اضافة في المحركيّة
 لم تكن لو كان الأمر متعلقاً بذات الفعل مطلقاً وبلا قـيد، أي لو كــان الأمـر توصّلياً.

لا يقـال : كيف يعقل أن يكون الأمر بالمركب داعياً فقط إلى أحد جزئيه ؟ فإنّ هذا في نفسه غير معقول.

فإنّه يقـال: تقدّم أنّه معقول إذا كان الجزء الآخر محفوظاً ومحققاً ولو من خلال نفس الداعوية كما في المقام، وبهذا تتحقق الداعوية والمحركية الفعلية للأمر الاستقاللي بالمقيد نحو الفعل والذي تكون به العبادية، فمصحّح الأمـر بالتقيد فعلية المحركية وثبوتها في حق من جاء بالفعل بداعٍ دنيوي ـ وبها تدفع اللغوية، وهو أمر ضمني توصّلي لا تعبدي.

وبما ذكرناه من إمكان أن يدعو الأمر بالمقيّد إلى جزء متعلّقه إذا كان جزئه الآخر محفوظاً وموجوداً ولو في وقته وفي النهاية تتحقق التعبدية ومحركية الأمر نحو ذات الفعل، فيندفع كلا الاشكالين: إشكال عدم المحركية الشأنية التي هي




والحاصل : حفظ محركية الأمر الاستقالي بلحاظ تعلقه بذات الفعل كافٍ
 الداعوية نحو خصوص متعلقه.

نعم، هذا لازمه توصلية الأمر الضمني بقصد الأمر ، بل عدم امكان تعبديته بلحاظ متعلقه ولا محذور فيه، ومجرّد إمكان وصول المولي لإلى إلى نفس المحركية والداعوية بالأمر بذات النعل مع الإرشاد إلى عدم سقوطه بالالتيان بالفعل بقصد
 أيضاً طريق آخر لحظظ غرض المولى وايجاد الداعي المولوي ـ بلحان الأمر الأمر

 على صحّة الأمر بهذا القيد كسائر القيود، والهُ الهادي للصواب. ص صr قوله: ( وبناءً عليه لا يلزم ...).

لا يقـال: الطبيعة المهملة بما هي مهملة لا يمكن تصوّر ها ولا تأتي إلى الـي الذهن
 لا يمكن جعل المولى أمره على الطبيعة المهملة؛ إذ لابد في الأمر من تصوّر المأمور به.

فإنّه يــال : هذا إشكال في أصل وضع اسم الجنس للطبيعة المهملة الجامعة

 المطلقة والمقيّدة ــ أمكن ذلك في مقام الأمر أيضاً.
أضواء وآراء /ج

ص ar قوله: (نعم هنا اشكالان آخران على هذه الصياغة ... الخ) .
الإشكالان يرجعان إلى إشكال واحد على تقدير واشكالان على تقدير آخر ؛
 قوّة الجزئية فهناك اشكالان.

أمّا على التقدير الأوّل: فالاشكال هو رجوع هذا إلى صياغة صاحب الكفاية فيرد عليه ما أوردناه لا ما ذكره في الكفاية .


 للجعل وهو خلف التعبدية ولزوم الاعادة ، وإن قيل بعدم السقوط فليس ذلكا لإلكا إلّا
 أمر ثانٍ متمم فإنّه لغو عندئذٍ.
وأجابوا عنه بأنّ بقاء الأمر الأوّل إنّما يكون بمتمم الجعل، والأمر الثــنـي بحيث لو لاه لم يكن وجه للاحتياط بل تجري البراءة عن احتمال دلا دخل دلا

 محركاً مولوياً ومبيّاً لكون الغرض مقيداً متعيناً .

 ما حقته المكلّف خارجاً ـ سواء أريد بالسقوط سقوط الفعلية أو الفاعلية كما

هو واضح - نعم المعقول سقوط الأمر وتجدد أمر آخر بالطبيعة غير ما حقّقه المكلّف.

وأمّا على التقدير الثاني، أي كون المهملة في قوّة الجزئية والمـقيدة فـهنا |شكالان هما المذكوران في الكتاب.

وقد يناقش فيهما معاً :

 ولو المتمم متعلقاً بالمقيّد تعييناً على أنّه قد يفر الما
 فيكون المتمم من أجل المنع عن ذلك.
وأمّا في الثاني منهما ـ فلأنّ الأمر الأوّل إذا كان مهمالً من من حيث الما المـتعّلّق



 المحذور.

وإن شئت قلت: انّ المتعلّق المهمل الذي هـو فـي قـوّة القـضـية المــيديدة
 التكليف بغير المقدور، أو مقيداً بفرض وصوله ألها أو فعليته فـيليزم مـنـه الدورر، وأمّا إذا كان وجوبه والأمر به مهمالً من هذه الناحية أيضاً، فلا برهان عـلى ألى

أضواء وآراء / ج
الاستحالة، والاهمال في المتعلّق ملازم مع الاهمال في المـوضوع لا مـحالة وير تفع بالمتمم.
والجواب على كلا الاشكالين : أنّ البحث والإشكال في الإطلاق ثبوتي

 الأمر ، وإلّا رجع إشكال صاحب الكـا
 في الكتاب من عدم الحاجة إلى المتمّم بناءً على التعبديّة وإثشال لزوم الإلا الدور . نعم، يمكن أن يقال: محذور الدور فـي الأمـر الأوّل المـرفوع بـالمتتمّم



 واللغوية أو قبح التكليف بغير المقدور ترتفع بالمتقّم.

وإن شئت قلت: إنّ هذا المقدار من اللغوية المر تنعة بالمتمّم لا محذور ولا
قبح فيه.
 الدقيّد والحصة التعبدية كان اللازم أخذ قيد التعبديّة بالأمر المتمّم كي لا يلز يلزم
 واضح

## ص זه قوله: ( وأمَا الصياغة الثالثة لتعدّد الأمر ...).

 وقصد الأمر بنحو الإطاق الشمولي الانحالي - أي مطلي الئلي الوجود - وأنّا


 متعلّق الأمر ، والفعل مقدور فيعلم بتعلّق الأمر به، المّا أمر ضمني أو استقالِّلي، وهذا لا يتوقف على مقدورية تصد الأمر ، وبوصوله يكون قصد القربة مقدوراً أيضـاً.

نعم، يرد عليه الاشكالان الثالث والرابع، كما يرد اشكال لزو مت تناير أمر أمر من لا يقدر على قصد الأمر ولو لجهجه المركب عن أمر من يقدر عليه ولعلّ هذا هو متصود السيد الشهيـيد ص 90 (الهاسش ...).




ناحية تفويت الغرض الدعلوم اهتمام المولى به بأواومره المتجددة اضطراراًا .

 ييّن المولى دخل قصد الأمر في غرضه وبقاء الغرض مالم يأت بذلك وسقوط

أضواء وآراء /ج
الأمر المتعلّق بذات النعل لا يقدح بامكان الامتثال والاعادة بلحاظ بقاء الغرض في أصل الفعل.

هذا مضافاً إلى أنّ مسألة الأمر بهذا المتنى يكون بحثاً لفظياً صياغياً، إذ لو



عن هذا الاهتمام المولوي المتعقّل والممكن بحسب الفرض ؟! ونلاحظ على هذا التصوير :

أولّاً ـ ما في الكتاب من لزوم تعلّق الأمر بأوسع مما فيه الملاك والك والغرض

 كافٍ؛ لأنّ فرض التحر ك بداع دنيوي أيضاً سوف يكون مشمولاً لاطلاق متعلّق الأمر ، مع انّه غير واجد للمالكاك .

نعمه ، قد يوجّه ذلك بأنّه بناءً على امتناع أخذ قصد الأمر في المتعلق يكون هذ الْا المقدار هو الممكن جعله من الأمر نظير تكليف الأُمّي بالاتيان بما على الرفّ الرفّ من الكتب إلى أن يحصل الكتاب المطلوب.
إلّا أنّ هذا أمر طريقي اضطراري وليس نفسياً، فالأمر النفسي لا يتعلّق بأوسع


 نهاية المطاف ولو اثباتاً.

وثانيـاً ــ التجدد في الأمر بمعنى الانشاء والاعتبار مشروط بتعقل جـعل
 إلى مجعولات عديدة أيضاً لا توجد له صيغة معقولة إلاّ بأن أن يقول مثلاً يجب تكرار الفعل ما دام لم يأت بقصد القربة ، فيكون عدم الاتيان بِّصد الأمر شرطاً للوجوب.

ومن الواضح أنّ هذا مضافاً إلى وضوح عدمه خلاف المقصود إِّ إل لازمه أنّه إذا كرّر الفعل في تمام الوقت بلا قربة كان مطيعاً وهو خلف.

اللّهمّ إلّا أن يقال بأنّ العصيان يتحقق بلحاظ تفويت الغرض

 الكشف المذكور لم تكن منجّزة وفي فرض انكشاف تقيّد الغرض لا حا حاجة إلى تجدّد الأوامر وجعلها؛ إذ ليست المنجزية والمـحركيّة للاتـيان بـالمقيّد مـن ناحيتها.



 ما لم يرجع إلى ما ذكرناه من تكرر الجعل أو انحلال المجعول.
 بقصد القربة، إلاّ أنّ هذا اعتبار البقاء والتجدد لا واقعه، أو قل بقاء اعـتباري

أضواء وآراء /ج
للأمر المجعول وليس بقاءً حقيقياً له، ولا منجزية له إلاّ بماحاحظة روح الأمر وملاكه، والذي هو تصوير آخر بحسب الفرض وليس بحاجة إلىا إلى هذا التطويل ولا إلى مجعول اعتباري متجدّد، بل يكون لغواً اًكا أشرنا


 الاعتبار المحض، والأمر الانثشائي بل روح الأمر والارادة الجدّية للمولى لانى وهي

 الارادة لتحقق الجزء الآخر وهو المحركية بنفس ذلك، أمكن ذلك بلحاظ الـا الأمر أيضـاً.

لا يــال: هذا الجواب يبطل برهان المحقّق الأصفهاني



 ذات الفعل ويجدّده حتى يتحقق من المكلف قصد الأمر ، وحيث إنّ ونّ ورائه ارادة
 فيكون الجعل الزائد للأمر الضمني بقصد الأمر لغواً حيئذٍ.

فإنّه يقـال: هذه المداقّة في لغوية الأوامر الضمنية واضحة البطلان، فـإنّه لا إشكال في أنّ روح الحكم والارادة التشر يعية المتعلّقة بـالفعل الحـبادي إذا

كانت صالحة للمحركية نحو ذات الفعل وبها يتحقق القيد أيضاً، لم يكن جعل

لغواً من هذه الناحية، وهذا واضح.

ورابعـاً ـ التجدد في الأمر غير دعقول في بعض موارد الأوامر التـعبدية؛

 تحقق من دونه سقط الأمر العبادي أيضاً بالعصيان.

وهذا ما لا يمكن توجيهه وتخر يجه على مبنى تجدّد الأمر؛ إذ سـوف لن يحدث أمر آخر، وسقوط الأمر الأوّل لم يكن بالعصيان؛ لأنّ المكلّف جـاء بمتعلقه وهو ذات الفعل. نعم، لو قلنا بأنّ الغرض المر المنكشف بالْ بالأمر المـتجدّد يكون منجزاً بتمامه يحصل العصيان بلحاظ الغرض لا محالة.


 ولا متجدّداً، فالا يمكن أن يكشف عدم التقييد الاثباتي بقصد الأمر عن التو صلية



 على ما سيأتي.
أضواء وآراء / ج !
ص . . ا ( الهامش ...).

لا يرد شيء من الاشكالين المذكورين، فلابد من حذفهما:
أمّا الأوّل : فلأنّه لا وجه لتخصيص الاستحالة بعملية التقييد، كيف وأصل الاستحالة المبرزة من قبل الميرزا النائيني الأمر لا عملية التقييد بما هو تقييد في عالم اللحاظ والتصوّر، وهذا واضي وأمّا الثاني : فلأنّ إطلاق الأمر الثاني للحصة غير القربية بمعنى شموله لها مهمالً من حيث شمول الحصة القربية أيضاً مستحيل لانّه في قوّة الجزئية عند صاحب هذا المبنى، فيكون فيه محذور التقييد.

وإنّما يمكن هذا الإطلاق إذا كان الجعل مطلقاً من حيث الحصة القربية أيضاً وهو خلف، فكال الجوابين غير تامين.

نعم، يمكن جعل الأمر الثاني مقيداً بـالحصة القـربية فـيدور الأمـر بـين
 يكون نفياً لارادة التقييد، وحيث يمتنع الاهـمال الثبوتي أو خــالف الظــاهر فيستكشف ـ ولو بدلالة الاقتضاء ـ الإطلاق وشمول الحكم للحصة غير القربية أيضاً، أو يقال بأنّ دلالة الأمر على تعلقه بالحصة القربية من متعلقه لا نحتاج فيه إلى الإطلاق، بل هو القدر المتيقن من مدلول الأمر وفي طوله يكا يكون الإطلاق
 الجزئية ممتنعاً.
ولعلّ روح الإشكال الثاني في الهامش راجع إلى هذا المعنى.

ص ا 1 ق قوله : ( وهكذا اتضح أنه على مسلك صاحب الكفاية لا يتمّ الإطلاق اللفظي....) .
يمكن أن يقال : انّه على هذا المسلك أيضاً يتم الإطا(ق اللفظي عرفاً لا دقة، ، بدعوى أنّ التعبير العرفي لبيان دخل قصد النا
 عدمه يستكشف عدمه كما يقال بذلك على مسلك متمم الجعل أو تجدد الأمر، فكل هذا البحث الدقي أجنبي عن المدلول العرفي للأمر . ص 1•1 قوله: (الأوّل ـ عدم الجزم بالسقوط ...).

امّا بدعوى حكومة الأصل السببي وهو البراءة عن الأكثر على الثكك فـي
 ما يسقط وما لا يسقط لا يكون مجرىً للاشتغال العقلي، بل هو مجرى لأصالة
 السقوط أيضاً، وهذا البيان لا يجري هنا؛ لعدم الدوران في التكليف وإنّا وانما الثك في سقو طه مع العلم به تفصيلاً كموارد الشك في الامتثال، حيث حيث يكون الواجب فيه معلوماً تفصيلً لا مردداً، والجواب مار ما في الكتابِ.
ص 1•7 قوله : ( الثاني ....).

وقد يذكر هنا جواب آخر : وهو أنّه لا فرق بين احتمال أصل وجود غرض
مولوي أو تكليف نفسي محتمل على تقدير وجوده لا يمكن للا للمولى آلى بيانه، وبين احتمال دخل شيء ضمناً في غرض المولى أو تكليفه ولا يمكنه بيانه، فكما

يجري في الأوّل البراءة كذلك في الثاني .

ولكنه ليس بصحيح، أمّا البراءة العقلية فمن الواضح عدم جر جر يانها في مورد
 أدلّة البراءة الشر عية فأيضاً لا إطلاق لها لمثل هذه الفـر الفرضية خصوصاً بمالحط

 لم يصل إلى المكلّف.
فص فهذا الجواب غير تام، وإنّما ينحصر الجواب بما في الكتاب.



 المقام حيث لا مجرى للبراءة الشرعية فيه، والبراءة العقلية غير جارية بحسب الفرض .
 ونضيف جواباً ثالثاً حاصله: جريان البراءة الشرعية هنا أيضاً عن التكليف

 ناحية المتعلّق، بل من ناحية الـاحن نوع الوجوب وكونه يسقط باتيان متعلقه -إذا كان توصلياً ـ أو لا يسقط - إذا كان تعبدياً ـ ـ.

وإن شئت قلت : من ناحية المنشأ وكيفية غرضه الموجب لتنوعه من حيث
 وجوب شخصي واحد يشك في بقاء علّته، ، بل هما فر دان أو نو نوعان من الوجوب ولو بلحاظ علّتهما، رغم تعالّقهما معاً بذات الفعل .

وهذا العلم الإجمالي دائر بين أحد تكليفين متعلقين كلاهما بالفعل، ولكنهما


 عدم جواز تركه لكونه معصيةً على كل تقدير ، بخلاف البراءة عن النوع التعبدي .

يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز لسقوطه، وإن أريد استصحاب واقي القع الفـر الْـرد وشخص الحكم المتحقق حدوثاً فهو من استصحاب الفرد المردّد.

نعم، لو كان المجعول شخصياً والغرض بمثابة العلّة و الحيثية التعليلية للحكم
 نكن بحاجة إلى أصل الاشتغال العقلي، كما لا تكون البراءة جارية لحا لحكــومة الاستصحاب عليه.



الانحلال الحقيقي، بخلاف العلم بين الأقل والأكثر .
أضواء وآراء / ج

كما أنّ الوجه الثاني أيضاً يتم هنا إذا أرجعناه إلى نكتة تعلق العلم بالو اقع

 الاشتغال في الشك في السقوط في المقام، فإنّ الثـك في السـقوط بـالاتلاتيان بمتعلقه ناشئ عن الشك في نيو الو الوجوب وكي وكونه مما يسقط أم لا يسقط ، فإذا جرت البراءة عنه كانت حاكمة على الأصل الجاري في الشكا في السقوط - ــع قطع النظر عن اشكال المثبتية -

كما أنّ الفرق الثاني أيضاً غير تام، فاننا إذا افترضنا امكان بقاء الأمر وعدم
 التصدّي لتحصيله بالانشاء أيضاً ممكناً، وذلك من خلال جعل أمر لا يسقط باتيان متعلقه مع تبيين ذلك، ، فإنّ هذا بحسب الحقيقة مزيد أمر وتصدٍّ انشائي
لا اخباري.

فالوجوه الثلاثة للفرق كالّها غير تامة موضوعاً مع قطع النظر عن الأجوبة المبيّنة في الكتاب.

نعمه، يبقى وجه واحد للفرق وهو مبني على مسلك صاحب الكِ الكفاية

 ثمّ إنّ هنا بيانات لاثبات أنّ الأصل في الأوامر أو الواجبات منها التعبدية
 عدم تماميتها لم يتعرّض لها السيد الشهيدَ

## والمهم منها وجهان:

الأوّل : ما ذكره جملة من الأعلام من أنّ الغرض من الأمر هو التحريك المولوي للمكلّف، ولا يراد بقصد الأمر إلّا ذلك فيجب تحصيله ـ في تعبير ـ أو أو أنّه يوجب تضييق متعلّق الأمر ذاتاً بالحصة القربيّة - في تعبير آخر -ـ الا
واُجيب عليه: بأنّ الغرض المولوي هو المحركية شأناً لا فعالً، وهذا الجواب معناه قبول أصل البيان بحيث إذا كان الغرض التحر يك الفعلي ــ كما في الأوامر الشخصية الخارجية ــ كان ظاهراً في التعبدية، وهو كما ترا ترى .

والصحيح في الجواب أنّه وقع خلط بين الغرض التكويني من الأمر والغرض التنشريعي منه، فإنّ التحريك المولوي غرض تكويني للآمر من أمـره، وأمّــا غرضه التشريعي ففي ذات الفعل المطلق، وما يتنجز عقلاً أو يوجب تـض


الثاني: الاستدلال بجملة من الآيات والروايات كقوله تعالى :"ا وَمَا خََقْتُ
 وغيرهما .

والجواب: انّ هذه الأدلّة أجنبية عن محلّ البحث كما يظهر لمن يراجعها، فلا تستحق التعرّض .
( ( ) سورة الذاريات، الآية 07.


أضواء وآراء / ج

## ص 111 قوله: ( الجهة الخامسة...).

لا وجه لتـقييد العـنوان بـالوجوبات، فـإنّ الأمـر الأعــم مـن الوجـوبي والاستحبابي ينقسم إلى النفسي والتعييني والعيني ؛ ولعلّه من جهة ظهور الأمر في الوجوب من دون قرينة أو كون المهم في الفقه الوجوب.

ثمّ إنّ اثبات النفسية قد تكون باستظهار ذلك من مفاد الأمر ابتداءً وبالمطابقة
 من إطلاق في مفاد هيئة الأمر أو مادته، كما في التقريبات الثالثة الأولى في الكتاب.

لا يقـال : إنّ متتضى الإطلاق نفي القيد وبـالتالي ارادة الجــامع والطـبيعة بال قيد من الخطاب وهو يقتضي الثوسعة وأن يكون الأمر دالاً على الجـامع
 إطلاق في مدلول الهيئة أو المادة يقتضي سعة الوجوب أو الواجب المبير المستلزم
 التضييق بالملازمة، أو يكون ظهور فـي نـفس خـطـاب الأمـر يــتضي إرادة خصوص النفسي أو يعرف عدم ارادة الجامع بين الوجوبين لامـتناع انشـائه ولزوم وجود قيد في المنشأ كما في المقام على ما يأتي في التـقريب الرابـع والخامس .

وبهذا يعرف أنّ الإطلاق والسكوت عن القيد من جهة قد يقتضي التضييق في جهة اُخرى، وهذه من مصاديق اقتضاء الإطلاق للتضييق لا التو سعة كما انّ من مصاديقها الانصراف المدّعى في بعض المطلقات. و تفصيل ذلك في محلّه.
ص اlr قوله: (الثالث:...).



 فإنّه عندئذٍ لا يكون إطلاق في متعلّق الأمر للحصة غير المقرونة بذلك الواجب لكي نثبت به بالمالازمة النفسيّة.

وبهذا يظهر أنّه باجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في مدلول الصا الصيغة أو المادة




 الوجوب من إطلاق الطلب والأمر ، لكون قيد الاسـتحباب وحــدّه عــدميـاً،
 الوجوب لا الاستحباب ما لم ينصب قرينة عليه.

إلّا أنّكّالا هذين التقريبين - لو تمّا من حيث نفسيهما ـ فإنّما يتمّان في مورد


 وماكه وهو أمر أجنبي عن مفاد الأمر ، ولا يكون إطلاق الأمر متكفالً للكشف
أضواء وآراء / ج

عنه بوجه أصالً. فالا يصح قياس المقام بالأمر الاستحبابي والوجوبي اللــذان يرجعان إلى شدة وضعف نفس الأمر ولو عرفاً، فهذان التقر يبان أيضاً لا يمكن

المساعدة عليهما.
وأمّا ما جاء في بعض الكلمات من أنّ الغير ية والتعيينية والعينية كالوجوب
تثبت بحكم العقل أو العقاء فهو كما ترى لا يرجع إلى محصَّل .

والصحيح أن يقال : حيث انّ الأمر أو الارادة الغيرية على القول به ليست لـ
 التحريك المولوي نحو متعلقاتها فهذا الظهور يناسب الأمر النفسي لا الغيري؛
 هي السبب في حمل الأوامر الغيرية عـلـى الإرشــاد إلى الشـرطـية والقــــيدية، ، فتدبر جيداً. ص IVV قوله: (وهذا الكلام بهذا المقدار ...).

المقصود انّ ظاهر كام السيد الخوئي



 وأصالة الجدّ في المدلول الجدّي؛ لعدم قصور في حجيتهما إلاّل في مورد يعلم بالمراد الجدّي، ومجرد عدم الظهور لا يعني العلم بعدم إرادة الوجوب جـدّدّاً، وهذا واضح.

إلّا أنّه من القر يب أن يكون مقصود السيد الخوئي الظهور الاستعمالي لا الجدّي من قبيل مو ارد احتفاف الكالام بالقر ينة على الما المجاز في مرحلة المدلول التصوري أو الاستعمالي وعدم تمامية مقدمات الحكمة .
ص IVV قوله: (والتحقيق : أنّ الأمر ...).

أمّاعلى تقدير الوضع للوجوب فلأنّ نغس مقام توهم الحظر يصلح أن أن يكون المّا قرينة معتمدة مؤثرة في عدم استقرار الظهور في ارادرة المعنى الحقيقي ، أمّا على ألى ألى


 الوضعي من اللفظ. أو على مستوى المدلول التو التصديقي الاستعمالي، فلا يكا يكون ظاهراً في ارادة الوجوب بل ولا الطلب.

إلاّ أنّ هذا المسلك بنفسه غير محتمل لما تقدم من عدم الاحساس بالعناية والمجازية في استعمال الصيغة في هذه الموارد، وما تقدّم من انّ أصّ أصل الدلالة الة
 لا التصوري الاستعمالي للأمر .
وامّا على المسلك الآخر فبما هو مذكور في الكتاب.
ص |Y| قوله: ( الجهة السابعة....).

الفرق بين هذا البحث وبحث تعلّق الأوامر بالطبيعة أو الأفـراد واضـح؛ إذ البحث هنا عن كون متتضى الأمر التعدد أو كفاية المرة بمعنى الدفعة أو الفرد

أضواء وآراء /ج

بينما البحث هناك بعد الفراغ عن التعدد أو المرة في انّ ما هو متعلّق الأمر ذات الطبيعة أو انّ الخصائص الفردية أيضاً داخلة تحت الأمر ، أي البحث هناء او أك عن سريان الأمر إلى الفرد من الطبيعة وعدمها ـ سواءً كان اللازم فرد واحد ألو أو تمام الأفراد ــولهذا يكون بحثاً ثبو تياً عن سريان وجوب الطيع الطبيعة إلى الأفراد سواء
 عن مقدار الواجب. ومنه يعرف بطلان ما في الفصول من أنّ البحث هنا فرع اختيار تعلّق الأمر بالأفراد في تلك المسألة .

كما أنّ الثمرة لمسألتنا لزوم التكرار وعدمه في مقام الامتثال، بينما الثمرة
لتلكا المسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي ونحو ذلك من الثمرات. نعم، البحث عن الانحالية بمعنى الشمولية أو البدلية في المتعلّق يمكن أن
 دعوى الدلالة اللفظية الوضعية على لزوم التكرار أو المرة، واُخرى على أساس الدلالة الاطلاقية، ومقتضى اجراء مقدمات الحكمة في المتعلّق كما صنعه السيد الشهيد، فما عن السيد الخوئي من انّ البحث عن المرة والتكرار أجنبي عـن مسألة الانحالل في غير محلّه.

ثمّ انّ عدم انحالية الطبيعة في متعلقات الأوامر قد تفسر بنكتة اثباتية من
 إلّا أنّ هذا لا يفي بتفسير الفرق بين الطبيعة الواقعة موضوعاً للأوامر والتي يكون الأمر بلحاظها انحاللياً كما في ( أكرم العالم ) وبين الطبيعة الو اقعة متعلقاً للأمر .

r६)
رلالات صين الأمر
إلى عالم التطبيق وانطباق الطبيعة بتحقق أفرادها بلحاظ الـــوضوع المأخــوذ مفروغاً عنه ومقدّر الوجود، بخلاف المحمول والمتعلّق للأمر أو النهي كما هو المو الما مذكور في الكتاب.
 خلال ما يدلّ عليه كأدوات العموم كما إذا قال: (أكرمه بكل الـا اكرام ) أو نكا
 انحالال بمالك اثباتي يرجع إلى لحاظ المولى للكثرة والتعدد والانـحالال فـي جعله.

وقد يناقش في ذلك تارة: بأنّ لازم ما ذكر من النكتة الثبوتية العقلية عدم
 مفاهيم يراد ايجادها أو الإخبار عن وجودان الانيا الانحلال والتكثّر ثبو تاً؟

لا إثكال في انحالية الجواز والحلية بلحاظ كل بيح، بخلاف جـا

 يلحظ المتعلق فيه كمفهوم غير مفروض الوجود، وإلّا كان جعل الحكّم له لها لغواً و تحصيارً للحاصل.
والجواب: أمّا عن الأوّل : فبما في الكتاب بعنوان ( ثالثاً) فــإنّ المــمتنع
 لا الانحلال في مقام الجعل وتعدد الحكم، فإنّه يمكن من خلال ملالـلا ملاحظة الأفراد

أضواء وآراء /ج
المتعددة من الطبيعة مفهوماً والأمر بايجادها ، فإنّ هذا ليس بمدتنع ولكنه بحاج إلى لحاظ الأفراد المتكثرة للطبيعة ووجود ما يدلّ عليه كأدوات العمو م ونحوها.

ومنه يعرف أنّه بلحاظ انحلال الموضوعات يوجد انحالالان بحسب الحقيقة :

ومقدر الوجود. والآخر : عرفي فيما إذا لوحظت أفراد الطبيعة متكثرة.

 عقالً، وبالنسبة لأفرادها الطولية توجد نكا نكتة اثباتية نظير ما فا في انحالال النهي إلى الِي نواهي بلحاظ أفراد الطبيعة الطولية.

ثمّ انّه كان ينبغي التعرّض للأصل العملي أيضاً عند الشك وإن إن كان من الوا الواض

 كان مجموع الأفراد المتكر رة تكليفاً واحداً ـــ
نعم، لو اُريد من المرّة شرطية المرّة بنحو بشرط لا علا عن التكرار وعلم بأنّ


 المخالفة الاحتمالية دون القطعية.

ثمّ إنّه إذا كان الواجب المردد ضمنياً كالتسبيحات في الأخير تين من من الصار الصاة وجب الاحتياط بتكرار العمل (المركّب ) مرتين، وهذا كلّه واضح.

ص صVV قوله: (وهل يمكن تبديل الامتثال من فرد بفرد آخر ...). لابدّ من البحث في مسألتين :



الامتثال عقيب الامتثال أم لا يمكن؟ ؟
 المأمور به بأن كان المطلوب فرداً واحداً لا أكثر اتجه البحث عن امكان تِ تبديل الامتثال بالامتثال حيئذٍٍ.

أمّا المسألة الأولى: فظاهر كلمات المحقد
 الفرد الثاني الطولي في عمود الزمان بصفة الوجوب والالامتثال ، وهذا بخلاف الفردين العرضيين في الزمان.





 أن يقف على المسافة التصيرة أو يمده إلى المسافة الطويلة الميلة فيكون كلّه امتنالاً رغم أنّ الز يادة لم يكن ملز ماً بها وواجبة عليه بحيث كان يمكنه رفع اليد عنها.
أضواء وآراء / ج

وكذا إذا أمره بالماء الأعم من القليل والكثير ، ومجرد كون الفرد المـتحقق
 المقام لا يمكن أن يكون مفرقاً بعد فرض أنّ الميزان وان والمعيار امكان انـان انطباق


 معاً كذلك الحال في الفردين الطوليين في زمان معيّن كالطبيعي بين الحـدين الطـين الزمانيين .

فالحاصل: المعيار في المسألة الأولى إمكان انطباق العنوان المأمـور بــهـ لا سقوط الأمر أو محركيته.

ودعوى : لزو وجود الأمر لكي ينطبق والمفروض سقوطه بالفرد الأوّل . مدفوعة: بأنّ سقوطه فرع أن لا ينطبق المأمور به على المجموع، وإلّا كان يسقط به لا بالأوّل فقط.

ودعوى: أنّ أخذ الطبيعي بنحو صرف الوجود يوجب انطباقه عـلى أوّل الوجود فقط دون الوجود الثاني حتى مع ضمّه إلى الأوّل.


 الحدين

ويشهد على صحة ما نقول قياس المقام بمورد الارادة التكوينية فـيما إذا

كان مراد الإنسان ومطلوبه التكويني في الأعم من فرد واحــد أو أكـثر فـي
 امكان هذا مكابرة واضحة ، فإذاصحّ ذلك في المراد التكويني صحّ في التشر يعي أيضاً.

وعلى هذا الأساس لا يصحّ ما جاء في كلمات المحققين من عدم إمكان الامتثال عقيب الامتثال إذا أريد منه جعل المجموع امتثالاً واحداً .
 على تعدد الأمر وهو خلف.
كما يظهر إمكان التخيير بين الأقل والأكثر بالا رجوعهما إلى المتباينين إذا أريد

 المتّصل كالخط القصير والطويل، ، فإنّ هذا معقول في الكمّ المنفصل أيضاً إلذا أُخذ


 التخيير الشرعي حينئذٍ!

نعم، هذا ملاكاً راجع إلى التخيير العقلي إذا لم يكن في كل منهما غـر وض
مستقل عن الآخر ، ولكنه بحسب الخطاب تخيير شرعي، ولا محذور فيه.
وما يقـال : من أنّ لازمه تعلّق الأمر الضمني الزائد بأحد النقيضين وهو لغو و جوابه: أنّه يكفي لدفع لغوية جعله امكان جعل المجموع امـتثالاً لكــون

أضواء وآراء / ج

الغرض متحققاً به لا بالأقل ضمن الأكثر ، ولا يرد النقض بالأمر الاستقاللي بأحد


 من هذه الناحية، فتدبر جيداً.

هذا، ولكن التحقيق أنّ هذا وإن كان ممكناً ثبو تاً، إلّا انّــه خــالاف ظــاهر الأمر اثباتاً، بـحيث يـحتاج إلى قـرينة ودال عــليه؛ لأنّ ظــاهر الأمـر كــما تقدم ملاحظة متعلقه بنحو صرف الوجود في مقام ايجاب ايجاد الطبيعة فـي الخارج، وايجاد الطبيعة بنحو صرف الوجـود يـتحقق بـالوجود الأوّل ـ ولو كان ضمن فردين ــلا الوجودين الطوليين في عمود الزمان ، فالا يكون الايجاد


 الوجود في متعلّق الأمر، فيكون بحاجة إلى دالّ عليه كــما إذا صـرّح بــلـك وأنّ المأمور به عنوان عام ينطبق على الفرد والأفراد الطولية على حدّ واحد ولـد ولابد من فرض أنّ ذلك العنوان بتحققه ثانياً يهدم مصداق ولية الفي الفرد الأوّل لوحده لذلك العنوان.
 في الاصطالح، والمقصود امكان تحقق الامتثال بفردين طوليين كــالعرضيين ثبوتاً.

وامّا المسألة الثانية: فبلحاظ الأمر لا يعقل تبديل الامتتال لسقوط شخص




 الأمر لسقوطه بل بلحاظ الغرض وروح الأمر ، نظير الامتثال بفعل يحقق الغرض ولكنه ليس مأموراً به لسبب من الأسباب، فكما يعقل تحقق الامتثال بلحاظ
 الحكم لو فرض احراز انٌ الغرض من وراء الأمر سنخ غرض لا يتا يتحقق فوراً
 المولى بذلك وسقوط أمره، ولكن الغرض يحتا يلم إلى إلى ضمّ أمر آخر إليه، ، فما دام لم ينضم ذلك الأمر يمكن تبديل الامتثال بتقديم فرد آخر ينضم إليه ذالكُ الأمر . نعمه، في مثل هذه الموارد سوف يجعل المولى أمره إمّا على عنوان جامع قابل


 الامتثال الأوّل ورفع شر طه المتأخر - والذي يكون معقو لألاً في الواجب لرجوعه إلى التحصيص بالحصة الخاصة. ويمكن جعل الأمر على الفر د الو احد مع تقييده
 مقصود السيد الشهيد من الاشكال على صاحب الكفاية

والو اقع أنّه بالدقة كما لا يعقل تبديل الامتثال بالامتثال لا يعقل هد ما الامتنثال بالامتثال ، وإنّما المعقول المنع عن تحقق الامتثال بالفرد الأوّل ؛ لاشتراط وشرط متأخر فيه، فيتحقق بالفرد الثاني، فلم يتحقق امتثال بالفرد الألوّ الألّل بعد



 كان في العنوان مسامحة كما هو كذلك في عنوان هدم الامتثال .










 أيضاً مقيّد بأن لا يلحقه فرد آخر يكون به تحقق المالكا والغرض المر المولوي، وهذا كلّه واضح.

ص ص قوله : ( ملاحظة : الظاهر أنّ الجهة الثامنة من البحث ساقطة في هذا الموضع ، وهو البحث عن دلالة الأمر على الفور أو التراخي ـ ا فنستدركه هنا ونقول ):

الجهة الثامنة : في دلالة الأمر على الفور أو التراخي أو عدم دلالته على شيء
 والمضايقة في قضاء الصاة ـ والبحث حول ذلك يقع في اُمور :
الأمر الأوّل: في صور الفور والتراخي، فإنّه يمكن ثبوتاً أن يقيّد المأمـور




 وأثره جر يان استصحاب بقاء الوجوب عند الثشك فيه على ما سيأتي. ويمكن أن يكون الواجب الفوري على نحو تعدّد المطلوب امّا برجو الموعه إلى الى وجوبين أحدهما متعلّق بذات الفعل، والآخر بالاتيان به فوراً أو فوراً فـفوراً

 فالوجوب ينحلّ إلى وجوبين أو وجـوبات عـــيديدة بـعدد الأفـراد الطـولية، ،
 أنّن لو تركها جميعاً يكون عاصياً لأوامر عديدة.
أضواء وآراء / ج

الأمر الثاني: فيما تتفضيه صينة الأمر ، ولا ينبغي الاشكال في عدم إما اتضائها الفور بالخصوص ولا التراخي بالخصوص؛ لانّها لا تدلّ إلّا عـلى الوالى الوجـو بالمعنى الحرفي، وهي النسبة الارسالية، ومتعلّقها أيضاً لا يدلّ إلّا على الطّلا الطبيعة الجامعة بين الأفراد الطولية والعرضية وشسيء مسنهما لا يـقتضيان الفـورية أو التراخي بالخصوص؛ ولهذا لا نشعر بعناية ولا مجازية فيما إذا صرّح بعدم فوريّة الأمر أو فوريته.

وهذا معناه عدم أخذ الفورية ولا التأخير والتراخي قيداً في الأمـر، إلّا أنّ نتيجة الإطالق في المتعلّق من ناحية كال القيدين جواز التراخي وكي وني ولي الواجب موسّعاً.

ولا إثكال في عدم استفادة الفورية من الأوامر الموقتة بوقت، كما إذا قال:
(صلّ ما بين الفجر وطلوع الشمس ) لأنّ دعوى استفادة الفورية منها خلاف ظاهر التوقيت الدال عرفاً على جواز التأخير إلى آخر ذلك الز الزـــان المـحدّد للواجب.

وما يتوهم دلالة الأمر فيه على الفور إنّما هو غير الأوامر الموقتة، كالأمر بقضاء ما فات من الصالة، أو الأمر بالحب على المستطيع ونحو ذلك الكي

وقد تقرّب دلالة الأمر على الفور في هذه الأوامـر بأنّ الارسـال والبـعث
 والانبعاث النكويني في الإرادة التكوينية فورية فكذلك يناسب أن يكون البعث والارسال التشريعي الذي هو مدلول الأمر كذلك، فتتشكل دلالة التزامـية أو اطلاقية عرفية بملاك التطابق بين الارادة التكوينية والتشريعية تقتضي الفورية.

YOI
دلالت صيغة الأمر

وفيه: أنّ التحرّك كـ التكويني في الإرادة التكــوينية ليس مـن بــاب الفـورية وبملاكها، بل من باب خارجية الحركة وجزئيتّها ، وهذا غير موجود في التي التحريك
 الفعل في عمود الزمان، وهذا واضح

وقد تقرّب دلالة الأمر على الفور ببيان آخر حاصله: أنّ إطلاق المادة في

 الأفراد الطولية في عمود الزمان فهذا الإطلاق ليس ملحوظاً في مقام الجعل، ، وإنّما الملحوظ فيه ذات الطبيعة، وهي واحدة وليست متكثرة، وقد طرأ عليها
 لا انتظار لشيء آخر غير تحقيق صرف الوجود للطبيعة الذي لا يرى متكثراً في عمود الزمان.

والجواب: إن كان المقصود أنّه لا انتظار لشيء آخر في فعلية الوجوب فهذا مسلّم ولا بحث فيه، ولكنه لا يقتضي فورية الواجب، وإن إن كان المقصود أنّه لا ينبغي الانتظار في تحقيق الواجب فهو فرع تحديد ما هو متعلّق الوجوب، فإِي الذا
 مقتضى الإطالاق - ولو العقلي - فيه نفي الفورية، فما لم يكن في البين قرينة على التقييد بالفورية أو انصراف إليه في مورد لا وجه لاستفا لا ولادة الانيا الفور من الأمر، بل هو خلاف إطلاق متعلقه ، سواء كان الإطلاق لفظياً كالمثال الذي ذكر أو أو عقلياً وبمقدّمات الحكمة.
أضواء وآراء / ج !

الأمر الثــلث: في استفادة الفور بدليل آخر ، حيث ادّعي استفادة ذلك في الأوامر الشرعية من آية الأمر بالمسارعة إلى المـغفرة واستـباق الخـيرات الـيا أو
 المسارعة والاستباق في الفورية، فتكون هذه دلالة عامة على فورية الأوامر الشرعية إلّا ما خرج منها بالدليل . ونوقش في هذا الاستدلال بوجوه:

1 - إنّها من قبيل الأوامر بالاطاعة لابد وأن تحمل على الإرشاد إلى حكم العقل بحسن المسارعة إلى المغفرة والخيرات، كما نحمل الأمر بالاطاعة الاعة على الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاطاعة أو وجوبها.
 ورغبته إلى الأفراد الطولية على حدّ سواء.




 الحاصل . فمن الواضح أنّ هذا غير موجود هنا؛ لأنّ هذا المحذور لا يلزي

المقام؛ فإنّه حُسن آخر في عنوان المسارعة، غير أصل الاطاعة للمولى كما لا يخفى .
r r بـ إنّها محمولة على الاستحباب، وإلاّ يلزم تخصيص تمام المستحبات وأكثر الواجبات منها، وهو تخصيص الأكثر المستهجن، وقد وافق على ذلك السيد الخوئي

وفيه: أنّه لا يتتّ على مبناه في كون دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل
 دليل الأمر بالمسارعة أصالً؛ إذ الحكم المحمول عليها ليس إلاّ أصل الطلب الجامع بين الاستحباب والوجوب، وهو محفوظ حتى في المستحبات. r ـ ـ ما ذكره المحقّق العراقي في مقالاته (r) من أنّ ظاهر الأمر بالمسارعة
 عنها، فيؤمر بالمسارعة فيها وعدم تأجيلها، وهذا ولا لا يكا يكون إلاّلا مع استحباب الفورية، وأمّا إذا كان الواجب فورياً سقط الخير عـن الخـيرية عـلى تــد ير التأجيل.

وفـيه : أنّ هذا إنّما يلزم إذا قيل بالوجوب الثـرطي للـفورية، أي بـنـحو المطلوب المقيّد، بحيث يسقط أصل الواجب بالتأجيل ، وهذا لا موجب له له ، فإنّه يمكن أن يكون بنحو تعدد المطلوب أو الوا اجبات الطولية العديدة كما تقدّم في الأمر الأوّلّ.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) محاضرات في اُصول الفقه Y: Y ( Y ( } \text { ( ـ ـ النجف الأشرف ) . } \\
& \text { (Y) المقالات: بها. }
\end{aligned}
$$

نعم ، لو كان النظر إلى تمام الو اجبات والأوامر حتى الأمر بالمسارعة لزم ذلك في خصوص الأمر بالمسارعة، إلّا أنّ هذا الخطاب لا يكون ناظراً إلى نفسه بل إلى سائر الأوامر ولو بلحاظٍ هذه النكتة ، فهي تو جب سقو طا اطا(قها لنفسها فقط

لا أكثر، بل سيأتي عدم سقوط هذا الإطلاق أيضاً .
ع ـ إنّ الآيتين ليستا ناظر تين إلى مسألة الفورية والتراخي أصلاً، بل آية الأمر بالاستباق ناظرة إلى تشويق الناس وترغيبهم إلى التسابق والتنافس، نظير قوله تعالى : وَ وَفِي ذُلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ألْمُتَنَافِسُونَ والتنافس استحبابي لا وجوبي؛ لانّه لا يمكن فيه سبقة الجميع، بل لا محالة يسبق بعض ويتأخر آخرون، بل كون الاستباق ملحوظاً بالنظر إلى الآخرين لا اتيان الواجب في نفسه قرينة أيضاً على ارادة التشويق والترغيب لا ايجاب الفورية في الأعمال في نفسها، سواء كان آخرون في البين أم لم يكونو ا. وكذلك الأمر بالمسارعة إلى المغفرة من الله تعالى والتي يشتاق إليها كلّ انسان بطبعه . هذا، مضافاً إلى أنّ المغفرة إنّما تكـون بـالنوبة عـن الذنـو ب والمـعاصي المر تكبة، وهي واجبة فوراً ففوراً عقالً، والأمر الشرعي بها لا يناسب إلاّا أن يكون إرشاداً إلى ذاك الحكم العقلي لا ايجاب شرعي مولوي آخر ليلزم من ترك الفورية تراكم ذنوب ومعاصي اُخرى على العبد، فإنّ هذا لا يـنـاسب سـيـاق امتنانية الآية والدعوة إلى غفران الله سبحانه و تعالى . الأمر الرابع : بناءً على وجوب الفورية فهل يسقط الواجب رأساً بترك الفورية أو يبقى ذات الفعل واجباً موسعاً، أو يجب الاتيان به فوراً ففوراً؟ وجوه ثلاثة ،

كل منها معقول ثبوتاً ومحتمل في نفسه كما ذكرنا تصوير ذلك في الأمر الأوّّل . وأمّا اثباتاً فإذا قلنا بالفورية ـ على أساس استفادة تقييد المادة ولو باقتضاء

 الفورية سقط الوجوب لا محالة بانتفاء القيد وفواته.

وإذا قلنا باستفادة الفو رية بالدلالة الالتزامية أو الاططالاقية العرفية على ألماء أساس
 بها تكون على نحو الاحتمال الثالث، أي الاتيان بالمألمأمور به فوراً الكالما كان أصل أصل
 الدلالتين هو الاحتمال الثالث، أي الاتيان به فوراً ففوراً.


على الوجوب الشرطي للمسارعة والفورية ـ كما ذكر الونا آنفاً ـ بل هو الو وا واجب آخر، فيكون الواجب الأوّل باقياً بمقتضى إطلاق المادة فيه.
أمّا هل تجب الفورية بقاءً أيضاً والذي يعني أنّ الواجب لاجِ لابد من الاتيا التيان به


$$
\begin{aligned}
& \text { بحثه (1) الثاني، وفي الآخر الأوّل (ب). }
\end{aligned}
$$

أضواء وآراء / ج

وحاصل ما ذكره في التقرير الأوّلّ: أنّ الأمر بالواجب لا يقتضي إلاّلاّ كون

 عمود الزمان ما عدا الفرد الأخير ، فإن فرضنا الأوّ الوّل كانت النتيجة سقوط الواجب وبقاء الواجب الموسّح على ستنه، وإن فرضنا

 فلابـد وأن تكون المسارعة مـلحوظة بـالنحو الأوّل المـنحصر فـي الانـي الاتـيان بالواجب ضمن الفرد الأوّلّ من عمود الز مان ، وقد فاته بتر كـ كـ الفو رية ، فالا يبقى إلاّا الأمر بأصل الواجب الموسّع .
ويـرد عليه :

أوّلاً ــ أنّ الأمر بالمسارعة على التقدير الثاني ينحل إلى أوامر عديدة بعدد
الأفراد الطولية للمسارعة في الاتيان بالوا بالواجب كل واحد منها خير جديد فتجب المسارعة إليه، وهذا نظير الانحالال المال المدّعى في بحث حجّية خبر الواحد بالنسبة للأخبار مع الواسطة في القضايا الحقيقية.

 في عرض واحد مسارعة لكي يقال إنّ مقتضى الإطــاق فـي مـتعلّالق الأمـر
 كلّ فرد متأخر عند فوات الفرد المتدّدّم، وهذه الخصوصية الحية تجعل الأمر به أيضاً منحلاً إلى أوامر طولية، وهو معنى استفادة الأمر بالمسارعة فوراً ففوراً.

وإن شئت قلت: إنّّكلّ فرد من الواجب الموسّع في عمود الزمان خير مستقل
 الموضوع بحسب الحقيقة لا المتعلّق ، فيكون شمولياً لا بدليّاً، فما دام لم يس يسقط
 عمود الزمان خيراً مشمولاً لإطلاق الأمر بالمسارعة والاستباق الطاق، وهنا ونا مساوق
مع الوجوب فوراً ففوراً.

الأمر الخـامس : فيما يقتضيه الأصل العملي عند الشكا في الفور رية، وهنا



 الفعل أم لا؟ وهو الاتيان بالواجب فوراً، وفي الآن الأوّل أو فوراً ففوراً كلما لم يأت به في الآن الأسبق.

الثاني المشكوك لكونه شكاً في تكليف آخر .
ب Y أن يشك في وجوب الفو رية وعدمها على نحو وحدة المطلوب، أي يعلم
 هـو مطلق ردّ التحية أو الردّ في الزم ان الأوّلْ فقط بحيث إذا إلم يرد المدّها فيه سقط الوجوب.

وهذا من الدوران بين الإطلاق والتقييد في الواجب، وهو من الدوران بين

أضواء وآراء / ج'

- الأقل والأكثر الارتباطي، والذي تجري فيه البراءة عن الأكثر - أي عن التقييد
 بالعلم الإجمالي من أوّل الأمر ، فالا يمكن للمككلّق إذا لم يردّ التحيّ التحية في الزمن

 فتركه في كلا الزمانين مخالفة قطعية كما هو واضح.

نعم، لو حصل له العلم بأصل التكليف وهذا الشكاك والدوران بعد فوات الزمن الأوّل جرت البراءة عن أصل وجوب الفعل عليه في الزمن الثاني؛ لانّن شاك بدوي في التكليف، ولم يكن طرفاً لعلم منجز عليه.

لا يقـال: هذه البراءة محكومة لاستصحاب بقاء الوجوب المعلوم تحققه في الزمان الأوّل ولو لم يعلم به المكلّف.
 الفعل فيكون باقياً أو بالمقيد بالز من الأوّل فيكون ساقطاً، فإن أريد استصحاب وجوب ذات الأقل فهو غير معلوم، وإن أُريد استصحاب الجا الجامع بينهما فهو من استصحاب التكليف المردد يين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز ، نظير ما يا يقال في دفع نفس الإشكال في موارد الدوران بين الأقل والأكثر حيث يقال فيها بوجوب الاحتياط بالاتيان بالأكثر ؛ لأنّه إذا اقتصر المكالّف على الأقل يشك يك في في سقوط الأمر الأوّل فيجري استصحاب بقائه.
 أنّ وجوب الرد كان مقيّداً بالزمان الأوّل أم مطلقاً، أي شكا لأك في سعة الوجوب

وضيقه لا من ناحية متعلّقه ــ وهذا غير الوجوب الفوري وإن كان مثله في النتيجة ـ ـجرى استصحاب بقاء شخص ذالك الوجوب لانّنه من استصحاب المجعول الشخصي المشكوك سعته وضيقه.

وهذا هو الفرق بين هذين النحوين من الفور رية بناءً على وحدة المطلوب كما
 الواجب ومتعلّق الأمر ، بل من ناحية سعة نفس الوجا الو الو الوبا المجعول وأخذ الزمان
 الفعل فيه سواء كان شكه حاصلاً بعد الزمن الأوّل أو من أوّلّ الأمـر ، وهـــا واضح.
ץ


 الفو رية المعلومة في الزمان الأوّل إلى الأزمنة اللاحقة فيكون حاكماً على البحا الباءة أم لا؟
 وجوبات وواجبات عديدة بعدد الأزمنة للفورية لم يجر الاستصحاب؛ لتعان التاند
 أُريد استصحاب شخص ذاك الوجوب الفوري فهو معلوم الانتفاء، وإن أُريـــيــي
 بل لو كان من القسم الثاني أيضاً لم يكن جار ياً لما تقدّم من أَّه بلحاظ المتعلّق

مردد بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله.
وأمّا إذا لم يكن الزمان قيداً للواجب بل كــان ظـرفاً لوجــوب المســارعة والفورية وشك في كونه وجوباً مضيقاً وفي الزمان الأوّل فقط أو مدتداً وموسعاً
 وهكذا، وكان من استصحاب المجعول الشخصي

ع ـ أن يشك في الفورية وعدمها بالمعنى الأخير المتقدم في الأمر الأوّلّ، أي وجود أوامر انحاللية بعدد أزمنة الفورية والمتأخر مـنها مشـروط بـترك المتقدم، وهنا تجري البراءة عن الفورية أيضاً مع لزوم أصل العمل للعلم إجمالاً بوجوبه إمّا مطلقاً أو في ضمن الوجوبات المتعددة الطولية وما فيه مؤنة زائدة الوجوبات المقيّدة المتعددة لا محالة ، فتجر البي البراءة عنها ويوجب انحالال العلم
الإجمالي كما هو واضح.

0 ـ أن يعلم بالفورية بالمعنى الأخير المتقدم ولكن يشك في كونها فورية
 متباينين، بل يرجع إلى علم تفصيلي بو جوب الفي الفعل المقيّد بالزمان الأوّل ويشك

 الزائد على المتيقن، والذي هو هنا التكليف بالفعل في الزمان الأوّّل .
ولا مجال هنا لتوهم جريان استصحاب بقاء وجوب الفورية المعلوم أصلها؛ إذ لا أمر بالفورية هنا وإنّما الأوامر بالأفعال المقيدة بكل زمان زمان كما هو واضح


الإجـززاء ص ص اro قوله: (النصل الثالث - في الإجزاء...).

الاضطراري والظاهري وأنهّ هل يتضي الإجزاء عن الأمر الانيتياري ألو أو الواقتي

 المسألة ومحلّ النزاع فيه ما إذا كان الأمر الاضطراري أو الظالها


 الوجداني غير المطابق للواقع أو موارد جريان الأصل العقلي دون الشـر الـا ــالبالبراءة العقلية على التول بها - ثم انكشاف الخال(ف كالّها خارجة عن بحث الإجزاء موضوعاً.
وقد يحرَّر بحث الإجزاء بنحو آخر أوسع وهو اجزاء الفعل المأتي به بعنوان الوظيةة العملية في مقام الخروج عن عهرة التكليف الواقتي والوا الا ختياري فيعم اجزاء الفعل المأتي به بالتطع بكونه مطابقاً للو اقع أيضاً أو بقاعدة قبح العقاب
 آخر الوقت ثمّ ينكشف ار تفاءه في الأثناء، أو حتى من أوّل الأمر فتدخل كل

تلك الفروض في مبحث الإجزاء فيبحث عن الإجزاء وعدمه تارة في فرض إطلاق دليل الأمر الانختياري والواقعي، وأخرى في فرض عدم اطلا(قه ومـا يقتضيه الأصل العملي .
إلاّ أنّ هذا البحث لعلّه واضح الحكم، فإنّه مع فرض الإطلاق للأمر الواقي والاختياري كما هو المفروض وعدم فعلية أمر ظاهري ولا اضـطراري مـن الواضح والبديهي عدم الإجزاء وعدم موجب له ـ كما انّه مع فرض عدم إمر إطلاق للأمر الاختياري في حق من صدر منه فعل اضطراري ولو لم يكن مألما مأموراً به،
 الواضح جريان الأصل العملي المؤمن فيه عن الأمر الواقـعي أو الاخـــيانياري المشكوك بحيث لا يستحق البحث.

كما أنّ الأنسب جعل عنوان البحث اقتضاءات إطالاق الأمـر الاضطراري وكذلك الظاهري من حيث الإجزاء وعدمه، فإنّه المناسب مع مبحث الأوامر والدليل اللفظي من مباحث علم الاُصول ، كما أنّ نكات الإجزاء الثاء الثبو تية تكمن في دلالات الأمر الشرعي واقتضاءاته، فمن مجموع ما ذكر نرى أنّ الأجدر تحرير البحث بالنحو الأوّل وإن كان بالنحو الثاني البحث أوسع .
ثمّ إنّ الأمر الاضطراري أو الظاهري في نفسه لا ينافي بقاء الأمر الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الواقعي مع الظاهري لامكان الان اجتماعهما بالا محذور، كما هو واضح.
فالقول بالإجزاء مبتنٍ امّا على افتراض عدم الإطالاق في دليليهما ـ أي الأمر الاختياري أو الو اقعي - بحق من صدر منه الفعل الاضطراري أو الظاهري، أو أو اثبات دلالة في الأمر الاضطراري أو الظاهري على أنّهما تمام الوظيفة وعدم

وجود وظيفة اُخرى بعد امتثالهما، بحيث لابد من تقييد إطلاق الأمر الواقعي
 المقتضي للإجزاء.

فمنهج البحث أنّ الأمر الاضطراري أو الظاهري في نفسه لا يقتضي الإجزاء
 استظهاري أو شرعي يقتضي التنافي بين الأمرين والاطلاقين، أو يفترض قصور إطلاق الأمر الاختياري أو الو اقعي في حق من صــــير مـنـه الامـتثال بـالفعل الاضطراري أو الوظيفة الظاهرية .

كما أنّ بحث الإجزاء ـ في الإجزاء وعدمه ـ في الأوامر الاضطراريـة لا يتوقف على افتراض وجود أمرين عرضيين استقالليين بمركبين أحـدهما الاضيا الفعل الاختياري والآخر الفعل الاضطراري بل يعمّ وجود إطلاقين أحدهم إما في

 والحصة أو التخيير بين الأقل والأكثر ما لم تضمّ تلك العناي اليناية الزائدة العقلية أو الاستظهارية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى .

## ص | | أ قوله :( ينكشف أنّهلاأمر اضطراريواقعالِيبحثعن اجزائه ... ).

ولكن يمكن البحث عن اجزاء الفعل الاضطراري فيه على مستوى الأصل
العملي لو فرض الفرض نهائياً عن الإطلاق الإِي دليل الأمر الاخختياري أيضاً، فلا ينبغي اخراج

إلاّ أنّ هذا ليس مقصود الكتاب أيضاً، بل مقصوده عدم مقتضي البحث عندئذٍ
أضواء وآراء / ج

عن الإجزاء بلحاظ الأصل اللفظي، امّا بحث الإجزاء بلحاظ الأصل العملي فهو مطلق متّجه على كلا فرضي إطلاق الأمر الاضطراري وعدمه كما سوف يأتي.

ما ذكرناه في الهامش لا غبار عليه إذا فرضنا احراز وحدة الفريضة في كل


 التخيير بين الأقل والأكثر ، فإنّ الفريضة هو الو اجن الوب الو احد الوا التخييري بين الأقلى والأكثر ، فلا يكون الاتيان بالاضطراري وحده واجياً ألألاًا

هذا مضافاً إلى ما في ذيل الهامش من مخالفته لظّاهر الأمر الاضطراري فإنّه

 عن الأمر بالحصة وليس بدلاً عنه فالا يعقل الأمر التخييري به وبالحا بالحصة بنحو
 يقتضي الإجزاء أو التخيير بين الأقل والأكثر وهو مدتنع بحسب هذا المنهج.





الوقت، فالاشكال بأنّ دليل الأمر الاضطر اري كالأخص عرفاً غير صحيح ما لم
نرجع إلى احدى النكات الاستظهارية.

نعم، يمكن أن يقال في دفع هذا الاشكال عن السيد الخوئي هِّنِّ بأنّ مقصوده اسقاط إطلاق الأمر الاختياري بعد رفع العذر في الوقت المقتضي لعدم الإجزاء ولو بالتعارض ، وبعده يرجع إلى الأصل العملي المقتضي للاجزاءـ الاني

فالحاصل : المهم هو التخلّص عن الإطالاق المقتضي للاجزاء بوجه استلزامي
عقلي، وهذا حاصل بالمنهج الذي سلكه السيد الخوئئِّ

$$
\text { ص بعا } \quad \text { قوله : ( الثالث...). }
$$

التخيير بين الأقل والأكثر تارة يقال بعدم امكانه لأنّه بتحقيق ذات الأقـل يتحقق الامتثال فيسقط الأمر فالا يقع الزائد امتثالاً.

واُخرى يقال بعدم إمكانه لأنّه يلزم منه لغوية الأمر الضمني بالزائد لأنّه أمر
بالجامع بين شيئين أحدهما قهري التحقق فيكون من تحصيل الحاصل .
والمحذور الأوّل هو الذي يندفع بأخذ طرفي التخيير الأقل بحدّه ـ أي بشرط

لا محالة فلا يكون ذات الأقل ضمن الأكثر امتثالاً.

إلّا أنّ هذا المحذور في المقام غير موجود من أساسه؛ لأنّه إنّما يكون إذا كان الأقل متحققاً قبل الأكثر كما في مثال التسبيحة الواحدة والأكثر ، وأمّا إذا كان بالعكس كما في المقام ومثال العتق للرقبة الكافرة حـيث يكــون الأقـل هــو الاختياري آخر الوقت ـ أي بعد الفعل الاضطراري ـ فلا موضوع لهذا الاشكال

أضواء وآراء /ج $\sqrt{Y 77}$

فيه؛ إذ تكون الز يادة متحققة قبل تحقيق الأقل الذي به يتحقق الامتثال فيكون الامتثال متحققاً بالأكثر لا محالة.

لكي يسقط به الأمر فلا تقع الز يادة امتثالاً بل دائماً يتحقق الامتثنال بالأقل بحل بحده أو بالأكثر .
 الرقبة الكافرة أو الأعم من المؤمنة أو عتق المؤمنة ابتداءً إلّا أنّه جعله خلاف المِ الظاهر .

وأمّا المحذور الثاني فجو ابه ما ذكرناه في هامش الصفحة ( (1) ) فإنّه متين . وقد تقدّم أيضاً في بحث تبديل الامتتال .
ص IEv قوله : (التقريب الثالث:...) .



 جواز تركه إلى فرد آخر من المركب التا لام النعل الاضطراري في قبال النعل الاختياري مقطوع العدم ولا ظهور في دليل
الأمر الاضطراري في ذلك في نفسه.
 الالتزامي للأمر الاضطراري على الاجزاء بعد سقوط مدلو اله المطابقي في وفائه

بتمام الغرض بالمعارضة مع ظهور دليل الاختياري في دخل القيد في تـمام الغرض، بدعوى: أنّ دليل الأمر الاختياري ساكت عن كون الغرض المذكور


الالتزامي لدليل الأمر الاضطراري.
فإنّه يرد عليه :
أوَّلًا - ما أور ده عليه في المقالات خالفاً لمبناه - ولعلّا لهذا رجع عـند
 لا التفويت، وهذا البيان أحد أدلّة تبعية الدلالة الالتنزامية للمطابقية في الحجّية ، والصحيح هو التبعية .
وثانياً - انّ إطلاق الأمر الاختياري ينفي الإجزاء بيذا المالك أيضاً، بـلـ دلالته على نفي الإجزاء ولزوم الإعادة أوضح وأقوى من دلالته على عدم وفاء الاضطراري بالملاك.

ويمكن اضـافة تقريبات اُخرى :
منهـا ـ ما في أجود النقريرات: من أنّ الأمر بالاضطراري إذا كــان شـاملاً وثابتاً في حقّ من اضطرّ في أوّل الوقت ولو ارتفع عذره في آخره فهو يقتضي


والمفروض أنه جاء بصلاة واجبة فلا تجب الاُخرى جزماً .
وفيه : أوّلاً ـا أنّ الإجماع على عدم أكثر من واجب واحد لو سلّم فنسبته إلى
الاطالاقين في دليلي الأمر الاضطراري والاختتياري لمن كان فـي أوّل الوقت مضطراً وفي آخره مختاراً على حدّ واحد فلا موجب لترجيح الإطلاق الأوّل

على الثناني بل يقع التعارض بينهما لا محالة.
نعم، قد يثبت الإجزاء بالأصل العملي حيث انّ المهم اسقاط الإطالق في الأمر الاختياري الموجب لعدم الإجزاء ولو بالمعارضة الاحئ

وثانيــاً ـ انّ القائل بعدم الإجزاء أيضاً لا يقول بوجوب أكثر من فريضة واحدة
وهو الجامع التخييري بين الأقل والأكثر، أي يقول بوجوب الجامع بين الصالاة الاختيارية في آخر الوقت فقط أو الاضطراري مع الاختياري بنحو الارتباط بحيث لو لم يأت بالاختياري كان الاضطراري باطالًا أيضاً، فلا تجب فريضتاري الا الا في وقت واحد، وهذا ليس خلاف الإجماع المذكور ؛ لأنّ الإجماع ينفي وجوب فريضتين تعيينيتين في وقت واحد.

وثالثـاً ـ لو سلّمنا ذلك أيضاً فهذا مخصوص بباب الفرائض اليو مية لا غيرها
من الو اجبات الاختيارية والاضطرارية.

ومنهـا ـ ما ذكره المحقق الاصفهاني المطبوعة أخيراً ـ و وتبعه بعض المعاصرين في تقريرات بحثه ـ ـ من أنّ دليل الأمر الاضطراري لو كان محققاً للشرط المأخوذ في الأمر الاخـتياري فـي حــال
 حقيقة، كما إذا فرض انّ الشرط في الصلاة هو الطهور ، وقد دلّ الدليل على أنّ التيمم بالتراب عند عدم وجدان الماء طهور ، فاطلاق الأمر الاختياري لمن كا لان مضطراً في أوّل الوقت لا ينافي مفاد دليل الأمر الاضطراري ولا يعارضه في هذه الحالة أصلاً، وهذا وإن لم يكن من إجزاء أمر عن أمر آخر وإنّما هو من باب اجزاء المأمور به عن شخص أمره. إلّا أنّ بحث الإجزاء أعم من أهن ذلك .

ولعلّ ظاهر أدلّة طهورية التيمم والتراب من هذا الباب بأن يكون الشرط في الصالة الطهارة لا الوضوء أو التيمم، غاية الأمر تتحقق الطهارة مع وجد وجدان الماء بالوضوء لا التيمم، ومع فقدانه بالتيمم، فإذا كان دليله مطلقاً شامالاً لمن اضطر اضط في أوّل الوقت فقط كان دالاٍّ على تحقق الطهارة به ما دام مضطراً وإن فرض زوالها بزوال العذر.
الاختياري في حـل هذا البيان دعوى الاضّ دليل الأمر الاضط الاضل الأمر بالمشروط يـرفع شـرطية الشـرط

والجواب : أوّلاً ــانّ المفروض انّ دليل الشرط الاختياري موضوعه مطلق أيضاً يشمل المتمكن الواجد للماء ولو في بعض الوقت، فيدلّ لا محالة على وضى الشر طية وعلى أنّ الطهارة لا تتحقق إلاّ بالوضوء، فيقع النتعارض .

فالحاصل : المفروض في موضوع هــذه المسألة تـمامية الإطــلاق لدليـل الوظيفة الاختيارية لمن صلّى أوّل الوقت بالوظيفة الواصي الاضطرارية؛ لأنّه متمكن في الوقت على الشرط الاختياري بالنسبة للـواجب وهـو صـرف الوجـود بـين الحدّين، فسواء كان مفادهما الأمر بأصـل المـركب أي الأمـر بــالمشروط، أو الإرشاد إلى الشرطية، أو إلى تحقق الشرط وهو الطهارة، وقـع التـعارض
 ونحوها، فهذه الخصوصيات لا تغيّر من المسألة شيئاً ما لم نرجـع إلى أحــد التقريبات الأخرىى.

نعم، تتحقق المعارضة عندئذٍ بين إطلاق دليل مطهرية التيمم للمتعذر في أوّل الوقت وإطلاق دليل مطهرية الغسل أو الوضوء للمتمكن من الماء ولو في آخر

أضواء وآراء /ج

الوقت (بعض الوقت)، فليس حال هذين الاطـالاقين كـالاطلاقين للأمـرين بالمركب الاضطراري في أوّل الوقت والاختياري بلحاظ آخر الوقت، حيث يمكن فعليتهما معاً بنحو التخيير بين الأقل والأكثر ، أو الأمر بالجامع والحا والحصة بلا تعارض، بخلافه هنا حيث انّ الطهور لمن يتمكن في بعض الوقت يكون

 على الاختياري أو لكونه معارضاً معه، وبعد التساقط تكون النتيجة الإجزاء بالأصل العملي

هذا، ولو فرض ورود دليل على انّ فاقد الماء لابد وأن يفحص أو ينتظر لو

 وذاك بحث متروك إلى محلّه من الفقه.

وكذلك لو قلنا بأنّن بناءً على شرطية الطهور عند التعارض يكون مـقتضى
 أنّه بالا موجب أيضاً، لما هو محقق في الفقه من انّ الطهور منطبق على نفس الوضوء والتيمم لا انّه حالة مسببة عنهما، فيرجع الشكا إلى كون الأمر الضمني الْي متعلقاً بالوضوء تعييناً أو الجامع بينه وبين التيمم حال الاضطرار، وهــو مـن الدوران بين التخيير والتعيين الذي تجري فيه البراءة عن التعيين . وهكذا يتضح انّ منهج البحث يختلف في مثل هذه الأوامر الاضطرارية .

وثانيـاً ـ انّه لا يتمّ في الوظائف الاضطرارية التي ليس لها بدل محقّق لقيد
الواجب، بل يكون مرجعها إلى الأمر بالمركب الناقص كالصالاة من جلوس أو

من دون سورة ونحوها لما دلّ على انّ الصاة لا تسقط بحال أو لقاعدة الميسور أو نحو ذلك.

ودعوى: انّ المأمور به في هذه الموارد أيضاً عنوان واحد وهو الصلاة، ودليل الأمر الاضطراري يدلّ على انّ المركّب الناقص مصداق الق للصلاة المأمور


مدفوعة: بأنّ هذا لا يو جب التعارض بين إطلاق الأمر الاضطراري وإطلاق الأمر الاختياري؛ إذ بناءً على امكان التاني والحصة يكون كلا النعلين صحيحين ومصداقين للصالاة المأمور بـها، وهــــا بخلاف دليل طهورية الماء والتيمم، فإنّ طاهرهما الطهورية لفعل واجب واحد لا لفعلين، فتدبر جيداً.

وثالثاً ـ لا يتمّ هذا البيان حتى في دليل الطهور وبدلية التراب ابـي عن الما الماء؛ لأنّ مفاد أدلّة بدلية التراب عن الماء قضية شر طية هي أنّه كلما كانت الصا الصالاة في وقت مأموراً بها بأمر تعييني أو تخييري أو تعييني ثانوي كالاضطرار بسوء الا
 الإجزاء؛ إذ لعلّ الأمر بالفعل الاضطراري تخييري بنحو التـخيير بـين الأقـلـ

والأكثر ـ بناءً على امكانه ـ أو بنحو الأمر بالجامع والاء الحصة.
وليس مفاد دليل مطهر ية التراب توسعة الطهور في دليل الواجب المقيّد به
 ليكون دالاً على الإجزاء بمالك وحدة الأمر بالجامع - وهو المالكاك الأوّلّل من ملاكي الإجزاء ــلأنّ لازمه امكان ايقاع الإنسان نفسه في الاضطرار بصبّ الماء

أضواء وآراء / ج
مثلاً فيتيمّم ويصلّي من دون أن يكون عاصياً _كما في صالاة التمام والتصر - مع انّه لا إشكال في عدم جوازه وكونه عاني عاصنياً.
 التراب طهوراً له أيضاً كالمضطر لا بسوء الاختيار الا و، وهذا يعني أنّ بدلية التراب

بدلية طولية وليست عرضية، أي في طول سقوط الأمر بالوضوء.
وحيئذٍ امّا أن يحمل ذلك على انّ موضوعه فرض سقوط الأمر بـالمبدل




 طهوراً لذلك الأمر، ومثل هذا الأمر لا يمكن أن يستفاد من اطيا اطلاقه لمورد إلاّل مشروعية تلكا الصاة وأصل الأمر بها ، أمّا انها بنحو التو التو ألمة للأمر الأوّلّ وجعله


 جهتين ارتفاع العذر في الوقت وعدم تقييد الأمر بالتخيير ـ كما الوا هو ظا الاهر الأهر الأمر عند اطلاقه ـ الإجزاء وعدم الاعادة. وجوابه واضح.

وقد تفطن له بنفسه في حاثيته على الحاشية فإنّ الظهور في التعيينينة في الأمر الاضطراري في أوّل الوقت غير محتمل بل الأوامر الاضطراريـة ليست

تعيينية في قبال الاختياري داخل الوقت لو كان ممكناً لوضوح امكان تـرك الاضطراري إلى الاختياري آخر الوقت، أي هي أوامر موسّعة لا مضيّقة . ثّم انّه يمكن أن نقسّم الأوامر الاضطرارية إلى ثلاثة أقسام من حيث ما هو الو اقع فقهياً لا على سبيل الحصر العقلي:

ا ـ أن يكون ثبوت الوظيفة الاضطرارية بأدلّة العذر أو رفع التكليف العامة
 سقوط أصل الواجب بتعذّر قيد من قيود المركبات الواجبة من قـبيل قــاعدة الميسور أو الصلاة لا تسقط بحال .

وهذا الطر يق لثبوت الأمر الاضطراري من الواضح عدم امكان اثبات الإجزاء به، بل يثبت فيه وجوب الاعادة داخل الوقت باطلاق دليل التكليف الاختياري لو فرض إطلاق فيه؛ لأنّ الدليل على الاضطرار فيه مشروط بتعذر الاختياري في تمام الوقت، وإلاّلم يصدق العسر أو الحرج أو العذر أو الضرر بلحاظ الط ما ما هو الو اجب وهو صرف الوجود، فلا موضوع للأمر الاضطراري مع عدم تعذّر صرف الوجود.

「 ـ أن تكون الوظيفة الاضطرارية ثابتة بما يدلّ على عمل آخر بدلاً عن قيد الاختياري عند تعذره كما في الأمر بالتيمم بدلاً عن الوضوء عند عدن عـد الماء.

وهذا النحو من الأوامر الاضطراريـة لو فـرض إطـلاق فـي دليـل الأمـر الاضطراري فيها لمن كان عذره في أوّل الوقت فقط ، وعدم وجود مقيّد له في الأخبار البيانية، فلا يبعد ثبوت الإجزاء بــه بأحــد التـقريبات الاسـتظهارية

أضواء وآراء / ج
المتقدمة، ولا أقل من الأولين منهما حيث انّ ظاهر دليل البدلية النظر إلى مقام الاجتزاء عمّا هو الواجب المشتغل به ذمة المكلف فيكون حاكماً الواً على إطلاق
الأمر الاختياري لو فرض شموله لآخر الوقت.

「
الفاقد لبعض الثيود في الواجب الاختياري لمصلحة ونكتة فيها كما في أوامر
 التكليف كأدلّة العذر الأخرى ـ فإنّ تلكاك الأوامر ظاهرة في الحّ الحثّ والتـي والتأكيد ابتداءً على أن يصلّي المؤمن معهم وانّ من صلّى خلفّهم كان كانِّ كمن صلّى


ومثل هذا اللسان يستغاد منه الإجزاء، فإنّ التقريب الأوّل ـوهو وهو الإطلاق
 الخروج عن عهـة الفريضة ومقام الاجتتزاء منها. بل مثل هـــا الحـا الحثّ والأمـر

 الدلالة على الإجزاء والاكتفاء بالفعل الاضطراري، بل أجدريته وأولويته من الاختياري.

الإجزاء ... ).

حيث انّ السيد الشهيد وبين التخيير ، كما انّ الاستصحاب التعليقي سوف يأتي عد مصحته ، فهو مو افق

مع صاحب الكفاية في أنّ مقتضى الأصل العملي هو الإجزاء والبراءة عن وجوب الفعل الاختتياري بعد الاتيان بالاضطراري.

وقد يقـال : انّ هذا على إطا(قه غير تام، بل لابد له من استثنائين:
ا ـ إذا كان المكلّف في أوّل الوقت قادراً على الفعل الاختياري ولكنه لم يأت به لكون الواجب موسعاً، فعرض عليه الاضطرار في الأثناء فجاء بالاضطراري ثمّ ارتفع عذره قبل خروج الوقت، فإنّه سوف يشك في الإجزاء وعدمه، وهِ وهنا مقتضى الأصل عدم الإجزاء؛ لأنّ الفعل الاضطراري كان متعيناً عليه أوّل الوقت وفعلياً، غاية الأمر لو كان تأخير الامتثال منه لتصور انّه يبقى قادراً فهو معذور، إلّا أنّ تكليفه الاختياري تعييني واققاً؛ ولهذا لو كان يعلم بطروّ العذر كان يجب عليه البدار ويحرم عليه تفويت الاختياري، وهذا معناه أنّ الوظيفة الاختيبارية كانت متعيّنة عليه حدو ثاًو الشك في سقو طه بالفعل الاضطراري وعدد مسقو طه به فيستصحب بقاؤه، وهذا استصحاب تنجيزي حاكم على البراءة.

لا يقـال : نحتمل انّّ من لا يعلم بأنّه سوف يبتلي بالاضطرار في أثناء الوقت من أوّل الأمر مكلّف بالجامع ؛ لأنّ تفو يته للفعل الاختياري ليس بسوء الاختيار بل بالاضطرار .

فإنّه يقـال : إنّ من يعلم بأنّه سوف يضطر في الأثناء ومع ذلك لم يصلّ عمداً حتى عرض عليه الاضطرار ففاته الاختياري بسوء الاختيار يكـون عــاصياً ومعاقباً، وهذا يعني فعلية الأمر الاختياري عليه تعييناً في أوّل الوقت في هذه الحالة ، فإذا ار تفع اضطراره بعد ذلك مجدداً وصلّى مع الاضطرار ثمّ ارتفع عذره آخر الوقت وشك في الإجزاء جرى في حقه الاستصحاب المذكور .

أضواء وآراء / ج
「 「 - من أوقع نفسه في أوّل الوقت في الاضطرار بسوء الاخـتيار فـصلّى اضطراراً ثمّ ارتفع الاضطرار في الوقت، فإنّه يـنـششف أنّ الأمـر الاخـتـياري
 الاضطراري بتفويت المالك فيستصحب بقاؤه.

والجواب: انّ احتمال الإجزاء عندئذٍ من ناحية التفويت فقط لا الوفاء بتمام الملاك فإنّه خلف فرض سوء الاختيار، وهذا معناه أنّ التكــليف الاخـتـنـياري المعلوم في أوّل الوقت يشك في تقيّده بعدم سبق الاضطراري الحاصل بسوء
 بعد رفع الاضطرار، إلاّا إذا حصل بعد الاتيان به، وسـيأتي أنّ الاسـتصحـي لا يجري فيه؛ لأنّه من القسم الثالث للكلّي ـ ولا يبعد القول إلا بعد م إطالاق دليل الأمر الاضطراري لمثل المقام أصلاً، وتفصيل ذلك في الفقه . ص 101 قوله : ( ولنا على كلّ من الفرضين كلام ... ). ينبغي تغيير تقرير البحث والإشكال بالنحو التالي: تارة يفرض انّ الأمر الاضطراري له إطلاق شامل للفعل المذكور، واُخرى يفرض عدمه؛ للاجمال أو للتعارض مع إطلاق الأمر الاختياري.

فعلى التقدير الأوّل ـ والمفروض عدم استفادة الإجزاء منه ـ يكون الأمـر التخييري محرزاً، وإنّما الشك في أمر تعييني آخر بالاختياري أو الدوران بين التخيير بنحو التخيير بين الأقل والأكثر، أو التخيير بين المتباينين وفي كاريا تجري البراءة حتى عند من يرى الاحتياط في مـوارد الدوران بـين التـعيين والتخيير ؛ إذ على الأوّل يكون من الشك في تكليف تعيني زائد، وعلى الثاني

يكون من الدوران ين الأقل والأكثر بلأنّ أصل الأمر التخييري معلومووالشاك في كونه بنحو التخيير بين المتبائين أو الأقل والأكثر ، ولا شاك انّ الثانثيا الثا أكثر من الأؤل، ، فيكون من باب الأقل والأكثر .
 عدم الإجزاء وبطلان العمل الاضطراري رأساً وارد بحسب الفـرض، فيكيكون


 احتمال التعيين في الأمر الواحد المعلوم بالاجمال على كلّ حالى ، وهذا واضح.
 بالجامع والحصة أو التخيير بين الأقل والأكثر - بناءً على عدم الإجزاء - لم تمتّمٌ







 الاضطرار - ولو بغير سوء الاختيار - والذي يكون مستمرأ إلى آخر الوقت، فاحتمال الاجزاء وعدمه يرجح بحسب الحقيقة إلى احتمال كـون عـدل هـــا

أضواء وآراء /ج
الواجب التخييري الفعل الاضطراري في حال الاضطرار فقط - على تـقدير الإجزاء ــ أو زائداً على ذلك لابد وألن يكر يكون عذره مستوعباً إلى آلخر الوقت،
 تجري فيه البراءة عن تقييده بالعذر المستمر إلى آخر الوقت فيثبت الإجزاء،

 المسالك من الدوران بين الأقل والأكثر، فتجري البراءي الباءة عن الأكثر .

 على عدم استظهار المبنى المذكور من الأدلّة كما هو واضح الـح

وينبغي تغيير و تصحيح كيفية الإشكال على المحقّق العراقي ذكرناه من أنهّ إذا فرض احراز مشروعية الفعل الاضطراري وتعلّق الأمر الموسّع




 الاختياري لازماً فيه، وكاهلاهما ليسا من الدور الني
 لا الارتباطيين - والثاني من الدوران بين الأقل والأكثر الارتـتباطيين لعـدل الواجب التخييري كما شرحناه سابقاً.

وإذا فرض عدم احراز الأمر بالفعل الاضطراري فهنا شقوق ثلاثة : 1 ـ أن يدور الأمر بين الإجزاء بمالك الو الوفاء وعدمه.

r ـ ـ أن يدور الأمر بين الإجزاء بأحد الملاكين المتقدّمين وعدمهما. ففي الشقّ الأوّل لا إشكال على المحقّق العراقي هِّنَّ إلاّه من حيث المبنى ؛ لأنّه من الدوران بين التعيين والتخيير، ومجرّد احتمال ومـعقولية الأمـر بـالجامع الـالـا
 احتمال الأمر الو احد التعييني يقع طرفاً للعلم الإجمالي بينه وبين أمر تخييري بالجامع، أو هو مع أمر تخييري بين الأقل والأكثر وتكثير أطراف العلم الإجمالي

فالترديد الموجود في الكتاب بين المسالك بلا وجه إلاّ إذا اُريد فرض العلم

 أصادُ

وفي الشق الثاني - والذي هو إشكال بنائي من المحقّق العراقي حتى على القائلين بجر يان البراءة عن التعيين حيث أراد ابراز منجّز آخـر وهـو المـالكاك اللزومي المحرز والشك في القدرة على تحصيله ـ يرد عليه:

أوّلاً ـ إذا فرض احتمال الأمر بالاضطراري ولو لوجود مصلحة اُخرى فيه جابرة للمصلحة اللزومية الفائتة فهذا رجوع إلى الشقّ الأوّل لبّــاً وروحــاً؛ إلا لا يراد بالمالك إلّا الغرض النهائي بعد الكسر والانكسار وهو هنا في الجامع.

أضواء وآراء / ج
وثانيـاً - إذا فرض احتمال الأمر بالاظطراري بمالك الترخيص في التنويت ورفح الحظر العقلي، فمثل هذا الملاك لا يكون منجزاً لما الما قيل سابقاً من انّ المالك الـك الذي يرخص المولى في تفويته لا يكون منجزاً، فلو احتمل ذلك في المقام لم يكن الملاك المحرز في الاختياري منجزاً.

وثالثـاً ـ إذا فرض العلم بعدم رضا الشارع بالتفويت على تقدير مفو تيّة الفعل الاضطراري فهذا معناه عدم احتمال المشروعية أو الأمر بالاضطراري حـتى الا تخييراً وانّ التكليف والملاك اللزي ولزومي في خصوص الحصة الاختيارية غاية الأمر يشك في كونه في خصوص الحصة المقيّدة بعدم سبق الاضطراري أو في مطلق الفعل الاختياري، وهذا من الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ هذا هِا القيد والذي
 لا يكون تنجيز الحصة الاختيارية لمن جاء بالفعل الاضطراري سابقاً من باب الشكك في القدرة على تحصيل الملاك اللزومي فيه، كيف وهذا ليس من الشك في الامتتال ولا في القدرة على الامتتال بل من الشك في في كون الملاك في الحصة والفعل المقدور أو في الحصة والفعل غير المـقدور ـ وهــو الاخــتياري غـير
 بالتكليف الخطاب أو الملاك ، فلا تتم مقالة المحقّق العراقي حتى هنا.

وإنّما الوجه في عدم جريان البراءة عن وجوب الحصة الاختيارية في هذا
الفرض لمن جاء بالفعل الاضطراري مع احتمال سقوطه بالتفويت مـن جـهـة منجزية العلم الإجمالي بوجوب الاختياري امّا مطلقاً أو مشروطاً ومقيداً بعدم سبق الاضطراري بنحو قيد الواجب، وهذا العلم كسائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر ينجّز الأقل، وهو ذات الفعل الار الاختياري.

وقد يقال بجريان استصحاب بقاء التكليف التعييني الأعم من الضـمني أو الاستقاللي المتعلّق بذات الفعل الاختياري ، وهذا استصحاب منجّز ؛ لأنّ متعلقد وهو الفعل الاختياري لم يتحقق ، فلا يقاس باستصحاب بقاء وجوب الألأقل لمن
 بالامتثال فلا يقبل التنجيز، وما يكون باقياً وقابالً للتنجيز ، كما ذكرناه الأقل والأكثر . وهذا الاستصحاب ينفع للمكلّف الذي كان يقطع ببقاء عذره أو يستصحب بقائه في أوّل الوقت بحيث لم يتشكل له ذلك العلم الإجمالي الدائر
بين الأقل والأكثر .

والجواب: انّّ الوجوب المراد استصحابه هنا أيضاً مردّد بين ما هو ساقط بالعصيان والتفويت قطعاً وما يكون باقياً قطعاً فلا يجري فـيه لا اسـتصحاب الوجوب الضمني المتعلّق بذات الفعل الاختياري لأنّه من اسـتصحاب الفـرد المردّد ولا استصحاب جامع الوجوب على نحو استصحاب الكلي من القسم الثناني ؛ لأنّه جامع بين ما لا يقبل التنجيز وما يقبل التنجيز ؛ إذ لا فرق بين سقوط أحد طرفي الوجوب المحتمل بالامتثال أو بـالتفويت والعـصيان مـن نـاحية الإشكال المذكور، وهذا واضح.

وبهذا يتعيّن في هذا الفرض ـ وهو ما إذا علمنا بأنّ المولى لا يرضى بالتفويت
 التفصيل من حيث لزوم الاتيان بالفعل الاختياري بعد الاضطراري في أثـناء الوقت بين ما إذا كان يعلم بزوال عذره في الأثناء وما إذا لم يكن يعلم.

ففي الحالة الأُولى يتشكل له علم إجمالي بوجوب الفعل الاختياري عليه،

أضواء وآراء / ج'
إمّا مطلقاً أو مقيداً بعدم سبق الاضطراري بنحو شرط الو اجب فتجري البراءة عن
 ولكن تجب عليه الوظيفة الاختيارية على كل حال؛ ؛ لمنجز ية العلم الإجمالي المذكور بالنسبة للأقل كما هو في سائر موارد الدوران بـين الأقـلـ والأكــثر الارتباطيين .

وفي الحالة الثانية إذا ارتفع عذره في الأثناء بعد اتيانه بالوظيفة الاضطرارية

 العلم بعد إراقة أحد الانائين بأنّ و احداً منهما كان نجساً .

فليس شيء من موارد الشك في اجزاء الفعل الاضطراري بمالك التـفـويت ـ أي الفرض الثاني في كام العراقي - من موارد الثكاك في القدرة على الامتثال أصلاً.

وأمّا الشقّ الثـالث فهـو مـلحق بـالشق الأوّل؛ لأنّ النـتيجة تـتـنـع أخسّ المقدمتين، حيث يحتمل التكليف الواحد التعييني، فيكون خطاباً وملاكاً دائراً بين التعيين والتخيير .

$$
\text { ص } 10 \text { قوله: (الاعتراض الثاني ...). }
$$

ويرد على الاستصحاب التعليقي المذكور أيضاً أنّه قضية تعليقية ليست هي
 المختار الذي لم يأت قبله بالفعل الاضطراري في حال الاضطرار إلى آخر وقت

الاضطرار، بحيث لو جاء به لم يكن وجوب الفعل الاختياري من أوّل الأمر، ، فالعلم بفعلية الوجوب فرع احراز عدم الاتيان بالاضطراري الاري في تـمار الار آلـار آلـات الاضطرار، وهذا لازק عقلي لارتفاع الاضطرار قبل النعل الاضطراري.
 الاضطرار لو كان مرفوعاً قبل الفعل الاضطراري كان محققاً لموضوع من يجب
ع عليه الاختياري تعينياً ـ مع قطع النظر عن الجوا
 التعليقية كالقضايا التعليقية في الموضوعات لا لا تكون جارية حتى عند من يقول بجريان الاستصحاب التعليقي . ص 10 قوله: ( (أمّا البحث في النقطة الأولى ...) .
إذا كان القضاء بالأمر الأوّل من باب تعدد المطلوب فلا إثكال في وجوب القضاء لاطلاق الأمر الأوّلّ المتعلّق بذات الفعل الاختياري ما ما لم نستفد من دليل
 الاختياري والاضطراري وتعلّق الأمر الثاني بايقاع متعلّق الأمر الأوّلّ في الوقت بنحو تعدد المطلوب.

وإذا كان القضاء بأمر جديد فإن كان موضوعه فوت الفو فو الفيضة الفعلية على
المكلّف في الوقت فلا فوت، وإن كان موضوعه فوت الفريضة الأولية الوان الواقية


فإن كان الأمر بالاختياري فعلياً في الوقت خطاباً أو ملاكاً، كما في حقّ من

أضواء وآراء /ج
أوقع نفسه في الاضطرار عمداً صدق الفوت بالنسبة إليه في القضاء، ما لم نستفد
من الأمر الاضطراري الإجزاء وإن لم يكن فعلياً كالمستوعب عذره بار بال سـوء

ومع العذر لا فعلية له، فلا يصدق الفوت، فلا يجب القضاء.

لا يقـال : على هذا لا يجب القضاء لذوي الأعذار حتى إذا تركوا الوظيفة
الاضطرارية في الوقت، وهو كما ترى.

فإنّه يـــال : يمكن أن يكون الموضوع فوت أحدهـما أحما، أي فوت ما كان مكان مكلفاً به في الوقت، وذو العذر لو ترك الاضطراري أيضاً صدق في حقّه فوت الو ما كان مكلّفًاً به في الوقت.



المغمى عليه أو الناسي في تمام الوقت أو فاقد الطهور ين بناءً على سِلى سقوط الصالة
 فوت أو ترك ما هو الفريضة، بقطع النظر عن الأعذار الطارئة.

إلّا أنّ هذا لازمه وجوب التضاء على المضطر الممتثل للأمر الاضطراري في

 مصداقية.

ويمكن فرض آخر : وهو أن يكون موضوع التضاء فوت ما هو الفريضة مع

قطع النظر عن الأعذار بتمام مراتبه وأركانه، فإذا كانت أركان الفريضة واجبة وأتى بها المكلّف كما في الوظيفة الاضطرارية فليس هذا فو تأَولا تركاً للفر يضة. وإن شئت قلت: موضوع القضاء فوت أو ترك ك الفعل الاختياري المقيّد بأن

 ومن كان له وظيفة فعلية ولكنه تركها، أي من تر كـ الفريضة النـة الفعلية بالمعنى الأعم من السالبة بانتفاء الموضوع بأن لم تكن له فريضة فيان فعلية في الوقت، أو أو السالبة بانتفاء المحمول بأن كانت له فريضة في الوقت وتركها أخذ الفريضة الفعلية في موضوع القضاء عدم وجوبه على المغمى عليه والنائم وفاقد الطهورين غير تام.

وأمّا فوت الملاك اللزومي فإن أحرزنا مع سقوط الخطاب الاختياري وجود







 لزومي في الاختياري خاصة لكي يستصحب عدم الاتيان به، فما في الكتاب جريان هذا الاستصحاب غير تام.

أضواء وآراء / ج
وإن شئت قلت: انّ المضطر إذا لم يكن اضطراره بسوء الاختيار فلا علم


 اضطراره بسوء الاختيار فيعلم بفوت الغرض منه في الوقت ورو وني ذات الفعل الاختياري ولو خارج الوقت أيضاً مشكوكُ من أوّل الأمر ، فا مورد للاستصحاب المذكور إلّا في الثبهة الموضوعية، ولعلّه المقصود في الكتاب الناب.

$$
\text { ص } 10 \text { ق قوله: ( وامّا البحث في النقطة الثانية... ). }
$$

وجه أوضحية الإجزاء بلحاظ القضاء إذا قلنا به بلحاظ الاعادة عدم احتمال كون المصلحة المتبقية في النعل الاختياري غير قابل للتدارك ك في داخل الوا الوقت

 الإجزاء في الثاني بلحاظ الاعادة كان لازمه الإجزاء بلحاظ القضاء أيضاً حتى

بالنسبة لمن عذره مستوعب.



 ويثبت الإجزاء عن القضاء؛ لعدم فوت الواجب الو اقتحي بل تحققه منه حقيقة بعدما كان قيد الو اجب هو الجامع بين الوظيفتين ولا يقع تعارض بين بين دليلي تحقق القيد ــالطهور -بالنحو الذي كان في المسألة السابقة؛ لأنّ المفروض استيعاب

العذر هنا وشمول دليل الوظيفة الاضطراريـة داخــل الوقت دون الاخـتيارية جزماً، وهذا واضح. وكان ينبغي ذكر هذا الوجه في المسألتين.

اللهم إلّا أن يكون مقصود السيد الثهيد البدلية ــما يعم هذا الوجه، فإنّ البدلية تـارة تكــون بــلحاظ أصـل الواجب الاختياري والاضطراري واُخرى بلحاظ الشرط والقيد، فتدبر جيداً.

ثمّ إنّ الإطالق المقامي هنا لعلّه أوضح منه في الإجزاء بلحاظ الاعادة؛ لأنّ المكلّف المضطر داخل الوقت سوف يرتفع اضطراره في خارج الوقت عادةً، فلو كان يجب عليه القضاء ولا يلتفت إليه عرفاً كان ينبغي على الإمام أن يذكره،
 انعقاد الإطالاق المقامي على نفيه، وهذا بخلاف المضطر في أوّل الوقت والذي قد ير تفع عذره في الأثناء.

كما أنّ دليل الأمر الاضطراري للمستوعب عذره كالأخص بالنسبة لدليل

 تقريره بشكل آخر فني وهو انّ دليل الأمر بالبدل أو دليل نفي العسر والحرج والعذر مدلوله تقييد جزئية أو شرطية القيد المتعذر في فرض اني استيعاب العذر،
 الاضطراري فيكون وارداً ورافعاً لموضوع دليل القضاء حتى إذا كــان بـالأمر الأوّل، فتدبّر جيداً.
أضواء وآراء / جـ'
ص •17 قوله: (وفيه أوَلاً ...).

الورود في المقام معناه جعل الطهارة الواقعية لمشكوك الطهارة والنـجاسة


 العلمية والطريقية بنحو الحكومة الميرزائية التي هي نوع من من الورودد، فإنّ فيه
توسعة لمفهوم العلم لا لو اقعه.

ولعلّ هذا هو نكتة عدم قبول الميرزا النائيني
 الطريقي والموضوعي معاً، فتدبر جيداً.
 والسيد الخوئي ص •17 قوله: (وثانياً:..).).
الموجود في الهامش يغير إلى ما يلي:

حيث انّ حقيقة الحكم الظاهري انّه حكم مجعول بمالك التزاحم الحـظظي بين الأحكام الالزامية الترخيصية المشتبهة وهذا لا يكا يكـون إلاّلا فـي الأحكــام والآثار المترتبة لا نفس الطهارة والنجاسة كحكم وضعي، والجعل الظـاهـاهري
 بأي لسان كان أن يلحظ فيه تلك الآثار التكليفية المتر تبة على الحكم الوضع الواني

المنزل عليه محفوظة واقعاً ومتزاحمة تزاحـماً حـظظياً إذا كــان يـراد الجـعل الظاهري في مورده، وهذا نظر مناقض لا يجتمع مع فرض ارادة التو سعة الو اقعية لآثار المنزّل عليه.

فالحاصل : التهافت في كيفية لحاظ الأثر التكليفي المتر تب على الطهارة بين فرض ارادة التوسعة الواقعية وفرض ارادة التوسعة والحكومة الظاهريا $ا$ التاية لا ينبني انكاره، فلا يمكن الجمع بينهما معاً في خطاب وادية اليدر.


 التوسعة الو اقعية وبعضها الآخر -وهو المتر تب على النجاسة كالمانعية و انتفائها
 لحاظين متهافتين في حكم واحد.

فإنّه يقـال: المفروض أنّ كل أثر يكون متر تباً على الطهارة يراد تـر تيبها


 فرع كون التوسعة بلحاظ أحكام الطهارة ظاهر ية لا و اقعية ، وأمّا إذا كانت وا القعية
 الوا اقتي في آثار الطهارة أي الشر طية، فار الا مالمازمة في البين؛ ؛ لأنّ الأوّل يلزم منه انتفاء النجاسة الو اقعية ويكون مفاد القاعدة ما اختاره صاحب الحدائق لا غير ،

وهو خلف المفروض، والثاني حكم واقعي فلو فرض أنّ له لازماً فلازمه نفي

 محضاً، وهو غير معقول .

والحاصل : إذا كان الملحوظ في جعل الطهارة عـلـى مشكـوك النـجاسة والطهارة خصوص الآثار المترتبة على الطهارة وتوسعتها ولا واقلا واقاً فلا يستفاد من
 الظاهر ية، وإذا كان الملحوظ تر تيب الآثار المترتبة عليها ونفي الآثار المتر تبة



 المالزمة، فإنّ الملازمة إنّما يمكن ادّعاها بين الطهارة الظاهرية وارية وانتفاء النجاسة


 الطاهر الواقعي في كلا الأثرين التكليفيّين. ص 174 (الهامش...).

ماذكر فيه لا يكون صحيحاً على ضوء ما ذكر الناه من أنّ الور الو ود غير معقول في المقام إلّا بتخصيص النجاسة الواقعية بموارد العلم بها، ففرضية الورود خارجة
 وإنّما ذكر أنهّ امّا أن نستفيد من دليل القــاعدة الطـهـارة الواقــعية وتــخصيص
 تخصّصاً، أو نستفيد منه الطهارة الظاهرية والذي يعني تنزيل المشكوك منزلة المعلوم، وهذا إذا كانت توسعة واقعية كتنز يل الطواف منزلة الصاة فهو مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر في أمثال المقام ـ كما في الكتاب ـ فلا يمكن أن أن يستفاد
 الواقعية بلحاظها ولا بلحاظ نفي آثار النجاسة؛ لعدم دالّ على ذلك لا لا مطابقة


الإجزاء.
ص 17 ع قوله: ( وفيه: أنّ المصلحة السلوكية....).
المقصود انّ الأمر الأدائي وإن كان مبايناً مع الأمر القضائي وكان مخصوصاً
بداخل الوقت والذي أدّى سلوك الامارة إلى تفويته ـ ـ خصوصاً إذا كانت سنخ مصلحة مغايرة مع ما يحققه القضاء خارج الوقت - إلّا أنّه مع ذلك يكون إطلاق دليل القضاء دالاّاً على فعلية الأمر على القضاء في حقه؛ لأنّ موضوعه من فاتته
 الوقت؛ لأنّ فريضته لم تكن متعلّقة بالجامع بل بخصوص العمل الواقعي الذي لم يأت به و قد فاته، وعندئذٍ يكون مقتضى التمسك بهذا الإطلاق أنّ ما انجبر من
 بالقضاء سواءً كان من سنخها أم من غير سنخها ، أي استيفائية ــ فتكون روحاً

أضواء وآراء / ج
وماكاً من قبيل ما إذا كان القضاء بالأمر الأوّل ـ أو تداركية فإنّ المقيد اللبي لا يقتضي أكثر من هذا المقدار كما هو واضح.

وإن شئت قلت: إنّ قبح التفويت لا يقتضي أكثر من وجود مصلحة سلوكية
 وهي في المقام بمقدار مصلحة الوقت فقط لا المصلحة الموجودة في الو العـي الواقعي، فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق الأمر الواقعي الأدائـي فـي الوقت،
 المصلحة فيه بالسلوك وهو مصلحة الوقت فقط، مع احتمال بقاء مصلحة النعل ولو بالمقدار الذي ينجبر بالقضاء عند فوته في الوقت، وهذا لا يستلزم سقوط الأمر الأدائي والتصويب، أي الأمر بالجامع بين الواقع والظاهر ، بل يكون الألا الأمر بالعكس، فإنّ احتمال ذلك موجب لصحة التمسكك باطلاق الأمر الأدائي وفعليته
 أو تركه؛ لأنّ هذا هو مقتضى الخطابات الواقعية ، وإنّما ير يرفع اليد عنه بمقدار ما يحرز فيه التفويت بالسلوك، وهذا غير محرز هنا، فالاحتمال بـصالح عـدم التصويب وعدم الإجزاء.

لا يقـال: هذا لازمه أن يكون الأمر الأدائي غير تـعييني بـل تـخييري،
 تصويب. كما أنّه لا يكون الظهر خارج جا الوقت قضاءً لما فات بل بل أداء روحاً، حيث لم يفت واجب تعييني أدائي. فإنّه يـــال: يمكن فرض أنّ المالك في ذات الفعل خارج الوقت مالك آخر

غير ملاكه داخل الوقت والذي قد فات، ويكون الثاني تداركياً لا استيفائياً لنفس الملاك ، فإنّ هذا المقدار يكفي لدفع القبح العقلي، وهذا في طول فوت المالكا لـك الأصلي الوحداني داخل الوقت، فيكون الأمر الأدائي باقياً على تعيينيّته وفائتناً على المكلّف بسبب الأمارة، ولكنه لا قبح فيد لتداركه بمالك آلخر في الفي الفعل خارج الوقت قضاءً، فلا وجه لرفع اليد عن اطلاقات الأداء والقضاء. ص آ ا قوله: ( وفيه بالامكان فرض التخيير ...).

بل يمكن فرضه قيداً للوجوب أيضاً، ومع ذلك يدفع اشكال اللغوية بأنّه فرع
عدم امكان تنجز التكليف بالجامع، وهو ممكن بالعلم الإجمالي المنجز، فإنّ المكلّف سوف يعلم _حتى بناءً على كون القيد للو جوب لا للو اجب ـبأنّن مكلّف
 للتكليف بالجامع، وهذا المقدار يكفي لدفع اللغوية . ص ع ع قوله : ( الثاني : انّ الجامع....).

لا ينبغي أن يكون المقصود عدم تقرّر الجامع المذكور تصوراً في نفسه لكي


 انبثاق الارادة والأمر عن مصلحة في نفسها أو ما يترتب عليها .

وإنّما المقصود انّه لا يمكن أن يكون هذا الجامع متعلقاً للحكم الو اقعي ؛ لأنّ تعلّق الحكم الو اقعي به ووقوع هذا الجامع متعلّقاً له بنفسه تناقض ونـا تهافت فـا في اللحاظ في عالم الجعل؛ إذ ليس لنا حكمان واقعيان، بل حكم واقعي واحد

وهو نسس هذا الأمر المتعلّق اتقا بالجامع أو بالواقع التعيني ولا يمكن أن يكون

وهذا تهافت تصوري لـاظي، هِهن استحالة وامتناع في عالم اللما للحاظ وتعلق
الحكم لا عالم امتثال أحد طرفي الجامع خارجاً، وهو المقصود من عدم التقر ر،



 والني هو الجواب أيضاً عن الوجه الثاني - غير تام.
 فيه لا في خصوص الواقح التعييني امتناع تعلّق الأْمر الواقتي بمثل هذا الجامح


 التعلّق من أجل مصلحة في نسس الارادة بل في المراد وإنمّا تعلّق بالمعيّن لعدم إمكان أكثر من ذلك.
ففي خصوص المقام لابد وأن يتعلّق بالميّيّن ؛ لانّه الطريق الوحيد لو لونا المولى إلى غرضه بلحاظ كلا شتي الجامع، فتأثير هذا الأمر التعيني في المقام بالخصوص لتحقيق مراد المولى في قوّة الأمر بالجامع مـن حـن حـيث مـحر كيّنتّا للمكالّف نحو ما فيه مراد المولى فيتيعين ذلك حتى إذا كان يمكن الألمّ بالمر بالجمامع في ننسه؛ لانّه يفوّت على المولى غرضه بلحاظ الجامع.

والصحيح في الاجابة على الوجه السابع أن يقال بأنّه لو اُريد من وجـود
 الملاك والارادة ـ فهذا الفرض بنفسه مستحيل ؛ لاستلزامه التناقض في اللحاظ ؛ إذ فرض وجود الملالك الواقعي في مؤدى الأمارة المخالفة مع نفس هذا الملاك تهافت لحاظي

كما أنّ تعلّق الارادة بالو اقع تعييناً مع كون الملاك في الجامع التخييري لما يترتب على نفس الارادة من امكان تحقيق عدل الواجب التخييري مستحيل
 وإن لم تكن تامة في عالم الجعل الذي هو فعل اختياري للمولى كما ذكرنا. وإن اُريد بالأمارة المخالفة للواقع المخالفة للحكم بمعنى الجعل والاعتبار
 بلحاظ روح الحكم وإنّما يدفعه بلحاظ عالم الانشاء والاعتبار فقط ، وهو أيضاً تصويب باطل ، أو خلاف ظاهر أدلّة الأحكام الو اقعية في التعيين. ص ITV قوله : ( فإنّه يقال : يمكن اختيار كلا الشقين....).

لا إشكال في عدم التصويب بناءً على الطريقية المحضة وكون المصلحة في نفس الجعل كما هو حال سائر موارد تفويت الواقع بالظاهر . وامّا على السببية ووجود مصلحة في مؤدى الامارة ـ أو في سلوكها ـ فقد يقال : انّ مجرد تعيينية المصلحتين المتضادتين لا يكفي لانـتفاء التصويب، إذ بعد فرض تساويهما في الأهمية مع التضاد بينهما يقع الكسر والانكسار بينهما لا محالة فيكون الأمر الشرعي لا محالة تخييرياً بينهما تـماماً كـما إذا كــان
أضواء وآراء / ج

المؤدى يستوفي نفس المصلحة الواقعية، فكون المصلحة في المؤّدّى استيفائية بمعنى انّها من سنخ نفس المصلحة الو اقعية أو تداركية من غير سنخها لا يؤثر في في

لزوم التصويب.







 الطهارة يكون قد فوّت المصلحة في الحكم الظاهر ي مع فعليته بفعلية موضوعه.
 وكان الواقع وجوب الظهر من حيث لغوية الأمر بهما معاً تعينياً ومطلقاً مع كون
 إطلاق الحكم الو اقعي فيكون تخييرياً.

والجواب: أنّ الخطاب والأمر الو اقعي بالظهر مثلاً مقيد بعدم الاتيان بالجمعة

 موضوع الأمر الظاهر ي كالمشروط بالقدرة العقلية بالنسبة إلى المشرو ط بالعا بالقدرة الشرعية فيكون الغرض من اطلاقه أن يصل ويرفع موضوع المصلحة الظاهرية ،

فلا يكون فوات لشيء من المصلحتين تماماً كالمشروط بالقدرة العقلية بالنسبة للمشروط بالقدرة الثرعية، فليس هناكـ مالك فعلي فـي في كــل مـن الحـصتين المقيدتين بالاتيان به قبل الآخر كما ذكر في الاشكال ، فإنّ هذا إنّ إنما يصحّ في المشروطين بالقدرة المقلية لا ما إذا كان أحدهما مشروطاً بالقدرة الشرعية أو أو بعدم وصول الآخر و تنجّزهـ.

كما أنّ ما ذكر من فعلية المصلحة في الحكم الظاهري عند ثبوته إنّما هو كفعلية مصلحة المشروط بالقدرة الشرعية عند عدم وصول أو تنجّز المشروط بالقدرة العقلية لا يمنع عن إطلاق المشروط بالقدرة العقلية واقعاً؛ لأنّ الغرض من الإطلاق هو الصرف على تقدير الوصول والتنجيز وهـو يـوجب ار تـفاع موضوع المصلحة في الخطاب المشروط بعدم وصـول الآخـر أو تـنجزه أي بالقدرة الشرعية كما هو مذكور في هامش الكتاب.

ثمّ إنّ هنا بحثاً تعرّض له صاحب الكفاية وهو حكم الشك في الإجزاء للشك في السببية أو الطريقية، ففصّل بين الأداء والقضاء فقال بو جوب الإعاء العادة تمسكاً بأصالة عدم الاتيان بما يسقط التكليف المقتضية للاعادة واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعلياً في الوقت لا يجدي في إثبات كون ما أتى به مسقطاً إلّا على القول بالأصل المثبت وقد علم باشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي به.

وهذا بخلاف ما إذا علم أنّه مأمور به واقعاً وشك في أنّه يُجزي عمّا هـو المأمور به الواقعي الأوّلي، كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهر ية بناءً على أن


أضواء وآراء /ج
الإعادة للاتيان بما اشتغلت به الذمّة يقيناً وأصالة عدم فعلية التكليف الوا اقحي بعد رفح الاضطرار أو كشف الخلاف.
 وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الاتيان إلّا على القول بالأصل المثبت، والمّالّا فهو

واجب كما لا يخغى على المتأمّن ، فتأمّنل جيداً (1).
ويلاحظ على ما أفاده بـامور :
 إلى إطلاق أدلّة الأحكام الواقعية، وهو يثبت الإعادة والقـد القضاء بـعد انكشـاف

الخلاف.
وهذا الإشكال غير متّجه على مبنى صاحب الكفاية؛ لأنّ هذا معناه إثبات
 الو اقعية، ففرض صاحب الكفاية هو فرض عدم هذا الإطلاق .


 السببيّة أو بين التعيين والتخيير وهو أيضاً منجّز عند صاحب الاحين الكفاية ، فيرد عليه:

انّ قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني موضوعه الشكاك في امتثال تكليف معلوم تغصيلاً أو منجّز يقيناً، وليس المقام منه؛ إذ لا عــلم تـفـيلي

بالتكليف الواقعي، والعلم الإجمالي - سواء كان دائراً بين متباينين أو التعيين والتخيير ـ ليس منجزاً؛ لأنّه قبل انكشاف الخالاف منحلّ بسبب الحكم الظاهري بحسب الفرض، وبعد انكشاف الخلاف يكون أحد طرفيه ساقطاً بـالامتثال ، فالعلم المذكور لا يكون منجزاً، لا حدوثاً ولا بقاءً.

وإن شئت قلت: بعد انكشاف الخالف يكون من الشك البدوي في التكليف الفعلي فتجري البراءة عنه ولا يوجد علم إجمالي منجز في البين .

وإن اُريد من أصالة الاشتغال الأصل الشرعي ـ أي الاستصحاب، كما هو ظاهر التمسك بأصالة عدم الاتيان بما يسقط معd التكليف ـ فإن أريد به التمسك باستصحاب موضوعي فمن الواضح أنّ عدم المسقط أو عدم الامتثال ليس قيداً في موضوع التكليف كما هو محقّق في محلّه، على أنّه لو فرض ذلك انك فهو من استصحاب الفرد المردّد الذي لا يجري، كما سيأتي توضيحه

وإن اُريد استصحاب بقاء التكليف والوجوب المعلوم ثبو ته حــدوثاً عـلى إجماله وعدم سقو طه، ولا يعارض باستصحاب عاب عدم كون التكليف بالواقع فعلياً؛ لأنّ هذا هو استصحاب عدم الفرد الطويل الذي ثبت في محلّه في استصحاب
 المثبت.

فالجواب: انّّ استصحاب الكلّي من القسم الثاني لا يجري في جامع التكليف والوجوب، وإنّما يجري في الجامع الواقع موضوعاً للتكليف الشرعي ـ ـ كما سيأتي في محلّه ــ لأنّ الاستصحاب في واقـح الوجـوب المـعلوم إجــمالاً بخصوصية متعلّقه من الظهر أو الجمعة لا يجري؛ لأنّه لا شك في فيه، بل يقطع

أضواء وآراء / ج $\sqrt{\mu \cdots}$

بسقوط وجوب الجمعة ويقطع ببقاء وجوب الظهر على تقدير ثبو ته، فلا شك في واقع الوجوب والاستصحاب في جامع الوجوب وأصله بال ملاحظة متعلّقه وإن

 الاستصحاب.

الثالث : ما ذكره في القضاء من جريان استصحاب عدم اتيان الفريضة إذا كان

 هو مقطو التحقق وما هو مقطوع عدم تحققه فيكون استصحابه من الفرد المردّد الذي لا يجري.

الرابع : ما ذكره من الفرق بين المقام وبين الثك في إجزاء الأمر الاضطراري

 دائر بين التعيين والتخيير أيضاً كالمقام ـ بناءً على امتى امتناع التخيير بين الأقل


ثمّ إنّ الشك في إجزاء الحكم الظاهري تارة: يكون من جهة الشك في السببية والطريقية، وهو ما ذكره صاحب الكفاية وقد عرفت حكمه.

واُخرى: يكون من جهة الشك في ثبوت النوسعة الواقعية للشر طية بقاعدة
الطهارة أو الحلّ - وهو الوجه الذي اختاره صاحب الكفاية للإجزاء في بعض
الأحكام الظاهرية - وحكمه نفس ما تقدّم في الثك في السببية والطر يقية.

وثالثة : يكون من جهة الثك في إجزاء الحكم الظاهري من جهة التفويت
 لا يتغيّر الحكم الو اقحي، وإنّما يسقط بقاءً بالتعجيز، وحكم الشك الثك في الإجزاء بهذا النحو وجوب الإعادة بل والقضاء.

أمّا وجوب الإعادة فلجر يان استصحاب بقاء الوجوب الو اقعي الفعلي حدوثاً وعدم سقو طه وهو من استصحاب التكليف الشخصي لا الكلّي فلا يرد عليه شيء ممّا تقدّم • وهذا الاستصحاب حا ونم على أصل البرائة عن التكليف بقاءً.

وأمّا وجوب القضاء فلانّنه لو كان موضوعه مطلق فوت الفريضة التي كانت
فعلية في الوقت على المكلّف فهذا محرز وجداناً، إلّا أنّ هذا لازمه ونِّ وجوب
 بلحاظ الأداء فقط لا القضاء وهو خلف المفروض.

وإن شئت قلت: التفويت الحاصل من قبل المكلّف هو الموضوع للقضاء
لا مطلق التفويت حتى الحاصل من قبل جـعل الشــارع للـحكم الظــاهري، واستصحاب بقاء التكليف الواقعي عند الشك في الإجزاء لا يثبت كون التفويت من قبل المكلّف إلّا بنحو الأصل المثبت.

هذا ولكن يمكن أن يقال انّ الموضوع فوت أو عدم الاتيان بما يكون فريضة
 وجداناً، وكونه فريضة وواجباً يحرز بالاستصحابِ الِّا فبضمّ الو جدان إلى النعبّد يثبت و جوب القضاء إذا انكشف الخلاف بعد الوقت، كما يثبت وجوب الإعادة إذا انكشف داخل الوقت، وهنا إشكال مذكور في الكتاب (ص 79 ( ) فليراجع .

أضواء وآراء /ج

ص ITV قوله : (وأمّا إذا انكشف خلاف الحكم الظاهري بالتعبد ...).
ينبغي أن يقسّم هذا البحث إلى قسمين:
1 ـ أن ينكشف الخلاف للحكم الظاهري مع كونه تاماً وفعلياً في وقته، أي
قبل انكشاف الخافل . كما إذا تبدل تقليد المقلّد بعد موت مـقلَّده الأوّل. أو مثال الامارة المذكورة في الكتاب بعد فرض جريان الاستصحاب قبل تحصيل

 النجاسة، أو كان يجري فيه قاعدة الطهارة ثمّ حصل له يقين سابق فجرى فيد استصحاب النجاسة، فإنّه في مثل هذه الموارد يكون انكشاف الخاف للحكه الحم الظاهري السابق بنحو التخطئة له لا بنحو الكشف عن عدم ثبو ته وكونه تخيلياً، وفي مثله يجري الوجهان السابقان لاثبات الإجزاء على تقدير تماميتها. r _ أن يكون انكشاف الخالف بنحو الكشف عن الخطأ في أصل جريان الحكم الظاهري، كما في الأمثلة الأُخرى في الكتاب للانكشاف بالأصل ، ومنه بعض موارد تبدل رأي المجتهد في الشبهة الحكمية حينما يلتفت إلى خطأ في مدرك حكمه الأوّل لاشتباه في السند أو الدلالة أو نحوهما؛ وهذا لا ربط ربط له ببحث اجزاء الحكم الظاهري وإن كان ينبغي البحث في موطنه الفـقهي عـن وجوب الاعادة أو القضاء فيه أيضاً .

وحيث انّ الصحيح عدم تمامية شيء من البيانين في اجزاء الحكم الظاهري
 في مقام الأمثلة.

ثمّ أنّ البحث عن الإجزاء ووجوب الاعادة والقضاء إنّما يرد فيما إذا لم يكن دليل الحكم الواقعي من أوّل الأمر قاصراً عن الإطالاق لمو رد الحكم الظاهري أو
 حد يث لا تعاد ـ وإلّا لم يكن موضو ع للبحث عن الإجزاء والاعادة أو القضاء كما هو واضح، فلا ينبغي جعل ذلك البحث من مـصاديق بـحث اجـزاء الحكـم الظاهري، كيف والقصور في أدلّة الشرطية والجزئية في هذه الموارد لا تختصّ بمو ارد قيام حكم ظاهري على خلافها ، بل يعم موارد الجهل المركّب والنسيان وغيرهما كما هو محقّق في محلّه .

كما أنّ البحث عن حصول اجزاء العمل بالاجتهاد الأوّل أو تقليد المجتهد الأوّل والأدلّة الخاصة التي ذكروها فيه موكول إلى بحث الاجتهاد والتقاد التقليد من الفقه، وإن كان البحث الذي ذكره السيد الثهيد في المقام من حيث امكان اثبات الفوت وعدمه في الصور العديدة بالأصل أيضاً بحث فقهي لا اُصولي ؛ ولعّ العلّ الأولى أن يبحث كبرى عدم اجزاء الحكم الظــاهري المـتبدّل مـطلقاً أو فـي خصوص باب التقليد أو اختلاف رأي المجتهد وتبدّله في المقام، وتذكر أدلّته من قبيل الإجماع ونفي الحرج وسيرة المتشرعة ونحو ذلك كما فـعل السـيد الخوئي نِّ ص قوله : ( الرابعة : إذا كان...).

ذكر هنا أنّه لا يجري خصوص الوجه الخامس مما تقدم في الصورة السابقة لاثبات وجوب القضاء؛ لانحلال العلم الإجمالي بو جوب قضاء الأكثر عليه الآن أو و جوب الأقل عليه في زمن الفريضة القادم، إذ وجوب الأقل في الز من القادم

أضواء وآراء /ج
معلوم تنصيلاً، فال يجري فيه الأصل الترخيصي ليكون معارضاً مـح الأصـلـ
التزخيصي عن وجوب قضاء الأككر عليه الآن. ."

وهذا صحيح، وهو يوجب عدم جريان الوجه الثالث من الوجي الوهوه المتقدمة أيضاً؛ لأنّ العلم الإجمالي داخل الوقت بأنهّ يجب عليه الأقل دان داخل الوقت أو الأككر خارج الوقت قضاءً إذا كان عازماً على تركا الأكثر في الوقي الوقت أيضاً علم إجمالي منحلّ بنفس البيان، فكان ينبغي استثناؤن ه.






 سواء كان التبّل المذكور حاصارً له قبل العمل بالأقل أو بعده.

فما في الكتاب في هذه الصورة من قوله: (لاثبات الاعادة أو التضاء ) سهو ؛ لاني
لأنّ وجوب الاعادة في الوقت لا يحتاج إلى شيء من تالكا لاك الوجوه والمباني،
 يأت بالأكثر داخل الوقت، سواء كان التبّلّ حاصالًا لل في الوقت أو خارجه،

فتدبّر .

## مقدّمـة الواجب

ص •1^ قوله : (وأمّا بلحاظ عالم المجعول ...).


 يمكن أن يجعل على أمر مقدّر الوجود متقد مأو متأخر زماناً، فيكون المجعول منو طاً بتحقعه .

ص | | قوله: ( (وأمّا بلحاظ عالم الملاك....).
ويمكن أن يكون الشرط المتأخر غير دخيل في الاتصاف بل في وجـود
 اشتراط القدرة على آخر جزء من الواجب التدر يجي الوجود فإنّ إنّا شرط متأُخر

لايجاب ذلك الفعل التدريجي من قبل، وهذا واضح. ص MVV قوله : ( الفصل الثاني - في تقسيمات الواجب) .
من المناسب البحث في تقسيمات المقدمة عن المقدمة الداخلية أيضاً كما بحثها الأصوليون ، وقد بحثوا عنها في عدّة مقامات:

فإنّة لو أريد بالمقدمة ما يكون سبباً وعلة لايجاد ذي المقدمة فهذا يقتضي التعدد
أضواء وآراء / ج

في الوجود وهو مeقود بين الاجزاء والمركب الكل؛ لأنّ الكل عين الاجـزاء


 الغيري أيضاً على القول بوجوب المقدمة ـ واختار جملة من المحققين عـدم دخولها في محلّ النزاع؛ وذلك بأحد بـيـيانين ودليـلين: أحـدهما: بـر بـرهاني، والآخر : وجداني.

ولابدّ وأن يُعلم إنّ موضوع البـحث في الاجـزاء الخـارجـية للـمركبات الاعتبارية أو الصناعية لا الاجزاء التحليليلية العقلية للجواهر الاهر والأعـراض مـن الأجناس والفصول؛ لانّها بسائط بلحاظ الوارِّا واجزائها متحدة في وجود واحد خارجاًا .



 كمانع عن وجوب المقدمة الداخلية يمكن تقر يبه بأحد وجوه:
 النفسي الضمني، فإذا كانت واجبة أيضاً بالوجوب الغيري لزم الزم اجتماع الوجوبين على معروض وفعل واحد، وهو محال.
ولا يقـال : بأنّ متعلّق الوجوب الغيري عنوان المقدمة ومـتعلّق الوجـوب النفسي عنوان النعل الواقعي.

لأنه يقـال: بأنّ الواجب الغيري معروضه واقع المقدمة وعــنوان المـقدمية
 والمركب، بينما معروض الوجوب الغيري هو الجزء الملحوظ لا بشرط، ون وهما لحاظان ذهنيان مختلفان، فلم يلزم الاجتماع.

وفيه: الكل ليس إلّا الاجزاء بشر ط الانضمام، وهي نفس الاجزاء الا لا بشر ط
أي لا فرق بينهما إلّا في حد اللحاظ والتصوّر لا لا المتصوَّر ، فالعنوان واحد الحد فيهما، ،
 في (أكرم العالم ) و (أكرم الهاشمي ) بالنسبة إلى العالم الهاشمي.

 الغيري ليس وجوباً اعتبارياً انشائئاً أصلاً كما سيأتي.

 وغيرياً للعصر بالنسبة إلى الذاكر ، ولا محذور فيه أصلاً.

 ومترشح منه، فهما في مر تبتين، فلا يعقل وجوب الاجزاء الاء بالوجوب الغير الغيري. وأجيب عليه بأنّ المانع عن التأكد إنّما هو الطولية في عمود الزمان ون لا الر الر تبية .
 كما هو مفروض المستشكل كان التأكّد بينهما محالاً؛ لأنّ التأكد يقتضي وحدة
أضواء وآراء / ج !

الوجود وهو مستحيل بين العلّة والمعلول .
ولكنّ الصحيح في الاجابة أن يقال بأنّ الترشح ليس بين بمعنى السببية و والعلية، ،
 شرحه، وعليه فلا مانع من حصول التأكّد في الارادة والشـوق بـونـو واحدة مؤكّدة.
الثالث: لغوية الوجوب الغيري بعد فرض الوجوب النفسي للجزء.

وفيه: أنّ اللغوية مانع عن الانشاء والاعتبار والفعل الاخـتياري لــمولى، ،



كانت علتها فعلية تحقتت لا محالة، سواء كان يترتب عليها أثر أم لا.
وهكذا يتّضح عدم تمامية شيء من الوجوه البرهانية التي ساقوها لاثبات خروج المقدمة الداخلية عن محلّ النزاع.

 الارادة والشوق الغيري بخلاف الثـانية، سـواء فـي ذلك الارادة التكــوينية أو
التشر يعية .

الارادة الغيرية إنّما تنقدح في النفس ـسواء في الي التا التكوينية أو التشر يعية ـللتوصل
 فرع خروج المقدمة عن متعلّق الارادة النفسية، وإلّا كانت هي المراد النفسي

المطلوب أصالةً، فلا يعقل ارادة الاجزاء للتوصل بها إلى نفس الاجزاء، واء وهذا واضح. كما أنّن لا يعقل في المقام التأكد في ارادة الاجزاءاء؛ إذ التأكّد فرع شدّة

 وهذا بخلاف صلاة الظهر التي فيها ملاك نفسي وملاك اكِ غيري لمالك نفسي آخر وهو العصر.

وبهذا التحليل يظهر وجه الضعف في كثير مما ذكره الأصوليون في المقاموفي أصل منهجة بحثهم.

المقام الثالث: في ثمرة القول بالوجوب الغيري للاجزاء، وقــد ذكـر ذلك المحقّق العراقي البراءة في موارد الدوران بين الأقل والأكثر ؛ لعدم انـحالال العــلم الإجــمالي لي الي
 الاجزاء إلاّ نفسياً جرت البراءة عن وجوب الجزء العاشر المشكوك؛ ؛ لانحلال العلم بالوجوب النفسي وتردده بين تعلّقة بالتسعة والعشرة والتسعة واجبة والِّ ضمنها على كلّ حال .

 فالانحالال الحقيقي محفوظ بلحاظِ ما تجري عنه البراءة، وهـو مـتعّلّق ذات
الوجوب النفسي لا حدّه.

وثانيـاً ـ تمامية الانحلال الحكمي على ما قرر في محلّه، حتى إذا لم يتمّ
الانحالا الحقيقي.

أضواء وآراء / ج

ص 191 قوله : (والتحقيق في تفسير حقيقة الارادة المشروطة...).

 ومعلّق بحسب الفرض، فالمولى لم يتصدّ لتحصيل الغرض والفعل مطلقاً، بل
 و تحميل المسؤولية على المكلّف أيضاً فـعل اخـتـياري للـمولى، وهـيا وهـو روح الحكم، ويكون بمقدار المجعول ومنتزعاً عنه لا أكثر، فلا محذور على الى هذا الأساس في الواجب المشروط لا بلحاظ مرحلة الجعل والاعتبار ولا بلحاظ مرحلة الارادة بمعنى التصدّي المولوي لتحصيل الفعل من المكلّف والتي هي روح الحكم، ولا بلحاظ الملاكك، وأمّا الارادة بمعنى الشوق المؤكّد الذي هو منشأ التصدّي والجعل وهو مشترك بين الارادة التكوينية والتشريعية فلا و وجه لدعوى وجدانية فعليته قبل تحقق الثرط والعلم به، وإنّما الموجود مجرّد وليّد العلم بأنّه إذا تحقّق الثرط ففي الفعل مصلحة أو حسن وأنّه يشتاق إليه و ير يده ، فليس
 ويشتاق إليه - ولو بعد احرازه أو الاحساس بالحاج الحا بالية اليه ـو وهذا بابه باب العلم بالقضية الشر طية التعليقية لا القضية المقيّدة، ففرق بين العلم بالمقيّد أو ارادته وبين العلم بالقضية التعليقية المذكورة، والذي لا يستلزم العلم بطرفيها، وهذا العلم بالقضية التعليقية والذي هو علم بالشرطية والملازمة بحسب الحقيقة كافٍ في تبرير انشاء الجعل المشروط.

فالا حاجة أساساً إلى كلّ هذا التطويل ، لوضوح أنّ تمام النكتة في ذلك تبرير انشاء الحكم والقضية الحقيقية وجعلها قبل تحقق الشر ط والجعل مقدمة تكوينية

لتحقق غرض المولى لابد في صدوره من المولى من فعلية الارادة، فلو لم تكن فعلية فكيف صدر منه؟

والجواب : أنّه يكفي في تبرير ذلك علمه بأنّه عند تحقق الشرط سوف يكون مريداً للفعل أو يكون الفعل محققاً للمصلحة أو حسناً في ذلك أك الفرض الْ ، وهذا العلم كافٍ في انشاء الجعل المشروط أو القضية الحقيقية والتصدّي المشروط ، بل لا يعقل فعلية ارادة قبل تحقق الشرط لا بنحو الارادة المتعلّقة بالمقيّد بأخذ

 اختياري أو أخذ وجوده الاتفاقي قيداً، ففرض كون القيد مما لا تترشّح عليه الارادة تهافت، ولا بنحو الارادة المتعلّقة بالقضية التعليقية قياساً عـلـى الـا بالقضية النعليقية كما قيل؛ لأنّ الارادة ليست كالعلم، فإنّ العلم كشف الو اقـع والتصديق به، وهو يعقل تعلّقد بمفاد الثرطية التـي هـي المـي المـالازمة والنسـبة التصادقية بين جملتي الشرط والجزاء، وهذا بخلاف الارادة فإنّها لا تتعلّق إلّا بالأفعال، ولا بنحو الارادة المتعلّقة بالجامع كما أفاده السيد الشهيد الحاجة اليها، بل وعدم وجودها وجدال وجداناً.

وكأنّ السيد الثهيد انتهى إلى ذلك لتبرير صدور الجعل للـقضية التـعليقية
الحقيقية، وقد عرفت توجيه ذلك. والوجدان قاضٍ بعدم تعلّق إرادة في النفس
لا في التكوينية ولا في التشريعية المشروطتين بالجامع قبل تحقق الثرط.
ومما يشهد على الوجدان المذكور أنّ ارادة الجامع فرع وجود مصلحة واحدة في الجامع أو مصلحتين متساويتين في الأهمية في كل من الفردين لا يمكن الجمع بينهما، وليس في موارد الارادة المشروطة شيء من هـي الا هذا القـبيل، فأي

أضواء وآراء / ج

مصلحة في أن لا يكون الإنسان مستطيعاً في إرادة الحج على تقدير الاستطاعة أو أن لا يجيء زيد في إرادة اكرام زيد على تقدير مجيئه؟

ويمكن أن نصوغ برهاناً على عدم تعلّق الارادة بالجامع بين عدم الثرط وفعل المشروط المقيّد بالشرط في موارد الارادة المشروطة، وحا عاصله : أنّ لازم

 في بحث اجتماع الأمر والنهي ــفمن أراد اكرام أحد الشخصين زالـي
 عمرو، فيحبّ اكرامه بالخصوص منهما .

وهذا ينتج في المقام أنّ المولى إذا أصبح عدم الشرط مبغو ضاً لد يه كما إذا كان إن إِ الشرط لواجب فعل واجب آخر كما إذا قال له: (إذا صلّيت الظــهـر فـتصدّق بدرهم ) انقلب الو اجب المشروط عنده إلى واجب مطلق بحسب عالم الارادة، أي أصبحت ارادته للصدقة المقيّدة بالصاة مطلقة لا مشروطة ؛ لأنّ ترك الصلاة ـ أي عدم الثرط ـ مبغوض له، وهو واضح البطلان، بل تبقى ارادة الصـدقة مشروطة حتى مع فرض مبغوضية ترك الشرط. .

فالحاصل : مبغوضية أو محبوبية فعل الشرط أو تركه لا يؤثر على الارادة المشروطة أصلاً، وهذا برهان على عدم وجود ارادة فـعلية مـتعلّقة بـالجامع المذكور .

فالصحيح : ما تقدّم من انّه لا محذور في الواجب المشروط لا على مستوى الجعل ولا الارادة ولا التصدّي المولوي ولا المالكا الك .

ثمّ انّك عرفت أنّ روح الحكم ليست ذات الشوق والارادة التي هي صـفة للنفس، بل هي الارادة بمعنى التصدّي المولوي والذي يكون من مقولة الفعل
 من الجعل بلحاظ فعلية مجعوله ، فحتّى إذا افترضنا الأرادة بما هي صفة للنفس مطلقة أو متعلّقة بالجامع فهي أجنبية عن حقيقة الحكم، وليست موضو الِّاً لحكم الحم العقل بالطاعة، فلا حاجة إلى أصل هذا البحث ، إلّا إذا أريد تحليل حقيقة الارادة التنريعية أو التكوينية المشروطنين بما هما صفتان في عالم النفس . ص $19 \wedge$ قوله : (والجواب: أنّه يوجد بحسب الحقيقة قيدان...) .

قد يناقش بأنّ أخذ قيد القدرة على الواجب في وقته بنحو الثرط المتأخر مستلزم لأخذ قيد الوقت أيضاً؛ لأنّه وإن كان مبايناً معه عنو اناً إلّا أنّه أخص منـ أخله تحققاً، إذ لا قدرة على الواجب في الوقت إلّا مع فرض تحقق الوقت وححياة المكلف فيه، وأخذ الأخص قيداً أخذ للأعم لا محالة . نعم عنوان الو الوقت أو وجود المكلّف أو سلامته مثالً في ذلك الوقت لم يؤخذ قيداً إلّا أنّ البحث ليس الِّ
 الأخص وهو القدرة على الواجب في الوقت قد اُخذ قيداً للـوجوب فـيكو الواجب مشروطاً بالنتيجة بتحقق الوقت ــكما يقول صاحب هذا الاعتراض وهو وهو
 الواجب المشروط غير صحيح بل هو قسم مـن الواجب المشـروط ـ وهــذا الاعتراض في الواقع اعتراض على صاحب الفصول في تسميته ذلك بالمعلّق
 امكان تقدم الوجوب وتأخر الو اجب، كما في الاعتراضات القادمة.
أضواء وآراء / ج

والجواب: ما ذكر في عبارة الكتاب من أنّ المقدار الذي يؤخذ هو هو القدرة

 حال، فالا يؤخذ نفس دخول الوقت ولا ولا القدرة على القيدية من ناحية الحية دخولي
 ليس شرطاً في التكليف بل الشرط أعم من ذلكا .

وتوضيح ذلك: أنّ القدرة على الواجب في الوقت الشرط عقلاً في كــلـ وجوب يكفي فيه القدرة على حفظ القدرة على الواجب في الوقت ولو الو لم تلم تحظ فيه ؛ لوضوح أنّ القدرة على ذلك قدرة على الواجب ويكفي عقاًُ لصحة تكلئ
 كان معاقباً وعاصياً؛ لانّه عجّز نفسه بسوء اختياره، وهذا بخلا بـلاف ما إذا أخذا القدرة أو الحياة أو السلامة على الواجب في الوقت قيداً وشرطاً للوجوب فإنّه
 فالواجب المعلّق يراد به ما يكون مطلقاً حتى من ناحية هذ الوه القدرة أو السا السامة
 عقالً والذي يكفي فيه القدرة على حفظ الحياة والسلامة والمقدمات قبل الوقت ولو بشرب دواء أو نحو ذلك قبل الوقت بحيث يجعله حيّاً قادراً في الوقت، فيتنجز الوجوب وتجب كل تلك المقدمات من قبل بما فيه مقدمة حغظ القدرة
والسلامة على الواجب في الوقت.

فكأنّ نظر صاحب الفصول إلى انّ الوجوب قد يكـون مشـروطاً بـالحياة والسلامة والقدرة على الواجب في الوقت بـالخصوص فـيكون مـن الواجب

المشروط وقد يكون مطلقاً من هذه الناحية فلا يكون مشروطاً بها وإن كـان مشروطاً بأصل القدرة الجامع بين القدرة في الوقت والقدرة على حفظها فيها قبل الوقت، وهذا وإن كان متوقفاً على تحقق الوقت الاستقبالي؛ لأنّ هذا الجامع
لا يتحقق إلّا بتحقق الوقت الاستقبالي في عمود الزمان .

إلّا أنّ تحقق الزمان لا يؤخذ شرطاً حتى بنحو الشرط المتأخر بل يك يكون
 الحياة والسلامة ونحوهما فلا يكون الز مان الاستقبالي قيداً للوجوب الشرط المتأخر لا بعنوانه ولا من خلال أخذ قيد القدرة شـرطاً فـي عـمـوم التكاليف، فتدبر جيداً .

$$
\text { ص } 199 \text { قوله: ( وكلا التقريبين لهذا الاعتراض غير تام ...). }
$$

التقريب الأوّل منهما للنهاوندي، والثاني منهما للأصفهاني
والأولى في الاجابة على التقريب الأوّل أن يقال : بأنّه لو أُريد من الارادة التكوينية الشوق والحب الذي هو صفة نفسانية فنمنع المقدمة الثانية، وهي عدي الاني تعلّق الشوق التكويني بأمر استقبالي، كيف وقد تقدّم امكان تعلّقه بأمر مستحيل وغير مقدور أيضاً.

وإن اُريد بها مقولة الفعل كهجمة النفس أو الاقدام وحركة العضلات فندا فلمنع المقدمة الأولى، فإنّ الارادة التكوينية بمعنى الحركة والاند الاقدام على العمل غير

 المكلّق، وكلّها أفعال غير متعلقة بالفعل المأمور بد أصالًا، فالا مانع من كون

أضواء وآراء / ج
المأمور به الذي لابد وأن يصدر من المكلّف استقبالياً، وهذا هو الجمع الفني بين ما في متن الكتاب وما في الهامش . ص r-1 قوله: (وقد تفطن صاحب الاشكال...). .

الموجود في الحاشية على الكفاية نتضان :
أحدهما: النقض بالواجب المنجز الندر يجي التحقق كالمركبات، فإنّ الر كعة الثانية قبل تحقق الركعة الأولى لا يمكن ايجادها اليا مع أنّ وجو وبها فعلي، فيلزم
انفكاك البعث عن الانبعاث.

وأجاب عليه: بالالتزام بتدر يجية فعلية الوجوب أيضاً في مثل ذلك. وفيه: أنّه واضح البطلان؛ ؛ لأنّ الوجوب واحد وليس في البين وجـوبات

استقالية متعددة، والوجوب الواحد ليس له إلّا فعلية واحدة.

 فعلياً.

وأجاب عليه : ـولعلّه جواب منه أيضاً على كلا النتضين - في الحاشية على الـى

 أو قيد، فإنّه يمكن وقوعها في كل آن ولو بتحقيق القيد أو المقدمة قبل ذلك الآن .

وقد رجح عنه في الحاشية على الحاشية، حيث تنطن إلى عدم الامكــان الوقوعي أيضاً في مورد النقض ـ كما ذكر السيد الشهيد الشَّهُ في الكتاب ـ فإنّ

الواجب المقيّد بقيد زماني وإن كان ممكناً في عمود الزمان وقوعاً ولكّن وقن وقوعه الآن دفعة واحدة لكونه تدر يجياً مستحيل ، فغير المتوضي أو أو من لم يأت أت بالر كعة الالُولى يستحيل منه وقوع الر كعة الثانية أو الصالة المقيدة بالطهور في هـي هذا الآن ، فلا يمكن أن يكون ايجابه عليه في هذا الآن فعلياً.
 الاستعدادي وإن كان صدوره خارجاً بحاجة إلى التدرّج في عمود الز مانمان بخلاف

الواجب الدعلّق .
 عدم العجز من ناحيته ـ فهذا موجود في الواجب المعلّق أيضاً، وإذا الُ أريد منه ما ما ما
 الوقوعي، والذي اعترف بعدم ثبوته في مورد النقض أيضاً .
ويمكن أن يجاب على النقضين بجواب ثالث ــلعلّه هو مقصوده - وهو أنّ اللازم امكان وقوع الشروع في الانبعاث نحو أصل الواجب بقيوده ومقدماته
 الوجوب والبعث فعلياً أصالًا ليتحقق الانبعاث والتحر يك، ، فهذا المقدار لابد من الاكتفاء به في امكان فعلية التكليف وايجاد الداعي اليا والبع البعث والتحر يك المو المولوي، وهذا مققود في موارد الواجب المعلّق دائماً أو غالباً؛ لعدم توقفه على الي ملى مقدمة أو قيد يستلزم تحصيله قبل الوقت، كما هو واضح
 والتحريك والداعي ونحو ذلك، بل عمّا هو موضوع حكــم العـقل بــالاطاعة

وامكان فعليته، ولا اشكال في أنّه عبارة عن تصدي المولى لتسجيل مراده، ولو

 كفا يته في حكم العقل بلزوم الطاعة، بحيث لو لو قصّر الآن ففاته الواجب في في وقته الاستقبالي كان عاصياً.
ص r.r قوله: (ثلاثة شروط...). .

لا يقـال: مع كون الشرط مضمون التحقق يمكن للمولى أن يجعل حكمه
 الواجب المعلّق فيكفي الشرط الأوّل حتى إذا كان الشرط والثيد من شرائـط الاتصاف.

فإنّه يـــال: لا يراد بالحكم مجرد دلقلقة لسان الجعل والاعتبار بل روحه التي
 للاتصاف بالدصلحة يكون شرطاً للاتصاف بالحب والارادة أيضاً، وإلاّا يـلزم ترشّح الحب والارادة نحو الشرط، وهو واضح البطلان كما تقدم شرحه في
الواجب المشروط.

وهذا بخلاف ما إذا كان من قيود الترتب حيث تكون الارادة فعلية فيه حتى




من الشروط الثلاثة ــ أمكن جعل الوجوب من ناحيته مطلقاً، فتدبر جيداً .

ثمّ إنّ الشرط الثالث قد يقال بعدم لزومه امّا لعدم اشتراط القدرة في التكليف بل في النتجيز أو لكون الشرط المتأخر بلحاظ قيد القدرة بهذا المقدار يقبله حتى القائل باستحالة الشرط المتأخر لوضوح اشتراط بقاء القدرة على الفعل إلى آخر الوقت في وجوبه في أوّله.
 لا تخريج المقدمات المفوّتة بالخصوص، وإن كــان ذلك مـن ثـمرات القـول بالواجب المعلّق ـ ومن هنا لعلّ الأنسب ذكر هذه الشرو الث الثا الثالثة في أصل البحث عن الو اجب المعلّق وامكانه، خصوصاً مع ملاحظة انّ هذا التنقيح لم يرد في كام صاحب الفصول الذي هو صاحب نظرية الواجب المعلّق. بل لعلّ ظاهر كالامه أنّ الواجب المعلّق هو ما كـان الوجـوب فـيه حــالياً والو اجب مقيداً بقيد استقبالي، سواء كان من قيود الترتب أو الاتصاف.

وأيضاً ما ورد في كلام السيد الخوئي هِّهُ من ارجاع الو اجب المعلّق المدّعى من قبل صاحب الفصول إلى الو اجب المشروط بالشرط المتأخر فجعله قسماً من أن الواجب المشروط لا قسماً من الواجب المطلق . ص (

غير صحيح بكلا شقيه، وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان ، فإنّ الاتصاف بالمصلحة غير المنكسرة لا يتوقف على تحقق الوقت خارجاً بل على فرض
 للوجوب لكونه غير اختياري، هذا بالنسبة إلى الأمر الأوّل.
أضواء وآراء / ج

 ولم يكن من أجل التحرز عن إطلاق التكليف للحصة غير النهارية من الصوم
 المقام على كلّ حال فليس هذا اشكالاً مربو طاً بالوجه الثاني من الوجهي الوّين كما لا يخفى.
ص ع r ع قوله: ( الجواب الثالث....).

 وجه آخر من الوجوه السبعة والتي يحظظ فيها على ظهور تعلّق الأمر النفسي بنفس العنوان الوجودي الواجب.

ثمّ إنّ هنا جواباً آخر ذكره المحقق الخراساني بالوجوب النفسي التهيئي للمقدمات المفوّتة قبل الوقت، فالوج الونيوب نفسي وإن كان الغرض والمالك منه التهيؤ لأداء الفعل الاستقبالي في وقته.
وهذا الجواب امّا أن يرجع إلى ما سيذكره الميرزا النائيني في الوجه السادس أو لا يكون صحيحاً.

توضيحه: انّه إذا كان هذا الايجاب النفسي منوطاً بالواجب الآخر لبّاً وروحاً

 غير صحيح إذ لا إشكال في انّه إذا لم يكن يجب عليه الو اجب النفسي الاستقبالي
في وقته لم تجب المقدمات المفوّتة.

فهذا الجواب لابد في توجيهه وتخريجه من ارجاعه إلى الجواب السادس



ثمّ انّ ما ذكره السيد الشهيد
نحو المقدمة المفوّتة في الارادة النكوينية قبل فعليتها حيث انّ الز مان الاستقبالي الي شرط للاتصاف ولأصل الارادة مع اعتراف الوجدان ــما كـا صرّح به الميرزا ــبأنّ الفاعل ير يد المقدمات المفوّتة في هذه الموارد، ومن هنا كبرى وجوب المقد المدمة
 المولى نحوه لو كانت ارادته تكوينية في الغرض فيتنجز لا محالة في التشر يعية. وإنّما اشكال عقلي مستلزم لانهيار الوجوه المتقدمة كلها إذا فرض عدم امكان
 في الفرض إذ ما لا يحرّك المولى لو كان مراداً تكوينياً لا ينجز على الـى على عبده لا لا لا محالة كما قرر في محلّه .

وجواب السيد الشهيد يتوهم أنّ روح الو اجب والارادة التشريعية سوف تكون بالجامع بل ليس الحكم والارادة التشريعية إلّا ارادة الجزاء على تقدير الثرط لأنّ التـصدي المــو لوا لوي للتسجيل على ذمة العبد بالجعل والخطاب ليس بأكثر من ذلك، وامّا البـاقي فمجرد ارادة تكوينية بالجامع أو بحب الذات لتصحيح امكان جعل الخـطاب المشروط الذي هو فعل تكويني للمولى قبل فعلية الارادة المشروطة ــلـي كـما تقدم

أضواء وآراء /ج
في البحث السابق - وأيضاً لتصحيح وجوب شرعي غيري متعلق بـالمقدمة

 وقد عرفت في ذاكا البحث انّ هذا لا حاجة إليه، بل لا العلم بأنّه سوف يبينلى
 الدقدمة المفوّتّ له قيل الوقت، فالعلم بل الاحتمال كافٍ ليذا المقدار من التحرك
في الارادتين معاً.

ودعوى :انّه لولا حبّه لذاته، فعلاً وتألمه و انزجاره من ابتالائه بالحاجة من دون امكان رفها لما أقدم على ذلكّ، فالعلم لا يكفي بل لا لابد من ثنوت الحب الحب الفعلي

المذكور .
مدفوعة: بأنّ هذا ليس حباً وألماً بالنعل، بل ادراكاً بأنّه سوف يتالّم في المستقبل.

ودعوى : أنّ ارادة المقدمة الموّتّة قبل الوقت في الارادة التكوينية لا يمكن أن تكون نفسية ؛ لوضوح عدم ماكاك نفسي فيها فالابد وأن تكون غيرية ومتر شٌّحة من ارادة نسسية فعلية، وليست هي إلّا ارادة الجامع .
مدفوعة: بمنع لزو م ذلك، بل لن نول في الفاعل المختار المطّلّع على المستقبل


 بالا حاجة إلى خطاب نفسي بعنوان متتّم الجعل كما ذهب إليه المير ذا

فالا حاجة إلى كلّ هذا التطويل، بل ليس بصحيح ؛ لما تقدّم من وجدانية عدي عدي

 الشهيد
غيرية لا نفسية، مح كونه خلاف الوجدان جدّاً.
 المقدمات المفوّتة قبل زمان فعلية الوجوب بحاجة إلى إلى دليل في مقام الانيا ولا يكفي حتى الوجه الأخير العقلي لاثبات وجوبها قبل الوق الوقت؛ لاحتمال كال كون القدرة على الواجب في زمان فعلية الوجوب من شرائط الاتصاف، حلاني حيث لا لا يمكن استظهار خلافه من دليل الخطاب، لاشتراط القدرة في الخطابات جميعاً وسقوط الدلالة على الملاك بسقوط الخطاب.

نعم، لو قلنا بكفاية القدرة قبل الوقت في فعلية الخـطاب وعــدم اشـتراط العقل لأكثر من ذلك كان لازمه فعلية الخطاب في الوقت مع العجز ؛ لكونـي الـونه عجزاً
 النائيني القدرة عرفاً شرط في الاستيفاء لا الاتصاف.
ص rır قوله: ( الفرض الثاني : أن يعلم....).


 لاستحقاق العقوبة، وهذا كان ينبغي ذكره في الكتاب.

أضواء وآراء / ج
ص سی
ظاهر كام السيد الخوئي موارد احتمال الابتالاء بحيث لا يمكن تخصيصها بمورد العلم أو الو الاطـمئنان بالابتلاء، فلو جرى الاستصحاب في هذه الموارد لم يبق تحت عمومات الار التعلّم إلّا موارد نادرة فتتقدم عليه لا محالة .


الاستصحاب والأصل المؤمن للعلم الإجمالي بالابتاءء.

ويمكن أن نضيف مورد العلم بالصغرى والجهل بالكبرى بناءً على ما هو
 الحكمية لتصور في إطلاق أدلّنها لا لمانعية دليل وجوب التعلّمّم

 العموم من وجه بين دليل الأصل المؤمن ـ الشرعي ـ ودليل وجـي الـا ـ الطر يقي - وبعد التساقط يكون المرجع الاحتياط العقلي.






الاستصحاب ـ أو أي أصل مؤمن ــبالحكومة وإلّا كان بحكم الأخص والمقيد لاطلاق دليل الاستصحاب، وحيث انّ الأوّل هو الصحيح فالا يتم الوجه الذي
ذكره السيد الخوئئِّهُ .

تـارة: يدعى انّ وجوب التعلّم حكم نفسي موضوعه الشكك وعدم العلم كما

 الموضوعي حتى إذا الم يكن له أي أثر طريقي



 تجري البراءة في الشبهة الموضوعية حتى إذا كان حكار حكمه أيضاً مجهولاً قـبل
الفحص والتعلّم كما تقدّم في الفرضية الرابعة.

 جاهل بتحققه فيجري في حقه الأصل الموضوعي المؤلا وعند الابتلاء به يكون غير قادر بحسب الفرض فهو عذر وه عندئدئذِ ولا يحتا اثبات شيء آخر بعد ثبوت المؤمّن والعذر عليه في الحالتين ولا يحتناج إلى اثبات عنوان عدم الوقوع في المخالفة من ناحية الجهل .

أضواء وآراء / ج

وهذا نظير نفي وجوب سائر المقدمات المفوّتة عليه إذا كان يشك في ابتالئه بمو ضوع التكليف في المستقبل كما إذا شك في انّه سيمرّ على صحراء لا ماء فيها في طريقه أم لا مثلاً فإنّه لا شك في جريان الأصل المو الم الموعي لنفي وجوب تحصيل المقدمات المفوّتة من قبل وعند الابتالاء و تحقق موضوع التكليف يكون غير قادر ومعذوراً لا محالة الة ال
وملخص جواب السيد الشهيد
 كل تعلّم يحتمل أن يكون مؤثراً في أداء التكليف وامتثاله يكون منجزاً على المكلّف. والمفروض انّ دليل التعلّم مقدم عـلـى اطـلا(قات الاُصـول العـملية بالأخصية أو الحكومة حتى إذا فرض جريان الأصل النافي للابتلاء وعدم كونه مثبتاً، وهذا الاحتمال في المقام موجود بخلاف الفرض الرا الرابع أو سائر المقدمات المفوّتة، لأنّ المكلّف يحتمل ابتاءه بالو اجب بنحو بـلا بحيث لا لا يمكنه تعلم كيفيته عند الابتلاء فيفوته، وهذا الاحتمال منجز بحسب الفرض والأصل المؤمن من استصحاب استقبالي أو براءة لا يؤمن من ناحية هذا الاحت الاحتمال وإنّما يؤمن من ناحية احتمال فوات التكليف واقعاً نتيجة الجهل بالموضوع.

فالحاصل قبل الابتالاء توجد ناحيتان للتنجيز لابدّ من التأمين عنهما:
احداهما: فوات النتكليف واقعاً من ناحية الجهل بتحقق موضوعه، وهــذا يؤمن عنه الاستصحاب الاستقبالي أو أي أصل مـؤمن آخـر يكــون جــارياً بلحاظه.

والأخرى : فوات التكليف نتيجة عدم تعلمه بحيث لو كان قد تعلّمه لم يكن

يفته في وقته، وهذا مشمول لدليل التعلّم بحسب الفرض وخار ون عن عن اطلاقات

 واستصحاب العدم الموضوعي الاستقبالي أو أي أصل آلئر آنر حتى إذا قيل بقيامه
 لا ينفي احتمال فوت التكليف من هذه الناحية إلّا بالمالازمة العقلية أو لتقدّا

 كما أشرنا إليه، فيجب التعلّم بالخصوص من المقدمات المفوّتّة على المكلّف .


 قبيل مورد العلم بعدم ابتالائه بالموضوع مستقبالً وللعلم بعدم التفويت من هذه الناحية.

وكذلك الحال إذا فرض انّ القدرة على الامتثال حتى من ناحية التعالّم كانم مان من شرائط الاتصاف في وقت الابتلاء، فإنّه أيضاً على القاعدة لا يجب التعلّالم من المقدمات المفوّتة.
ص YIV السطر الأخير قوله : (ويتمّ إطلاق الهيئة ...).

بيانه الفني : أنّهذا بحسب الحقيقة بابه باب مقيدية العلم بعدم شمول المادة للحصة الو اقعة قبل القيد، والعلم مقيديته تكون بمقداره لا أكثر ولا علم بأكثر

أضواء وآراء /ج
من انخرام إطلاق المادة وعدم شمولها للحصة الواقعة قبل تحقق القيام، وامّا ومـا
 متطوع العدم، وهذا بخالاف الحالة الثالثة والتي يكون المانع واقع القر ينة والقيد
 الاجمال لا محالة ، كما هو واضح.

وجهه قياسه بالصورة الثانية من حيث انّ ترك ك الوضوء معلوم كونه مخالفة
 عنه، ويشكك في تقيّد الواجب الآخر به فتجري البراءة عنه بلا معارض. واشكال السيد الخوئي الثانية لم يكن يعلم بوجوب الزيادة فلم يكن إلّا عقوبة واحدة في في اليّ البين، بينما في المقام على تقدير كون الوضوء واجباً نفسياً يوجد واجبان الجيان نفسيّان فتجري البراءة عن وجوب الوضوء النفسي لنفي العقوبة الزائدة فيتعارض مع البراءة عن التتيّد.

ص MYM السطر الأخير قوله : (توضيح ذلك: أنّ أصالة البراءة...) .
 إذا كان يتر تب عليه نفي عقوبة محتملة لا ما إذا الما لم يتر تب عليه ذليه ذلك الكا امّا لكون العقوبة مقطوعة أو لكونها مقطوعة العدم، وهذا شرط مصحح لجر يان أي أي أصل
ترخيصي.

وبناءً عليه نقول: في المقام البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء مثلاً لنفي

عقوبة زائدة إنّما تجري في فرض ترك الصالاة، وامّا في فرض فعلها فلا تا تجري


 الحالة على ترك الوضوء إذ ليس واجباً نفسياً وغير ياً . فعلى هذا التقدير لا لا مجرى الو لأصالة البراءة عن الوجوب النفسي المحتمل للوضوء ـكما كا هو في الصورة الثا الثانية




 تركه من دون معارض لعدم جر يان البراءة عن التقيد لمن يترك كا أصل الصالاة للعلم بالعقوبة من ناحية التكليف النفسي بها على كل حال .

وهذا نظير ما يقال في الثبهة غير المحصورة من عدم إمكان ار تكاب تمام




 هو الترخيص القطعي في المخالفة لا الترخيص في المخالفة القطعية (")، بينما

هنا عدم الاستناد إلى الأصل في الطرفين معاً لعدم اجتماع جريانهما معاً في فرض واحد فلا يلزم حتى الترخيص التطكي في المخالفيلة، أي شي شر الجر الجريان لكل من الأصلين لا يجتمع عُ شرط جر يان الآخر ليلزم الترخيص في المخالفة القطعية.

فليس الاشكال من ناحية عدم امكان المـخالفة التطيمية كـما في العـلم الإجمالي بحرمة أحد الضدّين ليقال بأنّ ذلك ليس مانعاً عن جن جريان البراءة في


 المعلوم بالإجمال والمردّد بين وجوب التقيّد النفسي أو وجو بي بالوني الوضوء النفسي





 فلا أثر لجريان البراءة عنه، وإن أراد المكلّف فعل الصالة وأرادراد اجراء الأصل

 زائدة على تركه وعقوبة واحدة في تركه معلومة تفصيلاً فلا يجتمع الأصانل معاً، وهذا مطلب دقيق حقيق بالتأمل فيه.

## ص قYM قوله:(الثانية...).

المقصود من قوله: (إذ يمكن حيئذٍ المـخالفة القـطية للـتكليف النـفسي الدعلوم بالاجمال على كلّ تقدير ...) أي في زمانه مستقلاً عن الآخر .

 الانحالل وجر يان الأصل عن التقييد بلا معارض، فـإلا


 الأخص فيعارض البراءة عن التقيد وإن كان ذات الفعان الفعل في الوقت الأعم معلوم
 النفسي أو التقيد ـ الوجوب الغيري ـ مؤنة ثقل زائدة منفية بالأصل المؤمّن فيّن فيقع التعارض بينهما.

ثمّ انّه قد يقال بعدم صحة ما في ذيل هذا الاستثناء من جر يان الانـحالال
 الاتيان بالوضوء بعد الصالة في الوقت الأخص وعدم الالتزام بالاتيانيان به قبل الصلاة فيكون معارضاً مع الأصل الجاري لنفي الوجوب النفسي فـي الزمــن الأخص.

وإن شئت قلت: حسب التعبير الآخر أنّ البراءة عن التقيد بفرض الاتـيان بالصالة دون وضوء ليس مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بـالاجممال إذا كـان

الاتيان بالصلاة قبل الوضوء في الوقت الخاص فهذه مخالفة لوجوب التـقييد المحتمل بلا أن تكون مخالفة قطعية للعلم الإجمالي .
 الأصلين المذكورين لا يستند اليهما المكلّف في عرض واحد إلـا إذ الاستناد إلى البراءة عن الوجوب النفسي في الزمن الخاص إنّما يكون لمن ير يد تركه في ذلك الزمان بالخصوص فيكون تركه للوضوء قبل الصالة بعد ذلك الوقت مـخالفي قطعية حتى لو جاء به بعدها، وهذا يعني انّ المكلّف إنّما ينفي التقيد بالوض الوقت الخاص في فرض الاتيان بالوضوء فيه وإلّا كان مخالفة قطعية في تركه للوضوء في ذلك الوقت مع اتيانه بذات الصالاة فيه فالبراءة عن التقيد في الوقت الخاص إنّما تجري في فرض الاتيان فيه بذات الوضوء والذي لا مجرى فيه للبراءة عن الوجوب النفسي وفي الفرض الذي تجري فيه البراءة عن الوجوب النفسي لا مجرى للأصل عن التقيد .

كما انّه لابد من فرض انّ القيد أصل فعل الوضوء قبل الصالة لا حفظه إلى حين الصلاة وإلّا كانت مخالفة التقيّد من دون مند مخالفي الفة الوجوب النفسي للوضوء
 من فرض انٌّ القيد تحقق ذات الوضوء قبل الصلاة أو كــون الواجب النـفسي الوضوء غير الملحوق بحدث إلى حين الصالة، فتدبر جيداً.
ص اسץץ قوله : ( الوجه الثالث ـ لو لم يكن يترتب ثواب مستقل ....).
 الذي هو الوجه الثاني أو النقض الذي هو الوجه الثالث ــ انّ تـحقّق الانــيـياد

والتعظيم للمولى بععل المقدّمة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة والمطلوب النفسي مما لا اشكال فيه وهو موجب لحسن الثواب أو استحقاقه.


 معصية وقبيحاً كذلك فعل المقدمة أو الجزء بما هـا هو انتياد واطــا

 وإنّما هو نفسه عندما يتحقق المطلوب النفسي بعد فعل المقدمات والآلاجزاءاء، أي

 إثابة واحدة - وإن اختلف حجمها ـ وليس من قبيل اطاعة تكليفين مستقلّين للمولى.

وهذا يشبه ما نقوله في التجري والمعصية والانتياد والطاعة، من انّ المعيار في استحقاق العقوبة هو الخروج عن زي الرقية والعبودية، وهي واحي
 الثواب إنّما هو للانقياد وتعظيم المولى الذي لا يتعدد باصابة اعتقاد المكــلّف للواقع .

ففي المقام الشروع في التحرك كلتحقيق المطلوب النـفسي للـمولى انـقياد

أضواء وآراء / ج

وحيث انّ المطلوب النفسي واحد، فالتحر كك كلّه مـن أوّله إلى آخـره انـقياد و تعظيم واحد لا متعدد، وإن كان متحداً ومنطبقاً على المقدمة والجزء حـين الاتيان بهما، وليس انتيادات متعدّدة، بل يستحيل ذلك لو حددة المطلوب النفسي وعدم تعدّده.

وعلى هذا الأساس يكون مورد النتض الذي ذكره السيد الخوئي بالانقياد في مورد الجهل المركب وعدم اصابة اعتقاد المكلّف بما يعتقد وجوبد للواقع من حيث انّه قد تحقق التحر كـ لأجل امتثال وتحقيق المطلوب النوا النفسي للمولى بفعل المقدمة أو الجزء منه، وإن ظهر في الأثناء عدم امكان الوان الو صول إلى إلى فعل المطلوب النفسي أو الكل، كما إذا ظهر خطأ اعتقاد المكلّف فـي مـو الْا الاطاعة، إلاّ أنّ هذا الثواب ليس هو ثواب فعل المطلوب النـفسي، بـخلاف الانقياد في مو ارد الجهل المركب الذي ثوابه نفس ثواب الاططاعة، وهذا روح متصود السيد الثهيد

ولكن هذا قد يقبله السيد الخوئي وَّهُ ، فإنّ المهمّ عنده اثبات تحقق الانقياد
والتعظيم الموجب للثواب بفعل المقدمة وصدقه عليه من دون تحقق المطلوب

 انطباق وصدق هذا العنوان الذي هو موضوع للثواب على المقدمة والجزء مع عدم تحقق المطلوب النفسي في الخارج حتى بحسب علم المكلف واعتقاده، فإنّه يعلم بعدم تحقق المطلوب النفسي بعد، وهذا بخلاف العقاب، فإنّه يكّ يكون على ترك ذي المقدمة لا المقدمة.

إلاّ أنّ هذا التفصيل أيضاً غير تام؛ لأنّ هذا لا يختصّ بالثواب والانقياد، بل



 بين العقاب والثواب على المقدمات من هذه الناحية أيضاً، فما يظهر من السيد الخوئي

وامّا النقض الذي ذكره السيد الشهيد موضوع الحسن والثواب المولوي لمن يتراجع بنفسه بعد فـعل المـقدمات أو
 بنحو الشر ط المتأخر ، فمما لا يمكن المساعدي لا لانيّ عليه لشهادة الوجدان بان بالفرق بين هذا المكلّف ومن لم يفعل ولم يتحركُ نحو تحقيق مطلوب المولى المى النفسي أصلاً، وأساساً تطبيق فكرة الشرط المتأخر بهذا النحو في مدركا

 فهذا النقض غير وارد ولا حاجة إليه.
ص Y Y قوله : ( المقام الثاني ... ).

يناسب أن يبحث قبله في ذيل المقام الأوّل عن الأدلّة الواردة الطّاهر


أضواء وآراء / ج

والجواب عنه في الكفاية بالتنضل تارة وبأنّه من باب أثقية وأحمزية فعل ذي المقدمة، ويمكن الاجابة ثالثاً : باستظهار الثواب على ذلك الك مستقاّل لانطباق عنوان راجح نفسي على المقدمة كالتعظيم للشعائر أو الخشوع و والخضوع أو أو غير ذلك، ولهذا قد رتب هذا الثواب على كيفيةٍ في المقدمة وهو السِير السير لا على ألى أصله وهذا واضح من ألسنة تلكاك الروايات فراجع. ص ص Yr قوله : ( المقام الثاني - في امكان التقر ب بالأمر الغيري ...) . المقصود امكان داعوية ومحركية الأمر الغيري مستقالًا عن محركية الأمـر النفسي بذي المقدمة وقصد التوصل بالمقدمة إلى امتثاله.
ص ץr قوله: ( الوجه الثاني ...).
ما ذكر في الهامش من الاشكال غير وارد، فإنّ المقصود أنّ الوجوب الغيري


 مؤكّد، حيث يمكن للمكلّق أن لا ينبعث من الأمر غير المؤكد وإند وإنّما يحرّ كه الأمر

 الغيري بناءً على اختصاصه بالحصة الموصلة.

لا يقـال : هذا معناه أنّ الأمر الغيري لا يمكن أن يضيف محركيّة وداعوية
 امكان محركيته بدلاً عن الأمر النفسي وفي عرضه، أي لا ينفي أصل صلاحيته

وقابليته للمحركية، وبالتالي للمقربية ما لم نضمّ ما سيأتي في الوجه القادم. فإنّه يقـال: بل ينفي ذلك أيضاً؛ لأنّ محركيّة ومقربية الأمر النفسي ثـابِينة
 مستقالًا وفي نفسه مع قطع النظر عن الأمر النفسي لزم التعدد، وبالتالتالي اشتداد المحركيّة لا محالة وهو خلف، فالقول بالو الوجوب الغيري للحصة المو الموصلة أو عدمه لا يمكن أن يؤثّر شيئاً في عالم المحركيّة المولوية بحكم هذا البرهان . ص ص بr قوله: ( الوجه الثالث...). .
قد يقـال : بأنّ المسألتة عكسية بمعنى أنّ ترتب الثو اب فر فرع امكان المان المحركية والداعوية فكيف جعلت المحركية متوقفة على ترتب الثواب وهل ونل هذا إلّا دور ؟
 المحركية والداعوية.
والجواب: أنّه لا ترتب في المسألتين بل يمكن أن يقا يقال بتر تب الثن الثواب على
 الأمر النفسي فقط كما قال السيد الخوئي، فتر تب الثو اب لا لا يلازم محركية الأمر

 الانقياد والمخالفة ـ فهل هو فعل ذي المقدمة بالخصوص بقصد امتثال الأمر النفسي، أو كل منه ومن المقدمة مستقالًّ؟ وهذا لا ربط له بمقر بيبة الأمر الغيري.

وقد بيّن بنحوين :
أحدهما ـ أنّ ملاك الثواب والعقاب أو الانقياد والعصيان إنّما يكون بقصد

أضواء وآراء / ج
امتثال ما فيه الفائدة والمطلوبية للمولى الموضوع للثواب والعقاب الانععاليين،
وهو الواجب النفسي لا الغيري، فلا محركية لغيره.

وإن شئت قلت: المقصود من داعوية الأمر ومحركيته الاتيان بمتعلقه من

 لا محالة.

الثاني ـ أنّ منىى المحركية والداعوية جعل العبد نفسه وارادته محل المولى المولى


 زلك.

ص صMr قوله: ( ثمّ انّ صاحب الكفاية...).
هناك أجوبة ثلاثة في تفسير و تحليل قر بية الطهارات: أحدها للشا للشيخ والئ والآخر

 الشهيد كان جواباً على الاشكالات الثلاثة معاً لا بعضها كما هو ظاهر الكتاب.

بل الاشكال الأوّل والثالث اشكال واحد، فالأولى الاقتصار على اشكالين (الثاني والثالث)، وذكر مواقف الأعالام الثـالاثة (الثـــيخ وصـاحـا والميرزا النائيني ) والتي هي تصلح لأن تكون جواباً على كليهما، ثمّ التعليق

عليها مع ذكر الجواب الصحيح من انّ العبادية ناشئة من كونها بما هي عبادة مقدمة ( جواب الاشكال الثاني ) ومن انّ عباديتها تحصل بقصد التوصل لا قصد الأمر الغيري ( جواب الاشكال الثالث) . ص قوV قوله: (ثانيهما ...).

ليس المقصود موارد التزاحم الامتثالي، فإنّه لا يضرّ بالصحّة وثبوت الأمر الاستحبابي بالطهور بنحو النترتّب وإنّما يقصد التزاحـم المـالاكـي، أي تـعلّق الكراهة بالطهور أو الأمر الاستحبابي أو الوجوبي لو لا المقدمية بالترك ك، فالا يعقل فيه الترتب، فلا محالة يرتفع الاستحباب النفسي عن الطهور بخلاف الوجوب


والاشكال : برجوع الاستحباب وصحّة التمسك بدليله بعد ثبوت الوجوب الغيري وعدم امكان احراز الملاك ومبادئ الكراهة أو استحباب الترك الك المانع عن الاستحباب النفسي للطهور .

جوابه: ما ذكر في الكتاب من أنّه:
أوّلاً ـ قد يفرض إمكان إحراز الملاك للكراهة أو استحباب الترك بالملازمة
 ـ كما هو مبنى صاحب الكفاية وجملة من المحقّين ـ أو لكون الملاك عرفياً و ثابتاً عرفاً حتى في مو رد سقوط الخطاب.

وثانيـاً ـ يمكن افتراض عدم انحصار المقدمة، أعني الماء الذي يراد الطهور


أضواء وآراء / ج

و ترفعه، فإذا كانا متساويين لا يمكن التقرّب به بلحاظ الحكم النفسي، وهذا
 وقد يناقش في الجواب الثاني أي فرض عدم الانحصار بدعوى انّه لا نقبل امكان التقرب بالمقدمة المكروهة أو المستحب تركها حتيا حتى مع قصد التوصل بها
 إذا كان مكروهاً أو تركه مستحبّاً أهم.

والوجه فيه انّه مع عدم الانحصار لا توقف للواجب النفسي على فعل تلك الحصة فيكون المولى قادراً على حفظ كلا غرضيه فلا يكون الاتيان بالمقدمة المكروهة أو المستحب تركها امتثالاً لأوامر المولى حين الشروع في المقدمة بلى مخالفة له لانّن تفويت لغرضه الفعلي القابل للجمع مـع الغـرض فـي الواجب النفسي

هذا ولكن الصحيح أنّه يمكن الاتيان بذاك الفرد بقصد التوصّل قربياً، أي اضافتها إلى المولى بلحاظ كونها موصلة ومحققة للواجب النـفسي إذا كــانت الكراهة أو استحباب الترك لذلك الفرد مساوياً مع الاستحباب النفسي في الفعل ؛
 لا يبعد ذلك في الوضوء، فإنّ الوضوء على الوض الو ماء مستحب في نفسه لولا التزاحم مع الحزازة ــ أو قيل بسريان حب الج الجامع إلى الفرد المأتي به خارجاً .

فعلى مسلك صاحب الكفاية لا يمكن قصد التقرّب بهذا الفرد من الوضوء، بخلافه على المسلك المختار، فيكون هذا نـقضاً عــليه، والنـقض بــالمقدمة

المحرمة مع المندوحة في غير محله لأنّه هناك تكون الحرمة موجبة لتـحقق
 أصلاً، بخلاف فرض الكراهة أو استحباب التزك كا المساوي مع استحباب الفابِ الفعل، ، بحيث بعد الكسر والانكسار لا يكون الفعل محبوباً ولا مبغوضاً نفسياً. ص Y\&V قوله : (وثانياً -بالحلَ بأنَّالأمر الغيري وكذلك الأمر الضمني ...). . قد يقـال : ما ذكر تام في الأمر الضمني فإنٍ امتثاله ليس مستقالّاً عن امتثال
 بالامتثال لا يكون له إلّا سقوط واحد كما لا يكون له إلاّل فعلية واحدة. فالحاصل : وحدة الأوامر الضمنية في النعلية تستلزم وحدتها في السقوط،


 وليس مربوطاً بمرحلة النعلية كما لا يخفى بالتأملم . إلّا أنّ هذا البيان تام في الأوامر الضمنية دون الغير ية لانّها مستقلة عن الأمر النفسي في التعلّق والفعلية.
 الغيري المتعلّق بذات المقدمة أمرأ ضمنياً غير ياً فلا يسقط إلاّ بتحقق امتثال الأمر الأمر
 بأنّ عدم سقوطه لكونه ضمنياً لا لكونه غير ياً .

والجواب: أنّ نفس ما يقال في الأوامر الضمنية يصحّ في الأوامر الغيرية؛

> أضواء وآراء / ج

لكونه تابعة للوجوب النفسي، فحتى إذا فرضنا حيثية التوصل خارجاً عن متعلّق

 بسقوط الأمر النفسي من خلال امتثاله و تحقق ذي المقدمة خارجاً، وإلّا فما دام الوجوب النفسي فعلياً يكون الوجوب الترشحي الغيري فعلياً أيضضاً؛ لكــون
 ما هو الصحيح من عدم سقوط فعلية الأمر بالامتتال أصالً وإنّما الساقط فاعليته لا موضوع لاشكال صاحب الكفاية حيث لا فاعلية للأوامر الغير ية أصلاً، ولا موضوع لاشكال تحصيل الحاصل فيها.

ص rol قوله: ( التصوير الرابع ... ولكن لا بعنوان المقدمية العلية ... ). المقصود أنّ متعلّق الوجوب الغيري مـجموع الأجـزاء بـعـناوينها الواقعية التفصيلية المحققة لما يساوق العلّة التامة بحيث يستلزم ـ ولو يلو من باب السلطنة والاختيار ـ تحقق ذي المقدمة.

لا يــال: تلك الأجزاء والعناوين التفصيلية أيضاً لابدّ من تقييدها بالايصال
وإلّا لزم الإطلاق .
فإنّه يقـال: إنّ تلك الأجزاء من جمالتها ارادة ذي المقدمة وهـي مسـاوقة لتحققه بلا حاجة إلى أخذ قيد الايصال ، هذا إلا إلما لم تكن المقدمة سبباً توليدياً كالالقاء في النار ، وإلّا فلا موضو و ولا حاجة إلى ألخذ الايصال والعلية فيه ؛لأليّ العنوان التنصيلي تحققه مساوق لتحقق الواجب النفسي، إلاّ أنّ السبب التوليّ لاليدي يكون هو الواجب النفسي لا الغيري.

وقد يناقش هذا التصوير بأنّ هذا يجعل مجموع المقدمات وجوباً غـيرياً واحداً لا انّ كل مقدمة لها وجوب غيري مستقل، وظاهر الأصـحاب حـتـى القائلين بو جوب المقدمة الموصلة الثاني لا الأوّلّ .

وفيه مضافاً إلى عدم مأخذ لل(ستظهار المذكور في مثل هذه المسألة العقلية : أنّ القول بالمقدمة الموصلة يستلزم ذلك ؛ لأنّ كل جزء من الم المقدمة أيضاً مقدمة فهل يقال بوجوبات غيرية لا نهائية، بل لابد أن يقال بو جوب واحد غيري بـ بـ لأنّ
 مطلق المقدمة يمكن أن يمتثل الو اجب الغيري بأشكال مختلفة فيعمل بعض المقدمات دون بعض، وكائنه وقع خلط بين المطلبين.

وأشكل عليد أيضاً بأنّ المقدمات قبل الارادة ليست جزءً من العلّة التامة فلا يترتب عليها ذو المقدمة وإنّما الذي يترتب عليها ذو المقدمة إنّما هــو الارادة فقط ، والقول باختصاص الوجوب الغيري بها معناه خروج المقدمات عن محط الوجوب الغيري، وهذا خلف المقصود، بل المطلوب اثـبات وجـوب تـلك
 والملاك للايجاب الغيري هو التمكن من ذي المقدمة أي الإعداد والقرب منه لكي ير يده فيفعله، وهذا الأثر يقتضي ايجاب مطلق المقدمة لأنّه أثر لمطلقها كما هو واضح...

وفيه : أوّلاً ـ ما تقد م من أنّ المراد ليس عنوان العلّة التامة بمعناه المعقولي بل
ما يكون تحققه مساوقاً مع تحقق الواجب النـفسي، ولا اشكــال فـي كــون المقدمات مع الارادة كذلك سواء سماه الفيلسوف بالعلة التامة أم لا .
أضواء وآراء / ج

وثانيـاً ــ ما تقدم أيضاً من أنّ التمكن والتقرب لا يمكن أن يكون ملاكاً للايجاب الغيري.
ولعمري هذه الكلمات ليست إلّا دليل الخبط في أصل فهم البحث السابق، فراجح وتأمل .
ص Y00 قوله: ( (ثمّ انّ صاحب الكفاية ... ).

وهنا تعبير آخر غير إشكال تحصيل الحاصل وهو أنّه على تقدير ترك كي ذي المقدمة تكون المقدمة محرمة وبالتالتي الواج مقدور، فالا وجوب له ولا يجب على المكلف تحصيل مقدمات الوج الو يمكنه رفع موضوع الوجوب عن نفسه بلا أن يكون آثماً . فهو يترك الو الواجب النفسي لير تفع وجوبه بذلك.


لا تخلو العبائر هنا عن اجمال، والمقصود أنّ الوجوب النفسي لذي المي المقدمة
 على كل حال، و وامّا حرمة الحصة الموصلة فلا موضوع لها لها لأنّ لانّ خطاب الحرمة مقيد بعدم الاشتغال بالضد الأهم ومع الايصال يكو يكون الانشتغال بالضد الأهم فلا
 إذا كان الواجب أهم أو مساوياً؛ لأنْ إطلاق المتعلّق فرع إِّا إطلاق الحكم، فليس اختصاص الحرمة بالحصة غير الموصلة من باب تقييد متعلق خطاب الحبر الحرمة بل بل
 فالتزاحم في خطاب الحرمة مع الو اجب الأهم يؤدي إلى تقيد متعلقها وبالتالي

فعلية الحرمة للحصة غير الموصلة بلا حاجة إلى التزتب؛ لعدم المزاحمة.
وإن شئت قلت: بعد أن لم يكن للحرمة إطلاق لغرض الاشتغال بالواجب
 غير الموصلة ، ومعه لا وجه لسقوط إطلاق الحرمة و تقييده علاوة على ذلك بلك بنحو التر تب بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي، بل يكفي التقييد في الحرام، وهذا جيعاً. اننا في باب التزاحم يين الو اجب والحرام الام لا نحتاج إلى التر تب أصالً، فتدبر

هذا إذا كان الواجب أهم أو مساوقاً، وأمّا إذا كــان الحـرام أهـم فـالحـا لا الحصة


 الدطلق مع المهم المشروط بعصيان الأهم.

وأمنا الوجوب الغيري للمقدمة الموصلة فأيضاً لا يوجب تنافياً مع الحر الحرمة، ،
 غير الموصلة، ولا تعمّ الحصة الموصلة ، فلا مانم ألم من وجوبها الغيري مطلقاً .

نعم، في فرض مساواة الواجب في الأهمية مع الحرام واحراز ثبوت ملاك الك


الحرام ـ شرط في الوجوب النفسي، فيكون من مقدمات وشرائـط الوجـوب
النفسي، فلا يترشّح عليه الوجوب الغيري ـ كما تقدّم في محلّه ــ ــ
أخواء وآراء / ج

 أي أنّ الحرام خصوص الحصة غير الموصلة، فيكون إطلاق دليل الوجـوب


 مساوياً؛ لآّن يحفظ كلا الماكين .
إلّا أنّ هذا المطلب غير تام؛ لأنّ إطلاق دليل الحرمة أيضاً يقضي عدم تقيّد

 الموصلة أيضاً، فيسقط الإطلاقان أو لا وجود لهما من أوّل الأمر؛ لأنّ هــــا


 أيضاً لحال الاشتغال بالآخر ، وحيث انّهّ هذا غير محرز في شيء منهما فلا يمكن
 وإذا فرض أهمية الحرام على الواجب كانت الحرمة فعلية ومـطلقة لكــلتا

 فلا يترشّح عليها الوجوب أصلاً.
وهكذا يثبت أنّه لا تنافي على القول بالمقدمة الموصلة أو إمكان تخصيص

الوجوب الغيري بها بين دليل حرمة المقدمة ودليل وجوب ذيّها في تمام الصور لا من ناحية الوجوب النفسي لذي المقدمة؛ لامكان الترتب بينه وبين حرمة المقدمة ـ وبتعبير أدقّ لاختصاص الحرمة بالحصة غير الموصلة في فرض أهمّية الو اجب أو مساواته مع الحرام، فلا تضاد ولا تزاحم بينهما ولاشتراط وِير وجوب ذي المقدمة بنحو الترتب بفرض عصيان الحرمة في فرض كونها أهم ومتعلقة بالمقدمة مطلقاً، فلا تنافي بينهما كما هو مقرّر في بحث التر الترتّب.

ولا من ناحية الوجوب الغيري ـ الذي لا يعقل الترتب بينه وبين الحـرمة
 مرجوحة بالنسبة للو جوب النفسي ــ أو يكون فعل المقدمة من شرائط الو الو النفسي لذي المقدمة، فلا يترشح وجوب غيري عليها ـ إذا كانا متساوييين أو كانت الحرمة أهم من الوجوب ــو وهذا يعني أنّه في فرض أهـي المقدمة الموصلة واجبة وليست بمحرمة ، وفي فرض المساو الي ليست واجبة ولا ولا محرمة، وفي فرض أهمية الحرمة محرمة وليست واجبة .

هذا كلّه بناءً على وجوب المقدمة الموصلة، وأمّا على القول بوجوب مطلق المقدمة، فإذا فرض امكان تقييده بالموصلة كان الأمر كما هـو عــلى القـول بوجوب الموصلة، أي لا وجه لرفع اليد عن الحرمة في غير الموصلة، وأمّا بناءً على عدم امكان التقييد لبراهين الاستحالة المزعومة فلا محالة يقع التعارض والتنافي بين الوجوب النفسي لذي المقدمة المستتبع لوجوب مطلق مقدمته مع الحرمة إذا كان الوجوب أهم، أي مطلقاً وغير مشروط بفعل الغصب لمبا لما فـا فـي الكتاب، ومن هنا كان لازمه القول بجواز ارتكاب الغصب بلا انقاذ الغـريق؛ لامتناع حرمته مع كونه واجباً غيرياً، وهي التوالي الفاسدة لذاك الم المبنى .

أضواء وآراء / ج'
لا يقـال : الوجوب الغيري الفعلي لمطلق المقدمة وإن كان مانعاً عن فعلية


 المطلق ، فإذا ترك المكلف ذا المقدمة حتى انتهى وقته انكشف حرمة المقار المقدمة التي جاء بها فيكون معاقباً عليها .
فإنّه يقـال: هذا يعقل إذا كان ترك كا الواجب النـا
 لانّه يلزم اجتماع الوجوب والحر مة على المقدمة غير الموصلة في الوقت، وريا ونا واضح.


 لغرض الايصال، فيكون مهمارً لا إطلاق له لغير الموصلة وإن لم يكن الايصال قيداً في متعلّقه لامتناعه.
وقرره الميرزا النائيني محاذير الدور والاستحالة، بأنّ متعلق الوجوب الغير الغيري يبقى مهمالًا من حيث
 الاهمال من حيث قيود الواجب والوجوب معاً امّا الأوّل فاساستحالتّا بالنا بحسب
 فعل الواجب النفسي لاستحالة تقييد وجوب الواجب النفسي بفعله، فيستحيل

اطاقة أيضاً، فيكون مهماً من حيث الايصال ، فكذلك يكون الوجوب الغيري؛ لانّنه تابع للنفسي في شرائط الوجوب بمقتضى التبعية والترشحية (1).

والإشكال على مباني هذا البيان واضح، حيث انّه ظهر عدم استحالة التقييد بالموصلة كما انّ الاهمال الثبو تي غير معقول وأنّ التـقييد إذا اسـتحال تـيّ تـيّيّن
 على ذلك الميرزا النائيني
 وحصتها الموصلة واجبة بالوجوب الغيري بلا تزاحم ولا تلا تعارض ولا تا ترتب، وامّا على مقالة صاحب الحاشية فقد ذكر صاحب الحاشية انّ المقدمة إذا كان انت محرمة فسوف يقع التزاحم بين حرمتها ووجوبها فيحكم بحر متها عدم الايصال بنحو الترتب على عصيان الواجب، وعــدم الاتــيان بـالمقدمة الموصلة.

وأشكل عليه الميرزا النائيني بموضوع واحد، وهما في المقام حرمة المقدمة ووجوبها ميا من حيث اليّ الايصال ، وإنّما يعقل الترتّب في المقام بناءً على هذه المقالة الة بين الوجو المقدمة وحر مة المقدمة فتحرم المقدمة بنحو التر تب على تقدير عصيان الون الو الو اجب النفسي الأهم أو المساوي.

واعترض عليه السيد الخوئي

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أجود التقريرات 1: :مها ط - مؤسسـة صاحب الأمر. }
\end{aligned}
$$

أضواء وآراء / ج

1 ـ إنّه مبني على القول بالشرط المتأخر بأن يكون عدم الايصال شرطاً
لحرمة المقدمة والايصال شرطاً لجوازها الـيا
r - إنّه يلزم منه أن يكون جواز المقدمة مشروطاً بالايصال أي بععل ذي

 المقدمة المشروط بامكان مقدمته شرعاً وعقالً مشروطاً بفعل الايصال الان فيكون تحصياًا للحاصل، وأيضاً يلزم جواز تركه ورفع موضوعه حيث لا يجب تحقيق موضوع الوجوب.

وفي تقرير المحاضرات جعل السيّد الخوئي ئَّ الإشكال بنحو آخر حاصله:
إنّه لا يعقل التزتب في المقام حتى بين الوجوب النفسي وحرمة المقدمة رغم
تعدد متعلقهما؛ لأنّ حرمة المقدمة إذا كانت مشروطة بِّ بعصيان الوّي

لاستحالة كون شيء واحد في زمان واحد واجباً وحراماً معاً. .
 كونها محرمة على تقدير عصيان الأمر بذي المقدمة، كيف فإنّه من اجـتـنـياع
 مشروطاً بعدم عصيان وجوب الواجب النفسي فعندئذٍ لابد من النظر إلى أنّ وجوب الواجب النفسي أيضاً مشروط بعدم عصيانه واطاعته أم لا.
 النفسي مشروط باتيانه واطاعته وهو مستحيل.

وعلى الثاني يلزم التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيّها مـن حـيث
الإطالاق والاشتراط وهو غير ممكن على القول بـالملازمة بــينهما كــما هـو
المفروض (1).
وكل هذه الكلمات مشوشة من جهات، وتوضيح ذلك:
أوّلاً ـ ما ذكر من انّه على مقالة صاحب الفصول تحرم المقدمة غير الموصلة
 الو اجب النفسي بل فعلية ولكن متعلّقها الحصة غير الموصلة فهذا صحيح، إلّا انّ انّ هذا ليس بمعنى عدم الترتب فإنّ هذا التقييد للحرام بالحصة غير الموصلة هو نتيجة الترتب وكون خطاب الحرمة أيضاً مشروطاً بعدم الاشتغال بـالأهم أو المساوي.

كما يكون الو اجب النفسي أيضاً وجوبه مشروطاً بفعل الحـرام إذا كـانت
 غير الموصلة مشروطة بل مطلقة _على تقدير أهمية الواجب أو مساواته للحرام ـ فنكتته أنّ قيود الحكم دائماً توجب تقيد المتعلّق لذلك الحكم بها ألـياً أيضاً سواءً في ذلك الوجوب أو الحرمة، غاية الأمر في الوجـوب لا يـمـكن أن يكـون
 وهو خلف كونه شرطاً للوجوب، بينما في طرف الحرمة لا مانع من إطــاق

( ) محاضرات في اُصول الفته Y: Y \& .
أضواء وآراء / ج
 الحرمة والوجوب هذا النحو من التقييد، وهو تقييد الحرام لا الحرمة بلا حاجة إلى الترتّب.

وثانيـاً ـ بناءً على استحالة التقييد واستحالة الإطلاق وبقاء متعلق الوجوب







وأمّا بناءً على كلام صاحب الحاشية من أنّ الواجب ذات المقدمة لغرض

الاهمال كان حاله حال مبنى صاحب الكفاية كما هو واضح.

 أيضاً ـأو ما عرفت من امكان أن يكون عدم الايصال قيداً في الحرام بدون ترنتّب ولا محذور فيه، وإنّما المحذور في أخذ الايصال قيداً في الواجب الغيرأ الغيري.

وأمّا اشكال صاحب الكفاية على تقدير أخذ الايصال شر طاً متأخراً للجو از
 الايصال قيداً وشرطاً للجواز فضاًا عمّا إذا كان قيداً للجائز .

نعمه، قد يرد محذور اجتماع الأمر والنهي على الحصة غير الموصلة إذا كان
 المحاضرات من أنّ الوجوب الغيري إذا لم يكن مشروطاً بالايصال لزم اجتماع الْاع
 المذكورين فغير تامّ:
 الترتّب، بل يكفي تخصيص الحرمة بالمقدمة غير الموصلة بلا بلا ترتّبّب مع وجوب المقدمة المهملة التي هي في قوّة الجزئية، أي وجوب الموصلة منها، فإنّه لا لا تنافي بينهما.

وثانيـاً ـ حتى إذا افترضنا اثتراط الحرمة بنحو التــرتب بـعصيان الواجب

 وحرمتها لا تنافي وجوب المقدمة المهملة.
ص •r7 ( الهامش ).

ما جاء في الهامش الأوّل ليس بصحيح، وما ذكر فيه إن صحّ فهو من جهة عدم
 ووجوب مقدمته، أمّا إذا قبلنا ذلك فلا فرق بين ما هو علّة للحرام النفسي أو الغيري.

وأمّا ما جاء في الهامش الثاني وما بعده من الهوامش المربوطة به فـقابل للقبول، والشّ الهادي للصواب.
أضواء وآراء / ج

## ص ז7

هذا الذي ذكره هذا المحقق الر فع في مصطلح الفلسفة بنحو بحيث يكون الفعل نقيض التنرك والوجود نقيض
 الترك و الفعل مع الترك كا الخاص فيكون الأوّل نقيضاً؛ لانّهن مرفوع به دون دون الثاني حيث انّ الفعل مرفوع بذات الترك دون دين دخل خصوصية الايصال فيه فيتم كام صاحب الكفاية.
 يكون نكتة ثبوتية فنية للتفر قة بين الفعل مع مطلق الترك كو والفعل مع التر كـ الخاص
 رفعه هو العدم والنفي، وعندئذٍ يقال: إنّ الوجود والفعل نقيضه العدم والتـرك
 لا يضاف إلى العدم بل يضاف إلى الماهية، وكذلك التر الت كا بالمعنى المقصود في
 واجبين قديمين.

نعمه، يعقل تصوير مفهوم ذهني محض للعدم واضافة العدم إليه لكنه مفهوم
ذهني لا واقعية له (1).

وعليه فلا معنى لافتراض أن ينقض عدم شيء عدم عدمه أو تـرك فـ فـعل
ترك تركه، وهذا واضح. فالا مـحالة يكـون نـتيض العــدم والتـرك الوجـود
والفعل .
وأمّا الترك و والعدم الخاص فحيث الّه اُخذ فيه قيد وخصوصية بحيث يكون
الملحوظ المقيد بتلك الخصوصية فلا محالة تكون هذه حـيثية وجـودية ولو اعتباريّة فيكون اضافة العدم إليه معقولاً فيكون نقيضه عدم التر كُ الخاص أو أو

 الفعل لا نفسه.

نعم، البيان المذكور في ذيل هذا البحث من انّ المهم مالاحظة مالك المالازمة و اقتضاء الأمر بشيء كلنهي عن ضدّه العام وانّ هذا المالك كاك جارٍ على كالِ كا الما المبنيين مطلب قابل للقبول، بمعنى أنّا الفعل كما يناقض مطلق التر كـ كـذلك ينا يناقض الترك
 يمكن أن تريد تركه أيضاً.

بل كأنّ ارادة الفعل يعني ارادة انتقاله من العدم إلى الوجود، فهو يسـتبطن
 بلحاظ حصة من تركه فهو يبغض تلكا الحصة من التر كـ أيضاً؛ لأنّ فيها عدي محبوبه على كل حال، ،وكذلك الأمر حينما ير يد التزك الخاص فهو لا يلا يمكن أن
 أنّ هذا فرع قبول أصل الملازمة، وسيأتي في مبحث الضد.
أضواء وآراء / ج

## ص M77 س • •قوله :( هذإإذاكانتالدلالةعلىوجوبالمقدمةالتزامية ... ).

بل حتى إذا كانت دلالة لفظية فلا تعارض؛ لأنّ هذه الدلالة اللفظية بنفس

 الغيري بحيث تتقيد بالمباحة مع وجود الحرمة لبعض أفرادها.

ففرق بين كون الوجوب للجامع مدلو لاً مطابقياً للفظ أو التزامياً قائماً على


 الجامع بين أفرادها المباحة لا الجامع بينها وبين المحر مة تجعل الديلالة الالالتزامية اللفظية أيضاً مقيدة بأن لا تكون بعض الأفراد من المقدمة محرّمة فلا تتشكل دلالة التزامية نافية للحرمة ليكون من التعارض، ولا يقاس بالدا بالدلالة المطابقية للأمر النفسي بجامع الصالة مع النهي عن الغصب.

فالتعارض لا يثبت حتى على القول بالدلالة الالتزامية اللفظية، إلاّا إذا قيل

 وكلاهما بلا موجب، فلا تتم الثمرة لا في هذا الشق ولا ولا الشق الشا الثالث الثا الثا أي لا لا في شق عدم الانحصار في المحرمة ولا في شق الانحصار فيها، فتصوير هذه الثمرة بلحاظ وقوع التعارض بين دليل وجوب الواجب النفسي وحرمة المقدمة غير تام على المختار في الشقين معاً .

ثمّ انّ مراد من عبّر عن هذه الثمرة بدخوله على القول بالمالازمة في باب الاجتماع ـكصاحب الكفاية ـ هو تحقق التعارض بناءً على الامتناع، فإنّ أحد
 خصوص المقام لتعلّق الوجوب الغيري بالمعنون، فالا تغفل .


 التوصلية لسقوط الغرض المقدمي بها وإن كانت محرمة. فإنّ هذا التحرير للثمرة غير فنّي فإنّه:

 ثمرة فقهية كما هو واضح.
 بالمازمة، بل بناءً على عدمها أيضاً تفسد العبادة إذا كان التركيب اتحادياً؛ لعدم
|مكان قصد التقرب.

نعم، مع الجهل بالحرمة يتأتى قصد التقرب ويبقى البطلان من جهة عــد شمول الأمر له مع تعلّق النهي به واقعاً وصحة العبادة واجزائها بائها بحاجة إلى شمول الأمر لها أيضاً.
 الأمر بذي المقدمة، فالثمرة لابدّ من تحرير ها با بلحاظ كبرى التعارض.
أضواء وآراء / ج

## ص M7^ س ا قوله: (أو تعلْقهما بالمعنون الواحد...).

الصحيح أن يقـال : أو تعلّق الوجوب الغيري بالمعنون فإنّه حتى إذا كانت الحرمة حيئذٍ متعلقة بعنوان آخر غير العنوان الو اقعي للمقدمة كان من التعارض لا الاجتماع بلحاظ ما سيذكر في جواب (إن قلت) أي يلزم التنافي بـلحانـ الحـان
 بمثابة العلة التامة لفعل الحرام، وهو الاجتياز غير الموصل في المثال المعروف،
فيكون واجباً وحراماً ضمنياً وهو محال .

وكذلك الحال بناءً على امكان التخصيص بالموصلة إذا كانت الدلالة على
الوجوب الغيري بالدلالة اللفظية .

والجواب على هذه التنفر قة بما في الهـامش، فـإنّه صـحيح، فـإنّ حـن حـرمة
 طلب فعل أحدهما المعيّن كما سيأتي في محلّه. ص M79 (الهامش).

ظاهر الحلقة الثاثلثة أنّه إذا أصبح فعل واجب سبباً وعلة تامة لتحقق حرامَ الحّ


 أصبحت الحرمة فعلية أيضاً، فيلزم اجتماع الوجوب والحرمة في الواجب، فيقع

التعارض بين دليليهما.

وكأنّه إنّما خصّص ظهور الثمرة بفرض أهمية الواجب لأنّه لو كان مساوياً أو

لموضوع الوجوب، فلا يلزم الاجتماع.

ويمكن افتراض أنّ هناك فعالًا واحداً أو فرد من الحرام له عــتان تـامتانتان

 مغطراً، فلو كان حفظ شخص أو قوم من الغرق علّة للارتماس المـفطرّ كـان

 بعدم الاشتغال بالواجب الأهم أو المساوي، وإن كإن كانت حرمة سائر أفراد الحرام وحصصه غير مشروطة بذلك، وأثره حفظ كا الغرضين وعدم تفويت الو الو اجب لمن يريد ارتكاب الحرام بأن ير تكبه بالواجب، فما في في الهامش من لزو الانحاللية غير صحيح.

ولكن نلاحظ على هذه الثمرة أنّها غير تامة لا في فرض أهمية الواجب ولا

وتوضيح ذلك:

أمّا في الفرض الأوّل ـو والذي هو المذكور في الحلقة الثالثة ــ فالأنّ الحرمة
سوف تكون مشروطة بعدم الاشتغال بالواجب، وقد ذكر نـر أن أنّ قيد الحر مة قيد في

المقرونة مع الاشتغال بالواجب مع بقاء الحرمة على اطلاقها، وار تفاع الحرمة

عن الحصة المقرونة بالواجب الأهم أو المساوي، وبناءً عليه لا تكون الحصة من
 الملازمة ـ سر يان الحرمة منها إلى الواجب. وكذلك الحا الحال في فرض التسا بين الحرام والواجب ـ الفرض الثاني ـفالا تعارض بين الخطابِ الخابين حتى بناءً على الملازمة، فلا تظهر الثمرة في هذين الفرضين.

وأمّا في الفرض الثالث فتظهر فيها الثمرة؛ لأنّ الحرمة فيه مطلقة وغير مقيدة لا بلحاظ نفسها ولا بلحاظ متعلقها، أي الحصة المتولدة منه بالواجب أيـضاً تكون محرمة فتسري الحرمة ـ بناءً على الملازمة ـ منها إلى الواجب إلا إذا أصبح وجوبه فعلياً بعصيان الحرمة بفعل الحرام بنحو الشرط المتأخر فيلزم بناءً علاء على الملازمة اجتماع الوجوب والحرمة ـ وهذا هو روح ما ذكرناه في الهامش ــ ــ لا يــال : بالامكان النهي عن الجامح حتى مطلقاً والأمر بفرد دنه بنحو الترتّ بـّب
 في الجامع مع وجود مصلحة في أحد فر ديه ، فإنّه في مثل ذلك للمون المولى أن ينهى عن الجامع مطلقاً ويأمر بالفرد مشروطاً لمن يريد ارتكاب الـاب الجامع . وأثره أنّ المكلّف الذي ير يد مخالفة النهي على كل حال ولكنه لا ير يد مخالفة
 فيه للمولى كما هو في سائر موارد التزاحم.

 ومطلوباً فعله وتركه في آن واحد، وهذا محالِ الحّال حتى إذا قلنا بعدم سر يان الوجوب

في صورة العكس من الجامع إلى الفرد المبغوض؛ لكون الواجب بدلياً ـ كما

 الفرد الواجب لولا الحرمة ــبحرمة أخرى نظير الأمر بالجامع وأمر آخر بحر بـريّة منه لملاك زائد فيها على مصلحة الجامع؛ لانّه بحسب الحقيقة توجد مفسدة فعلية ومبغوضية في الجامع - ولو بعد الكسر والانكسار مع مصلحة الواجب

 سوف لا ير تكب الجامع أصلاً، فال مخالفة له أصلاً، ومن ير ير يد ار تكا تلاب الجا الجامع ولكنه لا ير يد مخالفة زائدة أي مخالفة تكليفين فسوف ير تكب الجامع من من خلال الفر د الواجب ـ لولا النهي ـ فيحصل المولى على أحد غرضيه.


 والمحبوبية فيه.

نعم، لو أنكرنا تقوّم الوجوب والحرمة بالحب والبغض وقلنا انّ روّ التا لانكليف من مقولة الفعل الاختياري للمولى، وهو الارادة التشريعية والتصدّي المولو الموي





المخالفة على أن يأتي بالفرد الواجب، فإنّ الوجدان قاضٍ بامِ بامكان الجمع بين


 للجامع فخالفه من خلال هذا الطريق، وهذا لا استحالة فيه.

 التشر يعية التي هي فعل اختياري للمولى، فهذه الثمرة بناءً على الملازمة تامة الامة ولكن في فرض أهمية الحرام لا أهمّية الواجب أو مساواته للحرام ـي كما هو

مذكور في الهامش -.


 رمضان، فإنّه لا فرق بين كون الحرام المسبب عن الواجب نفسياً أو ونيأ غير اً فيا في جميع ما ذكرناه.



 ترك الواجب الأهم إلى فعل الواجب العلة للترك كا فلا يمكن الأمر به حتى بنحو الترتب فيقع التعارض بين الجعلين.

وأمّا إذا كان الواجب العلة هو الأهم أو المساوي مع الآخر فـحرمة تـرك

 الوجوب التي لا يسري اليها الوجوب الغيري ـ ففي المقام تر ترك الأهي الأهم أو المساوي شرط في حرمة ترك المهم فال يمكن أن يكون مطلوباً بها حتى على الملازمة، كما لا يخفى .
 بالنحو الذي ذكرناه نفس الثمرة التي ذكرها صاحب الكا
 كل من الضدين على عدم الآخر كان وجود كل ضد علّة تامت تامة لعدم الآخر ، فبناءً على حرمة الضدّ العام تسري الحرمة إلى الضدّ العبادي فيفسد، بالِّ بل ويقع تعارض بين دليل الواجبين بناءً على المالازمة بلا فرق بين القولين.

فهذه الثمرة نفس تلكا الفرضية بعد تعديلها بافتراض وقوع واجب حقيقةً علّة
تامة لحرام نفسي أو غيري هو ترك واجب آخر . ص ص Y (الهامش) .

إجمالاً يمكن أن يقال: الوجدان شاهد على عدم وجوب المـقدمة حـتى بمعنى الحب والشوق، ويشهد له ما ذكر في الهامش . والظاهر أنّ السبب في هذا الالتباس إنّما هــو الخــلط بــين الارادة والحب والشوق، فإنّ ما هو وجداني انّ الإنسان إذا أراد شيئاً وتوقف على مقدمة وعلم

 الطلب والارادة، وفي الارادة التشر يعية والتكاليف الارادة الـــولوية ليست إليّا الطلب وهو ما يتصدى لتحصيله من العبد ودفعه إليه بقانون العبودية سواء بصيغة انشائية أو اخبارية، وسواء كان وراءه حب وشوق في نـي نس المولى تلى تجاه ذلك
 لا ملازمة بين تحقته تجاه فعل وتحققه تجاه مقدماته كما هو واضح. وامّا وقوع التعارض ولو في المولى العرفي بين خطاب الأمر بذي المقدمة أو تحريم المقدمة بلحاظ المبادىء بناءً على الملازمة فجوابه ما ما في الهامش من من وجدانية التزاحم بينهما كالضدين، كما إذا فرض توقف واجب أهم على تر ترك
 عدم كون الحب والشوق قوام الحكم وروحه بحيث يمكا يمكن للمولى أن يأمر بما هو مبغوض لديه لملاك ومصلحة، وكلاهما صحيح.
ص بםץ قوله : ( الضد الخاص ... ).

كان الأولى تقديم البحث عن الضد العام أوّلاً _كما فعله السيد الخوئي لِّهِّهُ في الدراسات ـ لابتناء أدلّة اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده الخـ الخاص على ثبوت ذلك بالنسبة للضد العام في المرتبة السابقة.

والمراد من الضد: مطلق ما لا يجتمع مع المأمور به ويمانع، سواء كان بنحو التناقض والتقابل بالسلب والايجاب أو لا، وسواء كــان مـصداقـاً للـتعريف الصـ الا الفلسفي أو المنطقي للضد أو لا، فالفعلان أو التركان أو الفعل والترك اللــنـان لا يجتمعان في زمان واحد داخل في هذا البحث الاُصولي وإن لم يكن التقابل بينهما بحسب مصطلح علم آخر تقابل التضاد.

وهذا البحث من أهم أبحاث الاستلزامات العقلية ـ غير المستقات ــ مـن مسائل علم الاُصول والتي يترتب عليها استنباط الحكم الشرعي بالتعارض أو
 في علم الاُصول، وفرقه عن باب التعارض وأحكامه وقوانينه والتي لها آثار مهمّة في استنباط الأحكام الفقهية ، فالمسألة من أُهّهات المسائل الأصولية . ومنه يظهر ضعف ما ذكره المحقّق العراقي يُّنِّ على ما في تقريرات بحثه من

أضواء وآراء / ج
أنّه يمكن أن تكون مسألة الضد من المبادئ الاحكامية لعلم الأُصول الراجعة إلى البحث عن لوازم وجوب الشيء، وأنّه هل من لوازمه حرمة ضدّه أم لا ، فإنّه بعد الفراغ عن دلالة الصيغة على الوجوب اقتضت المناسبة البحث عن لوازمه بأنّه هل من لوازم وجوب الشيء هو حرمة ضدّه أم لا ؟ أو وجوب مقدّمته أم لا لا ؟ كما

وأمّا احتمال كونها من المسائل الفرعية نظير ما قيل في مقدمة الو اجب فبعيد جدّاً (1).

ووجه الضعف ظاهر ؛ فإنّ ميزان المسألة الأصولية وضابطتها وقوع المسألة
في طريق استنباط الحكم الشرعي في الثبهة الحكمية، وقد ذكرنا مـراراً أنّ الانتهاء إلى التعارض بين الأدلّة وعدمه من أهم موارد الانـتهاء إلى اسـتـنباط
 ومرجحاته وأحكامه المهمّة في الثقه ، المستنبطة من مبحث الضد .
وأمّا توهم كون المسألة فرعية فواضح البطلان؛ إذ ليست الملازمة حكماً شرعياً، وكأنّ هذه التعابير من رواسب المنهج القديم، المنسوخ في طرح هذه المّ المسائل الاُصولية.

كما أنّ السبب في ادراج البحث عن الاستلزامات العقلية ضـمن مـباحث الألفاظ من علم الأُصول له عاملان عامل تاريخي وعامل فنّي :
أمّا العامل الناريخي فلأنّ البحث عن هذه الاستلزامات لم يكن منقّحاً تاريخياً

كما هو اليو م، وإنّا كانت تبحث بشكل آخر ، وهو البحث عن دلالة الأمر بشيء على وجوب مقدمته أو حرمة ضدّه بالدلالة الالتزامية، فكأنّ البحث عن دو دلالة
 الألفاظ.

إلّا أنّ هذا النحو من البحث الأصولي بالتدريج قد نسخ وصار البحث عن كبرى الملازمة الثبوتية بين وجوب شيء ووج جوب مقدمته الا أو أو حرمة ضده أو إمتناع وجوب شيء مع حرمته ولو بعنوان آخر وهكذا، سواء كان الدال على الحكم لفظاً أم لا، ولكن بقي البحث في محلّه من مباحث الألفاظ وهذا هـو

العامل التاريخي
وأمّا العامل الفنّي فلأنّ قواعد الاستلزامات العقلية ليست مستقلة ، أي تحتاج دائماً إلى ضمّها إلى دليل على الحكم الملزو م لكي يثبت بها حكم شرعي آخر أو
 تحقق دلالة النزامية معارضة أو مزاحمة مع دليل حكم آخر .

وأمّا الأدلّة القطعية فلا يعقل التعارض فيما بينها لامتناع حـصول قـطعين
 أن يبحث عن بحث الاستلزامات ضمن مباحث الألفاظ من علم الاُصول ؛ لكون آثارها وثمراتها المهمة المفيدة في الفقة إنّما تظهر في الأدلّة اللفظية عادن عادة ص بو

قد طبق كل من المسلكين بنحوين، أي تارة من ناحية نفس المأمور به ـوهو إزالة النجاسة عن المسجد مثالً ـ حيث انّه متوقف أو ملازم بنحو مساوي أو

أضواء وآراء / ج
أخصّ مح عدم ضذّه، وأخرى من ناحية نقيض المأمور به وكونه مـلازماً أو معلولاً لثعل الضد مع اشكال في تطبيق مسلك المالمازمة بالتطبيق الثاني، حيث
 والاجابة عليه بأجوبة عديدة -كما هو مذكور في الكتاب -.

وظاهر السيد الثشيد بُ ابتناء كال السسلكين وفي كلا التطيقين على القول بحرمة الضد العام للمأمور به -ولو على مستوى مبادئ الحكم من الحب والبغض
والإرادة والكراهة ــ .

## ولنا هنا عدّة ملاحظات :

الأُولى : عدم الحاجة إلى مبنى حرمة الضد العام للـمأمور بــه عـلـى كـلى كـلا




 الثهيد
نعم، في فرض الترتّب من الجانبين سوف يكون عدم كـ كل منهما شر طاً في


 السراية فلا يلزم طلب النقيضين.

إلّا أنّ هذا الإشكال مشترك الورود في الترتّب من الجانبين، حتى إذا قلنا بحر مة الضد العام للو اجب، وحتى على مسلك المقدمية؛ لأنّ مقدمة الواجب سوف تنقلب إلى مقدمة الوجوب، كما أنّ فعل المانع سوف لا يكون علّة للحرام بل رافعاً للحرمة، وسوف نورد هذا الإشكال في بحث الثمرة .

وأمّا على مسلك المقدمية فأيضاً لا نحتاج في التطبيق الأوّل له إلى حرمة الضد العام للواجب؛ لأنّ عدم الصلاة إذا صار واجباً بالوجوب الغير الصّ امتنع الأمر بالصالة حتى بنحو الترتّب ولو لم تكن محرّمة؛ لأنّه من طلب النقيضين وهو

محال ، كاجتماع الأمر والنهي ـ على ما سنشرحه في بحث الضد الـــام ـ ـ . نعم، التطبيق الثاني نحتاج فيه إلى حرمة الضــد العـام للــمأمور بـه؛ ؛لأنّ الملحوظ فيه كون الصلاة علةً تامة لنقيض الإزالة المحرّم، فلو لا القول بحرمته

 التطبيق الأوّل في طرف الصلاة، وهذا واضح.

الثانية : انّنا حتى إذا قبلنا مقدمية عدم الضد لفعل الضد مع ذلك لا يتم التطبيق الأوّل لمسلك المقدمية؛ لأنّ عدم الصلاة بناءً على المقدمية إنّما تجب الحصة الموصلة منه، وهو عدم الصلاة المقرون مع إرادة الإزالة لا مطلق عدم الصلاة،
 لانّهمما ليسا نقيضين بل ضدّان ، بل لو قيل بحرمة الضد العام أيضاً لا محذور من من
 والا يجاب يكفي في استلزام البغض ممنوع، كيف وأصل الاستلزام المذكور غير واقعي، فلو فرض قبوله فهو مخصوص بموارد تعلّق المحبوبية بالنقيض مطلقاً

لا مقيداً بحصة خاصة منه قابلة للارتفاع مع الآخر . نعم، بناءً عـلى تـطبيق المقدمية من طرف علّية الضد ـ وهو الصالاة ـ لترك الإزالة المحرّم سوف يقع

 المكلّف خارجاً بالضد وهو الصالة هو فرض عدم إرادة الإزالة ، وهو يعني عدم وجود المقتضي لها، ومع عدم المقتضي لا يكون عدم المعلول ـ وهو الإزالة الة الـا
 لا عند فقده، فالا تكون الصالة علّة لترك الإزالة، وهذا جار في تمام مـوارد التضاد، وهذا يعني عدم وقوع الضد علّة للحرام في موارد التزاحم بين الأضداد .
 العلية واستناد عدم المعلول لوجود المانع لم يمكن الأمر به حتى بنحو الترتب. الثالثة : الوجـدان يحكم في الأفعال الاخـتيارية ـ التـي هـي مـتعلقات

 الرغيفين والفعلين المتضادّين من حيث عدم توقف ارادته على ارادة ترك الـو الآخر ،

 الوجدانان كافيان للاستغناء عن براهين الامتناع ونفي التعارض بين الأمـرين بنحو الترتب، بل الميزان عدم الاحساس الوجداني بالتوقف المذكور في عدم
 الضد، فإذا كان الاحساس به وقع التعارض بناءً على تقوّم الأمر بالحبّ حتى إذا تمّت براهين عدم المقدّمية .

ص صa^ قوله : ( المقام الثاني - في البراهين التي اُقيمت ... ).
يو جد هنا بيان ساذج ذكره في الكفاية وهو قياس التمانع في الضدين بالتمانع كيين النقيضين، فكما لا يكون ذلك سبباً لتوقف أحد النتيضين على عدم نقيضه كذلك الضدان.

والجواب بالفرق، فإنّ الضدين وجوديان فيمكن أن يكون أحدهما متوقفاً على عدم الآخر ، كما في الممنوع والمانع بخلاف النقيضين فإنّ رفع أحدهما عين الآخر . ص ب99 (الهامش).



 متساو يين لفعلين ضدين - كفى ذلك للبرهان المذكو ؛ ؛ إذ معناه النّه في فرض تحقّق ذلك يكون ذات المقتضي المساوي مانعاً لاستحالة تأثيرهما معاً، أو تأثير أحدهما دون الآخر .

ثمّ إنّ هذه البراهين ترجع إلى إحدى نكات ثلاث أساسية:
 والسابع
「 أن يكون نفس الضد مانعاً أيضاً . وإليه يرجع البرهان الأوّلّ والرابع .
أضواء وآراء / ج
r ـ ـ أنّ الضد ممتنع الوجود في رتبة وجود ضده الآخر ذاتاً، فيستحيل أن




استحال توقفه عليه، وإلى هذا يرجع البرهان الخامس والثامن .
وأمّا البرهان الثاني والتاسح فهما تفسيران لكالام ورد في الكفاية ، وكانلاهما غير تامّين، والبرهان السادس لابدّ وأن يرجع إلى البرهان الأوّا ولّ ، وإلّا لم يكن تاماً كما هو مبيّن في الكتاب.
وما نسب إلى الخونساري من توقّف الضد المعدوم على على عدم المو الموجود فقط - وهو يكفي لاثبات حرمة الضد الخاص - لو تمّ - وليس بتام للزي للزوم استغناء الممكن عن العلة بقاءً - إنّما ينفي النكتة الأُولى لا النكتة الثانية والثالثة .
ص r•v قوله : (وقد نوقش في هذا الاستدلال بمناقشتين .... ). قد يقـال: إنّا لمناقشة الأولى لا تختص بالبيان الثالث بل بل تجري على الألو لئلين

 التوقف فيه شأني فلا دور . وبهذا يكون البرهان الثالث أيضاً مناقشاً فيه فلماذا
فصله السيد الثهيد

والجواب: أنّ الصحيح اختصاص المناقشة الاُولى أيضاً بالبيان الثالث وعدم
 البيان الثاني استحالة تأثير عدم الضد في نفسه مع قطع النظر عن تحققه فـي الخارج، وهذا لا يتوقف على أكثر من قبول التوقف من طرف كل من الضدين

على عدم الآخر في نفسه، وهذا يقبله الخصم حتى إذا ادعى أنّ الضد الموجود عند وجوده لا يكون مانعاً عن المعدوم م فيقال: بأنّ الشيء الشيء المتوقف على عـلى عدم شيء آخر كيف يعقل أن يكون مانعاً عن وجوده، فإنّه تهافت في الرتبة؟! وبعبارة أخرى : لنفرض أنّ الضد الموجود ليس مانعاً عن المعدوم فلا يكون

 الواحد محال أيضاً إذا كان بنحو المانعية - وبنحو آخر أيضاً أي أي أثير العدا العدم في في
 عن الموجود مع أنّ وجوده في طول عدمه؟! فإنّه تهافت في الر تبة ؛ لأنّ المانع متقدم على عدم الممنوع.


 لا يكون مانعاً عن المعدوم فيستحيل مانعية الضد المعدوم، والضد المـو الْـوجود أيضاً ليس مانعاً فلا مانعية في البين .

فرض الضد الموجود مانعاً، فال موضوع للمناقشة فيه.
ثمّ انّ المناسب جعل هذه المناقشة عدة مناقشات:
إحداهما ـ ما عن الميرزا النائيني ئُّ وجوابه.
الثانية ــ ما عن صاحب الكفاية

أضواء وآراء / ج
أولّاً ــ ما ذكر من أنّ الارادة الأزلية قد تتعلق بالمقتضي مع المانع إذ ليست
الأشياء توجد بها مباشرة.
 على عدم مانعه الموجود أيضاً وثبوت الدور في عانِ الم التوقّق فإنّ الدور مدتنع ذاتاً.

وهذا بخلاف مناقشة الميرزا، فإنّه كان يدّعي الامتناع الذاتي لمانعية الضد الموجود؛ ولهذا كان جوابه أنّه مستلزم لامتناع مانعية الضد المعدوم أيضاً .

الثالثة ــ ما ذكره السيد الخوئي

 وإمكان ارادتهما معاً فال محالة يكون الشر ط منتفياً وهو عدم القدرة على الايجاد مع تعلّق الارادة القوية بخلافه من أحدهما . والجواب: أوّلاً ـ الجواب الأصلي الذي ذكرناه.

وثانيـاً ــ الارادة بمعنى الحب والشوق يمكن تجاه الضدين، وبمعنى اعمال القدرة ليس إلّا عين الفعل والقدرة بمعنى عدم العجز الذي هو الشّ الشرط محفوظ في ارادة الشخصين. ص ص॥ قوله: (الفرضية الرابعة...).

هنــا عدّة تعليقات :
الأوّل: انكار أصل الفرضيتين الثالثة والرابعة، لعدة منبهات وجدانية:

منهـا ــ أنّ لازم ذلك الالتزام بأنّ النهي عن شيء يستلزم وجوب نقيضه على مستوى الحب والبغض الذي هو روح الحكم؛ إذ لا وجه للتفرقة بـين الحب
 النعل من جديد حباً غير ياً وهكذا، وهذا التسلسل وإن لم يكن مالِّ محالاً لآنّه ـكما

 انفكاكُ محبوب عن مبغوض، وحب عن بغض ؛ إن إذ كل محبوب سوف يكو يكون نقيضه مبغوضاً في نفس الوقت، وكل مبغوض يكون نتيضه محبوباً في نفس الوقت مع وجدانية تباين الحب وانفكاكه عن البغض في عالم النفس وعــد وجود مثل هذا التالاز الدائمي بينهما، بحيث لا يتصوّر محبوب بلا مبا مبغوض في مورده.

ومنهـا ــ لـزوم ذلك في الأوامر والنـواهـي غـير اللـزومية أيــاً فـالأمر
 وهو أيضاً خلاف الوجدان . ودعوى الاختصاص بالتكاليف اللزومية بلا وجه.

ومنهـا ـ ـقياس الحب والبغض بالحسن والقبح والكمال والنتص فإنّ الايثار والاحسان حسن وكمال ، ولكن تركه ليس قـبيحاً ومـنقصة، والبـخل قـبـيح ومنقصة ولكن عدمه ليس حسناً وكمالاً وإنّما عدم نتص .

فالحاصل فرق بين الحسـن والكـمال والقـبح والمـنقصة، وكــلك الحب
والبغض .

ومنهـا ـ قياس ذلك بحب الأعيان وبغضها فإنّ من يحب شخصاً ليس معناه

أضواء وآراء / ج'
انّه لو لم يحضر يكون ذلك مبغو الً لد لديه كما إذا حضره من يبغضه وإنّمالم يحضر محبوبه فلا يلتذ ولا ينشرح لا أنّه يتنفر وينزجر .




 الصفة الأخرى المضادة، إذ ليسا من قبيل الضدين اللذين لا لا ثالث لهما، با بل يعقل

 الانششراح والحب والمائمة مع النفس .
 مطلباً آخر نقبله، وهو ينتج نفس النتيجة المطلوبة من هذا الاستلزام. وحاصله: دعوى وجدانية عدم امكان تعلّق الحب والبغض بالنقيضين، أنيّ أي
 نفس الوقت، وكذلك في طرف البغض، بحيث لو فرض ون وجود مالكا ولك ومصلحة في الفعل ومصلحة أخرى في الترك وقع بينهما الكسر والانكسار تماماً، من قبيل المصلحة والمفسدة في الفعل الو احد، والذي يوجب الكئر الكسر والانكسار بينهما،
 كالضدين الوجوديين والذي يمكن تعلّق الحب بهما معاً، غاية الأمر لا يمكن التحرك نحوهما معاً في الارادة والتكوينية والأمر بهما معاً مطلقاً فـي الارادة

التشريعة، نظير حبّ أمر غير مقدور يتمنّاه الإنسان ولكن لا يمكنه أن يتحرّك نحوه أو يأمر به عبده.

ويمكن اقامة صورة برهان على ما ذكرناه حاصله: أنّ تعلّق الحب بشيء
يقتضي في عالم اللحاظ ايجاده، فكأنّ الشوق والحب متعلّق بخرو وجه من كتم
 اللحاظ، ونفس أيّ حبّ عدم وجوده، وهذان اللحاظان متهافتان لا يـمكن اجتماعهما معاً كذلك في الصفات ذات الاضافة، فهو نظير العلم بوجود شيء وعدمه الذي يستحيل تحقّقه في النفس .

فإذا كان هذا و جدانياً كفى ذلك فيما هو المهمّ في المقام، وهو وقوع التنافي والتعارض بين الأمر بأحد الضدين مع الأمر بضده الآخر -بناءً على مقدمية ترك كل ضدّ بفعل الآخر ـ حيث يكون ترك الصار الاة في وقت الازالة محبوباً بالحب الغيري، وهو لا يمكن أن يجتمع مع محبوبية فعل الصالاة والأمر به، كامتناع اجتماع المبغوضية والمحبوبية فيها بناءً على الاستلزام المدّعىى في المقام عند
 يكون بينهما تزاحم ؛ لامتناع اجتماع مبادئ الحكمين الضدين حتى بنحو الترتّب كما هو محقّق في محلّه.

وهكذا يتضح أنّنا إذا قبلنا تقوّم الحكم الشرعي بــالمحبوبية والمـبغوضية
 بحث الضد العام إلى اثبات استلزام حب شيء لبغض نقيضه، بل يكفينا قبول امتناع تعلّق الحب بالنقيضين والفعل والنتك معاً .

الثالث : أنّ حقيقة الحكم إن أريد به ما يبرزه الآمر فقد يكون اعتباراً قانونياً،

أضواء وآراء / ج
وقد يكون الحب والارادة، وقد يكون مجرد الغرض اللزومي والملاك ـ ـ وإن أريد


 اللزومية المتعلقة بالفعل أو الترك أي تصدّي المولى لتحصيله من عبده لزوماً



 وتصديان بل يستحيل ذلك في الأفعال الاختيارية المباشرية.
 فرض كون آمر ومولى لا تتحقق في نفسه صفة الحب والبغ البض أصلاً ـ كما قد يقال بذلك في حق الو اجب تعالى ــإنّهن مع ذلك إذا أمر عبده كان واجب الاطباعة عقلاً.

نعم، هنا لا يعقل الأمر بالغعل والأمر بضده العام ـ الترك ـ ـ فيكون بـينهما تعارض على كل حال ، بالنكتة التي ذكرناها من امن امتناع تعلّق الحب والبّ البغض بالنقيضين معاً، فإنّ ذاكُ التهافت ثابت في الأمر بهما أيضاً.

إلّا أنّ هذا كما هو واضح لا يجر ي في الضد الخاص، ، فيمكن للمولى أن أن يأمر

 قبيل موارد دفع الأفسد بالفاسد ودفع أشدّ الضر رين بار تكاب أخغّهِما، ولا يمنع

ثبوت المبغوضية عن إمكان التقّبّب به إذا كان مأموراً ابه شر عاً؛ لأنّ ملاك التقرّب بتحقيق ما يتصدّى المولى لتحصيله بحسب أغراضه لا بالمبغوضية والمحبوبية المجر دتين عن التصدّي المولوي والمخالفتين معه.

 الاستلزام في الضد العام أو النكتة التي ذكرناهنا ـالانـا ـفينهار باب التزاحم الفقه .

والوجه في ذلك: أنّ المقتضي للضد المهم - ولنفرضه ارادة الصالة مثلاً في وقت الازالة ـ سوف يكون مانعاً عن تحقق الواجب الأهم وهو الازالة فيكون



الاجتماع المحال .

وبهذا يعرف عدم الحاجة إلى اثبات عدم التمانع بين الضدين ، بل تكفي مانعية مقتضي أحد الضدين المساوي أو الأقوى في وقوع التعارض وعـدم امكــان التزاحم.

بل يمكن افتراض توقف فعل الأهم على ترك الواجب المـهـ الـهـم فـي بـعض

فهل يحكم في مثل هذه الموارد بالتعارض وعدم جر يان التزاحم بين الواجبين ؟ لا أظنّ التزام أحد بذلك، ، وسوف يأتي مزيد تنتيح لهذا البحث.

## ص M19 قوله: (ثمرة مسألة الضد...).

الثمر تان ثمرة واحدة في فرعين فقهيين، وكلتاهما تطبيقان للثمرة الكـلـية
 الضدين بناءً على عدم الاقتضاء ووقوع التعارض بينهما بناءً على الاقتضاء؛

 التعارض وعدمه بين دليلي الأمر بالضدين، بناءً على الاقتضاء وعدمه.

$$
\begin{aligned}
& \text { والصحيح: انّه لا يقع تعارض بين الأمرين على كلّ حال، وذلك : } \\
& \text { أوّلًاً ـ لعدم الاقتضاء كما تقدّم. }
\end{aligned}
$$

وثانيـاً ـ لو قيل بالاقتضاء فإنّما هو على مستوى الحب والبغض لا لا الارادة التشر يعية التي هي من مقولة الفعل وهي المحركية والتصدي المولوي لطـي الــلـب الفعل أو الترك وهو روح الحكم وقوامه.

 ولو كانت فليست بأكثر من محركية الحكم النفسي التابع له ، فإذا كانت محركية
 يكن تنافٍ بين مثل هذا النهي الغيري والأمر الترتبي بالضد المهم؟؛ لأنّ التنافي يبين

 عصيان وقبح أو تمرّد على المولى لكي ينافي قصد القربة إذا كان الضد عبادياً الياً .

ثمّ انّ الأولى - كما ذكرنا سابقاً - عقد مسألتين:
احداهما ـ اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده.
الثانية ـ امكان الأمر بالضدين.
فما في الكتاب وغيره من جعل بحث الترتب والتزاحم من ثمرات بـحث مسألة الاقتضاء ليس مناسباً .

ص صY قو قوله : ( وعلى ضوء هذين الأمرين يمكن أن يجاب...).
هذا الجواب قد لا يقبله المحقّق النائيني ممتنعاً، لا أنّه يكشف عن أخذ قيد زائد لا دالّ عليه في الكالام.

نعم، لو ورد دليل خاص على الواجب المعلّق فـي مـورد كثـفنا بـدلالة الاقتضاء ذلك. وفي المقام القول بفعلية الوجوب في الآن الأوّل على الطبيعة
 أفراده المستقبلية بنحو الشرط المتأخر حتى إذا كان المتعلّق مطلقاً، والمفروض
 الشرط المتأخر ، أو القول بكفاية القدرة في ظرف العمل على صحّة التكليف به قبل ذلك، فليست شرطية القدرة كشرطية سائر قيود الواجب كالزمان المتأخر في الواجب المعلّق ، فلو كان المتعلّق مقيداً بالحصص الاستقبالية من العمل كان من الو اجب المعلّق والمشروط بشرط متأخر استقبالي وهو الز مان ، وأمّا إذا كان الواجب مطلقاً من حيث قيد الزمان إلاّ أنّ القدرة عليه تحصر مت متأ في فعلية التكليف به من قبل، كيف والقدرة على أكثر الو اجبات الزمانية تكون


ص MYO قوله: ( الثالثة - إنّ القائلين ...).
 بين خطاب الأهم والأمر بالمهم فيكون سقو طه بالمقيد المنفصل بناءً باءٍ على تقديم خطاب الأهم ولا يجدي كون القدرة مقيداً لبياً متصالً.

نعمه ، يصحّ ذلك على القول بامكان التر تب وعدم التعارض وهو وهو مغاير مـي مع مبنى هذا الجواب، إذ لا حاجة معه إلى قصد المالك بل هو رجوع إلى إلى الجواب الثاني.

ص (الهامش) .


 الغيري لا يمنع وجداناً عن إمكان اضافته إلى المولى .

وبالنسبة لما ورد في الهامش رقم (



 في المقام أوضح من الأمر الترتّبي؛ لأنّ الحب يتع يتعلق بغير الممكن أيضاً الِّا فلا ينبني


وهذا الوجدان في قباله ما يذكره السيد الشهيد

الضدين - أعني الأمر والنهي - حتى الغيريين؛ وذلك بلحاظ امتناع اجتماع

قبول الحب الغيري للمقدمة.

وعندئذٍ لابد من وجه للجمع بين هذين الوجدانين • ويمكن أن يذكر في المقام بعض الوجوه:


 الأهم.

إلّا أنّ هذا لا يكفي ؛ لأنّ الواجب المهم بنفسه أو بمقتضيه علة تامة لنقيض الأهم في المقام، فبناءً على مبغو الا الخطابين على كلّ حال ؛ للزوم اجتماع الحب والبغض في المهم أو في مقتضيه
ولا يجري فيه الترتّب كما أشرنا سابقاً.

Y Y أن نقول بأنّ الملازمة بمستوى الاقتضاء لا أكثر بحيث إذا فرض وجود ملاك نفسي في نقيض المقدمة فلا يترشح حب غيري نحوها نظير ما قلناه في المقدمة المحرمة مع وجود المباحة .

إلّا أنّ هذا معناه انكار أصل الملازمة هنا ، إذ لا تبقى مقدمة محبوبة في البين، مع أنّه لا اشكال في شدة محبوبية فعل الأهم المستلزم بناءً على الملازمة حب ترك المهم ولو الموصل، أو قل لبغض فعل المهم أو مقتضيه لكونه علة تامة للحرام الغيري

「 ـ أن يقال بأنّ الحب الغيري يختلف عن الحب النـفسي من حـيث أنّ

حيث انها غيرية أي من أجل التوصل إلى تحقيق المحبوب النفسي لا أكثر، فلا محالة لا يكون المحبوب إلّا عنوان التوصل وللا يكون المبغوض إلّا علا عدم الوصول إلى الواجب النفسي الأهمه، وهذا النحو من البغض لا ينا ينافي محبوبية الضد أو الواجب المهم في نفسه. إلّا أنّ هذا أيضاً يرجع بالد الدقة إلى النكار البّ البض الغيري لعلّة الحرام، وهو مساوق مع انكار الملازمة.

وهكذا يتضح أنّ وجدانية قبول التزاحم في هذه المو ارد لا يمكن تفسيره إلّا
بالالتزام بعدم المالمة بين حبّ شيء وحبّ مقدماته وبغض نقيضه ـ كما هو
 و تقوّمه بنفس التصدّي المولوي لتحصيل فعل أو ترك من المكالِّف، وهو المو فعل
 بأغراضه ولو من باب دفع الضرر والمبغوض الأشد أو الأكثر بالأقل، وهــــا وجداني لا ينبغي التردّد فيه، بل لو تصدّى المولى لترك الضد والنـ النهي عنه أيضاً
 الأمر بالضد بنحو الترتّب؛ لأنّ التنافي بين الأمر والنهي بلحاظ الّا مـحركيكّيتّهما، ولا محركيّة للحكم الغيري أكثر من محركيّة الحكم النـفسي المـترشّح مـنـه، ، والمفروض عدم منافاته مع الأمر الترتّبي بضده.

فالحاصل : لا امتناع حتى على تقدير قبول الاقتضاء في أن يكون الضــد مأموراً به بنحو التر تب لأنّهّ هذا الأمر لا يتنافى مع النهي الغيري عنه لا من ناحيّ المبادئ؛ لعدم تقوّم الحكم بالحبّ والبغض ، ولا ولا من ناحيّ لاحية محركية الأمر والنهي

 مشروطاً بفرض ترك الأهم فكذلك النهي .

ولو لم نقبل كلّ ذلك وقلنا بتقوّم الحكم بالحبّ والبغض لزم التم التعارض بين


 الأمر بالضدين إنّما يترتب بناءً على القول بالالاقتضاء فيما إذا قلنا بالنهي النهي النفسي
 والبغض -وقد عرفت عدم صحّته ـفلا أثر ولا ثمرة للبحت عن مسألة الاقتضاء، الحا والنه الهادي للصواب.
ص اسr قوله :(ثانيهما :أنلا يكونالأمر بالشيءمقتضياً للنهيعنضده). اتضح مما سبق عدم لزوم هذا الشرط، لأنّ النهي الغيري لا يكون مانيّ مانعاً عن

 والبغض ؛ لعدم كونهما قواماً للحكم.



 مقتضي الضد الواجب فيحصل التعارض بين الأمرين كما شرحنا ذلك فيما سبق .

أضواء وآراء / ج

## ص ص بr قوله: (الجهة الثانية...).

يتعرض في هذه الجهة إلى مقدار التقييد اللازم في الخطاب المزاحم بخطاب آخر أهم أو مساوٍ على كلا القو لين من استحالة التر تب وامكانه، فهذا فيا هو عنوان هذه الجهة.

فيقـال : على القول بامكان الترتب يتقيد التكليف بعدم امتتال الضد الواجب
 المأخوذ في كل خطاب، بلا حاجة إلى دليل من الخارج، وبالا تعارض بين اطلاقي الخطابين أصلاً.
وبهذا يكون الخطاب الأهم أو المساوي وارداً على الآخر بامتثاله، والورود

 أكثر لاطلاق الخطاب المزاحم بالأهم أو المساوي، وهنا مطلبان ذكر السـيد الشهيد

ا - في مقدار التقييد فهل يقيد بعدم واقع الخططاب الآخـر الأهـم مـثـاً كما في موارد الاجتماع بناءً على الامتناع أو يقيد بعدم تنجزه وإن كان ثابتاً واقـاً ؟

ץ
 على الآخر ولكن بتنجزه لا بامتثاله، ، فير تفع التعارض من البين حتى ارينى بناءً على امتناع الترتّب أم لا ؟
 التنافي هنا ليس في المبادىء بل في مقتضيات الحكم أي التـحريك، الـي لا يمكن التحريك نحو الجمع بين الضدين لكونه غير مقدور وحينئذٍ إن لم تكن القدرة قيداً في النكليف أصالً. فلا موضوع لهذا البحث حيث يبقى الخطابان على اطا(قيهما، ولهذا جعلنا ذلك شرطاً في البحث عن النرتب، وِّ وإن كان قيداً للخطاب فإن كان بحكم العقل من باب قبح الالجاء في المخالفة والعصيان أو اللغوية فهذا من الواضح انّه يكفي فيه التقييد بعدم تنجز الآخر، حيث لا علا عصيان في فرض عدم التنجز فلا إلجاء كما لا لغويّة.

وإن كان من باب مقيدية الظهور في التحر يك والبعث الذي هو غرض تكويني
للمولى من وراء الجعل والخطاب فهذا الغرض لو اُريد بـه التـحريك الـو الفـعلي
 محتمل ؛ للزو وعدم توجّه المولى إلى أنّ العاصي والجاهِ عِّل الها لا يتحركان بان بالفعل من الخطاب، أو تخصيص الخطاب بالمطيع والعالم، فلابد وأن يكون المقصود من ون داعي التحريك للمولى التحريك الاقتضائي اللولائي، أي لو وصل إليه و تنجز عليه وكان مطيعاً لمولاه لتحركّ لو وصدق القضية الشرطية لا تسـتلزم صـدق الـي
 التحر يك نحو الضدين إذا كان أحدهما غير منجز عليه، وهذا يعني انّه يكفي تقييد الخطاب المزاحم بعدم تنجز الآخر لا عدم واقعه.
 مكلف حسب درجة انقياده، فإذا كان ينقاد من احتمال التكليف غير المنجز مع ذلك كان المولى من غرضه بعثه و تحريكه، و هذا المعنى لا يمكن أن يكون نحو

أضواء وآراء /ج
الضدين وان لم يتنجز أحدهما عليه إذا كان بنحو من الاحتمال الذي يتحر ك منه المكلف؛ لانّه يلزم منه التحر يك نحو الضدين وان وهو غير ممكن.




 وإن كان أهم على تقدير وجوده.

$$
\begin{aligned}
& \text { الاقتضائي اللولائي . هذا كلّه في البحث الأوّل . }
\end{aligned}
$$

وأمّا البحث الثاني فقد يقــل : إذا أمكن تقييد الخطاب المهم بعدم تنجز الأهم



 من إطلاق خطابه فلا تعارض على القاعدة فلماذا جعل عدم التـعارض مـن ثمرات القول بامكان الترتب؟ فيكون الصحيح في البحث في الجهة الاُولى جعل
 أو الأعم منه ومن التوصلي بناءً على الترتب لا المعار ضة بين الخطابين .

والجواب: أولّاً ـ انّ هذا لا يتم في الخطابين المتساويين فلا محالة يــع التعارض بين اطا(قيهما إذ لو كان قيد القدرة بمعنى عدم تنجز الأهم لزا لزم فعلين
 القيد عدم وصول الأهم أو المساوي يلزم ار تفاعهما معاً .

وإن شئت قلت: يلزم الدور وأنّ كلا منهما يكون مشروطاً بـعدم الآخـر وتنجزه وهو في نفسه محال فيلزم التعارض لا محالة ، وهذا بخلافه على القول بالترتب.

وثانيـاً ـ لا يصحّ أصل هذا الكلام حتى في الخطابين الأهم والمهم؛ لأنّ


 خطاب مقيّد لبّاً به.

ويترتّب على ذلك أنّه بناءً على إمكان الترتّب يكون إطلاق كـل خـطاب

 بالتعارض ـ كما سيأتي عن المـحقّق النـائنيني الجانبين، أو يحكم بسقوط إطاق خصوص الخار الخطاب المهم، أو غير محتمل الأهمية؛ للقطع بسقوطه دون إطلاق الأهم ومحتمل الأهمية فـيؤخذ بــهـ، أو أو
 أو الأهم أو محتمل الأهمية، فلا إطلاق فيما لا لا يكون أهم ولا لا محتمل الأهمية

أضواء وآراء / ج
ـ ـ كما هو الصحيح والمبيّن في باب التزاحم من كتاب التعارض ـ فالا تعارض في

وهذا لا يتمّر إذا قلنا بامتناع الترتّب فإنّه سوف يقع تعارض بين أصل الخطابين

 الشرعي تقييد زائد منفي باطلاق نفس الخطاب، فيقع التعارض بينهما لا محالة ، وهذا واضح.

الأمر والطلب...).
والجواب عليه:

أولّاً ـ بما سيأتي في الكتاب من أنّ سقوط الأمر في طوله وطول العصيان زماناً.

وثانيـاً ـ انٌ الامتثال ليس مسقطاً للأمر أساساً على المبنى الصحيح من أنّ تحصيل المحبوب ليس مسقطاً للحب وإنّما تنتهي فاعليته.
 لابد من اضافة جملة هنا وهي (و تكون الحصة غير الاختيارية منه واجدة للمالك الأهم أيضاً) وإلاّل لم يكن وجه لتقييد الأمر بالههم بالقيد الزائد كما هو واضح.

والظاهر من المحاضرات انّ هذا هو المالك عند الميرزا



 به والعناوين الأخرى امّا فيها تقييد زائد أو فيها أخذ عنوان زائد.
ص roq قوله: (الجهة السادسة...).

يمكن بيان الاشكال في امكان الترتب بأحد نحوين :
الأؤل : أنّذلك يستلزم طلب الجمع بين الضدين ولو يلو في حال واحد وهو من طلب غير المقدور.

وفيه: أنّه لا يلزم ذلك؛ ؛لانّه لو أريد الأمر بالجمع بين الضدين ، فمن الواضح


 عدم تحقيق الآخر لا للجمع بينهما، ولهِذا لو فرض امكا الوان الوان الجمع بينهما لم يكن
 الجمع في الطلب.

وهذا هو الوجه الذي لعله أشار إليه الميرزا النائيني

 طلب الجمع في هذا الحال لا محالة.





 وإن كان مأخوذاً بالنتيجة في متعلّق المهم إلّا انّه ليّ ليّ به أمر وإنّا لإنما الأمر بذا
 فما هو المأمور به في الأمرين بالضدين أي ما وقع تحت الطلب مـنهما ذات


 الأمر الترتبي، وهذا لا يلزم بالبرهان المن المذكور .
الثاني: لزوم المطاردة بين الأمرين من حيث التأثير والتحر يك والفـي

 لقدرته في أي واحد منهما يستلزم طرد الآخر فيقع التطارد يبنهما في التأثير .

وهذا الاششال هو الذي تصدى المحقق النائيني
المقدمة الثانية والرابعة من نفي المطاردة، ويمكن بيانهما بأحد أنحاء:
1 ـ ما في الكتاب في الجهة السابعة البيان الأوّل.
وقد يناقش فيه: بأنّ الأمر الأهم وإن كانت محركيته الفعلية غير موجيودة
حين تركه فلا مانع فعلي خارجي عن محركية الأمـر بـالمهم إلّا انّ اقـتضاء
 التطارد بين الأمرين الشرعيين في المحركية التشر يعية المولوية .

 التشر يعيين لا محالة ، وهذا واضح.

ل


 ارتفاع موضوع الأمر الآخر يستحيل أن يكون مانعاً عنه في التأثير والمحركية
 عن تأثيره.



تحقيق موضوعه. وهذا البيان معناه عدم التمانع بين المقتضيين للأمرين.
 بلحاظ المقتضيين وحاصله: أنّ مقتضى الأمر بالأهم ليس مطلق عدم المـهم بل عدمه المسـتلزم لوجـود الأهــم أي عــدم المـهـم المـقيّد بــتحقق الأهـمْ،
 عدم المهم على تقدير عدم فعل الأهم لما تقدم من انّ قيود الهـيئة مأخـــوذ في المادة لا محالة.

ولا يرد ما في الكتاب (1) من أنّ الأمر بالأهم بالاطلاق أو الحفظ الذاتـي يكون ثابتاً في تقدير عدم الأهم أيضاً فيكون هادماً للمهم في هذا الحال أيضاً الا الا لأنّ الأهم وإن كان فعلياً في هذا الحال إلّا انّ متعلقه هو فعل الأهم وما يستلزم من من فعله من عدم المهم وليس متعلقاً بعدم المهم ابتداءً.

وإن شئت قلت : إنّ هذا الاقتضاء من باب المدلول الالتنامي لمقتضى الأهم -بالفتح -وما هو مدلول التزامي له إنّما هو عدم المهم المقيد به لا مطلقاً فبمقدار ما يقتضيه فعل الأهم من انهدام في المهم يكون مقتضياً للهد م وهو لا يقتضي أكثر من هدم المهم المقيّد هذا الهِم بهذا التقدير بنحو قيد الو اجب لا الو الو الو بوب، وهذه الحصة من عدم المهم لا يقتضي خالافه الأمر بالمهم أصلاً، لانّنه أمر بالمهم على المى تقدير ترك الأهم لأنّ قيود الهيئة ترجع إلى المادة أيضاً فيكون مقتضاه هد مدعدم المهم في هذا التقدير بنحو قيد الواجب.
فالحاصل : هناك حصتان من عدم المهم:

احداهما ـ عدم المهم المقيّد بععل الأهم وهذا هو الذي يقتضيه الأمر الأهم ولا ينافيه ولا يمنع عن تحققه الأمر بالمهم؛ لآنّه مقيد وجوباً وواجباً بــر الأرك الأهم.

الثانية ـ عدم المهم المقيد بترك كالأهم وهذا هو الذي يقتضي الأمر بالمهم هدمه
 يستتبعه فعل الأهم لا أكثر .

والظظاهر أنّ هذا البيان تام لا غبار عليه أيضاً.
ع ـ ـ ما ذكر في الكتاب بعنوان البيان الثاني ولا يرد عليه ما في الهامش إمّا

 الواضح أنّ محركية هذه الارادة التعينية المشروطة ليّ ليست أكرّ الكثر من محركية الأمر

 المعيّن أيضاً إذا كان أهم ملاكاً مما في الجامع.

فالحاصل : لا نحتاج إلى ارجاع الارادة المشروطة إلى ارادة الجامع بين عدم
 والوجوب المشروط بشرط اختياري ـ كما في موارد التزت الب ـ ليس بأكر أكثر من تحريك المكلّف نحو الجامع المذكور، فتكون محركية الأمر الترتبي كمحركية
أضواء وآراء / ج

الأمر بالجامع بين الضدين، فإذا كان ذاك غير مطارد ولا مزاحم للأمر التعيني بأحدهما مطلقاً فكذلك الأمر الترتبي، ولعمري هذا واضح جار جاًا .

0 - وجدانية امكان الترتب ويمكن اقامة منبهات عليها نذكر فيما يلي ثلاثة
منها:
ا ـ ما هو واقع في العرف من الأمر بدفع الضر الأهم وإلّا فالضر الأققل عند
دوران الأمر بينهما بحيث لا يمكن دفعهما معاً .

ر
وضوح صحّة الأمر بأحد الضدين بنحو التخيير العقلي بأن يقال افعل أحدهما فيصح الأمر بكل منهما مشروطاً بتر كـ الآخر - بناءً على رجوع التخيير الشرعي إلى ذلك -وليس هو إلاّا الترتب من الجانبين ومعه يصح التر تب من من جانب واحد أيضاً إذا قيل بالتلازم بينهما في المحذور ونكتة الامتناع.

 عدم بطلان شيء من النذرين بل صحتهما، وكذلك إذا نذر الزيارة على تقدير عدم الحج ثمّ استطاع فوجب عليه الحج ، فإنّّ لا شكّكّ في وجوب الو الوفاء بنذره إذا لم يحج ولو عصياناً.

ولا يرد هنا ما أور دناه في الكتاب على الأمثلة التي ذكروه ها في في مقام النقض على القائلين بالامتناع لوجود التضاد الذاتي يين الفعلين هنا، فيمكن سرد مثل هذه الأمثلة الفقهية كمنبهات وجدانية.

ص •rV س س ا قوله : (إلاّ أنّ أصل هذا الاشكال إنّما جاء...).
هذا المقطع كان من الهامش اُدرج في المـتن اشـتباهاً وقـد جـعلناه فـي الهــامش فـي الطـبعة الجــديدة وأجـبنا عـليه بأنّ إطــالاق الخـطـاب الأولي
 بل ولعدم محركية هذا الأمر الثابت بهذا الإطلاق في حقه؛ لأنّه يـرى نـفـسه موضوعاً لغيره. إلّّ أنّ هذا الاشكال يمكن دفعه بو جهين :

ا ـ أمّا اشكال أخذ العلم في موضوعه فجوابه ما تقدم مراراً من امكان أخذ
العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول، وظاهر الأدلّة في المقام ذلك أيضاً حيث ورد أنّه من لم تقرأ عليه آية القصر فوظيفته التمام.
وامّا اشكال عدم المحركية لكونه دائماً يرى نفسه موضوعاً لاطالق خطاب التمام لمورد عدم وجوب القصر عليه واقعاً وانّه لو لم يكن له دليل على ذلك تشكّل له علم إجمالي وتنجز عليه القصر فخرج عن موضوع الحكم بـالتمام فقهياً .

فهذا الاشكال أيضاً يمكن دفعه بأنّه يكفي أنّه يكون موجباً لشدة المحركية
 امّا لصدق ما دلّ مثالً على وجوب التمام على من عمله في السفر دون القصر،
 فالتمام صحيح منه واقعاً ــلو لم يأت بالقصر لعدم تنجزه عليه ـ بحكم الروايات

أضواء وآراء /ج $\sqrt{\mu 9 \Lambda}$

الدالّة على الاجزاء أي يحصل له علم بأنّه داخل في أحد اطاطلي جعل وجوب التمام، وهذا كافٍ في المحركية اللازمة للخطابات ولا يشترط امكان وحو التفصيلي.
r ـ أنّ الإطلاق المذكور لو سلمنا انّه لا يكون قابالً للوصول إلى المكلف
لتحريكه، إلّا انّ هذا المقدار لا يكفي؛ للغو يته واسقاطه ما دام يتر تب عـب عـليه
فائدة مهمة وهي الاجتزاء بما فـعله المكــلف وعـدم لزوم الاعــادة والقـضاء عليه.

نعم، لو كان أصل الخطاب كذلك أمكن أن يقال انّه خلاف الظهور التصديقي الحالي في داعي التحريك والبعث إلّا انّ هذا الظهور ليس بلحاظ كا كل جزء جـ جزء


وجوب الفحص في جريان الاُصول العملية راجع ج O ص K^؛.

حالات خاصّة للذّمر

ص • • م س ^ قوله :(لاشاشكال في صحة الجعل وجوازه في الأوّل إذهذا
مطابق مع ما هو الغرض من الجعل ...).
كأنّ نكتة البحث عن الصحة والعدم هو الاستهجان الناشىء من لغوية الجّ الجعل



على تقدير تحقق الشرط بالخصوص كما هو ظاهر الأمر به.
وحاصل هذا الفصل: أنّ الأمر مح العلم بانتفاء شرطه لو اُريد به شرط الأمر
 وهو محال.

وإن أريد به شرط المجعول فإن كان انتفاؤه من باب الضرورة وعدم امكان

 واطاعة للمكلف أي أثر تحريكي عليه.

وإن كان عدم التحقق باختيار المكلّف فعندئذٍ قد تر تفع اللغوية من البـين إذا فرض سنخ أمر كان يترتب عليه منع المكلف عن تحقيق الشرط كالكفارة
أضواء وآراء / ج

على المحرم ـ المورد الأوّل ـ أو التعبد بتركه كالمورد الثــاني وأمّــا إذا لم يكن يترتب على الأمر ذلك كما إذا لم يكن في الأمر صعوبة رادعة للمكلف فاللغوية باقية على حالها كلما علم بذلك سـواء فـي القـضايا الخـي الخـارجـيـية أو
الحقيقية، وهذا واضح.

ولا يترتب على هذه المسألة ثمرة أصلاً وإنّما ذكرت لوجودها في كـتب الاُصول القد يمة.

## ص ص^^ قوله: ( والجواب على هذا الاشكال...) .

هذا الجواب مبني على أن يراد بالاباحة بالمعنى الأخص مجرد عدم الأحكام الأربعة الأخرى حيث يكون دليل الوجوب بل أي حكم من الأحكام الأربعة بالمطابقة نفياً للاباحة بالمعنى المذكور وامّا انتفاء الأحكام الثــلاثة الأُخـرى الاحى فيكون مدلو لاً التزامياً لدليل الو جوب، فإذا ضم اليها مدلول الدليل الناسخ النا النافي للوجوب ثبت الاباحة بالمعنى المتقد أي انتفاء الأحكام الأربعة. إلّا أنّ هذا المعنى للاباحة ليس مقصوداً لكونه مقطوع العدم لأنّ هذا إن اُريد به السالبة بانتفاء الموضوع كما إذا لم يجعل شيء من الأحكام فهذا المــدلول مقطوع العدم للعلم بجعل شرعي لكل واقعة في الثريعة وإن أُريد بــه انـتفاء الأحكام الأربعة مع وجود تشريع في الو اقعة المستلزم للاباحة بالمعنى الأخص بمعنى جعلها أي جعل تساوي الطرفين وجواز الفعل والترك با بال رجحان والذي هو حكم وجودي وهو الاباحة بالمعنى الأخص بعد ثبوت التشريع ونزوله على النبي المنسوخ لا المطابقية فتكون معارضة مع هذه الدلالات الأربع لا محالة .
$\varepsilon \cdot 1$
حالات خاصّة للأمر
فالحاصل : لو اُريد نفي الأحكام الأربعة فقط بالا اثبات الاباحة بـالمعنى الأخص ـ الذي هو حكم وجودي ـ فهذا مقطوع البطلان بعد نزول التشريح لكل و اقعة، وإن أريد اثبات ذلك ولو بالملازمة بمجموع هذه الدلالات الأربع، ، فهذا معارض مع دلالة التزامية رابعة لدليل الوجوب المنسوخ على نفيه، وهذا واضح.
وقد يقـال: يمكن أن يراد نفي مالك الو الو بوب والحرمة معاً، أحدهما بالدلالة


بالمعنى الأعم، فهذا الإشكال غير وارد.

والجواب: العلم بجعل أحد الأحكام الخمسة الو جوديّة فيّ في كل واقعة يو يوب
 نفي الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص مع الدليل الناسخ النا النافي
 وجود ملاكها، وهذا واضح.

ص M^7 قوله: (التقريب الثاني ـ مـبني عـلى الـــول بـحجية الدلالة
التضمنية...).
الايراد على هذا التقر يب لا ينحصر بمنع المبنى وهو تركب الوجوب، بي بل يل يرد

 ولكنه يحتمل أن يكون قد رأى خشبة مثلاً التي هي جزء من من السرير فهل يقال

أضواء وآراء / ج
بأنّ الخطاب يبقى حجة عليه ؟ كالا جزماً.
ومنه يعرف أنّه لا يمكن تصحيح هذا النقريب حتى لو جعلنا روح الحكم
 هذه المرحلة هو الارادة والحب الثديد وأنّ زوال مرتبته لا ينافي بقاء ذاته ، فإنّ هذا التركيب الثبوتي لا يكفي لاثبات أصل الطلب والحب اثـباتاً مـن دليـل الو جوب بعد نسخه؛ لعدم التكثر في الدلالة اثباتاً.
ولعلّ هذا هو المقصود من لزوم كون الدلالة التضمنية تصديقية لا تحليلية وإن كان ظاهر التحليلية هو الكلي والفرد لا اجزاء المعنى المركب الو احد.

وأمّا الاشكال الثالث للسيد الخوئي فحاصل الجواب عليه كما فـي آخـر
 المعارضة، وبناءً على عدم امكان بقاء الجنس كالجواز أو ذات الارادادة بعد زوال الـ النوع - وهذا يعني انّ الجواز مع الوجوب غير الجواز مع الاستحباب أو الاباحة أو الكراهة ـ تدخل الدلالة التضمنية على الجواز في المعارضة أيـضاً، أي

تكون منفية بالدليل الناسخ
نعم، تبقى الدلالة التصورية التضمنية لا التصديقية وهي لا تكون حجة.
إلّا أنّ هذا الجواب لا يتم إذا فرضنا تكثّ الدلالات التضمنية اثـباتاً؛ لأنّ معناه انّ كل دلالة تضمنية تـصورية تكـون بأزائهـا دلالة تـصديقية مسـتقلة عن الاُخرى، على ما سيأتي في وجه حجّية الدلالة التـضمنية بـعد سـقوط المطابقية.

فالحاصل: النكتة وجود دلالات تضضمنية تـصديقية مسـتقلة، وهــنـه لو
 المنسوخ ــ كانت حجة ، فلا ربط بين المسألتين فإنّ هذه اثباتية أصولية ونية وتلاك
فلسفية ثبوتية .






 المجعول من الحكم على تقدير نسخ ذلك الحكم خار الحـي
 فلا موضوع للنقر يبات المتقدمة.
أضواء وآراء / ج

## كيفيّّات تعلّق الآمر

ص ^a r قوله: ( القسم الخامس :...).

 الطبيعة بالحمل الأولي متعلقاً والطبيعة بالحمل الأولي تبقى كلياً، وهذا واضح.

للميرزا النائيني
 هع عدم تناهيها غالباً.
 بين الأفراد قابلاً للانطباق على كل واحد منها كان من التخيير العقلي لا محالة الة ،

 تكون أفراده غير متناهية.

بدلي مشروط بترك الباقي، كما في قولنا: (كل فرد من الطبيعة واجب إذا ترك الأفراد الأُخرى).

وأمّا ما في الكتاب من الاشكال المضاف فهو تام إذا فرضنا عــا عـدم امكــان الإشارة إلى الوجود العيني من خلال مفهوم ذهني قبل وجو الاتي اليا ما سنبيّنه فيما يأتي.



بوجودها المباين مع وجود الجوهر ، وهذا واضح.

إلّا أنّه ليس اشكالاً على الميرزا النائيني

 لا يراد به التشخص الوجودي بل التشخص العلِّي، فلو قبلنا عروض الوجود


 القولين، فالصحيح في الإشكال على الميرزا النائيني ما ذكره السيد الثهيد ص ₹•ع قوله: ( الصياغة الرابعة...) .

يمكن الاشكال فيها بأنّ فرض كون متعلّق الأمر المركب من مجموع الطّ الطبائع

 بلحاظ عالم الذهن غير تام بل الجزئية في المفاهيم تنشأ من الاشارة والإثشارة
أضواء وآراء / ج

الفعلية وإن كانت في طول الوجود العيني، إلّا أنّ الذهن يمكنه أن يجر يرد الإشارة أيضاً عن وجود المشار إليه بالفعل فيتصور المفهوم الجزئي مجر المراً عن المن وجوده في الخارج ولنسميه بالاشارة الشأنية أو التعليقية أو بالمفهوم الانتزاعي النيا الذي ينطبق على الخاص والفرد بما هو خاص وفرد، كما في الوضع العام والموضوع له الخاص

وبهذا يمكن أن تطوّر الصياغة الرابعة إلى أنّ المراد بتعلّق الأوامر بـالأفراد تعلقها من خلال الطبيعي إلى ما يمكن أن يتحقق مـن المـصاديق وجـي المـئئيات
 التعليقية فلا يكون في طول الوجود ليلزم طلب الحاصل ولا ولا يكون الوقت متعلّق الأمر الطبيعة بل واقع كل فرد بخصوصيته وتشخّصه، نظير فير قولنا:
 نتصوّر كل صاة ونأمر به شموليّاً أو بدليّاً.

وهذا يتر تب عليه تعلّق الأمر وسريانه إلى الفرد فيفيد في بحث اجتماع الأمر
والنهي للقول بالامتناع.

وكذلك في الواجب الموسّح ووقوع التزاحم بين الفرد المزاحم منه مع الأهم بناءً على عدم إمكان الترتّب.

ص ع•9ع قوله: ( النظرية الثانية...).
عبارة الكفاية فيها مطالب اُخرى زائدة مربو طة بقانون الوا احد لا يصدر منه إلّاّ



فمن هنا حذفها السيد الشهيد
 أحدها إلى بدل لا مطلقاً .

وهذا قد فسّره السيد الثهيد صر يحة في ارادة هذا المعنى بل هو يشبه كالم المحقق الأصفهاني


 حيث الايجاب فيرجع إلى الايجاب المشروط، وإلاّ كان من التناقض . الما ثمّ انّه قد يقال بأنّ الايجاب المشروط بعدم فعل الآخر إن كان بنحو الشر الشّ
 الوجوب فعليّاً في الآن الأوّل إذا جاء بالآخر في الآن الثاني ـ فيكون سقو الآن بالعصيان لا الاطاعة.

وهذا ما ذكره الميرزا



 البطلان، وهذان الايرادان غير مذكورين في الكتاب.
والجواب: أمّا عن الإشكال الأوّل فباختيار الشق الثاني ـ أي الشـرط

أضواء وآراء / ج
المتأخر - وقد تقدّم إمكانه، وأمّا عن الإشكال الثاني فبأنّ هذا إشكا الصياغة فيمكن أن يجعل الشرط عدم الاتيان بأحدهما مـنفرداً، بأن تكا تأنـون
 قيد الواجب فالا يلزم لا تحصيل الحاصل ولا وجوب كليهيهما في آخر الوقت إذا إلما لم يأت بهما إلى ذلك الزمان، وسيأتي مز يد تـوضيح لذلك أيـضاً فـي الواجب الكفائي.

ص ص1६ قوله: ( (فكان ينبغي أن يجعل هذه الاعتراضات كلها اعتراضاً واحداً ...).

وفي المحاضرات اشكال آخر حذفه السيد الشهيدهِّهِ حاصله: انّ فـر فـر وجود مصلحة في التسهيل معناه مزاحمة ذلك مع المصلحة الملزمة في كيليهما فلا يكون في البين إلاّ مصلحة واحدة مطلو الحوبة بعد الكسر والانكسسار لا مصلحتان لزوميتان فلا يمكن أن يكون في البين إلّا وجوب واحد لا ولا وجوبان .
وهذا الإشكال صحيح إذا كان النظر إلى عالم روح الحكم ومبادئه بمعنى أنّه


 ترك أحدهما الدعين كان التزخيص بدلياً والالزام تعيّنياً .

إلّا أنّ الميزان ملاحظة عالم الروح وهو يرجع إلى ايجاب الجا الجامع -النظريّة الخامسة ـ لا إلى كالام صاحب الكفاية ـ النظرية الثانية ـ فما في الـيا الكتاب من من رجوع كامهه إلى كالام صاحب الكفاية في غير محلّه.
$\qquad$

ص ع ع قوله :( وهكذايتضح أنّ تصوير الواجب التخييري لا ينحصر ....) ظهر أنّه على مستوى الانشاء بناءً على كون الوجوب مجعو لاً شرعياً لا محالة يكون الترخيص البدلي مناقضاً مع الايجابين التعينيين المطلقين في الطرفين،
 الجامع الحقيقي أو الانتزاعي بينهما أو تقييد الايجاب بما إنعا إذا لم يفعل الآخر،
فيكون من الواجبين المشروطين .

بل حتى إذا لم يكن الوجوب مجعو لاً شرعياً وإنّما هو حكم العقل ، والمجعول الشرعي هو الطلب فقط فإنّ الطلب أيـضاً تـخييري وليس تـعيينيّاً كــما فـي المستحب التخييري. كيف، وإلاّل لزم كونهما معاً مطلوبين تعيينيين غاية الأمر أحدهما واجب والآخر مستحب، وهذا غير محتمل.

ثمّ إنّ الأمر بأحدهما قد يكون بنحو المعنى الاسمي كما ذكرنا، وقد يكون بنحو المعنى الحرفي، وهو الأمر بهذا أو ذالك، فإنّ العطف البدلي مني معنى حرفي ونسبة ذهنيّة كما تقدّم في محلّه، فكالاهما من الأمر بالفرد المردّد المـفهومي ـ أي من حيث الانطباق في الخارج - وأمّا المفهو م المأمور به والمتعلّق به الأمر
 جعل التخيير الشرعي أمراً بالمردّد أراد هذا المعنى الحرفي، فراجـي اوع و تأمل . هذا تحليل الو اجب التخييري بلحاظ عالم الجعل والانشاء، وامّا بلحاظ عالم
روح الحكم ومبادئه، فيتصور بنحوين أيضاً:

1 ـ أن يكون هناك غرض الزامي واحد في الجامع الحقيقي أو الانتزاعي ويلحق به فرضية المحقق الاصغهاني لأنّ المصلحة غير المنكسرة في الجامع
لا أكثر أي مصلحة واحدة ملزمة لا أكثر .

Y
 شرائط الاتصاف أي القدرة عليه من شرايط الاتصاف والعجز عنه رافع للحاجة إليه فلا محالة لابد وأن يجعل المولى جعلين مشروطين ولا يصح جعل الجامع ، وذلك لكي يكون فرض تركهما معاً فيه مخالفتان وعقوبتان بخلاف ما إذا جعل ايجاب واحد على الجامع. وإن فرض انّ القدرة ليست من شرائط الاتصاف كان المولى مخيراً في مقام الانشاء بين جعل ايجاب واحد على الجامع أو ايجابين مشرو طين ؛ لانّهما بحكم
الايجاب الو احد من حيث النتيجة.

ومن هذا تظهر ثمرة اُخرى بين الصيغتين هـي أنّـهـ عــلى تـــدير اسـتفادة وجوبين مشروطين من الدليل اثباتاً يكون تركهما معاً فيه مخالفتان وعصيانان وبالتالي فيه عقوبتان إلّا إذا أحر ز أنّ الشرط من شرائط الو جود لا الاتصاف وإلّا فمقتضى احتمال ذلك وفعلية كلا الو جوبين تحقق مخالفتين وعصيانين، وهذا يخرجهما عن الواجب التخييري؛ لأنّ من مقوّماته وحدة العقاب والمعصية إذا
 لاحراز الملاكات وكيفياتها إلّا الخطاب ففي المو رد الذي يثبت الوجوب التا التعييني
 التخييري

لا يقــال : مع فرض الشك في تفويت غرضين لزوميين للمولى تجري البراءة
ك\1】 كيفّات تعلّق الأمر

عن العقوبة الزائدة، فيثبت الواجب التـخييري بـحسب النـتيجة ولو بـالأصل العملي .

فإنّه يقـال : البراءة إنّما تجري عن التكليف والوجوب والمفروض تعددهما وفعليتهما فيكون في تركهما مخالفتان لتكليفين فعليين يحتمل امكان تحصيل ملاكيهما معاً، أي عدم تفويت شيء منهما، وهذا كاف لحكم العقل بتنجزهما .

ص ミ1^ قوله : ( وقد أوضح المحقق الأصفهاني هذا الجواب....). قال هذا المحقق : لا يخفى أنّ حلّ الاشكال تارة يكون بلحاظ فردية الأكثر كالأقل للطبيعة، واُخرى بلحاظ تر تب الغرض على الأقل بشـرط ط لا وعـلى الأكثر ، فإن كان بلحاظ فردية الأكثر كالأقل للطبيعة كما يومي إليه التنظير برسم الخط فلا محالة يبتني على التشكيك في الماهية أو في وجودها والألأكثر حينئذٍ فرد للطبيعة كالأقل .

ثمّ بدأ ببيان بعض الإشكالات والإجابة عليها ... إلى أن قال :
وأمّا توهم عدم اجداء التشكيك للزوم استناد الغرض إلى الجامع بين الأقل والأكثر لا اليهما بما هما أقل وأكثر لتباينهما امّا من حيث مر تبة الماهية أو من حيث مرتبة الوجود خصوصاً على مسلكه

فمدفوع: بأنّ الحق جريان التشكيك في وجودات تلك المقولات لا في
 ما به الاشتراك فلا يلزم من استناد الغرض الواحد سنخاً إلا إلى مر تبتين من وجود

أضواء وآراء /ج

مقولة واحدة استناده إلى المتباينين بل لانّه لا ينافي التخيير العقلي لانــدراج المرتبتين تحت طبيعة واحدة وهو ملاك التخيير العقلي، وإلّا فالاختلاف في المراتب ملاك اختلاف الآثار والأحكام، فالمرتبة من حيث انها مرتبة لا دخل لها في الغرض بل من حيث اندراجها تحت الجامع . بخالف ما إذا كان التشكيك في الماهية فإنّ مبناه على انّ ماهية واحدة تارة ضعيفة واُخرى شديدة من دون جامع بينهما، فالأقل بحده وإن كان فرد الجامع كالأكثر إلّا انّه فـرد الجـامـامع الضعيف والأكثر فرد الجامع الشديد من دون جامع آخر يـجمعهما فــالتخيير
شرعي حينئذٍ. ( انتهى كلامه رفح مقامه ).

ومنه يظهر أنّ القول بالتشكيك الخاص في الوجود هو مبنى تصوير التخيير العقلي بين الأقل والأكثر لا أصل التخيير أي أن يكون الغرض وا واحداً في الجامع فإنّه لا يمكن أن يكون الغرض الواحد صادراً من ماهيتين مختلفتين ولو من


وامّا إذا كان هناك غرضان مـختلفان فـيتصور التـخيير الشـرعي بـينهما، ، ولكنه يكون من التخيير بين متباينين بالدقة؛ لأنّ كل ماهية غير الأخرى في المرتبة.

ونـاحظ هنـا :
أوّلاً ـ أنّ هذا بالدقة وإن كان من الاختلاف في الماهية بحسب المرتبة وهو من التخيير الثرعي وبين متباينين لكنه من التخيير العقلي عرفاً ؛ لأنّ كّلًّ من الفردين نسبته إلى الطبيعة والعنو ان واحد ، فبلحاظ عاني عالم الخطاب والجي الجعل يكون التخيير العقلي ممكناً هنا أيضاً ولا يتعين على الشارع أن يجعل خطابين .
$\xi$ كيفّيّات تعلّق الأمر

هذا لو قبلنا أصل قاعدة عدم امكان صدور الغرض الواحد من الكثير بالنوع الذي هو مسلك صاحب الكفاية في باب الأحكام وأغراضها الشرعية. وثانيـاً ـ الإشكال على أصل الجواب الأوّل الذي صوّره صاحب الكفاية للتخيير بين الأقل والأكثر ، فإنّه يرد عليه : أنّ الأقل لو لم الم يؤخذ الِّ بشرط الِّ لا عن الزائد أي عدم انضمامه إلى ما يتقوم به وجود الأكثر فلا محالة بمجرد تحرد وقبل تحقق حده الوجودي يسقط الأمر فلا يقع حده أي الز يادة التي يتقوم بها الأكثر على صفة الوجوب لا محالة وإن أخذ ذلك رجع إلى الجواب الثا الثاني وكان من التخيير بين المتباينين لا الأقل والأكثر .

وهذا الإشكال أورده المحقق الاصفهاني نفسه في صدر البحث (1) ، والغريب ما في الكتاب في (ص • •ع س Y ) ما ظاهره اندفاع هذا الإشكال وأنّه مختار المحقق الأصفهاني في شرحه وتوضيحه لكام اُستاذه ؛ وأيّاً ما كان فهذا الذي ذكر من أنّ الأكثر وجود واحد مستقل لا وجودات عــديدة صــحيح إلاّ أنّـه لا ينافي تحقق أصل وجود الطبيعة ضمن ذات الأقل حينما شرع في رسم الخط وقبل أن ينتهي، فإنّ دعوى عدم تحقق ذات طبيعة الخط بعد في الخارج واضح البطلان والسخف وإن فرض أنّ شخص الو جود الحاصل بالخط يبقى عند تحقق حده وأنّه ليس هناك وجودان في الخارج .

والحاصل الامتثال يتحقق بأصل وجود الطبيعة في الخـارج لا بـوجودها الاستقالي إذا كان الخرض مترتباً على ذاتها.
أضواء وآراء / ج

اللهم إلّا أن يقال بأنّ الامتثال أيضاً لا يستقل ويتشخص إلاّ بتحقق الوجود
 يتقوم به الأكثر - ليس امتثالاً.

وإن شئت قلت: إنّ وجود الغرض كوجود الطبيعة المحققة له لا يتحقق فرد منه في الخارج إلّا بتحقق وجود الطبيعة فإذا كان وجا وجودها واحداً كان وجود الغرض واحداً أيضاً فالتخيير عقلي لا محالة . ص عr. قوله : (وهذا الايراد لو تمّ بأن افترضنا ...).
 ومفهومية ليلزم اللغوية وطلب الحاصل بل تعلّق الأمر بذات الجامع والطبيعة ـ ـ طبيعي الخط ـ بنفسه يقتضي التخيير العقلي بين الأقل والأكثر . وبعبارة أخرى: طلب ايجاد ذات الطبيعة يقتضي بنفسه التخيير بين الأقل
 لا أكثر ، فليست الاستقالالية في الو جو د فيها مؤنة و ويد اضافي لما لمتعلق الألمر لكا لكي يقال بأنّه ايجاب ضمني لغو لكونه تحصيلاً للحاصل . ص •EY •قوله: (وهكذا|اتضح....سواءًافترض أمرواحدبالجامع أو أمران مشروطان...).

لا معنى لهذا التعميم هنا إذ المقصود في الوجه الأوّل تصوير التخيير العقلي أي
 مشروطين فهو فرع وجود عنوانين وهنا لا يو يد إلاّلا عنوان واحد واحد وهو الطبيعة ، وامّا الفردان بما هما فردان فهما متباينان وليسا أقل وأكثر كما هو واضح.

نعم، بناءً على التشكيكاك الخاصّي في الماهية بالنحو الذي ذكـره المـحقّق الأصفهاني والأكثر وجوداً وامتثالاً، وتسميته بالتخيير بين الأقل والأكثر تكون مسامنياني الانية . ولعلّ هذه العبارة من سهو التقرير فإنّها تناسب ذيل الجواب الثاني الذي هو
من التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر لا العقلي.

ثمّ إنّه يعقل التخيير العقلي بين الأقل والأكثر أيضاً حـتى إذا كـا كـان ضـمن

إرجاعه إلى التخيير بين المتباينين، فراجح الصفحة (

المشروطين ...).
ولكن على هذا التقدير يرد اشكالان آخران :

أحدهما: أنّه في فرض تركهما معاً يكون كلا الأمرين - أي الأمر بالأقل
 تقدم في الواجب التخييري الشرعي بناءً على هذه الفر ضية حين الِيث لم يكن يكن تضاد بين الواجبين والعدلين بل بين الغرضين فيهما.

وفيه: أنّه هذا لا محذور فيه بناءً على امكان الترتب . نعم، يرد هذ الاششكال بناءً على استحالته كما هو مسلك صاحبـ الكـا الجواب - وأمّا بناءً على امكانه فلا تطارد بينهما؛ لأنّ كل واحد منهيا يرفي بامتثاله موضوع فعلية الآخر فهو من الترتب من الجانبين.
أضواء وآراء / ج

 أن يكون ذات الأقل مطلوباً على كلّ حالّ ويطلب فعل الز يادة وتر الِّركها، وهذا
 حرمة النقيض فيلزم اجتماع الأمر والنهي فيه، ولا ينفع في دلا كما هو واضح.

وكلا الإشكالين يندفعان: بأنّ الفعل قابل للتكرار بحسب الفرض، أمّا إذا
 والتسبيحتين أو الثلاث فبارجاع الاشتراط إلى الأمرين الاستقالاليين بالمركب، فالصالة مع تسبيحة واحدة والصلاة مع الأكثر مـن تسـبيحة هـما الواجـنـانـبان التعيينيان المشروطان.

نعم، لازمه فعلية وجوب فريضتين على المكلّق إذا تركهما معاً، ولا محذور
فيه بناءً على تفسير الواجب التخييري بالواجب المشروط، كما هو واضح. ص ع ع عوله: (الاتجاه الأوّل ـما حققناه نحن في تفسير ...) .

ويلاحظ عليه :
أوّلًا ـ انّه خلاف ظاهر الدليل في الواجبات الكفائية بل في مطلق الواجبات
حيث انّ ظاهره أخذ الانتساب إلى الفاعل تحت الطلب وقد اعـترف السـيد الشهيد
 ولعلّ ذلك يثبت في بعض الواجبات العينية أيضاً.

ثانيـاً ـ أنّ لازمه تحقق الامتثال ممن دفع غيره ورغّبه في القيام بالفعل بحيث


 عاصياً، وهذا أيضاً أكثر من حقيقة الوجوب الكفائي.

ويمكن الاجابة عن الأوّل بأنّ البحث ثبوتي، مـضافاً إلى أنّ الاستظهار
المذكور غير جارٍ في الخطابات الكفائية الموجّهة للجميع لا إلى كل فل فرد.
وعن الثاني بأنّ هذا لازم الاستظهار المذكور ، وإلّا ثبوتاً يمكن أن يكا يكون
الواجب الكفائي ايجاب الجامع بين فعله وفعل غيره حتى الصادر بلا تسبيب وبالمباشرة.

نعم، هذا الجعل قد لا يناسب إذا كان في فعل كل واحد منهم مالكُ مستقل عن الآخر، وكان فيما بين الملاكات تضاد في مقام التحصيل، ولكنه لا معيّن
 المستظهر اثباتاً إذا أراد المولى فعالً واحداً من الجميع، كما في مـثل ايـجاب دفن الميت.
ص ع ع ه ق قوله: (وفيه:...).
 المكلفين إذا كان تحصيله من كل واحد على حدّ حدّ سواء وإنّما تنافي تعدد الحكم

بلحاظ المككّف بد كما هو واضح.

أضواء وآراء /ج
ص EYO س 19 قوله:(كانالاَخرقدجاءبالواجبولكن لامطلقاً ..) . .
المقصود من كون الشرط عدم اتيان الغير وحده عدم اتيان الغير من دون اتيان هذا المكلّف، فلو جاء به اثنان أيضاً سقط عن الثالث؛ لأنّهما جاءا با به من دون دنه وإن كان لو جاء به معهم كان الكل واجباً .

حاصل الإشكال : أنّه يلزم إطلاق وجوب العا ولعمل والعلم بفعليته على ملى مـن

 للحاصل وايجاب فعل مشروط بععله .



خصيصة الوجوب الكفائي.

وهذا الإشكال لا يجري في الواجب التخييري بناءً على ارجاعه إلى الواجب


 ولكن يمكن ارتفاعها، فلا يلزم من الأمر بكل منها مشروطاً بتر كـ الآخـرَين تحصيل الحاصل.

وإن شئت قلت: انّ اشتراط الا يجاب على كل مكلف بعدم اتيان الو الآخر بالعمل وحده مستلزم لاطلاق الوجوب وشموله كل مكلف في صورتين وحالتين :

إحداهما : أن لا يأتي الآخر بالعمل أصلاً.


 يكون مكلفاً باتيانه وينكشف أنّه كان واجباً عليأ عليه، وهذا تحصيل للحاصل . وهذا الإطلاق للأمر معناه سعة الوجوب لهذه الحالة ، وهو إطلاق انحلالي اليّلي، فكائنّه قال : إذا لم يفعله الغير وجب على المكلف، وإذا فعله الغير مع المكلف معاً وجب عليه أيضاً، وهذا الجعل الثاني لغو .
فالحاصل : إذا كان الشرط عدم فعل الغير مطلقاً ـ أي فعل الغير مطلقاً رافع



 المولى كان يرضى بترك أحدهما فيها.

ويمكن الإجابة على هذا الإشكال بأنّه في فرض فعلهمها معاً حيث انّ الْالغرض
 بين وحدة الغرض وكفائيته وكون الوجوب عليهما معاً في هذه الحالة .
 مع أنّه كان يكفي أحدهما أيضاً، وهذا يعني أنّ هذا الما المقدار من التغاير بين الين الأمر والمالك لا محذور ولا لغويّة فيه عرفاً وعقلائياً.

ونفس الشيء يقال في قبال إشكال لزوم تحصيل الحاصل بالنسبة لأحـد

 على أحدهما ـ كما سيأتي ــ

وهكذا يتضح صحّة تصوير الوجوب المشروط بترك الآخرين في الواجب الكفائي كما كان في الواجب التخييري.

ص EY7 قوله: ( وأمّا بناءً على المسلك الصحيح والمشهور ...).
بل لا يصح حتى على مسلك الميرزا امَّهِّكُ ؛ لما تقدّم في الو اجب التخييري أيضاً

 كما هو واضح.

ص ع EY قوله: (الاتجاه الرابع...).
هذا الاتجاه خلاف ظاهر الوجوب والأمر أيضاً، وليس تعبيراً عرفياً عنه جزماً .

ص EY7 الهامش قوله : (فإنّه يقال : نختار الأوّل ...). أي أنّ الفعل متصف بالمطلوبية المجامع مع الترخيص في الترك فيهما معاً غاية الأمر حيث انّ الترخيصين مشروطان فلا يلزم منهما الترخيص في تركهما

فلا محذور. ويمكن اختيار الثاني أيضاً. والجواب بأنّ فعل الأمر شرط للترخيص بنحو قيد الواجب لا الوجوب أي
كيفّات تعلّق الأمر

الترك المقرون بفعل الآخر مرخص فيه والترخيص فعلي من أوّل الأمر، وهذا واضح الصحة والمعقولية.
ص ع ع r ع قوله : ( وهكذا اتضح ... ).

هذا بلحاظ عالم الانشاء والجعل، وامّا بلحاظ عالم الحب والملاك فحالد حال الو اجب التخييري من حيث انّه قد يكون هناك غرض واحد في في جامع الفعل بنحو صرف الوجود، وقد تكون أغراض عديدة فيما بينها تضاد في الوجود أو في الترتب.

وعلى الثاني سوف يكون تركهم جميعاً فيه تفويت لأغراض عديدة على المولى لا غرضاً واحداً، فإذا كان فعل واحــد مـنهم رافـعاً لأصـل الحـاجـ والاتصاف بالغرضية كان العقاب عليهم أشد من الفرض الأوّل ؛ لأنّ كل واحد يكون قد فوّت على المولى أكثر من ملاك وغرض.
ولعلّ هذا الفرض أكثر تناسباً مع القول الثاني في مقام الجعل لا القول الأوّل. ثمّ انّه تترتب فروق و آثار بين التفسيرات المذكورة أشرنا إلى بعضها ونشير
إلى غيرها أيضاً:

منهـا ـ انّه إذا شك في فعل الغير وعدمه فعلى الاتجاه الذي اختاره السيد
 الاتجاه المختار يكون من الشك في التكليف ــمع قطع النظر عن الاستصحاب ــ .
 يكون الشك في أخذ قيد المباشرة وانّ الذي جعل عليه هل هو خصوص فعله

أضواء وآراء /ج
 المختار يكون من الشك في التكليف وانّه عند اتيان الغير به هل هل عليه تكان الانيف بالصلاة مثلاً أم لا وهو من الشك في التكليف.

ومنهـا ـ وجوب التسبيب بناءً على قول السيّد الثهيد



 لتحقيق الجامع المذكور؛ ؛ لكونهم قادرين على تحقيقه.
نعم، لو اُخذ الجامع بين الأفعال المباشرية والمستقلة من المكلّفين فالا يجب التسبيب ولا المشاركة.
ثمّ إنّ في الكفاية وكلمات المحقق العـراقـي التخييري أو الكفائي بالوجوب الناقص المتعلّق بفعل كل واحد الحد من المكالِّقين

 المذكورة في الكتاب أو تأويل الأمر وتحويله إلى النهي عن الترك في في حال ترك الآخرين .
ص سّع قوله : (امّا الصورة الأولى فهي خارجة ...).

هذا صحيح من حيث انّ متعلق دليل التقييد ليس هو نفس مدلول دليل الأمر
إلّا انّه مع ذلك يمكن فرض اجمال دليل الوقت من حيث كونه تقييداً لنفس

الوجوب أو بياناً لوجوب آخر ففي فرض الثاك يتمسك باك باطلاق دليل الوجوب
 ذكره.

ومثله الصورة الثانية ، فإنّ دليل الأمر وإن لم يكن دالاّلًا على مراتب الو الوجوب

 الوقت وبالثالي اثبات الصورة الثانية.

## ص ع ع

حاصل ما يستفاد من هذا الإشكال بيانان :




فإنّه مكلف آخر له وجوب آخر .

الثاني: أنّظّاهر دليل الوجوب انّه جعل واحد لا جعالان مستقالان ، وعندئذٍ
 بحيث يكون الواجب داخل الوقت هو المقيد وخارجه ذات المطلق فين الوا تعدد الجعل إذ لا جامع بينهما إلّا المطلق وهو خلف.
وإن شئت قلت: المقيد والمطلق متناقضان من حيث أخذ القيد مع الجامع في

أضواء وآراء / ج

 وخلاف فرض رجوع القيد إلى نفس مدلول دليل الوجو لو لا لا غلا غيره. وما ثبت في مثل وجوب الجهر على خصوص الرجال الو أو الثنائئة في السفر والر الر باعية في




 ووجوب ذات الفعل خارجه إذا لم يأت به في الوقت، ولا يعقل ذلك إلّا بجعلين مستقلّين .
نعم، يمكن أن يكون التكليف بالجامع بين المقيد بالوقت أو ذات المطلق الما
 أنّ هذا أقل من التبعية المطلوبة، بل ليس فيه التبعيّة بالدقة .

 لبياً قدره المتيقن القادر لا العاجز ، فلا يمكن اثبا اثبات وجو الـا

 أو في غيره من الأبواب والواجبات والتي ليس فيها دليل على أنّه لا يسـط بحال .

## والتحقيق عدم صحة هذا الإشكال ؛ وذلك :

أوّلاً ـ لانّنه يمكن تصوير الجعل الواحد في المقام بتحويل الو اجب إلى ايجاب
المقدور من المقيد والمطلق في كل آن على كل مكلّف، فإذا كان في الوقت فالمقدور إنّما هو المقيد فيجب عليه المي فإذا لم يفعله ولو عصياناً كان ان له اله بعد الوقت مقدور آخر واجب عليه أيضاً فيجب عليه بنفس الجعل .

فالحاصل كل من ذات الفعل والفعل في الوقت إذا أصبح مقدوراً للمكلّف
 يصدق على ذات الفعل فيجب عليه لمن لم يأت به في الوقت وهو خـطـاب وجعل واحد غاية الأمر أصبح المقدور منهما موضوعاً للايجاب بنحو الشمول لا بنحو صرف الو جود ولا ضير فيه بعد إمكان كونه جعلاً واحداً، فنستكشفه من إطلاق الأمر بذات الفعل لمن تركه في الوقت عمداً، كما نستكشف الجعل الواحد من إطلاقه للعاجز عن الاتيان به في الوقت من أوّل الأمر، فيكون نظير ما إذا قال : ( يجب عليك ما يتيسّر من أجزاء المـركب، أو أنّ المـيسور لا يسـيسط الا يسط بالمعسور ) فإنّه جعل واحد أيضاً ولكنه ينحل إلى أنّ كل ما يكون مقدوراً منها يكون واجباً.

وثانيـاً ـ لا ملزم لأصل هذا الكالام، فإنّ دليل التقييد بقيد تارة يرجع إلى تمام مدلول دليل الو اجب فيكون مقيداً لتمامه أو في تمام الحالات، وأُخرى يرّ يرجع إلى قطعة من مدلو له فقط فيقيده في تلك الحالة لا أكثر ويبقى الباقي على اطلاقة وإن استلزم تعدد الجعل ثبو تاً كما إذا افتر ضنا أنّ وجوب الحا الصالاة الجهرية على الرجال مجعولة بجعل ووجوب مطلق الصلاة الأعم من الجـهر ية والاخـــفاتية

أضواء وآراء / ج $\sqrt{\left.\sum r\right\rceil}$

مجعول على النساء بجعل آخر غاية الأمر استكشفناهما من مجموع المطلق والمقيد؛ إذ لا اشكال في عرفية مثل هذا التقييد وعدم توقفه على تصوير ذاكـ الـا



 وجوب المطلق لمن لم يأت به داخل الوقت، فيبقى هذا الإطلاق على حجّيّنـه ،



 واطالاقه، فالميزان وحدة المفاد وعدم تغيّره لا وحدة الجعل وعدم تعدده.


## دلالات صيغة النهي

ص ص تو قوله: (أقول: ما نسبه إلى المعترضين بهذا المقدار مـن البـيان لا يكون برهاناً على ردّ مقالة السابقين ... .).

وفي أجود التقر يرات أضاف نتضاً حاصله: أنّه في بعض الواجبات يكون


ويمكن الإجابة عليه أيضاً بأنّ المطلوب في الصوم ليس ترك كـ الطبيعة بـل مجموع التروك المتصلة من الفجر إلى المغرب وهو أمر وجودي.
 الأفعال ينتزع ويتحقق من مجموع التروك المذكورة، فما هــو مـتعلق الأمـر والطلب في باب الصوم عنوان وجودي لا محالة وإن كان تحققه من مجموعة تروك بقصد خاص . فالنقض غير وارد.

ثمّ إنّ بعضهم ادّعى قيام برهان على أنّ المنشأ في باب النو اهي لابي لابد وأن


أضواء وآراء / ج

ما يقصد اعمال الار رادة فيه في باب النهي هو الترك وعدم الفعل ولا نظر إلى اعمال
 تحريك المكلف نحو ما يتعلّق به اختياره وهو الترك ويكا ويكون في مقام جعل ما يكون سبباً لاعمال ارادة المكلّف في الترك (1) .

ويلاحظ عليهـ:
أوّلاً إإنّ ما يقال من أنّ التكليف لجعل الداعي والتحر يك مربو ط بباب الغرض التكويني للآمر من أمره وليس مربوطاً بالمنشأ في الجمل الانشائية والذي لابدّ وأن يكون مربوطاً بما هو مدلول اللفظ وضعاً ولغة وهذا خلط واضح ولي

وثانيـاً ـ إنّ العبارة المذكورة مجرّد تعبير فيمكن أن يقال إنّ التكليف يكون
لجعل الداعي والتحريك في الأوامر وللمنع والزجر في النواهي . بل بل لا يشترط
في امتثال الحرام ارادة الترك بل يكفي عدم إرادة الفعل واختياره في تحقق امتثال

ص 17 قوله: (وهذا الكلام فيه عدّة مواضع للنظر نقتصر فيه على نكتتين...).
كلتا النكتتين اثباتيتان قابلتان للمناقشة وعــدم القـبول مـن قـبل السـيّد الخوئي

وكان الأولى الاشكال على مطلبه في المقام باشكال ثبوتي هو الأساس، وحاصله: أنّ ما ذكره في متعلقات النواهي من القرينة العقلية على نفي البدلية

غير صحيح؛ إذ ليس المراد بالاطلاق البدلي هنا أن يكون الحرام أحد أفراد
 على الأقل وأنّه ضروري التحقق وإنّما المراد بالبدلية في متعلّالق النهي أن يكون النهي واحداً أي متعلّقاً بالطبيعة بنحو صرف الو
 معقول ولا محذور فيه كما هو واضح.
فالحاصل: المراد بالانحالية المبحوث عنها في النـواهـي شـمول النـهي



 عديدة.

وبعبارة اُخرى : البدلية بالمعنى المذكور تقييد لمتعلّق النهي بالطبيعة والفرد


 المكلّف عن الطبيعة إلّا بترك كـمام أفرادها.

ص ^1 قوله: (وتوضيح ذلك: انّ هناك ...).
في النفس من هذا التحليل ـ المتعدم أيضاً في بحث المرة والتكرار ـ اشكال المال وقد ينّبه إليه وجدانية انٌ الانحالية في طرف النهي بالمعنى المتقدم شرحه آنفاً

> أضواء وآراء / ج

أوضح عرفاً ولغة من النكتة المذكورة في تفسيرها بحيث كأنّ ارادة نهي واحد
 ظهور تصديقي حالي _على أفضل تقدير - تقتضي ملاحظة شيء زائد على ذات الطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود وهذا خالاف الوجدان .

وبعبارة اُخرى: البـدلية بـمعنى مـاحلاحظة الطـبيعة بـنـحو صـرف الوجـود

 نفي أخذ القيد ثبو تاً للسكوت عنه اثباتاً، إذ هما كيفيّتان في لحـان الطا الطـبيعة و تصور ها الذهني؛ ففي طرف موضوعات الأحكام وكذلك متعلّق النواهي بل الأمر بالترك والاجتناب أيضاً تلحظ الطبيعة فانية في تمام أفرادهـا المــد الـدرة
 عن نكتته الفنية الدقيقة فتأمل جيداً .
ص Y Y قوله: ( التنبيه الثاني ... ).

الأولى حذف هذا التنبيه؛ لأنّه غير صحيح، فإنّ إذا قيل لا يوجد أحدها بحيث كان عنوان الأحد والواحد منهما تحت النفي أو النهي كان لا لا محالة دالاّاً
 طول تعلّق النهي والعدم ـ أي عدم الواحد منهما بما هـا هو عدم واحد لا لا أكثر والذي يلازم أحد العدمين لا كليهما ــ ــي

فالحاصل النكتة في هذا التنبيه عروض العدم والنفي على عنوان الأحد تارة بلا أخذ قيد الوحدة في الانعدام فيدل على انتفاء تمام الأفراد والعكس اُخرى

فلا يدلّ" ولا ربط لذلك بالمسألة المنطقية المذكورة في مقام التعليل، بل صدور ذلك من سيدنا الثهيد
 هي مفاهيم كالمفاهيم الاُخرى.

وما ذكر من البرهان في الذيل أيضاً غير تام؛ لأنّ انطباق هـذه العـناوين الانتزاعية على الخصوصية بما هي خصر الئي في هذا المفهوم الانتزاعي تكون بدرجة من السعة والابـهام والكــلية بـحـيث تتطبق على النقيضين فكيف بالخصوصية فهذا لا ينافي التجريد، والش العـالم بالحقائق

أضواء وآراء / ج

اجتتماع الأمـر و النههي

ص YV قوله: (وموضع تحقيق ...).
الأولى أن يقال : مضافاً إلى عدم صحة تلك المباني، أنّ المّا القائل بها لا يقول بها

 بمثابة طلب النقيضين والضدين معاً، فيكون أحدهما لغواً ألحاً الحضاً لا يقول بامكانه
أحد.

كما أنّ القائل بأنّ المصلحة التامة غير لازمة لا ينكر أنّ الأمر والنهي تصدِّ


 الظاهر ية الطر يقية لا الو اقعية ، فامتناع تعلّق الأمر والنهي بعنو ان وانِ واحد أمر لا شاك فيه ومتسالم عليه.

ص بی قوله : (وهذا رغم كونه وجدانيـياً يـمكن البـرهنة عـليه بأحــد بيانين ....).

حاصل البيان الأوّل : انكار انحالال مبغوضية المركب بلحاظ أجزائه، بأن يكون جزء المركب مبغوضاً ضمناً؛ لأنّ هذه المبغوضية إلذا المان النت لا تقتضي شيئاً

فهو خلف فرض فعلية البغض، وإذا كانت تقتضي اعدام ذلك الجزء كان معناه زيادة اقتضاء البغض الضمني على البغض الاستقاللي، وأنّه لابد من اعداع اعدام جميع البا
 فهذا هو المبغوض الاستقلالي لا الضمني.
إن قلت: يمكن افتراض انّ البغض الضمني يقتضي اعدام الجزء مشـرورطاً ومقيداً بفرض تحقق الأجزاء الأخرى للمركب، فهو بغض مشروط، وهذا تظير ما سيأتي قبوله من السيد الشهيد مشروطاً بانتفاء سائر الأفراد.

قلنـا: هذا أيضاً غير معقول؛ لاستلزامه فعلية بغض كل الأجزاء حين تحقتها جميعاً لتحقق شرط مبغوضيّة جميعها، فيكون أكثر من البـغض الاستقالالي

المبغوضية من المجموع إلى الجميع.

وهذا البيان غير تام، بل الصحيح معقولية البغض الضمني، أي انحالال البغض





 المتعلّق بالمركب بلحاظ اجزائه ضمناً، فـإنّ هـذا الانـحالال عـقلي بـديهي،

أضواء وآراء /ج
وانكاره يستلزم التناقض والخلف؛ لأنّ فرض كون المتعلّق مركباً مساوق مع
 محالةة، وخلاف هذا خلف ومحال.

والصحيح قبول روح البيان الثاني بتوضيح انّ البغض الضـمني حـيث انّـهـ
 ـ مقيداً أيضاً بسائر الأجزاء لا مطلقاً ـ لأنّ قيود الحرمة قيود للحرام أيضاً
 الطبيعة لتعدد المحبوب والمبغوض بالذات، فإنّ الجامع والطبيعي في الذهـنـ بنحو صرف الوجود غير الفر د والحصة المقيدة منه، كما أنّ اقتضاء حب الجامي الحم لا ينافي اقتضاء بغض الحصة المقيدة والفرد، فــالا تـنـافي بـينهما لا بــلحاط المعروض ولا بلحاظ الاقتضاء.

ومنه يعرف انّه لا نحتاج إلى جعل التضاد بـين الحب والبـضض بـالعرض وبلحاظ اقتضائهما لا نفسيهما ـ كما هو ظاه الهر البيان الثاني في الكتا الحاب، ولا لا يبعد
 الوجود والبغض بحصة مقيدة وفرد منه.

ص • • قوله: ( (وعليه فلا اجتماع للمحبوبية والمـبغوضية عـلى مـركز واحد...).

ينبغي أوّلاً تحرير محلّ النزاع وجهة البحث وملاكاته:
أمّا جهة البحث : فلا إشكال في عدم إمكان الأمر بعنوان والنهي عن نفس ذاك
العنوان كما في صلّ ولا تصلّ للزوم اجتماع الضدين فيه إمّا للتضاد بين نفس

## $\varepsilon \mu V$ <br> اجتماع الأمر والنهي

الأحكام بما هي ارادة وتصدٍّ من المولى أو بلحاظ مباديها من الحب والبغض

 عن الحكم ومشروطة بفرض وصول الحكم؛ ولهذا يكون بين دليليه التعارض لا التزاحم.

وهذا المحذور لا شكا في ار تفاعه إذا فرض تعدد العنو ان والمعنون ولو فرض


 وقد يوجبد ولكنه أجنبي عن جهة البحا البحث في المقام، كما في التلازم الدائمي كالضدين الذين لا ثالث لهِما.
وأمّا محلّ البحث فهو ثبوت هذ المد المحذور أو عدم ثبو تها إذا فرض تعدد ديتعّق الأمر والنهي بأحد النحوين التاليين :
ا ـ أن يتعَّد العنوان المنطبق على مجمع واحد كما في صلّ ولا تغصب.
Y


 واحد إذا كان واحداً، أي التركيب بينهما اتحادياً، فيبحث عن أن أنّ تعدي العني العنوان

أضواء وآراء / ج

أم لا يوجب ذلك، فيكون التركيب بينهما اتحادياً فلا يجوز الاجتماع. وقد اهتم الباحثون المتأخرون على هذا الأساس بتنقيح البحث عن أنواع

 ماكات الجواز وفي قباله ملاكان آخران مهمّان :

أحدهما ـ أنّ نفس تعدد العنوان كافٍ للجواز وإن كان التركيب اتحادياً في
المعنون.
الثاني - أنّ تعلّق الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود والبدلية يكفي لجواز الاجتماع مع الحرمة المتعلقة بالفرد حتى مع وحدة العنوان، فضالًا عن تعدّده.
 المالاكين فسوف لا يدع مجالاً للحاجة إلى البحث الصغروي عن الما الملاك الذ الذي

 الكتاب، أي فرض وحدة العنوان كالأمر بالصاة والنهي عن الصلاة في الحمام،
 من ملاحظة الملاكين المزبورين.

أمّا الملاك الأخير للجواز ـ وهو الأوّل بحسب ترتيب الكتاب ـ ففي قباله
تقر يبات ثاثة لل(متناع:

1 ـ ــزوم اجتماع الحرمة الضمنية والوجوب الاستقلالي في الجامع وهـو

## Erq <br> اجتماع الأمر والنهي

كالحرمة الاستقالية والوجوب الضمني مدتنع اجتماعهما في عنوان واحد ولو
مشرو طاً بشرط.

وجوابه ما تقدّم من عدم وحدة معروضيهما لا بالذات ولا بالعرض، وعدم
التمانع بين اقتضائيهما، فال محذور .
r r ـ ـلز وم التضاد بلحاظ لازم ايجاب الجامع وهو الاباحة والترخيص في
 فيه.
وجو ابه ما في الكتاب.

「 ـ ما ذكره السيد الشهيد الوجود حبّ الفرد أي سر يان الحب اليه ولكن مشرو واً بتر ك الأفراد الأُخرى ولو اختياراً، وليس المقصود تعدد المحبوب بذلك عند تر تك الم جـميع الأفـراد، بـل المحبوب في الحبّ المشروط هو الجامع بين عدم الشرط وفعل الجزاءه و والذي


 السيد الشهيد
وإن شئت قلت بأنّ ما يوجده المكلّف أو الفاعل في الارادة التكوينية يكون

 من الجامع، مع قطع النظر عن وجودها ، نظير ما سيأتي من تعلّق الحب بالي الماهية
أضواء وآراء / ج

الخارجية، مع قطع النظر عن وجودها في المسألة الثانية.
وهكذا يظهر أنّه بناءً على قبول السراية بالمعنى المذكور يلزم التضاد فـي
 مشروطاً وفي حال واحد على عنوان واحد محال ، فلابد وأن يتقيد متعلق الأمر وهو الجامع بغير الفرد المحرم وهو معنى الامتناع.
وفيه: أوّلاً ـ ما أفاده السيد الثهيد المذكور في (الصفحة وب).

وحاصله: انكار تقوّم الأمر أو النهي بالمحبوبية والمبغوضية. نعمّ، لو قيل أنّ ظاهره العرفي إذا كان خطاباً لفظياً، فالامتناع عرفي اثباتي لا ثبوتي (راجع الهامش).

ونضيف عليه انكار الظهور العرفي للأمر والنهي في المحبوبية والمبغوضية أصالً . نعم، قد يدّعى ظهور دليل حرمة الفرد والحصة المقيّيّة في تقييد الأمر بالجامع بغير ذاكُ الفرد في نفسه ومن غير ناحية الامتناع العقلي، وذالكّ بحث آخر

وثانيـاً ــ انكار السراية المذكورة امّا من أصلها ـ كما هو الصحيح ـ فإنّ حب

 العراقي
 فيبقى حب الجامع على حاله، ولا منافاة بينهما، نظير ما يقال في بحث الملازمة

## そそ1 <br> اجتماع الأمر والنهي

بين حب شيء وحب مقدمته من عدم سريان الحب إلى المقدمة المحرمة مع وجود المباحة واختصاصها بالمباحة.

لا يقـال: الوجدان يحكم بأنّ الفرد للجامع المطلوب بنحو صرف الو الو الو الو يود




ـ أي الضدين - في شيء واحد.

فإنّه يقـال : هذا صحيح لو لوحظت الحصة والطبيعة الموجودة في الخارج

 المفروض ـ فلا تكون تلكا الطبيعة إلّا مبغوضاً ضمنياً، وقد تقدّم عدم امتناع
اجتماعه مع حب الطبيعة والجامع .

وممّا يشهد على ذلك وجدانية إمكان وجود مصلحة في الجـامع مـحبوبة
 تحر يم مجموع أمرين :كأن يقول: (لا يجوز أكل السمك الم مع اللبن جمعاً ولكن
 وعصياناً من ناحية الجمع يين أكله مع شرب اللبن.

وعلى هذا الأساس لا مجال للكسر والانكسار في مبغو ضية الفرد أيضاً بين مصلحة الجامع المنطبق فيه ومفسدة الفرد، خلافاً لظاهر كالام الأُستاذ الشهيد

المنقول عنه في الهامش .
والظاهر أنّ ذلك منه مبني على قبول سراية الحبّ إلى الفرد، فيلزم الكسر والانكسار فيه، امّا إذا أنكرنا ذلك فلا وجه للكسر والانكسار لا فـي الفــرد المبغوض ولا الجامع المحبوب؛ لعدم التنافي بين تأثيريهما في الحبّ والبغض لا بلحاظ نفس حبّ الجامع وبغض الفرد، ولا بلحاظ اقتضائهما لفعل الجامع وترك الفرد، فإذا كانت مصلحة الجامع أقوى يكـون الفـرد مـبغوضاً أيـضاً،
 دفنه في مكان آخر مبغوض حتى إذا فرض أنّه في فرض الانحصار يكون غير مبغوض أو محبوباً، وهذا شاهد على عدم الكسر والانكسار في حب الجامع وبغض الفرد مع وجود المندوحة .

لا يقــال : لو فرض عدم سراية الحب من الجامع البدلي إلى الفرد فلماذا يحكم بالكسر والانكسار وتغليب الأقوى من المحبوبية والمبغوضية في مورد عدم



فإنّه يقـال : هذا صحيح، فإنّ الكسر والانكسار ليس بلحاظ الحب والبغض بالدقة ، فإنّهما يتعلّقان بما لا يكون مقدوراً أيضاً ، وإنّما الكسر والانِّن الانكسار بلحاظ الارادة والكراهة ـ أي التحر يك والتحرك ـ ـإنّهما اللذان لا يعقل بقائهما في مورد الانحصار وعدم المندوحة. على أنّه لو فرض تحقق السراية فـي هــذا الفرض فلا ملزم لقبول ذلك في مورد وجود المندوحة .

ثمّ إنّه لا يصح الإشكال على القول بالسراية بالنقض بالمحبوب الضمني ، كما

إذا قال: (أكرم عالماً عادلاً ولا تكرم عالماً فاسقاً) حيث لا إشكال في عدم
سريان الحب الضمني للعالم إلى فرده وهو العالم الفاسق المحرّم إكرامه.

 عليه فلا مجال لتوهم السراية فيه، ومور د النقض من هذا الباب كما هو واضح وبهذا يثبت الجواز بالملاك الأوسع الشامل للمسألة الأولى ، بحيث يـتعقل حرمة الفرد ووجوب الجامع بنحو صرف الوجود، غاية الأمر المكلّف المّا امّا أن
 فيكون متتثلاً لكلييها، أو يأتي بالجامع في ضمن الفرد الود المحرم فيكون عاصياً للحرمة وممتثلاً للوجوب.

ثّمّ انّ البيان الذي ذكره المحقق العراقي بحثه (1' يتألف من مقدمتين:

 لسافلها وجزئيتها؛ لأنّ هذا الحد والحيثية في الأفراد عـين الطـبيعي والقـــــر المشترك.

الثانية - إذا كان في الجامع مصلحة وفي الفرد مفسدة فال محالة يقع بينهما التنافي في مقام التأثير وعروض الأمر والنهي والمحبوبية والمبغوضية حيث انّه

أضواء وآراء /ج

بلحاظ الحد الجامعي والحيثية المشتركة لا يمكن طروّ الصفتين المتضادتين من المحبوبية والمبغوضية للزوم التضاد، وحينئذٍ لو كانت مفسدة النهي أقوى من مصلحة الأمر فقهراً تصير الجهة المشتركة بجميع حدودها بمقتضى المـفسدة العالية مبغو نعم، إذا كانت مصلحة الأمر أقوى من المفسدة جاز الاجتماع فيما إذا كان الأمر بنحو صرف الوجود حيث تكون الحيثية والحد الجامعي في الفرد محبوبة
 السافلة المشخصّة للجامع مبغوضة بالفعل حيث لا تزاحمها المصلحة لكونها في

الحد الجامعي ـ وسمّى ذلك بجواز الاجتماع على أساس اختلاف الحدود الحـود.

## وهذا البيـان فيه مواتع للنظر :

الأوّل : المقدمة الاُولى مبنية على القول بالسراية والذي قبله السيد الشهيد ڤِّهِّ
أيضاً، وقد عرفت عدم صحته.

إلّا أنّ ظاهر بيان هذا المحقّق أنّ السر يان من جهة العينية بين الجامع والفرد
 الذهنيّة والمعروض بالذات للجامع غير الفرد، فلا اجتماع على معروض وا واحد؛ ولهذا لم يقبل هذا الاستدلال السيد الشهيد رجوع التخيير العقلي إلى الثرعي في عالم المحبوبية والمـبغوضية، وادّلمـي وجدانية ذلك كما تقدّم، وتقدّم عدم شهادة الوجدان بذلك بـلك بل بخالافه .

الثاني: ما تقدم أيضاً من انّه لو سلمنا السراية والكسر والانكسار بلحاظ عالم الحبّ و البغض ، فال وجه لسقوط الخطاب والأمر بالجامع ؛ لعدم تقوّم الأمر

والنهي بالحبّ والبغض في المتعلّق، سواءً كانت المفسدة في الفـرد غـالبة أم مغلوبة لمصلحة الأمر بلحاظ الفرد.

الثالث: لو سلّمنا السراية فلماذا يفترض في صورة غلبة المصلحة الجواز
 الجامعي؟ فإنّ المفروض كون المفسدة في الفرد بجميح حدودها العالية و السافلة لا خصوص حدودها السافلة التي تعني الخصوصية فإنّها لم تكن فيها المفيا المفسدة وإنّما المفسدة في المتخصص، كما أنّ ظاهر دليل النهي مبغو ضية الفرد أيضاً،


لا إشكال في جوازه.

الرابع: لو سلّمنا كلّ هذا الطراز من التحليل وقبلنا التفصيل المذكور فـي
 القاعد التمسك باطلاق الأمر والنهي في الفرد؛ إذ لا مانع منهما وبهما يستكشف
 ومبغوضيته في حدّه الشخصي من دون تناف وتعارض بينهما.

نعم، في خصوص فرض الانحصار في الفرد المحرّم يقع التعارض والتساقط بين الدليلين؛ لعدم امكان امتثالهما معاً، وذاكا خارِّ عدم إمكان قصد التقّب بالفرد المحرّم وبالتالي بطلانه إذا كان عـبا بادياً أيـضاً خارج عن هذا البحث. وأمّا الملاك الثاني - وهو كفاية تعدد العنوان للـجو از، فـقد أفــاد السـيد

أضواء وآراء /ج

الثهيد هُّنِّهُ ابتداءً بأنّه قد يتوهم كفاية تعدد الوجود الذهني للـجواز كان العنوان واحداً بعد المفروغية عن أنّ الأحكام بمباديها يستحيل أن تعرض على الخارج و تكون من اعراضه بل هي من أعراض النفس والصور الذهـنية ـ و هذا ما يبرهن عليه في الكتاب بعدة تقريبات فنية ـ ومعه فيكفي تعدد التصور والوجود الذهني حتى للعنوان الواحد للجواز لتعدد المعروض وهــو الوجـود الذهني

والجواب: : ما أفاده من أنّ الوجود الذهني له حيثيتان ولحاظان : لحـاظه بالحمل الشائع وحقيقته من كونه وجوداً في النفس أو الذهن وهو الو بهذا اللحا متعدد حتى مع وحدة العنوان كلما تعدد التصور والوجود في الذهن، ولحاظه بالحمل الأولي أي لحاظ الصورة المنطبعة والموجودة بذاكـ الوجـود الـود الذهـــي

 بالعناوين والصور الذهنية بهذا اللحاظ لها، أي ان تلك الصـا الصـات الـات مـضافة إلى الصور الذهنية بالحمل الأولي لا بالحمل الشايع، فمع وحدة الصورة الذهـنية بالحمل الأولي يلزم التهافت في الأمر بها والنهي عنها لا محالة ، فلابد من تعدد العنوان.

وأمّا كفاية ذلك وعدم الحاجة إلى تـعدد المـعنون ــ كـما شـرطه مشـهور
 المعنون ما قد يتر آى من كلماتهم من انّ الأحكام متعلقة بالعناوين بما با هي في فانية في الخارج وحاكية عن الواقع لا بما هي هي في الذهن فلا محالة لابد من تعدد الخارج والمعنون.

## そそV <br> اجتماع الأمر والنهي

إلّا أنّ هذه مغالطة كشف السيد الشهيد
أحدهما: أنّ فناء العنوان في المعنون ليس إلاّلا عبارة أخرى عن لحاظ العّ العنوان


 يدرك المعنون فيجعل الحكم عليه فهذا واضح البطلان؛ إذ لا يا يوجد اديد ادراك آك آخر للذهن غير نفس العنوان، بل لا يعقل ادراك المعنون إلّا بادراك عنوانه . إذاً فلا حقيقة للفناء والحكاية والمرآتية إلّا ما أشرنا إليه من انّ كل عنوان

 فمع تعدد العنوان يتعدد المفني فيه لا محالة ، فلا اجتماع للضدين اللا للا على على معرو واحد.

الثاني: أننا لو سلّمنا سريان الحكم من خلال العنوان إلى محكيه في الخارج

 العام والموضوع له الخاص ـ فالمحكي والمفني فيه الخار المارجي أيضاً متعدد مع مح


 للحكمين .
أضواء وآراء / ج

وأتما ما تندم من الوجهين السابقين للامتناع في السسألة الأولى نهها أيضاً
 الترخيص فيه إنّما هو حصة عنوان الصالة وهي غير الحصة من من عنو ان النا الغصب، فلا سراية للحبّ من متعلقة إلى متعلّق البغض في الفرد المبغوض أيضاً، والنتيجة جواز الاجتماع في مثل (صلّ ولا تغصب) رغم عدم الجواز في مثل (صلّ، ، ولا تصلّ في الحمام) . ثمّ ذكر تحفظات ثالة لهذا الملاك للجواز بعد قبوله:

أحدها ـ أن لا يكون الواجب عبادياً وإلّا بطل ؛ لعدم امكان قصد التقرب
 المعنون
 العناوين الذهنية الاختراعية كعنوان أحد الخصال، فإنّ المأمور به عندئذٍ هو نفس العناوين التفصيلية بنحو التخيير الثرعي فيمتنع النهي عنها.

الثالث ـ أن لا يكون بين العنوانين مفهو و وجزءٌ عنو اني مشترك بل لابد من تباينهما مفهوماً، وإلّا لزم الاجتماع بلحان الحان العنوان المان المشترك لوحدته.

ويقرب من أصل هذا الملالك للجواز في روحه ما رأيته للسيد الامامِّهِّ في كتابه المطبوع بقلمه الشريف أخير|ً(1)، وكذلك ما في الدرر للشيخ الحائري فئِّ فراجع.
(1 (1) تحت عنوان: مناهج الاُصول: ج
اجتماع الأمر والنهي

> ولنــا في المقام تعليقان :

 رجوع التخيير العقلي إلى الشرعي إنّما يكون من خلال الون نفس العنوان لا لا العنوان الآخر ولكن الوجه الثاني أي وجه الميرزا النائيني إطلاق الو اجب للفرد المتحد مع عنوان الغصب جواز تور تطبيق الواجب عليه وهي منافٍ مع تحريمه ولو بعنوان آخر كالنصب لا محالة .

نعم، لو أنكرنا أصل الدلالة على الجواز العقلي ـ كما هو الصـحيح - وأنّ
 لا بأي عنوان آخر لم يجر هنا.

السيد الشهيد

ثانيهما - الإشكال في أصل هذا الملاك للجواز ، فإنّ ما ذكر فيه من أنّ ألمّا الننائية




 متصادقين، أي مما يمكن أن ينطبق ويصدق أحدهما على الآخـر بـالحمل
( ( ) الحلقة الثالثة ، القسم الأوّل : 1+ع.

الشائع وإن كانا متباينين منهوماً وبالحمل الأولي فال يعقل تعّق الحب بأحدهما مطلاً والبغض بالآخر كذلك، ،لزو م التهافت في مورد التصادق بحسب لـانط

 الخارج، وهذا هو المالك الثالث للجواز الذي سلكوه.






 صرف الوجود وسرايته إلى الفرد كان الالمتناع ثابتاً فيه أيضاً. ويمكن أن يجاب على هنه الملاحظة بأنّ عدن ما الامكان في الأمر الشمولي
 الامتثال ؛ ولهذا لو أمكن للآمر أن يفصّل بين الماهيتين والعنوانين في الوني الوجود



 الواحد، فإنّ اجتماع الحب والبغض فيه بنفسه محال، ولا يمكن أن يتحقق في

> اجتماع الأمر والنهي

نفس الأمر والواقع، ففيما نحن فيه الماهية الخارجية المتعدّدة ذاتاً إحداهـــا محبوبة والأخرى مبغوضة، فالا اجتماع للضدين .
نعم، إذا قيل بتعلّق الأمر أو النهي بالوجود الخارجي أو سراية الحب مـن

 الأمر يكون بدلياً لا شمولياً فال محذور مع تعدّد العنوان لا بلحاظ الما المبدأ ولا بلحاظ المنتهى كما أفاده السيّد الشهيد

أشكلت عليه مدرسة المير زا النائيني

 مع وحدة الوجود، والهُ العالم.
ص r६ قوله: (والمحقق النائيني ذكر ...).



 الماهيات والمقولات المتعددة، وليس اختلافها بالحقائق حـيثية دخـيلة فيا فـي المي الميا صدقها ، وإنّما تمام الحيثية الدخيلة في الصدق تلبسها بالمبدأ فيكون المبدأ أيضاً حيثية تعليلية لصدقها على الذات.

وأمّا إذا كان العنوانان من قبيل العناوين المـبدئية لا الاثـتقاقية فـالعنوان
 حقيقته وذاته فتكون تلكا الحقيقة حيثية تقييدية في الصدق، وعندئندِ إذا إذا كان
 المجمع بنحو التركيب الانـضمامي بـين وجـودين ين لا الاتّـحادي (و التـركيب



 يعني أنّ تلك الحيثية تمام حقيقة ذلك العنوان وذاتهي الته و وعندئذٍ لو كان بينهما افتراق
مع وحدة الحقيقة لزم الخلف.

أو بتعبير أنّ تلك الحيثية هي جهة الصدق بن بنحو التقييد فإذا ا افترقا كان معناه

 الأخرى (بناءً على واقعية الاضافات وامكان الحمل المواطانياتي فيها ). ولا ينتض بالجنس والفصل؛ لأنّ الجنس مما يتقوّم بالفصل ويتحصل بهـ،



 المجمع غير ما به اثتراكها وهو خلف.

اجتماع الأمر والنهي


 والانتناعية إذا قبلنا حمل المواطاة فيها كما قبلنا أنّ التقدم غير المتقدم.
 فالأوّل منهما صحيح، إلاّ أنّ الميرزا لعلّه كان يلاحظ مرحلة الاثبات أيضاً ، فإنّه
 في الصدق أو بينهما عموم مطلق .

وأمّا الثاني منهما - وهو أنّ عنوان الفعل مأخوذ ومستتر بـحسب النـظر الاُصولي في كل عنوان مأمور به أو منهي عنه فيكون اشتقاقياً بالدقة وإن كان مبدئياً بحسب كلام اللغوي ـ فهذا من الخلط بين الفعل بمعناه العرفي والفعل بمعناه المقولي

وتوضيح ذلك : أنّ عنوان الفعل والحركة ونحو ذلك عنوان عرفي انتزاعي منتزع من مقو لات متعددة لأفعال المكلفين ، فالنية فعل والسجود فعل والمشي فعل للملكف وهي من مقولات متعددة متباينة بحيث يستحيل اتـحادها في الوجود، بل هي عوارض متعددة على المكلّف الفاعل لها، وقد يكون بـينها تركيب انضمامي واجتماع في مورد، ولكن كل فعل منه غير الآخر في الوجود والحقيقة والعين. وعنوان الفعل أو الحركة ليس مقولة حقيقية بل عنوان منتزع كعنوان الذات والشيء يصدق على الأضداد والمتباينات بل الحركة في كل مقولة عين تلك المقولة.
أضواء وآراء / ج

وعندئذٍ يقـال : إن كان المدّعى أنّ العناوين المبدئية المأمور بها والمنهي عنها

 حيثيات تعليلية فتكون كالعناوين الاشتقاقية . فهذا بالا موجب، بل بل خلف فرض مبدئية هذه العناوين وتقييدية جهة الصدق فيها .

 حقيقية قابلة للصدور عن المكلّف، أي يتمكن المكلّف من ايجاده.

ومنه يظهر عدم تمامية ما فُرّع عليه من ثبوت الامتناع بناءً على المالك الثاني للجواز المختار عند سيدنا الشهيد التحفظ الثالث وهو اشتراك العنوانين في مفهو م واحد، وهو الذات الـات أو الفعل الذي له الاضافة، ، فيكون من الامتناع، فإنّ هذا غير صحيح؛ ؛ إذ لا اشتراكُ كذلك بين العناوين المبدئية البسيطة.

هذا، مضافاً إلى ما في هامش الكتاب من أنّه لا اشتراك بين المشتقات في في
 الخارجي، وليس مفهوماً عنوانياً مشتركاً بين العنوانين.

وإن شئت قلت: لا يلزم من انطباق عنو انين اشتقاقيين على فعل ومعنونٍ

 المنطبق عليها مفهوم الذات في المشتقين فليس هو المعروض للأمر والنهي،

فالاشتراك في جزء لابد وأن يكون بأخذ عنوان حقيقي واحد في المفهومين، من من الما
 مفهوم اعتباري اختراعي كمفهوم الذات في المشتقات والتي لا تشير إلى ماهية ومفهوم معيّن
هذا بناءً على القول بتركيب المشتق من ذات لها المبدأ ، وأمّا بناءً على القي القول ببساطة المشتق فالأمر أوضح، فالتوسعة المذكورة للتحقّظ الثالث غير مقبولة .

وأمّا مقالة الميرزا النائيني يُّهِ فالإشكال عليها :


 حمل أي عرض على آخر وإن اجتمعا في معروض واحد.

 الدار المغصوبة ليس غصباً، وهذا بخلاف الصالة أو السجود فيها ، فإنّ بنفسه غصب و تصرّف في مال الغير ، لا أنّه فعل ومقولة أخرى مقارنة ملا معه عارضة على ألى المكلّف.

والحاصل : العنوانان امّا أن يكونا صادقين على مقولة واحدة فهذا لا يمكن



أضواء وآراء / ج

المقولية على الأُخرى مستعيل بل لابد وأن يكون أحدهما جوهراً، ولا جورهر


 المجمع من مصاديق هذا التنصيل - أي من العناوين الانشتقاية - بالستينـاء
 النسبة بينهما ليس بنخو العوو من وجه.

فالتنصيل الذي ذكر لا موضوع له في العناوين المنطبةت على مجمح واحدن ،
 الآخر في المجمع برهان على اتحادهما في المعنون الخارجي.
ولعلّ هذا هو روح متصود السيد الشهيديُ من من اشكاله الثاني على الميرزا

 على الآخر في المجمع.
 العرض والموضوع أو الأعراض لموضوع واحدي، وحاولي الاجيابة عليه في كل
من تقريريه بما يرجح إلى أحد جوايين:

الأوّل: أنّن التركيب والصدق في المقام إنّا يكا يكون لأجلج تشخص كل كي من الصالة والنصب بالآخر ويجري كل منهها بالنسبة إلى الآخر مجرى المشخِّص فتكون الصاة متشخصة بالنصب ويكون النصب متتشخصاً بـالصا(ة، ومنـ

## EOV اجتماع الأمر والنهي

المعلوم أنّ كل طبيعي يوجد في الخارج لابد أن يكون محفوفاً بـسشخصات عديدة من مقولات متعددة والتشخص بذلكي يكّ يكون في رتبة وجو وجودهما ويكون من المشخص للصلاة هو الفرد الغصبي وبالعكس (1). وفيـه : أنّ تشخص الكلي والطبيعي لا يكون بالماهيات والمقولات الأخرى بل بالوجود على ما حقق في محلّه.





 البحث مع كون الأخير منهما غير معقول في نفسه.
الجواب الثاني: وهذا له تعبيران:

أحـدهما: أنّ التركيب بينهما يجيء من جهة وحدة فعل المكلف بالمعنى العرفي بمعنى وحدة الايجاد للمقولتين حيث النهما يصدران عنها عنه بايجاد واحدا

 مقوليتان الحركة الصالتية والحركة النصبية، وهما متعددتان لا محالة بالبرهان
( ( ) فوائد الأصول ج الأوّل والثاني ص \& \& (ط ـ جامعة المدرسين ).

المتقدم، فوحدة الفعل العرفي أو الايجاد هو مصحح الحمل والتصادق وهو منشأ التركيب الانضمامي رغم تعدد المقولتين.

والجواب: أمّا بالنسبة إلى التعبير الأوّل، فالايجاد عين الوجود الا بينهما إلّا بالاعتبار، فإذا كان الو جود متعدداً كان الايجاد كذلكا لا لا ما محالة الة ، وامّا عن التعبير الثاني فالفعل العرفي إن كان نفس الفعل المقولي الصادر منه استحال الا
 المقولي خرج عن محلّ البحث؛ لآنّه خلف صدق الفعل المقولي عليه حقيقة، ،

 هو الاضافة والخصوصية الصالتية أو الغصبية في فعل المكلف، فهزا خار الرار عن


وثانيـاً ـ لو سلّمنا تعدد المعنون بالدقة في موارد صدق العنوانين المبدئيين على فعل واحد للمكلف بالبرهان المتقدم منه مع صحّة الحمل والصدق على الفعل والحركة الواحدة من المكلّف فهذا لا يكفي لاثبات الجو الـواز ؛ لأنّ محذور الامتناع إنّما كان من جهة استحالة انطباق المأمور به والمنهي عنه على فعل واحد من أفعال المكلّفين بحسب نظر الآمر، وهذا مـحفوظ فـي المـقا استطاع الميرزا النائيني
 بحسب نظره وينهى عنه في نفس الوقت، مع حــمل أحـدهما عـلى الآخــر واتحادهما عرفاً، وليس هذا من باب الخطأ في التطبيق ليقال بأنّ فهم العرف

## 209 اجتماع الأمر والنهي

ليس بحجة فيه، وإنّما من جهة أنّ ملاك الاستحالة يكمن في الذهن والتطابق والتصادق بين العنو انين على فعل واحد وحركة واحدة في الخارج بحسب نظر الذهن، فانّنا تارة لا نتبل هذه المصادرة ونكتفي بتعدي العنو العنوان في الجواز، إذاً لا موضوع لهذا البحث، ولا حاجة لاثبات تعدد المعنون، بل حتى مع وحدة وجود العنوانين جاز الاجتماع.

وأخرى نقبلها، ومن هنا احتجنا إلى اثبات تعدد المعنون، فعندئذٍ يكـون
الميزان أن لا يرى الآمر العرفي امكان تصادق العنوانين على واحد خارجي.



 الأصولية يثبت الامتناع على المسلكين، أي حتى على المسلك الثا الثاني لمجيء

 ومثل له بالأمر برسم الخط والنهي عن انحنائه، ومن الواضح الضح امكانه وجوازه فيكون دليلاً على صحة الملاك الثاني .
وناحظ على هذا الاستنتاج أموراً :
الأوّل : ما تقدم من أنّه لا اشتقاق في العناوين المبدئية المقولية.
الثاني: ما تقدم من عدم صحّة إجراء التحفظ الثالث على القول به حتى في العناوين الالشتقاقية، أدبية كانت أو أصولية.

الثالث: لم نفهم الوجه في عدم كون عناوين الجنس والفصل الصادقة على

 المراد بالفصل المنهي عنه إذا كان نفس الحيثية والاضافة فهذا متعدّد في العناو العا المبدئية الأخرى أيضاً وخارج عن محل البحث، وإن كان المان المـراد بــه الفـعل المتحيِّث بتلكاك الحيثية كان مشتقاً لا محالة .

والمثال الذي جعل جوازه واضحاً إنّما يجوز لو كان بالنحو الأوّلّ والذي تقدم جوازه في تمام العناوين .

وقد اتضح مما تقدم جواز الاجتماع عقلاً في المسألتين الأولى والثانية معاً،

 غيرها، فالقول بالامتناع العقلي لا وجه له في الأوامر البدلية.

إلّا أنّه قد يقال بالظهور العرفي في النقييد في المسألة الأولى ولو بـالنكتة المتقدمة عن الميرزا النائيني ئَّ أو غير هي ال

ص •0 قوله : (وهكذا يتضح أنّهذه البيانات لم تنجح لتصوير مركز ...).
الانصاف انّ هذه مداقات غير عرفية ، وإلّا فالعرف يرى أنّ من أنحاء التصرف

 وسائر ما هنالك من الأفعال المحقةة للصالة تقع في مكان مـغصوب فـتكون

## โ71 <br> اجتماع الأمر والنهي

بنفسها تصرفاً عرفاً واشغالاً لملك الغير بعمل فيحرم بدون إذنه ، فال يكون المركز
للاجتماع خصوص السجود.

الأرض وعدم كفاية المماسة مع الجبهة وأنّ الغصب من مقو ألعال الصولة الأيـنـ، أو أو أنّ التصرف في المغصوب إنّما هو الكون فيه أو الاحاطة بها بها أو وضع الثا الثقل فيه أو تغييره و تحويره وشيء منها لا يكون من أجزاء الـاء الصاة وأف أفعالها المأمور بها إلاّلا في السجود بناءً على أخذ وضع الثقل في مغهومه.

مدفوعة: بأنّ هذا ممّا لا يساعد عليه العرف، بل العرف يرى الطّ الطباق النهي على مطلق التصرف في المال المغصوب وانّ نفس الأعمال والأفعال الصالياتية
 الأرض أو اشغاله له هو التصرف فقط .

والشاهد على ذلك تأثر العرف بنوع الفعل الشاغل، فلو أشغله بالعبادة غير



 وليس ذلك من أجل ازدياد قيمة الكون.

وللمحقق العراقي وَّ كلمات في المقام لا تخلو من اشكالات يمكن مراجعتها في تقريرات بحثه والتأمل فيها لكي تظهر .
أضواء وآراء / ج

ص هr قوله: ( (ثمّ انّ الصحيح عدم الامتناع عرفاً في كل مورد. .. ).
 رأى العقل امكان اجتماع الأمر والنهي على عنوان واحد أو على ألى عنواني انين مح

 عقلي فلماذا يرى العرف امتناعه مع كونه ممكناً وواقاًاً خارجاً، وهذا واضح ونح.
 الاختلاف بين العرف والعقل في الكبرى، وهذا ما يمكن تصويره بأحد وجوه: الأوّل : ما تقدّم عن الميرز النائيني




يكن بينه وبين دليل النهي تمانع وتعارض.


 والمبغوضية وقلنا بامتناع اجتماع الحب والبغض على شيء واحي

 الالتزامية العرفية ينفي المدلول المطابقي - وهو الحكم - في الآخر .

الثالث: : أن يرى العرف وحدة المجمع وجوداً في الخارج، لكن يقيم الفلسفة
 لتعدده، فإنّ هذا الخطأ العرفي أيضاً يكفي لايقاع التعارض بين اطالاقي دليلي

الأمر والنهي إذا كانا لفظيين. ص هr قوله: ( التنبيه الثالث...). .
وير دعلى مقالة صاحب القو انين أيضاً: انّ مجرد اختلاف موضوع المسألتين
 البحث والمحمول فيهما واحداً كما تقدّم مفصّاًا

ص عه قوله: (من هنا ذكرت مدرسة المحقق النائيني يُّهُ ...). .
الظاهر أنّ مقصودهم من السراية ليس مجرد تعلق النـهي بــنـس العـنـوان



 البحث هنا عن أصل السراية المستلزمة لار تفاع الأمر وعدمه.

 أهم براهين اقتضاء النهي للفساد على ما سيأتي، فلا طولية ولا تـفريح بـين المسألتين .

هذا مضافاً إلى انّهذا معناه البحث عما يتر تب على السراية من نتائج والتي
أضواء وآراء / ج

احداهما زوال الأمر والاُخرى الفساد، فالا ينبغي جعلهما مسألتين بعد أن كانت النكتة واحدة، فهناكا أثران مترتبان يدوران مدار السراية وعدمها فهي مسألة واحدة لا محالة وليست مسألتين .

وأشكل المحقق العراقي
 بالمبغوض؛ ولذلك يختص بحال وصول النهي مع فعلية المالك فيه بينما البحث
 بل من ناحية الكشف عن عدم الملاك في مورد النهي، ولهذا يلها يكون من التعارض لا التزاحم، فليست مسألة الاجتماع حتى على الامتناع محققة لصغرى مسألة اقتضاء النهي للفساد.

وفيه: أولّاً ــ أنّه بناءً على الامتناع يكون التعارض بين الديليلين لا التزاحم بكالا معنييه. نعم لو قيل بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجّا الحّية قد

 فلا موضوع لهذه التفرقة.

 الاقتضاء وتخصيصه بما إذا كان من التعارض بلحاظ الملاك .

ومحصّل الجواب: أنّ التمايز بين المسألتين والفرق بينهما بتمايز المحمول
 التعليلية لكل منهما غير نكتة الأخرى وقابلة للانفكاكُ عنها .
$\{70$ اجتماع الأمر والنهي

فالمحمول في المقام منافاة النهي للوجوب والأمر كحكم تكليفي والنكتة فيه السراية ولزوم اجتماع الضدين في واحد.
والمحمول في المسألة القادمة منافاة النهي للصحة كحكم وضعي، واقتضائه بطلان العمل العبادي، والنكتة فيه عدم تحقق الامتثال لا خطاباً ولا ملاكاً أو عدم إمكانه، فالمراد بعدم تحققه ما يعم عدم إمكانه. وهما نكتتان مختلفتان بينهما عمو من وجه، حيث قد يكون اجتماع ولكن يقال ببطلان العبادة لعدم امكان قصد القربة، وقد يقال بعدم الاجتماع والصحة من جهة احراز الملاك وإمكان قصد التقرّب، فلو كان المحمولان متالازمين بأن تكون الحيثية التعليلية لهـما واحدة أو متلازمة لم يكن يناسب جعلهما مسألثين كما لا يخفى . ص OV قوله: ( والمحقق النائيني لِّنِّنُ أفاد : ... ) .

الموجود في تقريرات فوائد الاُصول (1) وفي أجود التـقريرات (r) خـــلاف
 بالأفراد بمعنى المشخصات فهذا يؤثر في البحث . نعم لعلّ كلامه ليس مستوعباً
لتمام الدحتملات، إلّا أنّ ما نسب إليه هنا غير تام.

ص ا7 قوله: ( وأيًاً ما كان فالمستند لهذه الشرطية....) .
الظاهر من المقدمتين الثامنة والتاسعة في الكفاية المتعرض فيهما لما في هذا التنبيه انّ الذي أخذه صاحب الكفاية شرطاً ليس هو احراز الماكلين بل ثبو تهما

( ( ) تقريرات فوائد الأصول : E17 ( ( 1 - جامعة المدرسين ). (Y) أجود التقريرات 1: (Y (Y)
أضواء وآراء / ج

الاثبات، ففي المقام الأوّل قال : (لا يكاد يكون من باب الاجتماع، إلّا إذا كان في كل واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً حتى في مورد التصادق والاجتماع كي يحكم على الجواز بكونه فعلاً محكوماً بـالحكمين، وعلى الامتناع بأنّه محكوم بأقوى المناطين.... الخ ). وهذا مـطلب صـحـيح بمعنى أنّ بحث الاجتماع عبارة اُخرى عن أنّ كا كلا المناطين للوجوب وِ والتحريم
 ايجاد مقتضاهما أم لا؟ فالبحث عن مانعية النهي عن الأمر ثبو تاً فرع تمامية مقتضاهما وعدم التمانع بين نفس المقتضيين، فالطولية بهذا المقدار مقبول ولا
 والشرط عدم احراز ارتفاع أحد الملاكين.
وهذا المطلب إنّما ذكره الخراساني باب الاجتماع عن باب التعارض وان دليلي الوجوب والحرمة إن
 وخصوص مطلق ـلنكتةٍ ستأتي ـكان من التعارض ، وامّا إذا لم يحرز ذلك فـا فيهما
 الملاكي؛ لامكان اثبات المالك فيهما ولو بـالدلالة الالتـزامـية بـعد سـقوط المطابقية.

والحاصل : مقصودهم اخراج باب الاجتماع حتى بناءً على الامتناع عن باب التعارض وادخاله في باب التزاحم بحسب مصطلحهم الذي هــو أوسـع مـن
 المناطين في التأثير في فعلية مقتضاه. وجواب هذا ونير عندئذٍ هو انّ هذا النحو من التزاحم تعارض بحسب الحقيقة على ما سيأتي في بعض الجهات القادمة.

ص بT قوله: ( الجهة الثانية: في طريت اثبات فعلية الملاكين ...) . أقول: فقلية الماكاك له أثران:

القربة به، وهذا يختص بما إذا كان الأمر بدلياً لا شمولياً كما لا يخفى.
الثاني - ايقاع التزاحم الملاكي بين ماكاك الأمر ومالك النهي و تطبيق قوانيند من قيل ترجيح المالاك الأقوى مثلاً والحكم على طبقه - لو أمكن ذلكي الك - وهذا

 من مالك الأمر لعدم التزاحم وعدم الكسر والانكسار بينهما، وهنه نكتة مهية سوف نستفيد منها، كما سيأتي.
ص 7Y ( الهامش...).

أقـول : ما ورد فيه لا يمكن قبوله؛ لأنّ التعارض المستقر والقرينية على عدم المالك خارج عن البحث وكذلك التعارض بين النفي والالثانبات لـحكم واحدي، وإنّما البحث عن التعارض بين الديلين من جهية دلالة أحدهما على اليا الحـرمة , الآخر على الوجوب وكانا شموليين -ليكون خارجاً عن مسألة الاجتمالماع على التحقيق -فإنّه في مثله يكون اثبات المالكاك بالدلالة الالتزامية في المجمع مفيداً

 وما ذك في الهامش لا يرجح إلى محصل؛ لألنّ المدلول الالتزالمي لدليل الأمر سواء كان بدلياً أو شهولياً واحد، وهو ثبوت المالك التام بمعنى المتتضي لنعلية

أضواء وآراء /ج
الأمر فيه ـ بدلياً أو شمولياً ـ لولا النهي ، وامّا الماكاك التام بالفعل الباعث على



 الماكين أقوى ترتّب أثره لا محالة سواءًكان شمولياً أو كان بدلياً مع فرض عدم المندوحة كما تقدم.

وهكذا يتضح أنّ انكار أصل الدلالة الالتزامية على الملاك في مورد التعارض
المذكور كما في الهامش في غير محلّه.

نعم، هناكاك محاولتان لاثبات وقوع التعارض بين الدليلين فـي مــدلوليهما الالتزامي أيضاً:
أحدهما ـ يختص بموار التعارض غير مسألة الاجتماع، و والآخر عام لجميع

الشهيد دُّهُ على ما في الكتاب مع جوايين تامين .


 أيضاً، وهو خلف الأمر بها الكاشف عن وجود ماكلاك فلك فيها فيقع التعارض بينهما بلحاظ المالك فيه.

فإنّه يقـال: بأنّه لا ينافي وجود المالكُ في جزء المركب أي ذات الطبيعة بدلاً

## $\Sigma 79$ <br> اجتماع الأمر والنهب

وبنحو صرف الوجود وإنّا ينافي وجودها فيه تيييناً كما إذا كان شمولياً وهو خارج عن موضوع المناقشة الثانية، ، فما في الكتاب من إطانِاق المنا يناقشة الثانيّا لما إذا كان الأمر شمولياً غير دقيق.

 أحدهما المالك في الصا(ة، والآخر عدم وجود مالاك أقوى في تركها

 بالماززمة يدلنا على انتفاء أحد المدلولين الالتزالميين المذكو يرين؛ لأنّا نـا نـلم

 اللتين احداهما دلالة على أصل الماكاك في الصالماة فيسطط الجميع فالا تبقى دلالة على أصل المالاك في الصلاة أيضاً، و وقال : إنّ هذا كا كا يتم في صلّ ولّ ولا تصلّ يتم أيضاً في مثل هلّ ولا تنصب -موارد الاجتماع -وصلّ وأزل ألم موار اد الضدين لو
 لابد من هذا الحساب لدى المولى والأمر بأحدهما يكون كاشفاً عن نقدان الآخر لكاكاك أقوى.

وهذا بيان يفيد في بحث عدم التبعية بين الدلالتين لاثبات التبيةية من جهة سريان التعارض إلى المداليل الالتزامية دائماً.


النقيض ملاك أقوى، كيف وإلّا أمكن اجتماعهما وعدم تكاذبهما بأن يكـونا متساويين، ، فليس في نقيض كل منجما مالك أكوى أقوى من الآخر ، وهذا لا لا لا يكا يكفي لفعلية الأمر بأي منهما بل لابد فيه من أن يكون ملاكه أقوى، وهذا يعني الاني الْا




 الالتزامية الأولى لكل منهما على أصل الملاك وذاته الاته في المعارضة.

وإن شئت قلت: انّ للدليلين مفادين :
أحدهما: فعلية ماكين تامين بالمعنى المتقدم، أي لو لا التمانع والتضاد لكان
مؤثراً في فعلية الحكم.
والآخر : انتفاء المانع وفعلية التأثير ويعلم اجمالاًا كَب أحد المفادين الثانيين


 صدقها في الطرفين.

وثانيـاً ــ لو سلمنا صحة هذه المقالة في مو ارد التعارض فلا نسلمها في مثل الو
 من عدم الكسر والانكسار فيه، فالنهي لا يدلّ على عدم وجود مالاك غالب الب للأمر

في صرف الوجود أصلاً كما هو واضح، فالا موضوع لهذا الكاام هناكا . نعم، هنا مطلب آخر ههم على هذ الأساس وهو انّ إطاق الأمر البدلي بناءً على الامتناع ينفي أصل الماكاك للنهي ؛ لأنّ وجوده في المجمع بأية ديلم درجة كان

 صرف الوجود، وهذا يعني عكس ما رامته مدرسة المحقّ الخراساساني

 لأنّ وجوده فيه منافٍ لا يجتمع مع فعلية الأمـر البـدلي واطـلاقه للـمجمع،

 لدليل الأمر على الحجّية بلا معارض ولا منزاحمّ



نعم، هو يضر بما فرضوه من التزاحم الماكي وتطّا تطبيق قواعد باب التزاحم من تقديم أقوى المناطين والماكين ونحو ذلك.

 -بـناءً على قبولهما - ومن إطلاق الهيئة لديلى الأمر لما بعد الاتيان بالمجمع إذ

أضواء وآراء / ج
يدلّ هذا الإطلاق بالمازمة على عدم وفاء المجمع بالملاك كو وإلّا فلو كان وافياً به لزم تقيد الوجوب لا محالة بغير من أتى بالمجمع فيسقط الجميع، فلا يبقى ما يثبت المالك.

وهذا البيان اطلاقه غير تام؛ لأنّ إطلاق الهيئة هذا فرع ثبوت تقيد المادة بغير

 إطلاق الهيئة؛ و ولهذا يكون المرجع في موارد التعارض وعدم ترجيح الإطلاق المعارض عند الاتيان بغاقد القيد المشكوكا الرجوع إلى الأصل العملي كالبراءة لا إطلاق الهيئة.


 منها والمتعلق للهيئة واققاً، أي ما يكون امتثالاً وهـو هـــا
 فلا يتمّ التمسكا باطلاق الهيئة لكي يعارض به المدلو لو الالتزامي أو إطلاق المالمادة بلحاظ المالك.
 حاصله: إنّّ إطلاق خطاب النهي للمجمع بضمه إلى إطلاق الهيئة يثبت أنّ متعلّق

 التضاد، والآخر التكاذب في اثبات المالك ونفيه.

EVr
اجتماع الأمر والنهي
وبتعبير آخر : أنّ إطلاق النهي يعارض إطلاق المادة بلحاظ الوجوب بنحو
 بالعلم الاجممالي بكذب أحدهما؛ لأنّ لازم إطاق خطا خطاب النهي للمجمع تقيد

 إطلاق مادة الأمر للمجمع بلحاظ الوجوب بالتضاد، ومجموع إطــالاق الهيئة
 فيسقط الجميع لعرضيّة المعارضتين واشتراكهما في طرف وهو إطلاق خطاب النهي
إلاّ أنّ هذا البيان غير دقيق، والصـحيح الطـولية بـين المـعارضتين؛ لألنّ الإطلاق في الهيئة لما بعد الاتيان بالمجمع متوقف وجوداً و تحققاً على حجّيّية
 لأنّ إطلاق الهيئة موضوعه عدم تحقق الامتثال ، وإطلاق مادة الأمر بـلحاظ


 الشكك في وجود المعارض ،وليس من قبيل معار رضة دليل مع دليل في طرف ورهو الي منضماً إلى اطلاق الهيئة مع دليل آخر في طرف آخر لكي تكون المعارضتان عرضيتين

وتمام النكتة في ذلك أنّ هذا الدليل وهو إطلاق خطاب النهي ليس هو الدال على عدم المالك بالملازمة ولا هو مع إطلاق الهيئة يدلان بمجموعهما على انتفاء

أضواء وآراء /ج
المالك، وإنّما إطلاق خطاب النهي يحقق صغرى القيد المأخوذ لباً في إطلاق الهيئة وهو عدم الامتثال ، فتكون حجّية إطلاق الهيئة هي النافية للمالك الكّ ، فيكون
 والمعارض الآخر نافٍ له فتكون هذه المعارضة متوقفة على عدم المـعارضة الأولى، فتدبر جيداً.

هذا مضافاً إلى أنّ هذا البيان خاص بما إذا كان الو اجب بدلياً ليتم فيه إطلاق الهيئة بلحاظ الجامع بنحو صرف الوجود المتعلّق للأمر ولا يتم فـي الواجب الشمولي كما هو واضح. ص 70 قوله : ( وثانياً ـلو تنزلنا ...). .

العبارة لا تخلو من اجمال، وما في المجلد السـابع (ص ^عڭ) أوضـح، وحاصله: أنّ التقييد لو كان راجعاً إلى المادة ـ كما هو الصحيح ـ ـلا فلا موضوع الا للتمسك باطا(قه وهذا هو الجواب الأوّل . وإن كان راجعاً إلى الهيئة كما فـي مو ارد العجز أو الاجتماع مع فرض عدم المندوحة وقلنا بعدم تقييد المادة بقيود الهيئة فأيضاً لا يمكن اثبات المالك ، لأنّ المثبت له إطلاق الهيئة و وفعلية الوجوب لانّها الكاشف عن شرائط الاتصاف لا إطلاق المادة، فإنّه ينفي دخل القا لانيد في تحقق الملاك وايجاده لا أصل اتصاف الفعل به، فلعلّ المولى في هذا الحـالصـال الحـي لا ير يد الفعل المذكور حتى لو تحقق لانتفاء الحاجة إليـه فـي هــذا الحــال ، فلا يمكن اثبات الملاك حتى في فرض عدم المندوحة.

وهذا البيان يمكن الاجابة عليه بأنّ المحقق الأصفهاني شرائط الاتصاف وليس بحاجة إليه وإنّما الذي يفيده نفي دخل قيد عدم الاتحاد

مع الحرام في تحقق المالك المحتاج إليه والذي معناه انّ الملاك المحتاج إليه محفوظ في مورد الاجتماع أو الحصة الصادرة بلا اختيار من الفعل . وإلذا ثبت هذا في مورد المندو حة كفى في ثبوته في مورد عدم الما المندوحة لانّنه يثبت المّ أنّ الملاك المحتاج إليه المولى مطلق وثابت حتى في حال العجز وعدم المندوحة. فليس الاشكال عليه إلاّلا أنّ المادة بعد أن كانت مقيدة لباً وثبو تاً فلا معنى لاطلاق المادة ولا فرق في ذلك بين الكشف عن التقييد بدليل لفظي أو عقلي.

 المالك على كلّ حال.

ويمكن أن نستخلص مما تقدم أنّ الأمر لو كان بدلياً فلا وجه لادراجه في



 حيث انّ العرف يرى انّه إذا كان هناك غاك غرض لز لزومي تعييني ـكما كما في النهي ـو وا آخر
 يتقيد الأمر بغير الفرد المحرم، ومعه يتم إطلاق الهيئة فيعارض تلكي الكير الدلالة على الملاك في المجمع

المندوحة وعدمها سرى التعارض إلى فرض عدم المندوحة أيضاً، فلا يمكن

أضواء وآراء / ج

> احراز مالك الأمر في المجمع أصلاً.

وإن فرضنا عدم صحّة الجمع العرفي المذكور كان إطلاق دليل الأمر لمورد
 التزاحم بين المالك التعييني والمالك التخخيري - توجب سريان التان التارض إلى

 وفرض المندوحة وإن كان منه إلاّلا انّه مبني على عدم الملازمة العرفية المشار اليها

وهكذا يتضح أنّه لا مجال للتزاحم الملاكي في موارد اجتماع الأمر والنهي

لا، فلا تصل النوبة إلى تطبيق المرجحات فيه.

وأمّا فرض كون الأمر شمولياً -والذي أدخله المشهور في بحث الاجتماع
أيضاً ـ ـفالتزاحم الملاكي فيه مبني على تمامية أحد التقريبات الثالاثة المتقدمة
لاثبات الملاك.

ثمّ انّا نحوّل البحث عن الجهة الثالثة إلى بحوث التعارض كما هو مـذكور
بتفصيل أكثر في كتاب التعارض.

$$
\text { ص } 79 \text { ( الهامش) . }
$$

يـرد عليه: مضافاً إلى أنّ ثبوت الملاك ليس أمراً تحليلياً بـل مـهم جـــداً
كالخطاب، أنّهذا لا ربط له بالمقام؛ إذ ليس المراد الجمع الدلالي الي بين الظهو الـي

ミVV
اجتماع الأمر والنهي
بالحمل على المالك لكي يقال بأنّه غير عرفي، وإنّما المراد انّ التكاذب بـيّ المين الظهورين في المدلول المطابقي مع حجّية المدلول الالتزامي يمنع عير عن التعارض والاجمال إلى دليل حجّية السند نظير مو ارد العامين من وجه نكات اُخرى مذكورة في بحث التعارض فراجع.

$$
\text { ص } 79 \text { قوله: ( التنبيه السادس ... ). }
$$

الأولى جعل عنوان التنبيه تخر يجات التفصيل المشهور من صـحة العـمل
 بالحرمة والبطلان في صورة العلم بالحرمة.

والتخر يجات المذكورة جملة منها واضحة الاندفاع لا نكتتة مهمة لذكر ها،
 نكاتها الفنية وهي ثلاث نكات ونضيف اليها نكتة أخرى فتكون أربعة ، كما يلي:

 عليه. فإنّه عندئذٍ تصح العبادة مع الجهل بالحرمة لامكان الحمان قصد القربة بخلاف


فيه.
وهذا قد يوسع ويقال به حتى إذا أنكرنا امكـان اثـبات المـالكالك بـالدلالة

 الجهل بالحرمة فيكون من الشكك في أصل التكليف، فتجري البراءة عنه، وهذا

أضواء وآراء /ج
مبني على عدم صحة التمسك باطلاق الهيئة عند دوران الأمر بين تقييده وتقييد المادة.

النكتة الثانية : وهي مبنيّة على القول بالجو از والقول بأنّ متعلّق الأمر لابد وأن



 بالأمر كما لا يمكن احراز المالك بعد سقوط الخطاب.

هذا في صورة تنجز الحرمة، وامّا في صـورة عــدم تـنـجزه ها فـالمقدورية


 هي مبنى الوجه الخامس في الكتاب، وجوابه بطلان المبنيين.
النكتة الثالثة: وهي مبتنية على القول بالجو از أيضاً والقول بأنّ المحرم وإن كان مصداقاً للواجب لا يمكن التقر ب به لعدم تأتي قصد القربة أو عدم الصلاحية
 الحرمة منجزة على المكلّف أيضاً فيثبت التفصيل .

وهذه النكة تتم إذا قبلنا مبناه على الملاك الأوّل والثاني للجواز ، وامّا بناءً على المالك الثالث فحيث انّ الفعل متعدد في الخارج فالا يتم فيه، وهن وهنا يأتي يباني


التزاحم أو ثبوت الملاك في المجمع، ويكون الجواب ما في الكتـاب، وهـــه
النكتة مبنى التخر يج الرابع والسادس .

النكتة الرابعة: أن يكون مبنى التفصيل الامتناع وتقيد الواجب بغير الفـرد
 اطا(قه لذلك على ما نقحناه في مبحث قاعدة لا تعاد.
ص Va قوله: ( التنبيه الثامن :...).

في الكفاية والمحاضرات جعل البحث في مقامات وات وأقسام ثلاثة ، ثالثها ما إذا
 التهمة بناءً على أنّ الكون فيها مكروه ومنهي عنه.

 عطف في المحاضرات أيضاً الكالام فيه على المقامين السابقين. إلّا أنّ هناكُ نكتين من الفرق لا بأس بالاشارة اليهما:


 الواحد الارشادية والمولوية معاً كما هو واضح.

التقرب في مورد الاجتماع بناءً على الجواز لتعهدد النعل، ، بينما في المقام الأوّلّ سوف يأتي الاشكال في ذلك.

ص Va قوله: ( امّا القسم الأوّل فالقائلون بجواز الاجتماع ...). على القول بالجواز وعدم سراية الأمر ولا الحب من الجامع إلى الفرد وإن لم يكن محذور التضاد موجوداً ولكن يبقى محذور قصد القربة بالفر د المبغوض ولى ولو بغضاً كراهتياً.



 وحدة الفعل الخارجي تمنع عن إمكان اضافته بما هو فعل وحركة والم واحدة في
 المندوحة، وهذا مبني على افتراض لزوم اضاضافة الفعل والو الوجود الخارجي إلى




 قصد القربة المعتبر في العبادات بطلت العبادة المكروهة من هذه النـي الناحية فــلا
 على القول بالامتناع فنحتاج إلى أحد الأجوبة القادمة.



## \& <br> اجتماع الأمر والنهي

تمنع عنه الحرمة والمعصية باعتبارها قبيحة وموجبة لاتصاف الفعل بالقبح المانع


 وإن كانت غير نافعة لدفع غائلة التضاد بناءً على الامتتناع والموجب لار لار تلفاع الأمر - إذا غُلّب جانب النهي - وبطلان العبادة من هذه الناحية.
 والامتناع في الوجوب والحرمة ناشىء من الخلط بين المطلبين، فراجع و تأمل .

 بالمتخصص لا الخصوصية والتقيد ولا بلحاظ ظلا ظهوره في المبغوضية الفعلية والحزازة غير اللزومية.

 صحة العبادة في الفرد المنهي عنه من الخارج بنغسه مؤيد وشاهـند على جوا جواز
 فالمتعين التقييد وتخصيص الأمر بغير الفرد المنهي عنه، لا لا رفع اليد عن أحد
 اللهم إلّا أن تذكر نكتة عامة في خصوص النواهي في العبادات.
 المكروهة بعد فرض قيام اجماع أو ضرورة على صحّة العبادات المكروهة، ،

أضواء وآراء / ج
واُخرى: فيما هو مقتضى القاعدة لو ورد نهي كراهتي عن عبادة فهل يخصِّص إطلاق دليل الأمر بدليل النهي على القاعدة أم لا؟؟ أي ما ما هو مو مقتضى الجـي العرفي بين دليل الأمر بتلكا العبادة ودليل النهي الكراهتي علي دليل النهي حتى الكراهتي ظاهر في امور ثاثة:
ا ـ ظهوره في تعلّقه بالمتخصِّص لا الخصوصية.
Y
الأفراد.
「 ـ ظـهوره في فعلية المبغو ضية والكراهة في متعلّقده .
فلو جمعنا بين هذه الظهورات الثلاثة وقلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وقع
 لا محالة ، فلو قدّم النهي أو حكم بالتعارض والتيا التساقط كانت العبادة باطلة من من

الجامع إلى الفرد حتى إذا كان مبغوضاً.

وبهذا يتّضح أنّ القائلين بالامتناع لابدّ لهم في بحث العبا لعاد المات المكرورهة من
رفع اليد عن أحد الظهورات المذكورة كما سيأتي شرحه.
 متعلّقه بالخصوص، فكذلك في المقام ننكر ظهور النهي في فعلية المبغوضية في
 صحّة العبادة المكر وهة على القاعدة؛ لعدم مبغو ضيتها وفعلية الأمر بها وامكان التقرّب أيضاً.

## $\overline{\varepsilon \wedge r}$ <br> اجتماع الأمر والنهي

ص •^ قوله : (وإنّما يتجه الاشكال بناءً على المسلك القائل بالامتناع...)
أي بناءً على سريان الأمر ولو بمبادئه المقوّمة له ـوهي وهي الحب إلى الـي الفرد ـ ـ أي



وهو محال .
ومجموع ما ذكر من العاجات عندئذٍ خمسة:

ا ـماذكره صاحب الكفاية الأفراد.

Y ـ ـما ذكره السيد الشهيد
 ومبغوض ، لكن مبغو ضيته مغلوبة ومندكة في قبال محبوبية الجامع السارية إلى الِّى

الفرد.
 وعدم تقييده به. وهذا الجواب قد عر الخت عـئ عدم صحته لو قيل بالامتناع والسر يان للأمر أو للحب من الجامع إلى الفرد.
0 ـ ما ذكره السيد الخوئي

 التزاحم ـ كما سيأتي هناك ـ لأنّ الأمر بالجامع البدلي الموسع بحسب الفرض
أضواء وآراء / ج
فلا يزاحم طلب ترك الفرد.

وإن شئت قلت : لا تضاد بين فعل الجامع وبين ترك الحصة والفرد أو فعل العنوان المنطبق في فرض النرك ، نعم لو لم يكن مندوحة بأن لم يتمكن مـن الح الصالة في غير الحمام وقع التزاحم عندئذٍ

وهذه الأجوبة ـما عدا الجواب الرابع الذي عرفت ابتنائه على القول بالجواز في المقام - وإن كانت صحيحة في نفسها، إلّا أنّه من الواضح أنّ فيّ فيها تأويلاً للنهي، بحيث لا يصار إليه ابتداءً لمجرد المنافاة بين الأمـر بـالجامع والـا والنـهـي عن الفرد، بل المتعين التقييد كما هو في سائر موارد التنافي بين دليل النهـي والأمر .

نعم، لو قام اجماع أو ضرورة على صحة تلك العبادة في مورد النهي كان

 بعض العبادات المأمور بها بنحو البدل على أحد هذه الو جوه ابتداءً وبلا مراجعة

 عامة على أنّ النهي التنزيهي في العبادات لا يراد بد به الكراهة والم المبغوضية غير اللزومية.

ويمكن أن تكون النكتة العامة هي ظهور النواهي المذكورة في أنهّا متعلقة بالعبادة بما هي عبادة، أي بعد الفراغ عن وقوعها عبادة لو جاء بها المكلّف مما يعني انحفاظ أمرها وأصل محبوبيتها .

ص صr قوله: ( وحاول السيد الأُستاذ دفع هذا الاعتراض ...).

 الحالات ثلاثة: التز ك والحصة العبادية من الفعل والحصة غير العير العبادية من الفع العـل
 منها بنحو الترتب ولا يلزم تحصيل الحاصل بل فائدة الأمر الترتبي منع المكلّف
 العروة في مبحث الصوم أنّ من ابتلع في الليل ما يجب تقيئله في النهار بصحة صومه إذا لم يتقيأ رغم وجوب التقيؤ ؛ لامكان الأمر بالامساكُ عنه بقصد القربة ـ وهو الصوم - بنحو الترتب. وهذا الكالام يرد عليه مناقشات عديدة:
 لا يمكن أن يكون داعياً إلّا لداعوية الأمر ، وقد تقدم بحث ذلكا سابقاً .



 واجتماع الضدين في نفس المولى مع قطع النظر عن مسألة الامتثال فلا يحلّ بالترتب وإلّا لحلّ الامتتاع بالتر تب.

نعم، هذا المحذور لا يجري فيما إذا كان المطلوبان ضدين لا ثالث لهـما

الثالثة - لو فرض انكار السيد الخوئي نتيضه، ،ننقض عليه بلزوم هذا المبنى للقول بجواز اجتماع الأمر مع النهي أيضاً




 مطلق الوجود؛ لامكان الأخذ بدليل الأمر والنهي معاً غاية الأمر يـع بـينهـا
التزاحم وهو ليس من التعارض.

نعم، لو كان النهي واصاًا لما أمكن قصد القربة، بخلاف مور درد الجهل بالنهي، وذاكُ محذور آخر غير الامتناع الموجب لططلان العمل حتى في مورد الجهل.

 الفعل ولو أريد قصده في قبال تركهما معاً فهو محال لا لاستحالة تركهما معاً وإن أريد قصده في قبال أن لا يقصد فهو محال أيضاً؛ لأنّا التصد لا يمكن أن يكا يكون
 في موضعه من بحث الواجب المطلق والمشروط.

وهذه المناقشة وإن كانت روحها ما أبرزه السيّد الأُستاذي


## そ^V <br> اجتماع الأمر والنهي

قصد التقرب، ولو فرض عدم الحاجة إلى الأمر فهذا كأنّه تطوير وتوسعة لتلاك المناقشة وليست نكتة جديدة.
كما أنّ ما ذكره الميرزا النائيني يكّ على الكفا
 لا الامتثالي.

الثاني: أنّه لو كان النظر إلى التزاحم الامتثالي فعدم إمكان التر تب لعدم الثالث لا يضرّ بصحة العبادة ولو باعتبار كشف الملاك بالك بالاجماع والضرورة القائمين
 التقرب ولزوم بطان العمل على الأقل لمن يعلم بالنهي فلابد من توجيه آخر . لا يقـال : مع فرض وجود حالة ثالثة وهي الامساك با با قصد القربة يكون
 عدم الخطاب والأمر لعدم إمكان الترتب فلا يقاس بما إما إذا كان في الفعل مفسدة أرجح من مصلحته.
فإنّه يـــال : حيث انّه لا يمكن التقر ب بالفعل الو اقع على كل حل حال فلا يمكن التقرب في المقام؛ إذ لو اُريد التقرب بالآمساك في في قبال ترك تركه فالمفروض أن أنّ
 الفرض؛ ؛ لأنّالامساك على تقدير ترك الترك ض ضروري فالا معنى للتقرب والاتيان به من أجل المولى.
 حتى لو أحرز الملاك في الحصة القربية، فالمحذور ليس في مرحلة الخطاب

أضواء وآراء / ج
ولغوية الأمر فحسب، بل المحذور في عدم إمكان تحقيق المالك المـــم فـي الحصة القر بية ، وهذا اشكال آخر يرد على السيد الخوئي

نعم، لو كان المكلف جاههلاً برجحان الترك تَأتّى منه قصد التُقرّب بالعقل وكان صحيحاً عندئذٍ.

ومنه يعرف أنّه في موارد الضدين الذين لا ثالث لهما يمكن الأمر بالضد المهم
 الضد المهم بقصد القربة لكي لا يقع في محذور فعله بلا قصد القربة ويك ويكون الأمر


 الضدين الذين لا ثالث لهما مطلقاً .

ص ص
 والدراسات، ويمكن أن يكون روح مقصود الميرزا ـ كما قد يظهر من تقرير الفوائد ــ أنّ المنهي عنه هو حيثية التعبد بمعنى التقيد والالتزام بهذه العبا العبادة كما
 عنها، وعندئذٍ يرجع هذا الكالام بروحه إلى انّ العبادة المأمور بها وإِيا إن كان لا با بدل




السابق، فيتّم فيه جواب مدرسة الميرزا النائيني
عدم منافاة النهي التنز يهي مع الأمر .


 النهي نتهياً .
ص 01 قوله: ( الوجه الأوّل ـما نقله عن السيد الأستاذ ...).
 يكون فيها الأمر الهمهم مشروطاً ومقيداً بعدم الأمر الأهم فبسقو طه أو عدم تنجزه يكون فعلياً ويين موارد الاجتماع حيث لا يمكن أن يكرين يكون الوجوب مقيداً بعدم



يثبت الحرمة "أَّلّا ثّثّ ير تنع" الوجوب بها كما في موارد التزاحم.
 في الحجّية، فدليل النيي الدالّ على الحرمة والمالاك في صورة الاضطرار وإن ستط عن الحجّية بلحاظ مدلوله العطابقي وهو الحرمة إلِّا آنّهُ باقٍِ على الحجّيّة بلحاظ المدلول الالتزامي وهو المالاك، ، فيدلّ على تقييد الأمر لآّنّم لم يكن التقيدي للـ طولياً أي في طول الحرمة؛ لأنّا المقيد للوجوب بلم يكن هو ثبوت الحرمة بل ماكها

أضواء وآراء / ج
وبهذا البيان يظهر كيف انّ الإشكال من قبل السيد الخوئي على المقطع الأوّل
والمقدمة الأولى من هذا البيان غير فني، لأنّ الميرزا النائيني لا يا يريد الطيّي الطولية

 الايراد الثاني عليه غير وارد؛ إذ لا اشكال في عدم التبعية مع فرض العر ضية. والصحيح عندئذٍ الاشكالان المذكو ران من قبل السيد الشهيد

 بعدم ملاك الآخر ، بل بعدم المالك المؤثر في اي ايجاد الآخر إذ يستحيل أن أن يكو الا يكون
 تأثير الوجود في العدم، بل انعدام الآخر بنفس تأثير المالاك الأأقوى في ايجاد

 دليل الأمر والوجوب.

$$
\text { ص ^ } 1 \text { قوله : (والحق مع صاحب الجواهر ...). }
$$

وهناكُ منشأ ثالث للقول بالبطلان وهو أنّ الصاة فيها اعتماد وافتراش أكثر
للأرض المغصوبة وإن كان من حيث اشغال الحيّز في الفضاء المغصوب لا لا زيادة
 والجالس أكثر تماساً واعتماداً على الأرض من الواقف.

والجواب: عدم كون هذا تصرفاً زائداً عرفاً بلحاظ أنّ الواقف وإن كان أقل
اجتماع الأمر والنهي

اعتمادً وتماساً مح الأرض ولكنه بثقل أكثر بخالف البالس أو المظطجع بإنّ ثقله في كل نقطة من التماس مع الأرض لعلّه أقل، فبحسب النتيجة لا زيادة في التصرّف .

$$
\text { ص } 19 \text { قوله: ( الحالة الثالثة ... ). }
$$

 بدلاً عن الخروج ليس بأكثر من وقت الخروج، حاصله: انّه لا وجه للبطلان بل الحق هو الحكم بالصحة ؛ لأنّ الوقت المذكور - ولنفر وأن يكون المكلّف في الغصب سواء صرفها في الخروج أو في الصلاة، فتكون حرمتها ساقطة ، فلا محذور من ناحية الاجتماع.
نعم، يجب عليه صرفها في الخروج تخلصاً من الغصب الزائد، إلاّ أنّ الخروج مضاد للصالة، فلو عصى الأمر بالخروج وصرفها في الصلاة كانت صحيحة؛ لامكان الأمر الترتبي بها إذا كان مضيقاً، وإطلاق الأمر لها إذا كـا كـان مـانـا مـوسعاً ، فلا و جه للقول بالبطلان في هذه الحالة .

وفيـه : أنّ حرمة الغصب انحالية بلحاظ كل زمان زمان وبلحاظ كل نقطة
نقطة من الأرض المغصوبة، ومن الواضح انّه بعد إلقاء المكلف اضطرا اضرارً فـي الأرض المغصوبة تكون العشرة دقائق من الغصب المستغرقة للخروج مضطراً اليها ولكن بنحو الانحلال، أي انّ حرمة الكون في كل نقطة وكل آن في تلك النقطة من نقاط الغصب المتلاحقة إلى باب الخرو ج حرمة مستقلة عن الأخرى، والمقدار الاضطراري منها ما يحتاجه ويستلز مه الخروج منها، فأي مقدار زائد من المكث والبقاء فيها كون غصبي زائد محرم، فلا يـمكن أن يــع مـصداقاق الا للصاة.

أضواء وآراء /ج
ولا يقـال : بأنّ هذا الآن الزائد من الكون في تلك النقطة هو أو الكون في ذلك
 فتكون حرمته ساقطة.

لأنّه يقـال: انّ الدخول في النقطة الثانية التالية إلى الخرو جِ لا يكون بدلاً علا عن
الكون الزائد في النقطة الاُولى، بل يكون زائداً عليها؛ لأنّه على كل حالِ حال مضطر إليه من أجل الخروج حتى إذا مكث في مكانه الأوّل .

والحاصل : الكون الخروجي المضطر إليه إنّما هو خصوص الأكوان المتتابعة
 المكث في أية نقطة منها يكون هو الكون الغصبي الزائد؛ لأنّ ما بعده من النقاط على حالها من حيث الاضطرار إلى ارتكابها للخروجه، فالا يكون المكث الزائد
 الدحقّق العراقي

الدقائق العشر بالعبور إلى خارج الأرض المغصوبة أو يبقى فيها مستقالًا بذكر أو أو عمل تكون نتيجته الكون خارج الأرض المغصوبة بانتهاء الدقائق العشر بنحو طي الأرض مثالً أو بقدرة قادر صحت صاته عندئذٍ.

إلّا انّ هذا بحسب الحقيقة من مصاديق الحالة الثانية لا الثالثة ؛ لأنّ معناه انّه يعلم انّه على كل حال يكون في الدار المغصوبة بمقدار هذه الدقائق العشر سواء خرج أم بقي واشتغل بذلك الذكر مثالً، وهذا واضح.

## ص •9 قوله: ( المرحلة الاولى في حكم الخروج....).


كل قول ولو بعد البحث عن الجهتين الأولى والثانية في الكتاب، وهي كما يلي :
 بواجب شرعاً حتى غيرياً وإن كان لازماً عقلاً.

Y Y ـ ما ذهب إليه المحقق القمي
r ـ ـ ما ذهب إليه صاحب الفصول
شرعي فعلاً، وإن كان حراماً قبل الدخول ومحرماً عقلاً، أي يعاقب عليه.

وإنّما فيه الحرمة عقلاً، أي استحقاق العقوبة عليه واللزوم العقلي .

0 ـ ما ذهب إليه الميرزا النائيني
الشرعي وعدم حرمته حتى عقلاً، أَي انّه لم يكن محرماً حتى قبل الدخول .

ص •q قوله: (لابد من الالتزام بأنّ النهي عن الخروج وحرمته يسـط
بالدخول ... ).

وجّه السيد الخوئي لا يطاق؛ لأنّ البقاء أيضاً حرام فإذا حرم الخروج كان تكان الخليفاً بما لا يطاق؛ لأنّه من تحريم الضدين الذين لا ثالث لهما.

وهذا جوابه واضح، فإنّ الخروج والبقاء ليسا بعنو انيهما حرامين وإنّما الحرام
الغصب في الآن الثاني كالآن الأوّل الذي هو آن الدخول. وقد كان اختيارياً

أضواء وآراء / ج
بالنسبة إليه بعدم الدخول، فلم يكن تكليفاً بما لا يطاق ، ومن هنا عدل عن هـا وذا التعبير السيد الشهيد النهي والخطاب ساقط بالدخول من أجل لغوية بقائه لعدم إمكـان مـحركيته وزاجر يته إلّا انّ سقوطه سقوط عصياني كما في سائر موارد التـعجيز بانيز بسـوء





 في أيّ زمان، فلو لم يحقته كان عاصياً لا محالة وإن سقط الخطاب بقاءً.

 لا يقتضي أكثر من امكان المحركية نحو المطلوب من فعل وترك لا لا بقائه إلى
 بالعصيان على حد سائر موارد العصيان ، فال وجه للتفكيكاك بين الحر مة وروحها الـيان الـيا



 بعد الدخول لا يدفع محذور التضاد بـين الحـرمة المـطلقة الفـعلية للـغصب

الخروجي قبل الدخول والوجوب المشروط بالدخول؛ ؛لآنّها متضادان، سواء تحقق الدخول أم لا، وهو كافٍ للامتناع، وهذا واضح.

 الخروجي أيضاً ـلكون الحرمة انحلالية - بال لزوم محذور اجتماع الأمر والنهي، وذلك بأحد وجوه:

ا ــ أن تكون الحركة الخروجية كالحركة الصاتية غير الغصب فإنّه عبارة عن اشغال الحيّّ والقاء الثقل في المكان المغصوب والخرو
 ولا يلزم منه التكليف بالتفكيك بـين المـتلازمين ؛ لأنّ المـفروض أنّ الأمـر بالخروج مشروط بالدخول و تحقق الغصب ولو بسوء اختياره كما هو واضح النّ Y
 بالجامع والنهي عن الخصو صية لا المتخصِّص، فالنهي متعلق بجامع الغي الغصب حتى الخروجي ولكنه لو تحقق الجامع ولو عصياناً يمكن للـمولى الـي ألن أن يأمـر بالخصوصية أي بايجاد التخصّص والتقيد ـ أي لا تغصب وإي إذا أر أردت أن أن تغصب أنصب
 به فلا يلزم منه محذور تحصيل الحاصل كما لا يلا يلزم محذور اجتما يلماع الأمر والنهي
 وكفاية ذلك في الجواز أو لكون المحرّم من الفرد حيثية الجامع المنطبق فيّا لميه، وحيث انّه شرط في الوجـوب فـلا يـترشّح عـليه الوجـوب، وإنّـما يـتعلّق

بالخصو صية فقط .
٪ ـ ـلو تنز لنا وفرضنا انّ الوجوب للمتخصّص أي الفرد المحرّم إلّا انّه لا مانع من اجتماع الوجوب والحرمة، أي تعلّقه بالغصب الخروجي المـحرّم؛ لأنّــه وجوب مشروط بالدخول، والدخول يوجب سقوط محركيّة الحرمة، و وقد تقدّم
 اقتضائهما ومحركيّتهما المتعاكسة، فإذا كانت الحرمة ساقطة بعد الدخخول من حيث المحركيّة فلا محذور في تعلّق الوجوب المشروط بالخروج المحرّم بمثل هذه الحرمة التي لا محركيّة لها بعد الدخول، وأمّا محركيّنتا قبل الدخول الد الد مضادة مع الوجوب؛ لأنّه مشروط بالد هي فذلكة الموقف في هذه المسألة الفنيّة.

وظاهر الأقوال الخمسة المتقدمة الفراغ عن وحدة متعلق الحرمة والوجوب



 والقول بعدم مقتضٍ للوجوب الغيري امّا مطلقاً أو في خصوص المقام يؤدي إلى قبول قول المحقّق العراقي







 المتعلّق وهو هنا واحد.

والغريب أنّ هؤلاء الأعلام بعد ذلك ناقشوا في صغرى مــدئ الومية الخـرورج لو اجب أو كونه مصداقاً للواجب النفسي وهو النالخا لنخلية وتخليص مال الغير مما
 في المحاضرات |مكان أن تكون هناكاك مصلحة نفسية أو غيرية في الفعل المضطر

 مساوق مع تحقق التضاد أو الجهل مما يعني انّ هذه الثبهة لها جوا جواب لا محالة . وإن شئت قلت: انّ القول بوجود مقتضٍ للوجوب الشرعي النغسي أو الغيري



 من أوّل الأمر، وبهذا لا يكون مصداقاقاً لقاعدة الاضطرار بالاختيار اليار أيضاً لعدم موضوع للحرمة بالنسبة للخروج من أوّل الأمر .
والصحيح بطلان هذا الاعتراض ، فإنّه لا مانع من تعلّق الحرمة بالخرو جـ قبل
أضواء وآراء / ج

الدخول والوجوب الشرعي به مشروطاً بالدخول ؛ لأنّ مرجعه إلى انّه ير يد تركه


 لأنّ المصلحة في الخروج بعد الدخول لو فرضت مرض مشروطة بالدخول، فبعدمه
ير تنع موضوع المصلحة فلا تفويت لشيء.

والباب الآخر ليس مطلوباً بل عدمه مطلوب للمولى لما فيا فيه من تـحصيل المصلحة المشروطة بعد فعليتها بتحقق شرطه.
 الدخول من باب قيد الواجب لا الوجوب فلو لم يتركه كان عاصياً للعلية الأمر



 الدخول من حيث المحركية.
 الأمر على فعل واحد.

فإنّه يقـال: هذا ليس تأويلاً بل بيان لعدم التنافي بين النهي المـطلق قـبل الدخول والأمر المشروط بالدخول من حن حيث المحركية فير تنع محذور التضاد؛
 على ذلك.

وبعبارة اُخرى : كما تقدم في بحث الأمر بالجامع والنهي عن فرده ـبناءً على سراية الحب من الجامع إلى الفرد ـعدم التنافي يبينهيا في في مقام الما المحركية المولوية
 وايجاب فرد منه بعد تحقق الدخول المساوق مع تحقق جامي الما الغصب في الآن
 بالدخول، وفر ض الدخول هو فرض سقوط محركية النهي ، فالا تنافي بين النهي والأمر من حيث المحركية جزماً .

إن قلت: هذا لا ينفي لزوم محذور التضاد بلحاظ مبادىء الأمر والنهي من
المحبوبية والمبغوضية.
قلنـا: يمكن الإجابة عليه:
 الحب والبغض إنّما يكون بلحانظ التضاد بين اقتضائهما لا نفسيهما ولا لا محركية للحرمة بعد الدخول بحسب الفرض .






 لدفع المفسدة الغالبة وجلب المصلحة المغلوبة على تقدير ارادة الحرام برغم أنّ
أضواء وآراء / ج

ذلك الفرد يقع مبغوضاً في المور ردين لغلبة المفسدة فيه؛ لأنّ الأمر لا يشتر ط فيه
 العرفي في ذلك، وهو خارج عن المنظور إليه في هذا البحث كما هو واضح. ثثّ إنّ الميرزا النائيني
 المحاضرات على أنّه من الخلط والاشتباه بين كيفية تطبيق هذه الار القاعدار العدة في باب المحرمات وكيفية تطبيقها في باب الواجبات. والظاهر وقوع التباس في تقرير مطلب الميرزا النائيني يكِّهُ .

والصحيح أنّ الوجوه الأربعة التي يذكرها واحد منها وها وهو الوجه الثالث قد

 وسقوط الخطاب بترك الخروج وفي مورد القاعدة يوجب تحقق القدرة على الدكلف به فكيف يمكن دخول المقام تحت القاعدة؟

فإنّ هذا التقرير جوابه ما أفيد من أنّ المطلوب في المحرمات هو التز ك فكما


 بسوء الاختيار وهو لا ينافي الاختيار، والميزان مـالاحظة الامـتـناع والتــدرة

بالنسبة إلى الامتثال في البابين.
وأمّا سائر الوجوه التي ذكرها فهي لا ترتبط بهذا الخلط بل ترمي إلى رفع

## $\overline{0.1}$ <br> اجتماع الأمر والنهي

الخلط الذي وقع فيه المحققون في منهجة هذا البحث من حيث كون حرام واحد
 للميرزا النائيني
الوجه الأوّل : أنّ موضوع القاعدة ما إذا عرض الامينّا
 عليه الحج وفي المقام وإن كان الدخول بسوء اختيار الميكا المكلف إلاّلا أنّ خروجهـ من من
 موضوعاً لتلكا القاعدة.
وقد اعترض عليه في المحاضرات بأنّه متتنع شرعاً بعد تسليم انّهـ ليس
 من أنّ البقاء حيث إنّه محرم على الداخل فيكو الينون ترك الخرو ج مدتنعاً عليه شرعاً.


 البقاء بما هو غصب، فجامع الغصب نسبته إلى كل من البقاء والخروج في في الآن


 فيكون محرماً شرعاً ومعه يكون البقاء مضطراً إليه شرعاً فلا يحرم.
ودعوى: أنّن بعدما جاز ار تكاب الجامع ضمن فرد و واحد لا أكثر من جهة
الاضطرار يتعين أن يكون هو الغصب الخروجي.

أضواء وآراء /ج
مدفوعة: بأنّه خلط بين الاضطرار إلى الجامع وجواز الجـامع، فـالجامع
 أو شرعاً وعقاً من دون أن يو جب أن يكون كل من فرديه مضطراً إليه عقاًا أو شرعاً .

ولعلّ هذا من الواضحات، وإنّما الصحيح أن يقال: : إنّ جامع الغصب بأِ بأي أي






 ينافي مع كون الخروج بما هو فرد و وخروج خارجاً عن موضوع القا القاعدة فيمكن أن يكون فيه مقتضي الوجوب عقالًا أو شرعاً مع قطع النظر عن محذور الامتناع.

 الككام لم يكن ينبغي صدوره من مثله.


 التكليف ولو عقاباً على الأقل حتى لموارد العجز والاضطرار إذا كـان بسـوء

## اجتماع الأمر والنهي

الاختيار، وهذا يختص بالاضطرار التكويني لا الشرعي فإنّه في الاضطرار

 مكلف شرعاً بفعل الأهم؛ ولهذا لو تركهما كان معاقباً على ترك المهم أيضاً رغم أنّه كان ممتنعاً عليه شرعاً .

 من الواضح انّ هذا من الامتناع والاضطرار التكويني لا الشرعي؛ لأنّ امتناع

 تحريم البقاء لا بامتثاله.
الوجه الثاني : انّ موضوع القاعدة ما إذا كان مالك التكا التكليف فعلياً على كلّ كلّ
 فعلي بل رفح لموضوعه فلا يكون من سوء الاختيا الاريار أصلاً، وفي المقام الما الأمر
 الغصب فلا يكون ملاك الحرمة فعلياً للخروج بعد الدخول.
وواضح انّ هذا البيان أيضاً لا ربط له بما اعترض به عله اله الو الو الو الوه الأربعة في المحاضرات جميعاً من انّه خلط بين باب الوا باجبات والمان المحرمات.
 به بالدخول فهذا صحيح إلّا أنّ تطبيق القاعدة لم يكن بلحاظ الو الوجوب بل بلحاظ

أضواء وآراء /ج
الحرمة وإن أريد انّّ مالك الحر مة ومفسدتها ترتنع بالدخول فهو ممنوع بل يكون


 المفسدة مغلوبة وضعيفة في نفسها لا تزاحم مصلحة الوجوب المشرو الما تفويتها من المكلف بالاضطرار غير منافٍ مع الاختيار عقاباً أو عقاباً وخطاباً _لو فرض عدم محذور الاجتماع -

الوجه الثالث: أنّ الخرو ج واجب بحكم العقل على الأقل وهو يكشف عن

 هو الفعل المقدور ، فيستحيل انطباقهما على مورد واحد.

وهذا بحسب الروح يرجع إلى إشكال التهافت الذي أثرناه في صدر البحث بين فرض اضطرارية الخروج الموجب لسقوط حرمته مثالً ووجوبه، ويكون
 والبقاء والمشي، وأمّا الواجب المبحوث عنه فهو الخروج بما هو هو خروج جـ أي أي فرد من النصب بعد الدخول، واضطرارية النصب الجامع لا تستلنزم اضطرارية الفرد الذي يمكن أن يقع ذلك الجامح ضمنه أو ضمن فرد آخر ، كما هو واضح وهكذا يتضح في هذه النتطة أنّ الخروج من حيث هو هو غصب مو موض موع لقاعدة الامتناع بالاختيار، ومن حيث هو خرو اضطراراً، وأنّ الصحيح انّهذا لا يوجب سقو ط الخطاب من أوّل الأمر فضلاً عن
اجتماع الأمر والنهي

العقاب كسائر موارد العصيان، وإنّما يوجب سقوط محركية الحر مة بعد الدخول؛
 فكال الاشكالين مندفعان .

ثمّ انّ المستظهر من كلمات الميرزا

 بلحاظ الغصب الخروجي فالأنّ الاضطرار إلى الجامع ليس اضطراراراً إلى الفـرد


 شرب الماء النجس أو الطاهر فإنّه ليس من الاضطرار إلى النجس والحرام. وهذا الكالام من الزرائب، فإنّ البحث عن متتضي كون النصب الخـروجي







 الغصب الحرام المنطبق فيه لكون الحرمة انحاليةة.
أضواء وآراء / ج

ثمّ كيف طبق عنوان الغصب المحرم على الفردين الآخرين والتـزم بـععلية

 عندهم بين اضطرارية جامع الغصب المنطبق حتى على الخروج وبين وجين ورد



 الغصب فلا موضوع عندئذٍ لقاعدة الاضطرار إلى الحرام في المقام كما هو ور واضح ويمكن جعل هذا وجهاً آخر للميرزا النائيني ئِّهُ

ولكنه لا وجه لذلكَ، فإنّه إذا أريد بذلك دعوى تخصيص في أدلّة الغصب
 على قبوله كوجوب شرعي نفسي ودعوى انطباق ذلك على نغس الخرو ج - فهزا لا يستلزم التخصيص بل يستلنز اجتماع مقتضي الأمر والنهي في المقام هو محل بحثنا، ولابد من الجمع بينهما بعد تمامية مقتضيهما معاً.


 متعلقيهما بحسب لحاظ المولى. وفي المقام الو جود الشخصي الو احد للغصب
 الفعل الشخصي مرتين ، فهذا الخروج وحداني الزمان متعلّق للوجوب والو والحرمة ،

## اجتماع الأمر والنهي

وسبق زمان تحقق التحر يم على زمان تحقق الايجاب لا يجدي في رفع التضاد من حيث المتعلق

فــالحاصل : من يقول بالتضاد بين الوجوب والحرمة لا يقول به من من حيث

 في المقام بين الحرمة قبل الدخول والوجوب بعد الدخول، وإن فرض سقوط
الحرمة بعد الدخول.

وهذا الايراد تام، بمعنى اتّه لابدّ في مقام دفع محذور الامتناع والتضاد من


 بعدم الدخول محرماً بل مطلقه كان محرماً، وهذا لا يجا يجتمع مع محبوبيبته ولو الِ


 بأحد الأمور والعلاجات الثلاثة المتقدّم شرحها لدفع اشكال التضاد.
ص ६ף قوله: ( وامّا البحث عن الكبرى ...).

الالنصاف انّه مع الانحصار لو قلنا بالملازمة بين حب شيء وحب مقدمته لا محالة تسري المحبو بية الغير ية إلى المقدمة فلا يقاس بمو رد المقدمة المحرمة مع عدم الانحصار .

$$
\text { ص } 9 \text { قوله: ( فعلى الأوّل يتعين على المكلف ... ). }
$$

 تقريبين:




 للتحريك، وهذا نفس البيان الذي سيذكره السيد الثهيد هذه الفرضية ، فلا أدري لماذا فرّق يبنهما؟!
r ب إنّه بناءً على ما تقدم من عدم التنافي بين النهي عن الغصب والأمـر بفرد منه على تقدير عـصيان الجـامع وتـحققه بـالاضطرار بســوء الاخـي


 الحصة من الصاة المتحدة مع النصب لا مانع من إطلاق الأمر وشـموله لهـا بحسب الفرض.

 في التقريب السابق.
$\qquad$
فإنّه يقـال: حيث انّ المقيّد المذكور عقلي - وهو الامتناع - فيقدر بقدره لا أكثر وهو ما إذا كان حين تحقيق المأمور به النهي المتعلق بها فـا فعلياً خطاباً



 الغصب كما لا يخفى.

والحاصل بناءً على امكان الأمر بالفرد المحرم ـ ـالخروج إلى الصالة

 المحذور ، فلا نحتاج إلى دليل ثانوي.
وهذا الوجه تام أيضاً لو لم نستظهر من دليل الأمر الأوّل بالصاة عرفاً وناً فعلية
المحبوبية ومن النهي فعلية المبغوضية، وقد عـرفت عــد صـ صـحّة مـثل هـــهـ الاستفادة في محلّه.

والسيد الشهيد النهي يقيد الأمر عندئذٍ بغير المغصوب لا غير الحرام.

ص 99 قوله : (وقد ذكر جملة من المحققين هنا بأنّ هذا الديل بنغسه يدل
على عدم مبغوضيتها ... ).
هذا كلام السيد الخوئي

أضواء وآراء / ج
$\sqrt{01}$
الأمر بالخروج مع حرمته ولو الساقطة قـبل الدخــول مـتعين؛ إذ لولاه يــلزم الاجتماع.

وإن شئت قلت: إنّ الأمر الثاني المستكشف من الإجماع على أنّ الصالة
 ولو بمبادئها ـ أي المبغوضية ـ فالابد من الالتزام بار تفاعها إذا قيل بفعلية الأمر .

ومن الواضح أنّ لازم ذلك ار تفاع المبغو ضية من أوّل الأمر فتكون الصاة فيا في

 أوّلّ الأمر، وهذا من لوازم ذلك المبنى أيضاً.

ص 1 ص قوله: : (وأمّا إذا قلنا بوجوب الخروج نفسياً ...). .
الظاهر من هذه العبارة أنّ السـجود ولو لم يـلزم مـنه مكث زائـد يكــون
 في الخروج ولا ملازماً معه لكي تكون هذه الأكوان غير محرمة لانّها ملازمة مع الخروج.
ومن هنا يفصّل بين مبنى اتحاد السجود مع الغصب بالخصوص واتحاد تمام الصالة معه.

والجواب: أنّ المفروض أنّ الجامع بين وضع الثقل بالسجود أو بأي نحو آخر حين الخروج - الذي لا يكون أحدهما اضطرارياً في حقه ــ جائز له؛ لأنّه
اجتماع الأمر والنهي

لازم الكون الخروجي المباح له؛ ولهذا لو سجد لا للصالة حال الخروج من دون

 الحرمة لما عرفت من المناقشتين .

كانت الصالة حال الخروج اختيارية على ما سنذكره بعد قليل.
فالصحيح أنّه على جميع النقادير كلما لم يلزم من الصالة الاختيارية غصب ومكث زائد كان هو الواجب على جميع الفروض الثلاثة في الفرضية الأولى، ، وإلاّ فلا تجب إلاّ الصلاة الاضطرارية، ولو جاء بالآلاء ونتيارية تبطل على القول بالامتناع، بخلاف القول بالجواز ـ المبنى الأوّل ـ فالفرق منحصر بـذلك. ومن غير فرق في ذلك بين مبنى حرمة الخروج ولو مـالاكاً وعـقاباً ومـبنى الا
 يجعل الفرق نظرياً لا عملياً، فيفصّل بين امكان الصالة الاختيارية حال الخروج بال استلزام مكث زائد وعدمه.

فعلى الأوّل تثبت الصحة بالأمر الأوّل على مبنى الميرزا النائيني ومبنانا.
 يثبت ذلك أيضاً بالأمر الثاني بعد سقوط الأمر الأوّل بالعصيان والتمسك باط باطلاق أدلّة الجزئية، وفي فرض عدم إمكان الصاة الاختيارية من دون مكث زائـد تجب الاضطرارية بالأمر الثاني على كل حال وتبطل الاختتيارية إلاّ على القول بالجواز .

ص 1.1 ا قوله: ( وإنّما يختلف هذا القول عن المختار في أنّا الصلاةحال
الخروج... ).

ظهر مما تقدم عدم صحة هذا الفرق -بناءً على ما هو المختار عندنا من انكار
 الأوّل على كل حال بلا حاجة إلى دليل خاص إذا كانت الصلاذة الاختتيارية



 الاختيارية والتي كانت مقدورة على المكلف، وإنّما عجّز نفسه عـنـيا اختياره، فالانتقال إلى الاضطرارية بعد سقوطها عصياناً بــحاجة إلى الدليـلـ
الخاص.

نعم، على مختار السيد الشهيد يتمّ الفرق بين المبنيين في خصوص ما إذا كانت الصالاة اختيارية حال الخروج؛ لأنّ القيد للواجب سوف يكون عدم المبغوضية لا عدم الحرمة، والمـفروض فعلية المبغوضية.
ص 1’1 قوله : (وأمّا لو لم يتمكن من صلاة أكمل وأحسن ... ).

 ومعه يتعين ذلك فيما إذا كان ممكناً حال الخروج سواء الاء الانت صالاته خارج

اجتماع الأمر والنهي
الغصب اختيارية أو اضطرارية.
وأمّا إذا كانت وظيفته حال الخروج الصاة الاضطرارية، أي بـالايماء إلى
 كانت الصاة خارج الغصب اختيارية أو أكمل فلا إشكال في تعينه وبـطلان الاضطرارية، وإلاّل فبناءً على القول بالجواز لا يتعيّن عليه الصالاة الاختيارية في الخصب بالخصوص لكنه لو فعله كان صحيحاً بخلافه على الامتناع. وهل تصحّ منه الاضطرارية لو صـالاها حـال الخـروج أو تـجب الصـالاة الاضطرارية خارج الغصب؟
الصحيح أيضاً صحة الصلاة الاضطرارية حال الخروج؛ لأنّ المفروض أنّ الصالة خارج الأرض المغصوبة ليست أحسـن حــالاً مـنه، أي أنّ السـجود والركوع فيها أيضاً بالايماء لضيق الوقت، فدليل الصاة لا يسقط بحال مـن اجماع أو نحوه شامل له ولو بأن يأتي بالصالاة الاضطرارية خارج الغـصب،
 عاصياً للأمر المذكور جزماً، فإذا كان الوجوب فعلياً في حقه أمكن التمسك
 لها بحسب الفرض إذا كانت متساوية مع الصلاة خارج الغصب فتكون مجزية ، وإذا كانت اضطراراً تعين ووجب، وهذا يعني انّ الصالة حال الخروج إذا كار النت أقل اضطراراً تعين وإذا كانت كالصلاة خارج الغصب صحّ وأجزأ وإذا كانت أكثر

اضطراراً لم تصحّ
والتفصيلات المذكورة في المقام من قبل السيد الثهيد نِّكُّ كأنهّا مبتنية على

أضواء وآراء / ج
ما يستظهره من الأوامر والنو اهي اللفظية من الظهور في نشوئهما عن المحبوبية والمبغوضية الفعلية، وعندئذٍ لا يمكن شمول الأمر لأمر للفرد المحرم في المقام، وإن كانت حرمته ساقطة سابقاً بالدخول للاضطرار؛ لأنّهـ سـقوط عـصياني لا ينافي فعلية المبغوضية، فتكون مـنافية مــ شـمول الأمـر ، فـنحتاج إلى الـى أمر جديد.

والحاصل على مبنى السيد الشهيد
 إطلاق دليل النهي الساقط قبل الدخول. فالا يمكن أن يشمّله الألمر الأمر الأوّل بل

 الدار المغصوبة ولو كانت اضطرارية وكانت الصالة حال الخروج اختيارية فلا اجماع على صحة الصالة منه في الغصب.

إلّا أنّ هذا الكالام غير فني - حتى إذا قبلنا الاستظهار المذكور ـلأنّنا لسنا

 والشرطية والتي لا محذور في اطا(قها للمقام وإنّما المحذور في شمول الما الألما لأمر

 بالصلاة وعدم سقوطه عن هذا المكلّف وهو هنا فعلي بحسب الفرض. لا يقـال: هذا مبني على أن يكون الوجوب فعلياً عليه حال كونه في الغصب،

وأمّا إذا قلنا بأنّه يصبح فعلياً عليه عند الخروج فالا يمكن التمسكك باطلاق أدلّة الجزئية والشر طية لاثبات صحة الصاة حال الخ الخروج ج، وحيث انّ دليل الوجوب
لبي فلا يمكن اثبات ذلك، فالقدر المتيقن ثبوت الوجوب عليه بعد الخروج.
فإنّه يـــال: مضافاً إلى وضوح انّ الإجماع المذكور ناظِ إلى إلى قيود المتعلق وأجزائه لا قيود الوجوب وشرائطه فهي باقية على حالها منا من حيث عدم تليا الوجوب بقيد زائد على ما هو قيد في الوظيفة الاختيارية وهو الوقت والشروط العامة.

أقول : مضافاً إلى امكان دعوى الجزم بهذا ، لا إشكال في انّ المكارّلّف لو كان
قادراً من صلاة أكمل خارج الدار المغصوبة بحيث يكون اتيان مثلها في الدار

 المغصوبة فعلي في حقه من أوّل الأمر لا بعد الخروج.

والنتيجة في الفرضية الثانية انّه على فرض عدم استلزام الصلاة الاختيارية حال الخرو لمكث زائد وجبت وصحت على مبنى الميرزا النائيني في باب الأوامر اللفظية بنفس الأمر الأوّل فلا تتعيّن الصالاة بعد الخروج حتي إليا
 اللفظية يجب الانتظار إلى ما بعد الخروج وتبطل الصلاة داخل الغصب.

وعلى فرض كون الصاة حال الخروج اضطرارية، فإن كانت في خـارج
 تعيّن ذلك أيضاً ولم تصحّ الاضطرارية داخل الغـصب؛ لامكــان الاختـيارية

الأكثر، وإلّاّ بأن كانا متساويين أو الصاة حال الخال الخروج أكثر اختيارية، وجب
 والصحيح تعين الصلاة حال الخروج إذا كانت أكثر اختيار ية وامكان الصالياة حالد الد الدا إذا كانا متساويين تمسكاً باطلاق أدلّة الجزئية حتى على مبنى استظا المّار السيار السيد الشهيد

تنبيـه:
 الاجتماع فنقول: تارة يكون الشكا في كبرى جواز الاجتتماع واُخرى يكون



 من ناحية انتفاء قصد القربة أو حسن العمل وهو يختص بما إذا كان النهي واصلاً للمكلف.

ومجرد احتمال الامتناع والاستحالة لا يمنع عن صحة التـمسكاك بـاطلاق

 على تقدير ثبوته يختص بالامر والنهي بوجوديهما الوا اقعيين ، وأمّا حجّية إطالِاق دليل الأمر والاجتزاء بد في مورد الحرمة الواقعية فغير مدتنع جزماً .
وأمّا الشك بالنحو الثاني فقد ذكر المحقق الخراساني أصالة البراءة عن الحرمة فتصح العبادة لانتفاء المانع.
$\square$
وناقش فيه في المحاضرات بأنّ البراءة رفع ظاهري فلا يثبت الصحة واقعاً .
 عنها؛ لكونها انحلالية بناءً على جر يانها في المركبات الارتباطية.

وفيـه: انّ هذا يتمّ فيما إذا كان الشك في موضوع الحـي
الموضوعية لغصبية المكان ، وأمّا في الثبهة الحكمية والثاك في حرمة النصب

 مورد الاجتماع وهو يقتضي الاتيان بالصالة في المكان غير المغصوب. نعم، لو قيل بأنّ دليل الحرمة يقيد متعلق الأمر بغير الفرد المحرم بـعنوان
 واضح البطلان فإنّ دليل حرمة النصب يقيد دليل الأمر بالصالة بغير الغصب اليا الي الي



والحـاصل إذا كان القيد عنوان الحرمة، والثبهة مصداقية -وإن كان هــا

 الكفاية وإن كان القيد واقع الحرام لم تجر البراءة عن المانعية الزائدة؛ لأنّ مقتضى إطالِّلاق

أضواء وآراء / ج !

## اقتضاء النهي للفسـاد

ص l•V قوله: ( الكلام في اقتضاء النهي للفساد يقع في مسألثين ...) . ينبغي تقديم اُمور : الأمر الأوّل ـ أنّ البحث في هذه المسألة عن الملازمة بين النهي عن المّ العبادة أو
 والصحة في العبادة تعني الاجزاء وعدم الاعادة والقضاء، وفي المعاملة تعني النفوذ وترتب الأثر الوضعي المطلوب عليها، ويكون محمول المسألة الملازمة بين النهي والفساد.


 هو المهم والمقصود في هذه المسألة.

وقد اختار في المحاضرات القول الأخير، أعني التـفصيل بـين العـبادات

 الشرعي نسبة الموضوع إلى الحكم فتكون الصحة فيها مجعولاً شرعياً، وهذا


فيكونان وصفين للعبادة في مرحلة ما بعد الجعل أي فـي مـرحــلة الامـتثال والانطباق الخارجي التي هي مرحلة حكم العقل وانتزاعه، فلا تتصف العبادة بالصحة والفساد في مقام الجعل والتشريع لتكون الصحة مجعولاً شرعياً . وهذا الكالام غير تام؛ لأنّه من الواضح أنّ مفهوم الصحة ليس هو المجعول

 فيهما معاً ينتزعان عقالً في طول الجعل الشرعي بلحاظ ترتّب ذالك المجعول الشرعي وعدمه، فإذا كانت العبادة أو المعاملة مشمولة لاطلاق ذلك الجعل الـو من تكليف أو وضع كانت صحيحة، وإلّا كانت فاسدة، فمعنى الصحة والفساد في المقامين واحد، كما أنّهما منتزعان من شا شمول الجا الجعل الشرعي وعدم شـموله للمعاملة أو العبادة كما أفاده المشهور • وأمّا القضاء والاعــادة فـهـما حكــمان شرعيان آخران رتّبهما الشارع في موارد خاصة على بعض العبادات دون بعض،


الأمر الثاني ـ أنّ المراد بالنهي هنا النهي التكليفي لا الإرشادي إلى المانعية والبطلان، فإنّه خارج عن موضوع البحث ولا كالم في استفادة البطلان منه وإن كان ربما يقع بحث صغروي فيه يأتي في تنبيهات المسألة ـ كما أنّ البحث عن اقتضاء النهي التكليفي للفساد بحث كبروي فما عن المحقق العراقـي مـن أنّ البحث صغروي لا و جه له.

وهل يختصّ هذا البحث بالنهي التحريمي أو يعمّ التنز يهي أيضاً؟
الصحيح هو التفصيل بين ملاكات الاقتضاء، فإنّه لو كان المبنى للاقتضاء
أضواء وآراء / ج

الامتناع وار تفاع المحبوبية والأمر بالمبغوضية والكراهة فهذا يعمّ النهي التنزيهي
 بالتحريمي

ومن هنا كان الأفضل منهجياً ما صنعه السيّد الأُستاذ من طرح البحث بلحاظ
النهي التحريمي أوّلاً ثّّ البحث عن النهي التنزيهي ضمن النتبيهات.

الأمر الثالث ـ أنّ هذه المسألة أُصولية؛ لأنّها من العناصر المشـتركي
الاستنباط الفقهي حيث لا تختص نتيجتها بباب دون باب ويستنبط منها حكا حكم شرعي كلي بنحو التوسيط - ولو بلحاظ التعارض كما تقدم في مسألة الا الاجتماع و تكون مربو طة بالشارع وهي المعالم الثالاثة الرئيسية للقاعدة الأصولية وهي مسألة عقلية؛ لأنّها بحث عن الاستلزام العقلي أي الملازمة بين النهي والفساد سواءً أفيد باللفظ أو بغيره، وهذا واضح أيضاً.

وبعد توضيح هذه المقدمات الثلاث ندخل في صميم البحث ضمن مسألتين :
المسألة الأولى ـاقتضاء النهي لفساد العبادة:
وقبل الشروع في بيان البراهين والملاكات لاقتضاء النهي فساد العبادة ينبغي التأكيد على مقدمتين :

المقدّمة الاُولى ـما جاء في الكتاب (ص V• ا ا من أقسام أقام النهي التحر يمي
 أو كون المصلحة في نفس جعل النهي بأحد معنيين أحدهما غير معقول في نفسه.

المقدّمة الثانية ـما ذكر في الكتاب أيضاً (ص 9 ـ ا ) من أنّ الفساد قد يكون

بملاك الامتناع والقصور في العبادة، أي عدم وجدانها للملاك، وقد يكون بملاك قصور قدرة المكلّف على الاتيان بها صحيحة جامعة لشرائطها؛ لانتفاء شرط
 للبطلان و تختلف النكتتان في النتائج والآثار أهمها أنّ النكتة الاُولى واقـعية تؤدي إلى بطلان العبادة حتى إذا لم يصل النهي عنها إلى المكلّف بخلاف الثانية. وبعد ذلك نستعرض البراهين السبعة على الاقتضاء ملاحظين في كل واحد

 الأقسام المتقدمة للنهي التحريمي أو اختصاصه ببعضها دون بعض. وأمّا البراهين فهي سبعة :
البرهان الأوّل : يبتني على فرض منافاة المفسدة مع المصلحة، وهو لو تّمّ فيتم في كل واجب حتى غير العبادي ويثبت القصور الذاتي والبطالن حتى مع الجهل، ولكنه لا يتمّ إلّا في القسم الأوّلّ من النهي .

البرهان الثاني : يبتني على عدم إمكان التقرب بمعنى عدم صلاحية التقرّب
 النهي، وهو يثبت القصور من ناحية قصد التقرّب فتختصّ بالعبادات.

ويردّه: أنّ الميزان التقرّب العقلي وهو يحصل بالمصلحة ولو المغلوبة.
البرهان الثالث: أنّ التقرب الفعلي لا يكون إلّا بالأمر أو الحب لا بالملاك
 اثباتاً، وهذا يتم حتى في الرابع إذا قلنا بالامتناع كما هو مبنى القائل بالرابع،

ولكنه يختص بالعبادات.
وفيه : كفاية اهتمام المولى بالملاك للتقرّب ثبو تاً، وعدم الدليل على لزوم الأكثر منه اثباتاً في التقرب.

البرهان الرابع : عدم إمكان احراز الملاك مع النهي فتجري أصالة الاشتغال، ،
 بناءٍ على امتناع اجتماعها مع الأمر .
وفيه: أنّه إذا كان لدليل الأمر إطلاق بلحاظ مدلول الهيئة فهو يوجب البطلان
 الشك في التكليف كما أنّه مبني على الامتناع.
وأفاد السيّد الشهيد بأنّ البراهين الثالثة السابقة أيـضاً مـبنية عـلى القـول


 الثالث و تستكشف المصلحة و تحرز فينتفي البرهان الرابع .
وهذا الكلام سديد فيما عدا البرهان الثاني فإنّه قد تقدم أنّه لا يلزم من فعلية الأمر وجواز الاجتماع بالملاك الأوّل عدم اندكاك ملالك الأكر الأمر وغلبة المفسدة عليه بل يمكن أن تكون غالبة ومع ذلك يبقى الأمر على الجامع لعدم المزاحمة بين اقتضائهما، نعم بناءً على تعدد المعنون ينتفي هذا البر هان أيضاً .

البرهان الخامس : ويرتكز على عدم امكان التقرب بالمبغوض؛ لأنّ حال المولى عند الترك أحسن فلا يمكن الاتيان بالمبغوض لأجله . وهذا يــختص

بالتعبّد يات المشروطة بقصد التقرب كما أنّه يعمّ أقسام النهي عدا الرابع كما أنّه
 لأنّ المنظور هنا القرب العقلي المنوط بحالة المكلّق وعدم إمكان تقربه.

وفيـه : ما أفاده السيد الثهيديَّكُ من أنّ المقربية والمـبعدية ليست بـالعمل
الخارجي، بل بالدواعي النفسانية المحركة نحو العمل ، فهي سبب البعد والقرب



 تعدد الداعي الذي كل منهما مستقل في الداعوية.

وهذا ممكن إذا كانت المصلحة ومطلوب المولى في الجامع والمفسدة في
 بالخصوص، كما هو مشروح في الكتاب.


 وهو فرع أن تكون المبغوضية صالحة للتنجز فالا يتم في النهي الغيري، وهذا اليرا ما ما
هو مذكور في هامش الكتاب.

فإنّه يقال : الملحوظ في هذا البر هان أنّ علم العبد بالمبغوضية للمولى يمنع عن إمكان اضافة الفعل إليه بملاك أنّه يكون أسوأ حالاً من تركه بلحاظ ألما أغراضه
أضواء وآراء / ج

المعلومة والمنكشفة للمكلّف لا من ناحية القبح العقلي ـ بـينما في البـرها المان السادس والسابع الملحوظ قبح النعل لكونه معصية فالا يصح للمقر بية العقلية لكون الفعل قبيحاً، وهاتان نكتتان مستقلتان .

وجواب الأوّل إمكان الاضافة مع كون المصلحة في الجامع؛ لأنّ حال المولى بلحاظ تحقق الجامع أحسن من عدمه.

وجواب الثاني أنّ المبعّد والمقرّب العقلي ليس هو الفعل الخارجي ، بل هو مع

 اُخرى فلا محذور كما سيأتي بيانه.

البر هان السادس : وير تكز على عدم إمكان التقرب بالمعصية فيتم حتى في القسم الرابع من النهي لكونه معصية بحسب الفرض ـ إلّا أنّن لا يتم في اليّ الغيري، وقد غفل عن الإشارة إلى ذلك في الكتاب.



 كان يحققه حتى لو لم يكن له الداعي الآخر وهذا داع الهي الهي، ويكون له في في نفس الوقت داعي تحقق الحصة والفرد المحرم وهو داع شيطاني ـ نعمى، لو كو كان متعلق



للجواز بأن كان الأمر متعلقاً بصرف الوجود والجامع والنـهي متـعلقاً بـالفرد والحصة جاز تعدد الداعيين الرحماني والشيطاني، فـيكون الابـتعاد بـلحاظ أحدهما والاقتراب بلحاظ الآخر .
وهذا الذي أفاده السيّد الاُستاذ صحيح إذا فسرنا العبادية بمجموع أمرين: 1 ـ ايقاع متعلق الأمر خارجاً ـ تحقق الامتثال -.
「 المتعلق بما ينطبق على ما حققه خارجاً أِ

فإنّ كال هذين الأمرين في المقام متحقق رغم وجـود الداعـي الشـيطاني والعصيان بما حققه بناءً على الاجتماع.
وأمّا إذا قلنا بأنّ العبادية صفة للفعل المأمور به أي أن يكون ما يحقّةه تعبداً


 الجواز، بل صفة للعمل والفعل الصادر من المكلف خارجاً وها وهو فـعل واحـي



 جانب الداعي الالهي داعٍ شيطاني.
البر هان السابع : وير تكز على مبنى فقتي وهو اشتراط أن لا يكون إلى جانب

الداعي الرحماني داع شيطاني، أي الخلوص من داعٍ شيطاني، فإنّ اله لا يطاع
 في العبادات. وهذا يختص كالسابق بفرض وصى ولد النـي النهي وكونه نفسياً، و ويثبت


بجواز الاجتماع بالمالك الأوّل والثاني دون الثالث .
إلّا أنّ هذا البطلان والفساد بنكتة فـقهية خـاصة بـالعبادات وليس بـنكتة
اُصولية . والظاهر من السيّد الاُستاذ الموافقة عليها.
وقد تلخص من مجموع ما تقدم: أننا تارة نبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي، واُخرى نبني على الجواز بالمالك الثالث ـ الجواز الميرزائي ـ و وثالثة نبني على الجواز بالملاك المختار من إمكان الأمر بصرف الوجود الفرد.

فعلى الأوّل يلزم من ثبوت النهي بطلان العبادة المتعلق بها النهي للـقصور
 أيضاً فتبطل العبادة واقعاً تمسكاً باطالاق الهيئة في دليل الأمر المقتضي للاعادة أو القضاء، وهذا هو البرهان الرابع الأعم من البراهين الأخـرى ؛ لأنّـه يـبـبت

 حتى في الواجبات التوصلية . كما أنّهذا يتتم في تمام الأقسام الخمسة للنهي إذا كان التضاد بين الأمر والنهي الموجب للامتناع بلحاظ نفس الأمر والنهي وأمّا إذا كان بلحاظ مبادئهما ـ أي

## orv اقتضاء النهي للفساد

المحبوبية والمبغوضية ـ فهو لا يتم في القسم الرابع من النهي؛ لعدم المبغوضية في متعلقه ليمتنع اجتماعه مع محبوبية الأمر فيه.
وعلى الثاني لا تبطل العبادة إذا كان متعلق النهي عنو اناً آخر بينه وبينها العموم
 عندئذٍ شيء من البراهين السبعة المتقدمة أيضاً؛ لانّنه يكون من قبيل النظر إلى الِّى الأجنبية حين الصالة.

وعلى الثالث تبطل العبادة بالبرهان السادس أو السابع وهو يوجب البطلان

 القربة كما أنّه يتم في الأقسام الخمسة للنهي عدا الثالث وهو النهي الغيري لعدم منجز يته أو مبعديته. ص |Y| قوله: ( إذاً فالمبغوضية الفعلية لهذا الفرد....).
يمكن أن يناقش في ذلك بأنّ الكراهة والمبغوضية غير اللزومية قد تكون


 الفرد، فلا يكون النهي كاثفاً عن عدمها فيه.

 بالأمر بالجامع ضمن فرد آخر بناءً على الامتناع، نعم يمكن جعل هذا منبهاً على الِي
أضواء وآراء / ج

عدم سراية الحب من الجامع البدلي إلى الفرد المبغوض وعدم وقـوع الكسـر والانكسار بين ملاك النهي في الفرد وملاك الكا الأمر في الجامع البدلي ولئي وهو مبني الجواز بالمالك الأوّّل كما تقدّ في في محلّه ـ ومنه يعرف أنّ ما ما في الها لامش في اليّ المقام غير تام؛ لآنّ خلف فرض السراية والامتناع. ص اYY قوله: ( التنبيه الثاني ...).

ينبغي التفصيل في ردّ كلام الميرزا النائيني كالتالي :
تارة يقصد بطلان العبادة باعتبار مانعية الجزء المحرّم، وأخرى يراد بطلان العبادة من ناحية عدم إمكان التقر ب بالمركب الذي وقع ضمنه الحب المحرم وكلاهما باطل.


 بباب الصلاة لا كل عبادة غير تامة في نفسها، و تفصيلها في النقه.

وأمّا الثاني فالأنّ التقرب إنّما يكون بالأجزاء المحققة للمركب العبادي وليس

 العبادية لخصوص الأجزاء العبادية ، ولا مجال لتو التوهم عدم إمكانها لمجر د اقترانها بععل محرم، فحاله حال النظر إلى الأجنبية ضمن الصادلاة، بل لو فر فر الو الجّ الجزء المنهي عنه توصلياً وقيل بالجواز صحّ التقرب بالمركب المشتمل عليه أليضا ألياً؛ لأنّ المقصود من التقرب بالمركب بما هو مركب عندئذٍ هو قصد التقرب بتمام

المركب وهي حيثية اُخرى غير الجزء المأتي به المحرم.
وأمّا الشرط إذا تعلّق به النهي فقد ذكر السيد الثهيد أنّـه إذا كــان عـبادياً كالوضوء يبطل ، وإلّا فالا يبطل .

والصحيـح : أنّه لابد من التفصيل بين عبادية الثرط بمعنى اشتراط قصد القربة فيه فهذا لا يمنع من التمسك باطلاق الشرطية في موارد الجهل بالنهي وحصول قـصد القـربة والتـوصّل بــالثرط إلى الواجب النـفسي لعــدم لزوم
 الكتاب وبين ما إذا كان بمعنى أنّ ما يكون عبادة في نفسه شرط في الا الصالة الاة، فاطلاق الشرطية لا يثبت العبادية عندئذٍ لعدم الأمر بالشرط بعد فرض تع تعلّق
الحرمة به بناءً على الامتناع.

والمحققون أضافو ا النهي عن الوصف وبحثوا فيه كالنهي عن الجهر في القراءة وحاله حال النهي عن الشرط بل أحسن منه لعدم الأمر به؛ لأنّ الوصف غير الهي الموصوف فيعقل النهي عنه مع الأمر بذات الموصوف حتى على القول بالامتناع ولا يدخل في باب الاجتماع. نعم، قد يدخل في باب التزاحم إذا كان الوصف
 بحيث يرى عرفاً فعاً وعماًا واحداً واشترط التقرب العملي في ذلك الفعل فإذا



ص س ا ق قوله : ( فنقول : لو افترضنا أنّ المكلّف كان يعلم ...) .
ظاهر العبارة أنّ من يعلم بعدم الأمر لا يمكنه الاتيان بالعمل مع قصد التشريع،

إلّا انّ هذا غير صحيح، فإنّ التشريح المحرّم في حق العالم بالعدم معقول أيضاً، بل أشدّ حرمة؛ لأنّه افتراء أشد على الله سبحانه وتعالى من التشريع في مورد الشك واحتمال الأمر .

وكأنّ المقصود بيان أنّ العمل تارة يبطل لعدم تأتي قصد القربة فيه كمن يعلم
 قصده رجاءً، إلّا أنّ المكلّف يقصد الأمر بنحو الجزم واليقين ويسنده إلى الثارع فيكون تشريعاً فيبطل العمل من جهة الحرمة التشر يعية ومانعيتها عـن صـحّة العبادة بأحد الوجوه الثالة المذكورة.

وهنا وجه رابع غير الوجوه الثاثة، وحاصله: أنّه إذا سلّمنا عـدم حـرمة التشريع وعدم قبحه الثقلي مع ذلك لم يكن الفعل المأتي به بقصد الأمر الجزمي ألمي
 للمولى ومن أجله، وإنّما اضافة صورية إذ المراد بنية القربة أن يكون داعـيا أمر المولى ومن يعلم أنّه يدعي عليه أمراً لا يعلم بثبو ته ـوالمـه المفروض أنّه لا لا يقصد الرجاء ـ فهو ليس داعيه امتثال أمر المولى إلّا اسماً وصورةً لا واقعاً وحقيّا وحيقة . فالحاصل : الداعي المولوي المعقول إنّما هو قصد الرجاء فإذا لم يكن متحققاً منه فلا يعقل في حقه داعٍ الهي آخر إلاّل صورة، فتبطل العبادة؛ لعدم الداعـي القربي الحقيقي لا لمانعية قصد التشريع وحرمته . ثمّ إنّ هنا تنبيهاً آخر ذكره السيد الشهيد في دورته السابقة وحذفه في هذه الدورة وهو موجود في الكفاية، حاصله: أنّ النهي التحريمي الذاتي في في العي
 بأحد البيانين والبرهانين من البراهين المتقدمة، إلاّ أنّه غير ملتزم بـن به فقهياً عادة

في موارد ثبوت الحرمة الذا تية كصوم العيدين مثلاً . وإن أريد به النهي عن العبادة بما هي عبادة فهذا ممتنع • ويمكن أن يذكر في وجه الامتناع عدة تقريبات الأوّل : ما ذكره في الكفاية من أنّ تعلّق النهي والحرمة الذاتية التية بالعبادة بما هي

 بحرمة التشريع فلو كان محرماً بحرمة ذاتية أيضاً لزم اجتماع المثلين؛ وهـو محال.

الثاني: ما ذكره المحقق النائيني أنّ فرض العبادية يالزم فرض المقربية ، كما
 ومبعداً، وهذا يعني أنّه يستحيل تعلّق النهي التحريمي بالعبادي التّادة بما هي عبادة للزوم التضاد أو التناقض .

 أيضاً؛ لاستحالة أن يكون محركاً وزاجراً بعد أن أصبح متعلقه متنتعاً خارجاً،


 إليه - إلى أنّ النهي في العبادة يتتضي صحّتها .

 والانقياد كقبح المعصية حكم عقلي تنجيزي لا يعقل الردع والمنع عنه شرعاً .
ويمكن الجواب عن هذه الاشكالات بوجوه :

الأوّل : ما ذكره الكثيرون من أنّ المراد تعلّق النهي التحريمي بما هو عبادة
 أنّه لو تعلّق نهي تحر يمي بعبادة بالمقدار الممكن والمعقول لتعلقه به - ولو بتعلقة بذات العبادة - فهذا يوجب فسادها وعدم وقوعها صحيحة بأحد الوجـهين المتقدمين من ارتفاع الأمر وعدم امكان قصد القربة .
فالتنافي بين النهي التحريمي والأمر أو بين النهي والمقربية مستفاد من نفس
 الالتزام به في بعض النواهي عن العبادات بحملها على النهي التحريمي بذات
 الاُصولي، فإنّ تمام هدف البحث الأُصولي إثبات هذه المازمة والمّ الممانعة بين النهي التحريمي ولو عن ذات العبادة والصحة و تسميته بالاقتضاء وأنّ النهي هو الا الذي دلّ على الفساد؛ لأنّه لو لا النهي كان صحيحاد والصاً لفعلية الأمر تمسكاً باطلاق دليله وإمكان قصد القربة فليس النهي متعلقاً بفعل لم يكن متعلقاً للأمر ولا عبادة لاد ليقال بأنّه لغو، فار تفاع عباديته في طول تعلق النهي، وكفى بذلك بالك أثراً في البحث الاُصولي
وثانيـاً: يمكن افتراض تعلّق النهي التحريمي بالفعل المأتي بد بقصد الأمر، وما ذكره صاحب الكفاية من لزوم اجتماع المثلين - لأنّ قصد الأمر عندئنٍ تشريع محرم - ممنوع حتى إذا قيل بحرمة الفعل المأتي به تشر يعاً شرعاً . إذ مضافاً إلى عدم توقف ذلك على قصد التشريع في تمام الصور كما إذا لم
يصل إليه التحريم فإنّه يمكنه قصد الأمر ولو الاحتمالي رجاءً.

نعم، يرد عندئذٍ أنّ مثل هذا التحريم لا يمكنه أن يصل إليه إلّا ويمتنع عليه متعلقه. وهذا إشكال آخر سيأتي التعليق عليه.
أقـول: مضافاً إلى ذلك لا مانع من اجتماع حرمتين في الفعل المأتي به مع قصد الأمر التشر يعي؛ لاجتماع حيثيتين محرمتين فيه . فيكون فيه حـرمتانـيان فعليتان احداهما حرمة التشريح والأخرى كونه عبا عبادة محرمة ـ أي ذالك النعل مع
 من وجه في المقام أيضاً كما اتّضح، فلا وجه للاندكاك الـا .
وثالثـاً: يمكن افتراض تعلّق النهي التحر يمي بالعبادة بما هي عبادة بح بحيث لا يكون ذات الفعل محرماً ويكون ار تفاع الأمر وعدم امكان التقريب من جها هذه الحرمة الذاتية للعبادة النعلية.



 بل تتوقف على أن يعتقد أو يحتمل المكلّف الأمر لكي يتأتى منه الانقياد وقصد القربة ولو لم يكن أمر واقعاً .

نعم، لو كان النهي والبغض متعلقاً بالعبادة بمعنى الفعل مع قصد أمره الو اقعي
 تضاد بلحاظ المنتهى ومقام العمل والامتثال ، ولعله ظاهر كاري كام الميرزا حيث الميث قال في الوجه المتقدم لزوم اجتماع المقربية والمبعدية فإنّ المقرب إنّما هو الفّا النعل الذي يأتي به المكلّف بقصد الأمر الرجائي أو القطكي، حيث لا يعلم بـالنهي

المولوي ولم يصل إليه، وليس العمل عندئذٍ إلّا مقرباً وإن كان مبغوضاً، نظير من
 ذلك لا الانبساط النفساني للمولى، كما أنهّ بعد وصول النهي الميالم المولوي لا لا يكون

 فرض أنّها كانت تشبهاً بيعض مخالفي المولى وأعدائه أو لأي سبب آخر ألون أوجب
 لاإشكال وجداناً في معقولية ذلك غاية الأمر هذا البغض لو ولو وصل إلى المكالفّ
 من أنّ التشر يح ليس فيه تعبد واضافة للمولى.
 مخالف لظاهر خطاب التحر يم في المحركية و الزاجر ية حيث لا يعقل ذلك عندئذٍ


 اجتماع الضدين لا الأمر والنهي ولا المبعدية والمقر اليبة.
كما أنّه لا محذور في عدم محركية النهي إلّا اثباتاً لا ثبو تأَ، و أمّا ما ذا ذكر من أنّ


 نظير من انقاد للمولى فقتل صديقه بتصور أنّه عدوّه، لامكان اجتماع حسن

الانقياد مع الحرمة والمبغوضية الواقية من جهة أغراض المولى ومنافعه. فالاعتراضات المذكورة بتمامها مندفعة، والشُ العالم.

وأمّا ما ذكره صاحب الكفاية وتابعه عليه بعض آخر من امكان تعلّق النهي

 حقيقة أي مقرّباً للمولى وإن سمّي باسم العبادة أو السجود لغة ، فإنّ البحّ لـا ليس ليس لفظياً وعن الأسماء بل عن واقع العبادة الفـعلية التـي لا تكـون إلّا بـالانتياد والتقرّب، وهذا ممتنع مع تعلّق الحرمة بالسجود، كما هو واضح عا ثمّ إنّ هنا بحثاً آخر حذفه السيد الثهيد موجود في الكفاية والمحاضرات وغيرهما من كتب الأصول - في مقدمات بحث اقتضاء النـاء النهي للفساد ـ عنوانه : (ما يقتضيه الأصل في المسألة عند الشاك) .
 عند الشكا فيه، وامّا المسألة الفرعية أي صحّة العبادة أو ألما المعاملة المشكــــي فالأصل العملي يتتضي الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحي الصحة ، وامّا العبادة فكذلك لعدم الأمر بها مع النهي عنها كما لا يخفى.

 عدمها، وأمّا المسألة الفرعية ففي العبادة الأصل الفساد لانيلان التفاء الأمر بتعلّق النهي وعدم امكان اثبات المالك، فالأصل يقتضي الاشتغال. . والواقع أنّ هنا اشكالاً في هذه المـهجة أسـاساً، إذ الأصـل فـي المسألة

الالصولية لا ينبغي أن يراد به عنوان الملازمة أو الاقـتضاء كـيف ولو كـانـانت



 أم لا؟ أي الشك في امتناع اجتماع الأمر مع النهي وعدمه أو الشك في منافافة
النهي مع قصد القربة المعتبرة في العبادة .

ومن الواضح أنّ هذا الشك شك في في المسألة الاُصولية الكلية ونكتنها العامة ، وليس شكاً في مورد عبادة أو معاملة معينة نظير الشكك في امكان جـي المعل الحجّية
 افتراض عدم امكان اجتماع الأمر دع النهي، وبالتالتي عدم احراز المالك وأنّ ألّن
 الاقتضاء كما ذكره السيد الشهيد في البرهان الرابع قبل تعديله.

وعلى هذا نتول: إنّه إذا كان الشكا في اقتضاء النهي للفساد في العبادة فإن

 رغم حرمته وتعلّق النهي به.

وإن كان مرجعه إلى الشك في امكان التقرب مع فرض جواز الاجتماع فهذا مرجعه بالنحو المعقول للشك إلى الشكاك في اشتراط ذلك المينى المنى من قصد القربة
 يكون متتضى الأصل اللفظي والعملي فيه الصحة: أمّا اللفظي فبالتمسك باطيا باطلاق

دليل الأمر بعد أن كان مقيده بقصد القربة مجمالًا لا يقتضي أكثر من شرطية أصل
وجود قصد النهي سواء كان في مورده قصد شيطاني أم لا.
وأمّا العملي فبالبراءة عن شرطية أو جزئية القصد المذكور .
وأوضح من العبادة حال المعاملة حيث انّ الشك في اقتضاء الحرمة لفساد
المعاملة معناه الثكاك في كون دليل الحرمة مقيداً لدليل الصحة وعدمه والأصل فيه هو الصحة وبقاء دليل الصحة على عمومه.

فالحاصل : المسألة الاُصولية هي استلزام النهي لارتفاع الأمر العـبادي أو أو

 البراهين والوجوه فيه، فال معنى لفرض الشكا وإين إن فرض الشاء الشكا فيه فيا فلا معنى لافتراض ارتفاع الأمر في العبادة، بل معناه الشكاك في ارتفاعه وتقييد الأمـر العبادي أو الصحة والامضاء المعاملي بغير الفرد المحرم، والأصل فيه يقتضي

 واستحالته فالأصل امكانه.

## ص صاس| قوله: ( هذا تمام الكلام في الجهة الثانية...) .

أقـول: كان المناسب ذكر الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية وقبله من دلالة
 الشيباني وأبي حنيفة، فإنّ المعاملة لو كانت اسماً للمسبب الشرعي لا لا الاعتبار الشخصي أو العقائي - فإنّ الأوّل جزء من السبب كما ذكرناه في بحث الصحيح

أضواء وآراء /ج
والأعم والثاني أجنبي عن غرض الشارع أصلاً، ولا وجه أيضاً لحمل اللفظ وأسامي المعاملات عليه ـ فالنتيجة ظهور النهي عنها في صحتها باعتيار أتبار ظهور النهي المولوي في مقدور ية متعلقه حيث لا محذور عقلي فيه ـكما كما في النهي عن العبادة بما هي عبادة ـ فالصحيح ما عليه صاحب الكفاية.

وأمّا ما في المحاضرات من انكار معقولية النهي عن المسبب الشرعي فقد
 اشكالات أُخرى، فراجع وتأمل .
ص آ| قوله: ( وأمّا الجهة الثالثة...).

ما ذكر في هذه الجهة إن أريد به مثل: ( يحرم ثمن الميتة) بــمعنى يـحرم







 التكليفية المترقبة في المورد ولكنه إنّما تكون بلحاظ الآثآثار التكليفية بعنوانها الأولي، فالا يقدح ثبوت الحرمة في كل التصرفات بعنوان آخر ـ فالأولى حذف هذه الجهة رأساً.

## المفـاهـيم

ص |ع| (الهامش ...)

يمكن الجواب على الاشكالات المذكورة بأنّ الخصوصية المقتضية للمفهوم
 ما يدلّ عليها زائداً على أصل أطرافها الأصلية من الموضوع والمّ المحمول سواء كانت الخصوصية راجعة إلى الهيئة والمعنى الحرفي كالثر طية والو الوصفية والغائية والاستثنائية أو إلى معنى اسمي كالعدد وسواء كانت الخصوصية عامة أو خاصة بمادة معينة كما في مفهوم الموافقة . ولعلّ هذا مقصود المحقق الاصفهاني بل و الخراساني
فــالحاصل : المفهوم في المصطلح الأصولي ما إذا كــانت نكـتة المـالازمة ومنشأها مبيناً ومذكوراً في اللفظ سواء بنحو المعنى الاسمي أو الحرفي، وهذه الما غير نفس الملازمة ليقال إنّه صار منطوقاً، وأيضاً غير المازمة العقلية التي لا يكون المذكور منها في اللفظ إلّا الملزوم كما في عكس النقا لنقيض أو وجـوب المقدمة وحرمة الضد. وهذه النقطة كأنّها المقصودة في كافة الكا عبارة كل واحد من الأعلام تختلف عن عبارة الآخر وبيانه.
ص ( الهامش ....)

ما في هذا الهامش وإن كان صحيحاً على ما سيأتي من التـعليقات عــلى الكتاب، إلّا أنّ موضعه ليس هنا؛ إذ المقصود في هذه النقطة ليس بأكثر من

أضواء وآراء /ج
أنّ اقتناص المفهو علا يتوقف من حيث ركنه الأوّلّل على أكثر من اثبات الار تباط
 صحيح كما سيأتي في المتن أيضاً عند بيان طرق اقتناص المفهو م في الاستنتاج الأخير في هذه الجهة.

ص ا£^ قوله: ( اقتناص المفهوم يمكن أن يكون أحد أمور ثلاثة ...). .
إثبات المفهوم بأحد الطرق الثالثة متوقف في المر تبة السابقة على الإشارة إلى نكتة هي الفذلكة الأساسية للفرق بين الجملة الشرطية والجية الجملة الو $ا$ الوفية أو
 النكتة لا يمكن إجراء شيء من الضوابط والطرق الثلاثة المذكورة، و تلكاك النكتة

 عروض الحكم وأنّه يعرض على الموضوع المقيد بالوصف أو اللقب فلا مجال لشيء من هذه الطرق الثالثة فيه.

والحاصل إبراز هذه النكتة ضروري عند البحث عن ضابط المفهو وملاكاته.
ص ا£^ قوله: ( والكلام في ذلك يقع ضمن نقاط ثلاثة ... ).
المذكور في الكتاب النقطة الأولى والتي هي في تحقيق مفاد الجملة الشرطية


 وكأنّه اكتفي في ذلك بما تقدّم في بحث ضابطة المفهوم.
ص lor قوله: ( فلابدّ من حلّ آخر ...).

هذا الحلّ خلاف المدلول التصوّري للجملة الشرطية، ويتوقف على وجود

 فرض وجود مدلول تصديقي، كما أنّ هذا الاشكال لا يخت ينصّ بِّ بجملة الاستفهام
 ومنها الأوامر والنواهي، أي الأحكام المعلّقة على شرط، فهذا الحلّ لا يمكن المساعدة عليه.

 وبحاجة إليه لا محالة من الآن، وهذا توجيه آخر غير ما ذكره السيّد الأُستاذ في الكتاب.

ولكنه أيضاً فيه عناية ومؤنة حيث يلزم أن لا يكون الجواب الآن مطلوباً بالذات بل بالمالازمة، وقد لا ير يده في مورد من الموارد مع انّ كل ذلك خلك خلاف الوجدان.
وقد يقال بأنّه على تفسير المحقق الاصفهاني يكون الانشاء في كيلّ مليّ من الجزاء
 في الجزاء الطلبي حيث يوجد زائداً على الانشاء والجعل الوجار الوجوب المـجعول فيعقل أن يكون منوطاً بتحقق واقع الشرط، وهذا با بخلاف الجا الجزاء الاستفهامي فإنّا لإنه


الاستفهام فلا يكون هناكُ ما يتر تب على تحقق الشرط خارجاً .

وهذا بخلاف مبنى المشهور فإنّه بناءً عليه لابد من تعليق في الجملة فإذا لم يكن تعليق في مورد الاستفهام كان ذلك دليلاً على صحّة ما ذهب إليه المحقق الاصفهاني

وفيه: أوّلاً ـكما يوجد في انشاء الطلب انشاء وهو فعلي وطلب وجوبي وهو
معلق كذلك يكون في انشاء الاستفهام انشاء وهو فعلي يتحقق بنفس الشرطية ومنشأ وهو طلب الافهام أو الانفهام وهو معلق على الشرط خارجاً فـيكون الاستفهام المنشأ تعليقياً أيضاً.

والحاصل : إذا لوحظ الجعل والمجعول بمعنى الانشاء و المنشأ بما هما أمران اعتباريان فهذا معقول في الاستفهام أيضاً كما هو معقول في الطلب وإذا لوحظ الأمر التصديقي الموجود في نفس المتكلم من حالة الطلب والاستفهام فهي على حد واحد في الجملتين أيضاً.
وثانيـاً ـ لو فرض أنّ نفس فرض الشرط من أجل انشاء الاستفهام أو الطلب في الجزاء وكالاهما يكون فعلياً فمن أين يستفاد إذاً اناطة الجزاء وناء وهو الطلب
 عليه غير أداة الشرط، وجملة الشرط إذا كانت ملحوظة بما هي فرض وت وتقدير فعلي لا بما هي مرآة للمجيىء الخارجي فا فا فلا وجه لاستفادة تادة تحقق الطلب على تقدير وفي فرض تحقق المجيىء الخارجي الحقيقي وإذا كانت ملحوظة با بما هي
 منها معاً غير معقول فالمشكلة باقية حتى على مبنى الأصفهاني لأِّهُ .

والصحيح: أنّ هذه المشكلة محلولة بناءً على مبنى الأصفهاني لِّنِّ ، أي إذا
قلنا بأنّ المدلول التصديقي يكون بأزاء جملة الجزاء الانشائية والمتكلم ينشىء

بالفعل الطلب أو الاستفهام أو التزجي أو غير ذلك، غاية الأمر ينشىء طـلـباً
 التصديقي؛ إذ يكون المدلول التصديقي لكل من الجملة الطلبية والاستفهامية كاملاً ومنتهياً فيكون بحاجة إلى الجواب في الاستفهام لا محالة؛ ؛ إذ لا يكون هناك تعليق في المدلول التصديقي الذي هو الاستفهام الحـقيقي، وليس ذلكا لا لا
 ليست الشر طية دالّة على التعليق أو التوقف، وإنّما تدلّ عـلـى تـلى تـيبيد النسـبة الاخبارية أو الانشائية في جملة الجزاء بفرض وتقدير تحقق الشرط والنسبة
 فيكون الاستفهام والسؤال فعلياً والمسؤول عنه هو تحقّق الجزاء على تـقدير تحقق الشرط كما هو واضح.

 الشرط فعلياً.

وكذلك يمكن حلّ المشكلة بناءً على تفسير المشهور ، فإنّ المشهور لم يدّعوا




 إلّا أنّ المنشأ ملتصق أو معلّق على الشرط، وليس مطلقاً، فلا يمكن جعل ما ذكر

من الأمثلة دلياًا على بطلان تفسير المشهور و تعيّن مبنى المحقّق الأصفهاني وما في هامش الكتاب هنا من الفرق بين جملة ( هل إن جاء زيد تكر تكرمه؟ )


 الانشائي أو الاخباري ، فلا يلزم خبر ية الشر طية الانشائية ، كما انّ انّ ما في الشاهِ الهد
 صحيح؛ إذ يكفي الإطلاق لاثبات ذلك كما تقدم في البحث عن الركن الثاني لضابطة المفهوم.

## ص ص10r قوله: (والاحتمال الأوّل يناسب...).





 أو النسبة التصادقية أو التعليق والتوقف ونحو ذلك من النسب والار تـنـباطنات المعقولة بين نسبتين تامتين في نفسيهما، وهذه هي مقالة المشهور . وهذا المطلب غير تام كما اُثير إليه في هامش الكتاب هنا، فإنّ المّ المـحقّق
 طرف جملة الجزاء، بل هناكُ ربط بين النسبة التامة في نفسها لجملة الجزاء مع

النسبة التامة في نفسها لجملة الشرط، إلاّ أنّ هذه النسبة ليست نسبة اللـزوم والتوقّق أو التصادق بل نسبة الفرض والتقدير ، فإنّها أيضاً نسبة ذهنية، بـلـ سيأتي أنّ المتعيّن هذا التحليل والتفسير للار تباط النسبي والمعنى الحرفي القائم بين الجملتين.


 على لزوم بينهما أو على ترتب بنحو العلية فضالً عن المنحصرة) (1". ومن الواضح من هذه العبارة أنّها بصدد نفي استفادة اللزو وم أو أو الترتب من مدلول أدوات الشرط الذي على أساسه استفيد المفهوم من الشرطية من بـن بعض تقريباته، وليس في مقام نفي أصل التزابط والنسبة بين جملة الجزاء وجي
 لا محالة ، وإلّا لم يبق معنى للفرض والتقدير وكان لغواً وهذا واضح . نعم، هذا يفتح باب البحث في نفسه عن أنّ المدلول التصوري الوضعي لوّ لألوأداة الشرط هل هو الفرض والتقدير لاثبات الجزاء فيه؟ ؟ أو أنّ مدلولو نس نسبة معينة يين

 ما شئت فعبّر

والذي يفهم من كلمات السيد الشهيد
( ) نهاية الدراية ج 「، ص r٪غ.

الثاني، ومنشأ هذا أنّهم عبروا بدلالة الشرطية على اللزوم بين الجزاء والشرط،




 وليس مقصود السيد الشهيد اثبات دلالة الشرطية على اللزوم لاثبات المفهوم. وإنّما مقصوده اثبات المفهوم من نغس دلالة الجملة الشرطية على الالتصاق والربط المخصوص بين جملتي الجزاء والشرط ولو لم يكن هو اللزو و ولكن


 ملتصق بالشرط وصادق كلّما صدق الشرط. وهذا مجموع إطاقينين بـحسب


 أن ارتباط سنخ الحكم مقيّد بغير ذلك الفرض فلابدّ من تقييد أحد الاططالقين لا محالة.

وهكذا يمكننا أن نستخلص أنّ اقتناص المفهوم تارة يكون من جهة استفادة اللزو م العلّي الانحصاري للشرط، سواء كان ذلكا علك على أساس ديأي دعوى دلالة الأداة


بحسب تعبير السيد الشهيد الشرطية على الارتباط بين مفاد الجزاء والشرط أي الالتصاق ولي والتوقف بينهما في مقام الصدق ولو لم يكن في البين علية بل ولا لزو م يكفي في اثبات المفهوم باجراء الإطلاق في كل مـن مـفاد الجـزاء ومــدلول الشرطية. وهذا ما سلكه السيد الشهيد

ومقالة الاصفهاني ذكرها لنفي الطريق الأوّل لو ادعي بلحاظ مرحلة المدلول التصوري الوضعي، ولكنه لو تم ينفي الثاني أيضاً.

ومن هنا تصدى الشهيد المحقق الأصفهاني في استفادة اللزوم من أدواة الشرط وضعاً فضلاً عن العلية الانحصارية بل بحثه معd في تحديد مفاد الشرطية ودلالتها على الأرتباط بين
 يكون بنحو النسبة التصادقية أو التر تب والتعليق بين النسبتين في جملتي الجزاء والشرط، وانّ هذا هو مفاد الشرطية الكبرى، وحينئذٍ يمكن اجراء الإطلاق فيها واثبات إطلاق الارتباط فيثبت المفهوم بذلك. واستدلّ السيد الثهيد على مدعاه بدليلين :

ا ـ دعوى الوجدان والتبادر على أنّ مفاد الشرطية إنّما هو هذا الارتباط والالتصاق بين جملتي الشرط و الجزاء المعبّر عنه بالنسبة الالتصاقية أو التوقفية أو اللزوم.

「 _ ـ دخول الاستفهام أو النفي على هذا الارتباط كما في قولك : ( هل إن جاء زيد تكرمه )، أو ( ليس كذلك إذا جاء زيد أكرمته )، فإنّ المسؤول عنه أو المنفي
أضواء وآراء / ج

نفس النسبة والملازمة لا نسبة الجزاء كما في قولك: ( (إذا جاء زيد فلا أكرمه )، بل قد يكون نفي الجزاء كذباً بحيث إذا جاء زيد فقد يكر يكر مه اتفاقاً، رغم
 الار تباط والالتصاق بين الجزاء والشرط فيجري فيه الإطلاق .

إلّا أنّ كلا الوجهين غير تامين : أمّا الوجه الأوّل فيمكن أن يناقش فيه:

أوَلاً ـ بأنّ الترابط والربط الخاص المستفاد وجداناً بين الشرط والجزاء ليس
 ويقال بأنهّ مطلقاً معلّق على الشرط فيبثت المفهومَ، بل المستغاد منه أنّ الشرط مستتبع للجزاء ومستلزم لصدقه، ، سواء في الجملة الخبر ية أو الانشـائية وأنيّ تحقق الشرط يجرّ الجزاء خلفه ويستتبعه ، وهذا المقدار لا يكون اليا اجراء الإطالاق
 لا ينفي وجود استتباع آخر لشرط وموضوع آخر مع الجزاء.

فالحاصل : مجرّد استتباع الشرط للجزاء المستفاد مـن الشـر طية لا يـــني
 ليجري فيه الإطلاق ويثبت المفهوم، ففرق بين أن نقول: (اكرام زيـد مــلّق
 الأوّل هو المفيد لاثبات المفهوم دون الثاني.

إلاّ أنّ الشرطية ظاهرة في الثاني دون الأوّلّ، بل لعلّ المعنى الأوّلّ فيه نوع قلب للشر طية؛ حيث يستلزم لحاظ الجزاء موضوعاً مفروغاً عنه للتعليق على

الشرط، وهو خلاف الوجدان جداً، وإنّما الملحوظ مفروغاً عنه في الشرطية
 على تقدير الشرط، فإذا اُريد استفادة نسبة تصادقية بين الشرط والجزاء الجزاء فهي استتباع الشرط للجزاء لا تعليق الجزاء على الشرط، فحينما نقول مـثالًا: (إذا
 لا أنّ الفساد معلّق على هذا التعدد، بحيث لو كان كان الأمير واحداً فلا تفسد الألما لأمور .
 موارد الشر طية سواء كانت خبر ية أو انشائية يكون الالتصاق والتنرابط المستفاد منها من طرف الشرط للجزاء لا من طرف الجزاء بالشرط.

نعم، إذا كان استتباع الشرط للجزاء بمعنى استتباعه لطبيعي الحكم، بمعنى مطلق وجوده لا صرف وجوده كان لازمه المفهوم والانتفاء عند الانتياء الانفاء، إلّا أنّه
 لا يعني ذلك، بل يعني طبيعي الجزاء، بمعنى صرف الوجود؛ لأنّ الجزاء بيمثابة المحمول في الشر طية لا الموضوع، وهذه هي النكتة الأساسية في البحث.

وثانيـاً ـ أنّ الار تباط بين الجزاء والشرط لو أريد به مفهوم الربط والالتصاق


 منصاً في محلّه . وقد صرّح السيد الثهيد أنّ هذه النسبة لا يمكن أن تكون مدلولاً تاماً ولا بأزائها مدلول تصديقي.

وإن اُريد به نسبة حقيقية في عالم الذهن أي قائمة بين المفاهيم في عالم الذهن والادراك لها ــكالنسبة التصادقية في الحملية أو العطف والاستثنناء _وهذا هو المناسب مع كون الشرطية نسبة تامة ومع كون طرفها نسبة ذهنية تامة أيضاً

 المحقق الأصفهاني، أي الفرض والتقدير ، فإنّ التقد ير كالعطف والاستثناء نسبة ذهنية ولا واقع له في الخارج. وتوضيح ذلك: أنّ عالم الذهن عالم النسب التامة بين المـفاهيم، وعـالم الخارج عالم النسب التحليلية والتي هـي كـالمفاهيم الأفـراديــة والتــييدية ، وجملة الجزاء لا إشكال في كونها مشتملة على نسبة تامة اخبارية أو انشائية قائمة بين موضوعها ومحمولها على حدّ الجملة غير الشرطية، وأدوات الشرط
 تحقق جملة الثرط، فتكون الشرطية بحسب الحقيقة تحديداً وتقييداً للنسبة التامة المفادة بالجزاء، وتكون ذهنية أيضاً.

أمّا التعليق والاستلزام أو التوقف والالتصاق فهذه كلّها مفاهيم اسمية ونسب خـارجية منتزعة في طول ذاك التحديد للنسبة التامة الذهنية الجــزائـية، فــإنّ النسب الخارجية التحليلية على ما ذكرنا مفصلاً في محلّه أعمّ ممّا ينتزع عن الِّ الخارج أو عن الذهن في طول وجود المفاهيم والنسب فيها ، فإنّها أيضاً خارج بالنسبة للمفهوم المنتزع عنها، فالملازمة والتوقف والتعليق والالتـصاق كــلـّها معاني واقعية خارجية، وإذا كانت نسبة فهي تـحاليلية وليست نسـبة ذهــنية، ، فلا يمكن أن تكون هي مدلول النسبة الثرطية، بخلاف نسبة الفرض والتقدير .

لا يقـال : كما تكون النسبة التصادقية بين الموضوع والمحمول في الحملية
ذهنية كذلك يمكن أن تكون النسبة التصادقية بين جملة الجزاء وجملة الشرط
ذهنية، وأيّ مانع عن تصوير ذلك؟



 الخارج طرفان ونسبة أصلاً كما حقّق في محلّله .

فإن قيـل : تكفي دلالة الشرطية على كون الشرط موضع الفرض والتقدير ، أي النسبة التقدير ية والفرضية في اقتنا
 وجوده بذالك الفرض والتقدير مطلقاً وفي تمام الحالات يستلزم انتفاء الحاء طـبيعي الحكم بانتفاء ذاك التقدير كما نقوله في النسب التصادقية أو الالتصاقية.
قلنـا: فرض الشرط لانشاء صرف وجود الحكم في ذلكا التقدير لا يستلزم


 الأوّل لا يستفاد من الإطلاق الجاري في طرف الحكم والجزاء، والثاني بالي بحاجة

 الشرط، وهذا لا يستلزم المفهوم أصاًّ.

وثالثـاً ــ هذا التحليل لمفاد الجملة الشرطية يو اجه عدّة اشكالات لا يمكن حلّها:

منهـا ــعدم امكان تقسيم الجملة الشر طية إلى خبرية وانشائية طلبية إذا كان مفادها ومدلو لها التام والذي يكون بازائه المدلول التصديقي النهائي للمتكلملم هو النسبة التصادقية أو اللزو و والتعليق بين نسبتي الجزاء والشرط ، فإنّه من الواضِ


 كنسبة تامة في نفسها كما في جملة الشر ط، فكما لا تا تكون الشر طية اخبار الوارً عن جملة الشرط ولا قصد ولا مدلول تصديقي بازائها كذلك سوف تكون جما جلة الجزاء، وهذا يخرجها عن الانششائية والدلالة على جعل الحا الحكم وانشائه إلاّلا بنحو
 (إن جاءك زيد ثبت عليك وجوب الاكرام) الخباراً.

ولو قيل بأنّ المدلول التصديقي الفعلي للمولى قصد انشاء وجوب الاكرام

 الفرض والتقدير لانشاء الجزاء؛ إذ لا يعقل وجود مدلولين تصديقيين جدّي يِين في الشرطية الواحـدة للــتكلم انشـاء الحكـمـ والاخـبار عـن تـالازمه مـع الشرط.

لا يقـال : ينشىء المتكلم بالشر طية الانشائية حكماً ملصقاً ومعلّقاً بالشرط،

وحيث إنّ الإطلاق يجري فيه ويثبت أنّ صرف وجوده معلّق وملصق بالشرط فيثبت المفهوم مع كون المدلول التصديقي بازاء جملة الجزاء في الشرطية وهو

انشائي
 المقصود لم يكن بحاجة إلى جملة مما تقدم في تحليل الجمالة الشر طية فية في النقطة الاُولى من فرض محور الشرطية التلازم والتصادق بين الشرط والجزاء وكونهما بمثابة طرفين للنسبة الشر طية، وكون المدلول التصديقي بازائها لا بازاء
جملة الجزاء.

وثانيـاً ــ هذا يمنع عن اجراء الإطلاق حيئذِ في النسبة الشرطية ؛ لعد م كونها
 بالشرط، وليس المدلول التصديقي افادة هذا الار تباط بين طبيعي الحكم في
 ارتباط مطلق وجود الحكم بالشر ط أو توقف صر صرف وجن وجود الحـي هذا الار تباط ما لم تفرض عناية زائدة في الجملة الشر طية على النظر إلى هذا الارتباط لا أصل الجزاء.

ومنهـا ـعدم امكان تفسير ما سيأتي من الفرق بين الجمل الشرطية الخبرية ـ حيث قبل السيد الثهيد عدم المفهوم لها - وبين الجمل الشرطية الانشائئية، وسيأتي مفصلاً تحقيقه.

ومنهـا ــ أنّ نظرية كون الشرط في الشرطية لمحض التقدير و تحديد فرض صدق الجزاء لا أكثر ينسجم مع مدلول الشرطية بتر بـمام أقسامها، أي ما يكون
أضواء وآراء / ج

الشرط فيها مسو قاً لبيان الموضوع وما لا يكون كذلك، وما فـا فيه مفهوم من الجمل
 النسبة التصادقية بين الجملتين لا يصدق في تلكا الموارد كالشرطية المسوقة


 تعليق وجوب الكفارة على الافطار لكان ينبغي استفادة المفهوم من الجملة. وأمّا الوجه الثاني:



 ونحوه على النسبة الشرطية؟ لا يعيّن أحد المعنيين في قبال الآخر ، وقد تقدّم توضيح ذلك سابقاً في بعض المقدمات التي ذكرناها . نعم، يتضح مما تقدم مطلب تحليلي مهم وهو أنّه حـيث يكـون التـي والفرض، وإن شئت قلت النسبة التقدير ية أو الترتبية الشر طية نسبة ذهنية وتامة فيكون صالحاً لاجراء الإطلاق فيها بخلاف النسبة الوصفية الناقصة بمعنى أنّ المتكلم وإن كان في مقام ترتيب الجزاء واثباته في فرض تحقق الشرط وعلى
 إلّا أنّه حيث انّ هذا الفرض والتقدير تحديد لثبوت الجزاء وصدقه بحيث لو لواه

لكان ثابتاً مطلقاً ـ أي سواء تحقق مفاد الشرط أم لا - وحيث انّ الجزاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم في مورد الشرط لخروج الشرط عن جملة الجـزاء، فعندئذٍ إذا كان الإطلاق في طرف الجزاء يثبت طبيعي الجـزاء بــنحو صـرف الوجود، كما هو مقتضى الإطلاق الجاري في طرف الما المحمول، وما يا يكون بمثابته


 استفيد من الشرطية ولو بقرائن خاصة الترتب والتعليق لطبيعي الحكم - ولو بمعنى صرف وجوده ــ على الشرط مطلقاً ثبت المفهوم عندئذ ، فالمفهوم يمكن اقتناصه من الجملة الشرطية باثبات إطلاق ارتباط الجزاء بالشرط بهذا المعنى،
 الوصف والقيد؛ لكونه قيداً للحكم، أي لا تتم النسبة الحكمية إلّا به، بخلاف جملة الجزاء في الشرطية.

ولعلّ هذا هو وجه ذهاب جملة من الفقهاء إلى ثبوت المفهوم للشر طية. ونلخّص ما تقدّم في مفاد الجملة الشرطية ضمن اُمور :

الأمر الأوّل : لا إشكال في وجود الارتباط بين جملتي الجزاءو الشر ط بنحو يجعلها جملة واحدة كبرى لها مدلول تصديقي واحد لا لا جملتان مستعلتان لكا لكل منهما مدلول تصديقي مستقل عن الآخر ، وهذا الارتباط ثابت على مستى لاحتوى المدلول التصوري الوضعي للجملة بدليل ثبوته واحساسنا ونا بها بـد حتى إذا سمعناها من جدار.
أضواء وآراء / ج

الأمر الثاني: تقدم في بحث المعاني الحرفية الفرق بـين النسب التـركيبية الناقصة والنسب التامة وأنّ النسبة الناقصة نسب حقي النيقي الذهن ، ومن هنا تكون حصيلتها مفاهيم افرادية بخلاف النسب التامة فإنّها نسب حقيقية في الذهن بين مفهومين مستقلين، ومن هنا يمكن أن يتعلق بها مدلول تصديقي من قصد الاخبار أو الانشاء بخلاف النسب الناقصة.

وهذا يعني أنّ النسب الناقصة ذاتاً لا يمكن أن يكون بأزائها مدلول تصديقي ويسكت عليها بخلاف النسب التامة سواء كان بالفعل بأزائها مدلول تصديقي أم لم يكن ، فعد م السكوت الفعلي على نسبة _كجملة الشرط _ـلا يعني كونها ناقصة إذا كانت ذاتاً مما يمكن أن يكون بأزائها مدلول تصديقي الأمر الثالث : أنّ التقييد والتعليق والتحصيص ونحو ذلك من الأمور إنّـما يتعقل بلحاظ المداليل التصورية أي المفاهيم لا المداليل التصديقية، أي القصد والارادة؛ لأنّ المداليل التصديقية وجودات حقيقيّة ، والو جود يساوق التشخص والجزئية ويستحيل فيد التعليق أو التحصيص.

نعم، قد يسند التعليق إلى المدلول التصديقي كالجعل والانشــاء بـالعرض
 معلّق فيقال الجعل مقيد أو معلّق على كذا .

وبهذا يعرف أنّ ما جاء في كلمات السيد الشهيد ذُّنِّ في المقام من التعليق في المدلول التصديقي للجزاء على الشرط لا يقصد به تعليق قصد الإخبار أو الانشاء الفعلي من جملة الجزاء على شيء إذا كان المدلول التصديقي بازاء جملة الجزاء، فإنّ هذا غير معقول، وإنّما المقصود من تعليق المدلول التصديقي للجزاء على

الشرط تعليق مدلول النسبة التامة في الجزاء ومحكيها الخارجي أو مـجعولها الانشائي على الشرط، مع كون قصد الاخخبار أو الانشاء المتعلق بالمحكي فعاء المالياً منجزاً، وهذا بخلاف ما إذا كان المدلول التصديقي بازاء الشرطية والتعليق أو اللزوم بين الجزاء والشر ط، فإنّ التعليق المحكي والمتعلّق للقصد الجدّي فعلي لا معلّق .

وبهذا يعرف أنّه لم يكن ينبغي اخراج الجملة الشر طية الواقعة موقع الاستفهام
 هناكُ مدلول تصديقي بازاء الجملة الشرطية بناءً على تفسير السـيد الشـهـيد، ولكنه مدلول تصديقي انشائي، وهو الالستفهام عن التعليق لا الإخبار عنهر ونهير وبناءً على تفسيرنا يكون الاستفهام عن الجزاء المفروض في تقدير الشرط ويكون المدلول التصديقي الاستفهامي فعلياً والمستفهم عنه معلّقاً.

وبتعبير السيد الثهيد: المدلول التصديقي للجزاء بمعنى المحكي يكون فيه
معلّقاً على الشرط، فلا وجه لاخراج هذا الفرض .
الأمر الرابع : لا إشكال في أنّ جملة الشرط في الشرطية لا يكار يكون بأزائها


 يكون بازاء كليهما؛ إذ لا تتحمل الجملة الواحدة أكثر أكثر من مدلول تصديقي واني كما هو محقّق في محلّه.

وقد ظهر مما تقدّم أنّه لا يمكن الالتزام بأن يكون قصد الإخبار أو الانشاء

بازاء النسبة الشر طية، بل لابد وأن يكون بازاء النسبة المفادة بجملة الجزاء، فلو كان ما تقدم عن السيد الثهيد الشرط في النقطة الأولى من بحث مفهوم الشرط من أجل اثبات هذه النتيجة فال يمكن المساعدة عليه بوجه أصالً، وقد تقدم شرحه مفصلاً. وأمّا إذا كان المقصود أنّ المدلول التـصديقي يكـون بـازاء جــملة الجـزاء




 جملة الشرط، وهذا لا يقتضي أكثر من الار تباط بين الجزاء والشرط في الصد الصد


 ومقيداً بالشرط، وكل ذلك عنايات زائدة بحاجة إلى إلى قرينة، ولا تدلّ على شيء منها الشرطية.

نعم، الجملة الشر طية يمكن فيها اعمال إحدى تلكا العنايات بسهولة ، بخلاف
الجملة الوصفية واللقبية، وبهذا تختلف الشرطية عنها كما أشرنا مفصارً.
وهذا التحليل مطابق مع وجدانياتنا العرفية والأدبية مـن دون وقـوع فـي التكلّفات الأدبية غير المفهومة عرفاً ولغةً، والشّ الهادي للصواب.

## ص ع10 اقوله: ( المرحلة الثانية...).

المقصود هنا تحديد أنّ المدلول التصديقي في الجمل الشرطية هل يكون
 الشرط بمثابة التقييد والنسبة الناقصة لجملة الجزاء، وسيظهر أنّ هذه أهم نقطة في إثبات المفهوم للشر طية بالتقريب الذي يرومه السيد الثـهيد بـعد بـطلان التقريبات الأخرى التي ستأتي في النقطة القادمة؛ لأنّه يسمح باجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في التعليق أو الالتصاق بالشرط، وأيضاً الجراء الإطـيا الإلاق في طرف هذه النسبة وهو الحكم في الجزاء. وما جاء هنا في الكتاب أمور ثلاثة:

أوّلها ـــأنّ الار تباط والالتصاق المذكور ثـابت عـلى مسـتوى المـدلول
التصوري، فالنسبة في الجزاء مربوطة بالشر ط بحسب المدلول التصوري. وهذا صحيح بناءً على أنّ المدلول الوضعي تصوري والوجدان أيضاً قاض به
 عدم وجود مدلول تصديقي بأزاء الشرطية كمو رد الاستفهام عنها. نعم، من لا يرى الدلالة الوضعية إلّاّ تصديقية لابّّ له من دعوى وضع المركب للمدلول التصديقي الاستفهامي. وهذا لازم عام لهذا المسلك يجري في لا لا موارد كثيرة.

ولا فرق في صحة هذا الأمر بين تفسير السيد الثهيد لمدلول أدوات الشرط أو تفسيرنا لها كما لا يخفى .

وثانيها ـ أنّ التعليق والتلازم أو التقدير والفرض هل يسري إلى المـدلول
التصديقي أيضاً أ لا؟

وقد أفاد هنا في الكتاب أنّه يجري في مورد يكون للشرطية مدلول تصديقي لا مثل الاستفهام عنها الذي يكون المـدلول التـصديقي بأزاء أداة الاسـتفهام لا الشرطية فإنّها كالحملية الداخل عليها الاستفهام.

إلّا أنّ هذا الاستثناء لا و جه له ــ كما شرحناه سابقاً ـ فإنّ المدلول التصديقي في هذه الجملة أيضاً إذا كان بازاء جملة الجزاء فسوف يكون معلقاً على الشرط - بالمعنى الذي سيأتي لهذا التعليق -إذ لا فرق بين أن يقول : ( هل إن جاء إك تكرمه) أو يقول : (إن جاءك زيد فهل تكرمه) كما أنهّه بناءً على أنّ المـدلول الو التصديقي يكون بازاء النسبة الشـرطية فــلا تـعليق فـي المـدلول التـصديقي الاستفهامي، كما لا تعليق في المدلول التصديقي الاخباري أو الانشائي فـي مو ارد عدم دخول الاستفهام على الثرطية، فلا فرق بينهما أصالًا

ثمّ إن كان المدلول التصديقي بأزاء نفس الشرطية بأن كان المقصود للمتكلم الإخبار عن الملازمة أو التعليق أو الالتصاق بين جملتي الجزاء والشرط فلا مدلول تصديقي بأزاء جملة الجزاء ليكون فيها تعليق وما يكون بأزائه مدلول تصديقي هو نفس التعليق والربط لا المعلّق والربط ، والتعليق ليس معلقّاً كما كـا هو واضح
وأمّا لو كان المدلول التصديقي موازياً لمفاد جملة الجزاء لا أصل الشرطية فهنا يكون ظاهر الثرطية التعليق فيه أيضاً؛ لأنّ المدلول التصوري للجزاء الجاء معلق بحسب الفرض على الثرط فمقتضى التطابق بينه وبين المدلول التصد يقي تعليق

وثالثها ـ أنّ ظاهر الجملة الشر طية إنّما هو الاحتمال الأوّل لا الثاني أي أنّ المدلول التصديقي فيها بأزاء الشرطية لا جملة الجزاء.

ولا يمكن أن يعين الثاني بأصالة التطابق المتقدمة؛ لأنّها تثبت التطابق بين المدلولين بعد فرض ثبوت المدلول التصديقي بأزاء الجملة ـ ـ كما في البحث الما السابق - ولا يمكن بالأصل المذكور إثبات أصل المدلول التصديقي وأنّن بازاء أيّ من النسبتين النسبة الشرطية الكبرى أو النسبة الحملية في جملة الجزاء، كما هو واضح

فالصحيح هو الاحتمال الأوّل؛ ؛لأنّ ظاهر الشرطية أنّ النسبة المنظور اليها

 التطابق بين المدلول التصوري و التصديقي أيضاً ذلك أي لحاظ النسبة في الجزاء والشرط بنحو الطرفية والتبعية لا الأصالة والمحورية .

أقـول : الأمر الأوّل من هذه الأمور الثالثة واضح لا غبار عليه كما ذكرنا. والأمر الثاني منها لا يمكن المساعدة على ظاهره بو جه أصالً، فإنّ التعليق والتقييد في المدلول التصديقي سواءٍ كان عبارة عن قصد الإخبار أو الجـعل والانشاء غير معقول؛ لأنّه وجود حقيقي تصديقي يدور بين التـحقق وعــد التحقق فلا يعقل فيه التقييد أو التعليق وإنّما التعليق أو التقييد دائماً يكون بلحا يلحا المدلول التصوري وهو مدلول النسبة في جملة الجزاء، فإذا كان انشائياً كان المجعول معلقاً، وإذا كان اخبارياً كان صدق النسبة المخبر بها معلقاً . وكـون

أضواء وآراء /ج

المجعول عين الجعل لا ينافي هذا الفرق؛ لأنّ العينية بينهما بالنظر التصديقي ولكنهما مختلفان بالنظر التصوري، وهذه الخصوصية من شؤون كون النظر إلى مجعول نظراً بالحمل الأولي .

وما في الكتاب في المقام لا يخلو من تشويش، حيث جعل قيد المجعول

 هامش الكتاب أيضاً .

نعم، يمكن أن يكون المقصود أنّ المدلول التصديقي الفعلي يكون متعلقة صدق الجزاء المقيّد بالشر ط، وعلى تقديره يكون التقييد والشرط قيداً لصدق انص
 التصديقي متعلقه الملازمة بين صدق الجزاء وصدق الشرط أو الالتصاق والترتب والتعليق بينهما.

إلّا أنّ هذا ليس بمعنى تعليق المدلول التصديقي كما هو واضح، بل المدلول التصديقي لكل جملة تامة دائماً يكون فعلياً ومنجزاً، كما أنّ تفسير المـحقّق الأصفهاني لا يقتضي ذلك.

والظاهر أنّ مقصود السيد الشهيد في هذه المرحلة بيان أنّ أصالة التطابق بين


 المدلولين فرع اثبات أنّ المدلول التصديقي بازاء تلك النسبة التصور التية التامة في

المرحلة السابقة ، فلا يمكن اثبات ذلك بأصالة التطابق ـ وهذا كلام صحيح في
 الذي ذكرناه أو بازاء الشر طية والنسبة التصاديلة فلا فلا تعليق فيه لابد من اثباته بالاستظهار من الجملة لا بأصالة التطابق .

وقد استظهر السيد الشهيد في الأمر الثالث الاحتمال الثاني، إلّا أنّ الفـرق بينهما ليس من حيث موقح المدلول التصديقي في الجملة كما هو هو ظاهر الهر الكتاب، بل يكون بين الاحتمالين فرق من حيث المدلول التصوري أيضاً ، فإنّ الاحتمال الوال
 تقدير الشرط وفرضه قيداً لتلكا النسبة وطرفاً لها بخلافه على الاني الاحتمال الثاني حيث يكون النظر إلى نفس الشرطية أي الملازمة أو التعليق أو الالتصاق بين الـين
 كالمفهومين الافراديين في طرفي نسبة تامة هي النسبة التعليقية أو اللزومية أو
 بجملة الجزاء ذاتاً، أي تصوراً وتصديقاً.
والمظنون قوياً أنّ اصرار السيد الثهيد على هذا التحليل والاستظهار من أجل امكان اثبات المفهوم باجراء الإطلاق في التعليق ـكما أشرأـنا إليا اليه فيما سبق من التعاليق مبسوطاً ـ لانّه بناءً على هذا يكون الإي الحكم في الجزاء ملحوظاً الحاً طرفاً

 معلّق على مجيئه وفي تمام الحالات فيثبت المفهوم؛ لأنّ الإطلاق إلّا إنّما يجري دائماً في أطراف النسب التامة والتي بازائها مدلول تصديقي .
أضواء وآراء / ج

وهكذا يتضح أهمية ما يرمي إليه السيد الثهيد
 أو الالتصاقية بين الشرط والجزاء وأنّ المدلول التصديقي يكون بألأزائها لا بأزاء الجزاء، فإنّ هذا هو الحجر الأساس لهذا التقريب في اثبات المـفهوم بـاجراء الإطلاق في المعلّق ـ وهو طبيعي الحكم في الجزاء ـ وفي التعليق نفسه. وتعليقنا على هذا البيان:


 بتكلّفات فائقة غير مقبولة لا لغةً ولا عرفاً.

الجزاء التامة في نفسها عن المدلول التصديقي، وجـعـل المــلولول التـصديقي


 أيضاً، أي تدل على أنّ ثبوت النسبة التامة في جملة الجزاء بما هي نسبة الِّ حكمية مربو طة وملتصقة بصدق جملة الشرط أمكن اجراء الإطلاق فيها الِيها أيضاً ؛ لأنّ هذه النسبة الحقيقية الذهنية أيضاً طرف للمدلول التصديقي والنسبة التامة الحكمية، ، فإذا فرض امكان دلالة النسبة الشر طية على التعليق والتوقف من طرف الجزاء


التعليق على الشرط مطلقاً انتفاء سنخ الحكم وطبيعيّه بانتفاء الشرط؛ لكـون النسبة الشرطية تامة أيضاً في نفسها وصالحة الحنا لاجراء الإطلاق فيها، بـخلاف النسب الناقصة التقييدية في الجمل الوصفية. ص 177 قوله: (وثالثاً ..).).

ويرد على هذا التقريب رابعاً : أنّ المتعلّق لا إطلاق له قبل تعلّق الوجوب بـد بهـ،
فلو فرض تعدد الوجوب والحكم عند الشرط واجتماعهوما و تقيد كلّ منّ منهما بفرد من المتعلّق غير الآخر فلا يلزم من ذلك تقييد بل تقيّد على ما سيأتي عـي الو المير الميرزا النائيني والسيد الشهيد في بحث التداخل .
ص ITV قوله : ( التقريب الخامس ...).

هذا التقريب جاء في الكفاية بيبان، وفي كلمات الميرزاءِّهُ بِيان آخر .
أمّا بيان الكفاية فهو أنّ المستفاد من الشر طية بعد أن كان هو التر تب على العلّة

 عدل وبدل والإطلاق ينفي الثاني كما ينفي الوجوب التخييري في قبال التعييني.
ثمّ أجاب عليه: بأنّ الوجوب التعييني يختلف سنخاً ـ أي مدلولاً و تصوراً
 الشرط المنحصر أو غير المنحصر فإنّ وجود شر ط آخر يتر تب عليه نفس الجزاء
 فلا يمكن نفيه بالإطلاق.

أضواء وآراء /ج
ولهذا غيّر المحقق النائيني البيان فذكر أنّ الشرطية لا تدلّ على التى التر تب بالِ بنحو

 لتحقق الموضوع -بالشر ط لا محالة وهذا التقييد ثبوتاً يتصور بأحد أحد أنحاء ثالاثة :

 ما ذكر في مقام الإثبات وهو الأوّل لا محالة فينفى التقييدان الثاني والثالثالث وها وهو يساوق الانحصار لا محالة.

ومنه يظهر أنّ بيان المحقق النائيني
 دلالة الشرطية على الترتب بالمعنى الأعم بأصالة التطابق بين مـقام الإثـبات والثبوت -.

وقد أشكل عليه في المحاضرات باشكالات ثاثة لا يتجه شيء منها:
أحدها ـ النقض بالتقيد بالوصف في الجملة الوصفية واللقبية.
الثاني - أنّ ذكر قيد تعييناً لازمه عدم جعل الحكم على الإطالِق وأنه مقيّد بذالك القيد لا انحصار الحكم به.

الثالث ـ أنّ المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية انحصار العلّة والمؤثّر
 فلا تدل على أنّه على نحو ترتب المعلول على على علته فضلاً عن التر تب على علتى

المنحصرة.

 ناحية التقييد بأحد القيدين (بالواو ) و (بأو )، والمفروض أنّ الشر الشرطية في مقام بيان أصل تقييد الجزاء وأنّه ليس مطلقاً بل له قيد، فالابد وأن يكون بأ بأ بأحد الأنحاء الثاثة لا محالة، فأي منها كان فيه تقييد زائد كان منفياً بالاططاق المقابل لهـ، فالاشكال الثالث غريب.
 لا موضوعها أو محمولها وكان وجود سبب آخر لنفس النسبة مستلزياً مالْ لتقييد زائد في جملة الشرط فلا محالة يكون الإطلاق نافياً لذلكـ ـ ولا يو رد النقض بالجملة الوصفية والقيود فيها؛ لأنّها ترجع إلى الموضون الإلا وليس قيداً للنسبة الحكمية التامة، فلا يكون اجراء الإطلاق فيها دالاّاً إلّا على انتفاء شخص ذلك الحكم لا شخص حكم آخر ، وهذا واضح.
 النسبة الحكمية إذا كان لها سبب وشر ط آخر كان ذلكا تقييداً في منطوق الشر الشر فيا بلحاظ الشرط المذكور فيه، فالمتكلّم في مقام البيان من نــاحيته لا مـيا مـحالة ، فيجري فيه الإطلاق ، وحيث انّ المقيّد النسبة الحكمية -وبتعبيرنا طبيبعي الحكم وصرف وجوده لا شخصه ـ فيدلّ على انتفاء النسبة الحكمية، أي سنخ الحكير، الحمي، وهذا بخلاف الجملة الوصفية.

والصحيح في الجواب ما ذكره السيد الثهيد
 منطوق الشر طية إذا كان مفاد الشر طية مجرد الاستلزام وأنّه إذا وجد هذا الشرط الشرط

تحقق طيبي الجزاء.
وبعبارة أخرى: على فرض وجود العدل وكناية أحدهما أيضاً يصدق أنّها إذا
 ذلك مؤنة زائدة بلحاظ ما أفيد بالشرطية من الاستلزام والار تباط بين جملتي الشرط والجزاء، فالتقييد (بأو) ليس تقيبداً في الشرطية أو جزائها لكي ينير ينيه الإطلاق. نمه، التيّيد بالوا قيد زائد في الشرطية منفي باطلاق المنطوق، وهو

$$
\begin{aligned}
& \text { واضح. } \\
& \text { ثمّ إنّ هنا تقر يبين آخرين : } \\
& \text { أحدهما - للسيد الخوئئيّ في المحاضرات. } \\
& \text { والآخر - للسيد الثهيديُ في دور ته السابقة - الأولى -ـ } \\
& \text { أَّا الأوّل منهما: }
\end{aligned}
$$

فحاصله بناء المثهو ع على مسلكه من التعّهّ ودلالة الجملة على قصد الإخبار في الخبرية واعتبار الفعل على ذمة المكلّف في الانشائيّة وأنّ الشر طية بناءً علعى

 انتفائله، وإذا كان انشائياً تدل على أنّ اعتبار الفعل في ذمة المكلّف لا يكون
 عدم اعتباره على تقدير عدم تحتقه (1).
( ( ) راجع المحاضرات: ص _ _ + Vo.

وهذا البيان واضح الضعف فإنّه يكفي في ردّه أنّ قصد الإخبار على تقدير أو اعتبار فعل على ذمة المكلّف كذلك لا يدلّ إلّا على انتفاء قصد الإخبار وذاك الاعتبار عند انتفاء المعلّق عليه لا الإخبار عن انتفاء المخبر به أو انتفاء اعتبار آخر . كما هو واضح جداً . كيف ويرد النقض أيضاً بالجملة الوصفية.

هذا مضافاً إلى الاضطراب في تعبيرات التقرير بالنسبة للمدلول التـصديقي للشرطية الخبرية وانّه الإخبار عن الملازمة أو الإخبار عن الجّ الجزاء على تقدير بير تحقق الشرط فراجح وتأمل.

وقد يكون مقصوده أنّ الشرط في الشرطية حيث كان تقييداً لاطلاق جملة
 من التقييد بخصوص حال مجيئه خروج سائر الحالات عن شمول الحكم وثبو تلد فيدل على الانتنفاء عند الانتفاء

وهذا جوابه واضح وهو أنّ مدلول التقييد بالشرط إنّما هو ثبوت الجزء في هذا
التقدير والسكوت عن غيره من الحالات لا الدلالة على عدم ثبوت الجزاء فيها. نعم، لو كان ثابتاً في جميع الأحوال كان لغو اً وتلك دلالة الحترازية القيود وهي غير المفهوم والثابتة بها السالبة الجزئية لا الكلية . وأمّا الثاني - فهو مؤلّف من مقدمتين :
1 ـ أنّ الأداة لا تدلّ حتى على اللزوم بل على مجرّد الربط بدليل صحّة استعمالها بالا عناية في موارد الفعل الماضي الواقلى الو سابقاً فقط مع عدم معقولية المالزمة فيها كما في قولك : (إن جئتني بالأمس أكرمتاك )؛ لأنّه قضية خارجية ولا لزوم فيها حتى إذا كانت استقبالية.

أضواء وآراء / ج
r - إثبات المفهوم في الجمل الشرطية الانشائية بالخصوص على أساس إثبات أنّ الشرط علة منحصرة للحكم، أي اثبات اللزو وم والعلية والانحصارية الْية ،
 لاعلى أساس اللزوم بين الشرط والجزاء لزم أن يكون المتكا يلملم عالماً بالربط اتفاقاً في تمام ما سيقع على أساس علم الغيب وهو خلاف الظاهر .
 فيكون الحكم دائراً مداره ولا نتصد بالعلية في باب الأحكام إلّا ذلكا لا العلية الفلسفية.

وأمّا الانحصارية فتستفاد من كون المعلّق طبيعي الحكم وسنخه لا شخصه فنجري الإطلاق في الحكم المقيّد بالشرط ونثبت أنّه بانتفائه ينتفي الطبيعي وهو الّا المفهوم بنحو السالبة الكلية.


 الشرط لا يقتضي الانحصار وانتفاء فرد آخر منه عند انتفاء هذا الشرط و وتحقى
 ونجري الإطلاق فيه، ولا يكفي دلالة الشر الشرطية على أصل الار تبالـباط والاستتباع ولو من طرف الشرط لايجاد الجزاء.

وإن شئت قلت: إنّ كون الشرط بمثابة الفرض والتقدير والسـبب لايـجاد
 تقدّم شرحه.

ص VY| قوله: ( فمن ناحيته نحسّ وجداناً...).
 يكن الشرط مسوقاً لتحقق الموضوع. وأنّ على هذا عمل الفقهاء في الفقه حتى الانى الذين أنكروا منهم المفهوم للشرطية في البحث الأصولي.
 في نظرية تفسيرية وليست استدلالية حاصلها دلالة الجملة الشر طية وضعاً على الـى التعليق والتصاق الجزاء وتوقفه على الشرط و وحيث انّ المعلّق سنخ الحّ الحكم بمعنى طبيعيه وجامعd وحيث انّ الشر طية مطلقة وغير مقيدة بحان الحال دون حال فالنتيجة انتفاء جامع الحكم عند انتفاء الشرط وإلّا لزم تقييد أحد الالطاقين . وبهذا التفسير يمكن الجمع بين الوجدانات الأربعة ما عدا الرابع منها والذي فسّره على أساس أنّ المعلّق في الجملة الخبرية النسبة الذهنية لا الخارجـيـية
 الانشائية رغم أنّها نسبة تامة ذهنية أيضاً، فإنّ انتفائها يساوق النتاء الناء الحكمب، إذ
ليس للحكم الإنشائي وجود في غير الذهن .

ولنا هنا كلامان: أحدهما مع النظرية التفسيرية، و والآخر مع الوجدان المدعى على أصل المفهوم:

أمّا الأوّل: :فقد اتضح من مجموع ما تقدم بعضه و تغصيله ما يلي: أوَلًاً ـ لا نسلّم أصل دلالة أدوات الشرط على التو التو ألم أو التعليق أو الملازمة
 الشرط أو هيئة الشرطية للدلالة على ترتيب الجزاء وإثباته على تقدير فـر فـر الـي

أضواء وآراء /ج
الشرط أي تدل على النسبة التقديرية والفرضية لصدق الجزاء وهي نسبة ذهنية كحروف العطف والاستثناء . نعم، هذا التر تيب في ذالك الفر الفر و والتقد ير ير قد يك يكون



ذكر ، وهذا لازم منتزع منه.



وقد يكون الجزاء انشاءً فعلياً كما في الشعر المعروف:
إن كان دين محمّد لا يستقم إلاَّا بقتلي فـياسيوف خــــيني
وهذا لا يجري فيه ما ذكره السيد الشهيد في الشر طية الاستفهامية -وقد تقدم
 المختارة للسيد الثهيد في تحليل النسب التامة والناقصة . ويمكن أن يستشهد بشواهد على صحّة ما ذكره المحقق الاصفهاني:
منها: ما تقدم في الشرطية التي جزائها انشاء كجملة النداء أو الاستفهام أو
التمني
ومنها: الشر طية المسوقة لبيان الموضوع كقولك إن رزقت ولداً فاختنه، فإنّ

التعليق أو التوقف بل الاستلزام في مثله ركيك لا مـعنى له بـخالاف الفـرض والتقدير، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض ذلك فيما تقدّم .

وثانيـاً ـ الاستلزام المذكور لو فرض أنّه مدلول أدوات الثـرط أو الهـيئة
الشرطية مباشرة فليس هو التعليق والتوقف بل مجرد أن تحقق الشرط يوجب تحقق الجزاء ويستلزمه، أي ما عبر عنه السيد الشهيد
 المفهوم وإن أريد بها معنى أزيد ـ كما هو الظاهر - فهو كمفهوم الانحصار أو الدوران مدار الشرط خارج عن مفاد الجملة الشرطية جزماً .

وثالثـاً ـ بالنسبة لما ذكر في الفرق بين وجداني ثـبوت المـفهوم للـجملة الشرطية التي جزائها انشائي وعدم ثبو ته للجملة الثرطية التي جزائها اخباري لا يرجع إلى محصل فإنّه مضافاً إلى وجدانية عدم الـي الفـي بينهما أحد في حدود ما أعلم - يرد عليه:

ا ـ إنّ النسبة الحملية التصادقية وإن كانت ذهنية إلّا أنّه لها محكي ومدلول تصوري وهو صدق الاتحاد والتصادق، ويكون هو المعلّق على الشرط لا لا محالة لا النسبة الذهنية فإنّها مدلول تصديقي موجود بالفعل ولا يعقل فيها التعليق . Y Y 「 إن أريد تعليق شخص النسبة التامة الحكمية في الجزاء فـهـذا انـتفائه لا يستلزم انتهاء سنخ الحكم كما هو واضح، وإن أريد تعليق سنخها وطبيعيها فهذا مضافاً إلى ما تقدم من أنّه لا معنى لاجراء الإطالاق فيه بعد أن كــان مـدلولا


أضواء وآراء / ج

إخبار آخر للمتكلم في فرض انتفاء الشرط كما لا يدل على انتفاء الجزاء.
ץ ـ وجدانية عدم الفرق في بيان الجملة الشرطية التي جزائها حكم بين أن

 خبرية أيضاً كان لها مفهوم مع أنهّا إخبار حقيقي وليس ورائه قصد الانششاء أصلاً.
اللهم إلّا أن يّّعى أنّ ظاهر ذلك بيان صياغة الجعل الشرعي الانشائي وهو كما ترى.

وأمّا فيما يرجع إلى أصل الوجدان المدّعى من قبل السيد الشهيد
 بالمفاهيم، فيمكن أن يقال:

أوَلاً _هذا الوجدان لو سلّم فهو مخصوص بحقل الفقة وأدلّة الأحكام الشرعية
فيها، ولا يعمّ الاستعمالات اللغوية للشر طية.

وهناكُ نكتت سوف نذكرها لتبرير وتحليل هذا الوجدان الفقهي والذي دعى السيد الثهيد إلى الاصرار على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية الانشائية فقط .
 الشرط بمعنى أنّ الشرط ليس حالاً من حالات موضوع الحكم في الجزاء من

 للحج ولكن نذر الحج أو استؤجر له، أو لم يسافر ولكن رزق ولداً مثلاً، فإنّ

ثبوت الأحكام في هذه الموارد لا يتوهم أحد أنّها تستلزم تقييداً في إطـالاق
 أنّها ليست مسوقة لبيان الموضوع لانحفاظ موضوع الجزاء فيها، فـلو كـي كـانت الشرطية تدلّ على التوقف والتعليق لطبيعي الحكم على الشرط لزم القول الـول بذلك في أمثال هذه الجمل الشرطية أيضاً .

وكذا وجدانية عدم المفهوم في الجملة الشرطية التي يكون جزا إنـا كما إذا قلت: (إذا جاءك زيد زيد فلا تكرمه) فإنّه لا يدلّ على ألى أنّه لو لم يـجئئك لا يحرم إكرامه، بحيث لو دلّ دليل على حرمة الدا اكرامه في فرض آخر كان مان منافياً مح مفهوم هذه الشر طية.

 وشروطها التي كان الرواة والفتهاء متصدين للسؤ ال عـنها في أسـئلتهـم عـن

 المعصو م6ا


 تبيين وتحديد موضوعه وشروطه كما في مثل: ( إذا خفي الأذان فقصّر ) أو و إذا
 والاعتصام في الماء، وهذا بخلاف مثل: ( إذا ظاهرت فكفّر ) أو (إذا سافرت

فتصدّق ) أو ( إذا استطعت فحجّ) أو (إذا ظهر غبن فلك الخيار )، إلى آخر الموارد
 الهادي.
ص IVV قوله: ( التنبيه الأوّل ... ).

ما ذكر في الهامش صحيح، فإنّ استفادة النسبة التعليقية أو التصادقية بين
 الموضوع، بخلاف أن تكون جملة الشرط لمجرّد الفرض والتقدير ، فإنّه معنى واحد منسجم مع جميع أقسام الشر طية. ص IVA قوله: (التنبيه الثاني ...).
تفسير جر يان الاطلاقين معاً: الإطلاق المنطوقي المـثبت لكــون الواجب
 وجوب الاكرام على الشرط يتوقف على أن يكون المدلول التصديقي للجملة



الثاني دون الأوّلّ .

ودعوى : أنّ الشرطية متكفلة أيضاً لاثبات التصاق الجزاء بالشرط في طرف المنطوق وبيان حدوده.

مدفوعة: بأنّ هذا لا يصحح الإطلاق؛ لأنّ الاشكال لم يكن من ناحية عدم

مقام البيان بل من ناحية ثبوتية هي استحالة اجراء الإطلاق في طرف المدلول
 لاجراء الإطلاق في مفهوم وجوب الاكرام بلحاظ الاكرام لأنّه قيد تصوري لا طرف لنسبة تصديقية.
 ولكن اجراء الإطلاق في طرفها واضح الضعف؛ مضافاً إلى أنّ كــون إطــاقلاق
 من نتائج القول بالمفهوم على أساس كون المـدلول التـصديقي بأزاء النسـبة التعليقية لا الجزاء.

ثمّ إنّ روح الجواب يرجع إلى أنّ المعلّق على الشرط ليس هـو المــدلول التصديقي للجزاء بل المدلول التصوري لمفاد الجزاء، وقد تـقدم اسـتحالة الـي أن يكون المدلول التصديقي معلّقاً، وعلى تقدير لا لا يثبت المفهو لالّنّه شخص هذا الجعل وإنّما المعلّق دائماً المدلول التصوري لمفاد الجزاء، وهذا يؤدي إلى إلى أن يجري في الجملة الشرطية على تقدير المفهوم اطالاقان فـي عـرض واحـي
 الاكرام الخاص أيضاً. والآخر الإطلاق في الاكرام بلحاظ وقوعه طرفاً للنسبة الارسالية التامة.

ومنه يعرف أنّ ما في جواب السيدِ
 عرفت أنّه على هذا التقدير يقع الاششكال في إمكان اجراء الإطلاق المنطوقي .

أضواء وآراء / ج

ص •1^ قوله : ( التنبيه الثالث...).
الظاهر أنّ المقصود من المجموعية ما يقابل الاستغراقية أوّلاً، وهـي غـير
 والخلل .

والمقصود من المجموعية في الأوّل: أن يكون هناك حكم واحد موضوعه
المجموع بحيث إذا لم يمتثل في واحد لم يكن ممتثالً أصلاً بينما المقصود من
 (لو حظ فيه مجموع الأحكام كمركب واحد ) ــ غاية الأمر الأحكــام العـديدة
لوحظت كمجموع ومركب واحد فهذا بـحسب الحـقيقة مـن تـعليق الــموم المجموعي على الثرط ؛ ولهذا يكون بحاجة إلى قر ينة على أنّ مجموع الأحكام العديدة بما هي مجموع معلقة على الشرط.

فالحاصل : المجموعية إذا كانت في موضوع الحكم في الجزاء فالحكم واحد
 تعلّق الحكم في الجزاء بعموم أفراد المو ضوع معلقاً فيكون العموم معلقاً لا أصل العام واُخرى يكون العام معلقاً وعندئذٍ أيضاً تارة يـلحظ مـجموع الأحكــام المتعلقة بالأفراد الاستغراقية بما هو مجموع أحكام معلقاً فلا ينتفي ثبوت الحا الحكم للبعض -إلّا إذا قيل بالمفهوم بنكتة استفادة العلية الانحصارية ـواُخرى يكون المعلّق ذات الأحكام العديدة، وهذا واضح بالـو
وما ذكر صحيح، ولكنه ليس كلياً، إذ قد يكون العموم بالحرف ومع ذلك يكون المستفاد أنّ المعلّق هو العموم والاستيعاب لا ذات العام كما في : ( إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجّسه شيء ).
ص ایイ قوله: ( التنبيه الرابع ...).

 قال: ( إذا رزقت ولداً وجبت الصدق الصة على فقيرين أو مجموع الأمرين من الصدقة

 كان الجزاء منحلاً إلى حكمين والبحث في أنّ المعلّق حينئذٍ هل هو هو كل منهما أو أو مجموع الحكمين، فالا ينافي ثبوت أحدهما بالخصوص عند انتفاء الشرط.

هذا التنبيه كأنّه إشكال على مثل مبنى الميرزا النائيني من أنهّ إذا كان الشرط قيداً للحكم يثبت المفهو مبالاطلاق المقابل للتقييد بأو ، حيث يق يقال : أيُّ فرق يبين كون قيد الحكم بنحو الشرط أو بنحو التقييد كما في مثل: : (أكرم زيداً عـند ألـد مجيئه) بناءً على رجوعه إلى الحكم والنسبة التامة لا الموضوع. والجواب: أمّاعلى مسلك السيد الثهيد في المفهوم فو اضح؛ لأنّه مبني على قبول ركنين في الشرطية: أحدهما: دلالتها على الحى النسبة التوقفية التعليقية بين الجزاء والشرط. والثاني: كون المعلّق سنخ الحكم ومطلقد باجلى باجراء الإطلاق فيه بلحاظ التعليق .

وكلا الركنين مققود في المقام، أمّا الأوّل فواضح ـو وأمّا الثاني فلأنّ جريّ
 دون الحملية؛ لأنّ الحكم بنفسه المدلول التصديقي، وليس طرفاً لنـياً لنسبة تامة، ،

أضواء وآراء / ج '

فلا يجري الإطالق فيه، بخالف الحكم في الشرطية فإنّه طرف وموضوع للنسبة الثرطية التامة .

وأمّا على المسلك المختار - والذي أنكرنا بناءً عليه المفهو و ولكن قلنا انّه يمكن دلالة الجملة الشرطية عليه بخلاف الجملة الو صفيّة ــ فباعتبار ما ذـكرنا
 الشرطية نسبة تامة في نفسها راجعة إلى تحديد وعاء صدق الجزاء فيمكن النظر إليها واجراء الإطلاق المثبت للمفهوم فيها بلحاظ طلما طبيعي النسبة الحكمية إذا كان المتكلّم في مقام البيان من ناحيتها، وهذا لا يمكن في الجملة الوصفية الـة الِّ وقد
تقدّم شرح ذلك.
ص ! £ قوله : ( التنبيه السادس ... ).

هذا النوجيه يصحّ إذا كانت ( من ) موصولة وأمّا إذا كانت شرطية فمفادها أنّ الثرط إنّما هو الجملة الو اقعة بعدها فتكون في قوّة قولنا: (إن أكرمك أحــا
فأكرمه ).

وبعبارة اُخرى : مدلول هذه الشرطية أنـّه أكـرم الذات التـي أكـرمتك إذا


الموضوع.
وهذا الاشكال يمكن دفعه بأنّه بالدقة وإن كان كذلك إلّا أنّه بحسب مقام الإثبات والدلالة العرفية حيث إنّ ( من ) مبهمة فلا محالة يكون تعينها بالشرط بحسب الاثبات فيكون موضوع الجزاء خصوص الذي أكرمك لا ذات الموصول فيكون من السالبة بانتفاء الموضوع كما في (إن رزقت ولداً فاختنه) . فالميزان

في تشخيص ما هو موضوع الحكم في الجزاء من حيث أخذ الشر ط قيداً فيه أم لا هو العرف لا الدة العقلية.


 لا محالة وهذا بخالف مثل أكرم زيداً إن جاءك اكـ فإنّ مجيئه ليس محققاً لموضوع
وجوب الاكرام وهو زيد.

فالحاصل : تييين ما هو موضوع الجزاء ودخل للشر ط فيه إنّا يكا يكون بحسب مقام الإثبات وما يستظهر من التضية عرفاً لا بالدقة العقلية.






 وأنّ موضوع الحكم كل فرد من الناس.
لا يقـال: إذا كان موضوع الجزاء هو المقيد بالشرط في في مثل (من أكر أكرمكاك
 أكرمك.
أضواء وآراء / ج

فإنّه يـــال: بل تبقى شر طية إلّا أنّ الشرط تحقق الموضوع المقيد للجزاء فهو
 فاختنه ).
ص 1^7 قوله : (وثانياً ..). .

بل لا يجري استصحاب بقاء وجوب التمام حتى إذا كا الن قد دخل عليه الو الو


 تحقق قيده إذا صلّى تماماً أو قصراً، فيكون من الشاك فـي الامـتـثال والعــلم الإجمالي بلزوم أحدهما. ص INV قوله: ( القطع الثالث...).

ينبغي تحرير البحث بالنحو التالي:
تارة يفرض أنّ الحكم في الجزاء لا يقبل التكرار كما في مي مثال التصر التصر فـي في
 (إن استطت فحج ) أو (إن ظهر العيب كان لك الخيار ) أو (إن خفي الجدران إن فتصدّق، وإن خفي الأذان فقصّر ) وغير ذلك من الأدلّة.

والفرض الأوّل يلاحظ عليه:
 كانت الجملة حملية لا شرطية وقع التعارض بين الدليلين؛ لأنّ الحكم الواحِ لاحد

الذي لا يقبل التكرار في أمثال المقام حكم شخصي واحد فلا يتحمل موضوعين فلا محالة يقع التعارض بين ظهو رهما ولو كانا ضمن جماتين حمين اليتين إنين إنّ انتفاء شخص الحكم ثابت حتى في الجملة اللقبية وليس هو المفهوم. وبعبارة اُخرى: أنّ الجملتين ظاهر تان في تحديد مبدأ التقصير وهو إمّا أن
 ظاهره أنّه يبدأ التقصير به لا بغيره وأنّه مبدأ التقصير ولا تقير أتصير قبله، وهذ اليس
 الفريضة الرباعية لابدّ وأن يكون موضوعاً واحداً فالا يقبل التعدد لا محالة ونا وهو مردد بين الاحتمالات الثلاثة.

ومنه يظهر أنّ هذا المثال المعروف وما يكون من قبيله ليس من تطبيقات
 الشرط في احدى الشرطيتين مع منطوق الأخرى.

نعم، مجرد عدم قابلية الجزاء للتكرار لا يستلزم وحدة الجعل والحكم كم كما في
 جعلان رغم عدم إمكان تعدد وجوب التمام في الفر يضة الواحدر إمة ، وفي مثل ذلك لابد من فرض المفهوم والدلالة على النفي ليقع التعارض وإلاّكانا جعلين مثالين مثتين

 للمسافر . وثانيـاً ــمن ناحية حكم المسألة لا إشكال في أنّ الاحتمال الأوّل وهو كون

أحدهما المعيّن بخصوصه هو الشر ط دون الآخر يلزم منه إلغاء أحد الديليلين في

 بفرض وجود العدل وأنّ الشرط أحدهما أو مجموعهما.

 خفاء الأذان بخلاف العكس فإنّه لا محالة يتعين أن يكون أحدهما بالخ الخصوص معيناً هو الميزان والمبدأ للقصر وهذا خارج عن البحث.
وإذا دار الأمر بين تقييد كل منهما بالعدل أي رفع اليد عن الإطلا

 على الإطلاق الأوي ـ كما لعله المشهور ـ لأنّ التقييد بالواو أشدّ عناية عـن عـا التقييد بأو .

ويمكن أن يقرب وجهه تارة بأنّه يوجب الخلل والنقص في أصل الحكم
 للمخاطب بخلاف ما إذا كان كافياً، غاية الأمر هناك عدا عدل آخر لو تو تحقق أيضاً




فالحاصل: العرف يرى أقوائية ظهور الجملة في أنّ ما ذكر فيه مـوضوعاً
 في تحقق الحكم. وأمّا الفرض الثاني:

فما ذكره السيد الثهيد في المقام من دخـول إطــالـاق مـتعلّق الجـزاء فـي الدعارضة غر يب، فإنّه مضافاً لما سيأتي في بحث التداخل من أن أنّ تُ تعدد المتعلّق نتيجة تعدد الحكم وفي طوله ليس فيه مخالفة أصلاً. أنّ تقييد متعلّق الو الوجوب وفرض تعدده لا يرفع التعارض بين المفهوم لاحدى الشـر طيتين والمـنطوق
 آخر منه ـ كما تقدم وجهه الفني في التنبيه الثناني ـكيف وإلّا انهام المفهوم فإنّ المّ انتفاء شخص الحكم الواحد ليس من المفهوم.

 الذي يجري بلحاظ سنخ الحكم لا شخصه وإلّا لم يكن له مفهوم، ففرض تعدي الحكم بتعدد السبب هو رفع اليد عن الإطلاق الأوي لا محالة في تقريب الميرزا للمفهوم.
والصحيح هنا أيضاً ما تقدم من تقديم الإطلاق الواوي على الآوي ، أو إطلاق




أضواء وآراء /ج

الإطالاق المثبت للمفهوم، فإنّ مدلوله الانتفاء بنحو السالبة الكلية والإطــاق المنطوقي نتيجته اثبات فرد آخر من حكم الجزاء في فرض تحقق الثرط الآخر وهو أخصّ من السالبة الكلية نظير ما إذا ورد: (لا يجب اكرام ام العالم الم ا و و (قم للعالم )، فيقال بتقييد الاكرام غير الو اجب بغير القيام، فإنّه يجب ولا لا يلا يحمل الأمر به على الاستحباب . بل المفهوم حيث انّه يقتضي إطلاق الانتفاء ـ سواء بـتقريب الإطلاق الآوي أو بتقريب السيد الثهيد ـ فمفاده نفي مطلق جعل آخر بينما المنطوق في الآخر جعل آخر خاص، فتـكون النسبة بينه وبين المفهوم كالخاص إلى العام فهو تقييد لطبيعي الحكم المعلّق .

وهكذا يتضح أنّ المثال المعروف ليس من التعارض بين المفهو و والمنطوق للشرطيّنين كما يتضح أنّ ما ذكروه من الوجوه الأُخرى للجمع في غير محلّه : منهـا : ما ذكره صاحب الكفاية من استكشاف عدم المفهوم أصلاً مع فرض ورود شرطيتين • وقد نسب إلى الجواهر .

وفيه : مضافاً إلى أنّه لو قبلنا المفهو للشر طية فلا و جه لرفع اليد عنه أصلاً بل عن اطلاقه لا أكثر ، فإنّ المفهو ملا إثشال في في أنّه يقبل التقييد و التخصيص ويبقى حجة في ما عداه .

إنّ هذا لا يصحّ في المثال المعروف أي ما إذا كان الحكم في الجزاء لا يقبل التكرار؛ ؛لأنّ التعارض فيه ليس في المفهوم بل في المنطوق وإن كانت الجملتان حمليتين لا مفهوم لهما، فلابد من تصرّف في المنطوق بتقييد بالواو أو بأو كأو كما
 ومنهـا : ما ذكره في الكفاية أيضاً من رفع اليد عن ظهور الشرطية في دخالة

 إلى ذلك الجامع المؤثر في الجزاء.

وفيه: أولاًا ــبطلان تطبيق القاعدة المذكورة في الأحكام النوعية كما تقدم مراراً .

المجموع على حدّ واحد، فالا يمكن أن يعيّن به أحد الاحتمالين في قبالي اليّ الآخر .

الجزاء فيه رفع اليد عن ظهور وضعي وهو أشد تصرفاً من التقييد بالواو أو التقييد بأو ـ لو تمّ الإطلاق من ناحيته ـأو تقييد إطلاق التعليق والمعلّق فلا يصار إلى مثل هذا الجمع إلّا مع قرينة.

ومنهـا: ما في الكفاية أيضاً من رفح اليد عن المفهوم في أحدهما.
وفيه: ما هو واضح من عدم ارتفاع التعارض بذلك، سواء كان الجزاء يقبل التكرار أو لا. ومن هنا ذكر في حاثية الكفاية الضرب على هذا الوجه وأنّه ثبت خطاً.

ومنهـا : أن يلتزم بتقييد إطلاق مفهو مل منهما بمنطوق الآخر بلا تصرّف في شيء من المنطوقين.

أنّ هذا لا يفيد في الحكم الذي لا يقبل التكرار كما تقدم مغصاًا .

ومـنهـا: ما ذكره المحقق العراقي الأفكار ) من فرض البحث فيما إذا كان الجزاء غير قابيل للتكر التكرار ، والجمع بين

 كل منهما على حاله في الاقتضاء لترتب الجزاء عليه بالاستقالال، فيعلم اجمالاً
 في الشرطين إمّا برفع اليد عن قضية اطا(قهما في الاستقالال في التأثير بألير بتقييد كل منهما بحال وجود الآخر وجعل الشرط هو مو مجموع خفا برفع اليد عن ظهور هما في الانحصار وفي الدخل بعنو النو انهما الخاص إمّا بِّ بجعل الشرط هو الجامع والقدر المشترك كينهما أو تقيبد كل منهما في اقتضائئه لتر تب
 يكون لازمه وجوب القصر بخفاء أوّل الأمر ين وانتفائه بانتفائهما معاً ... وحينئذٍ
 الشرطين في الاستقالل بجعل الشرط مجموع خفاء الأذان ون والجد الجدران كما كما يكون
 وإمّا عن ظهور هما في الدخل بعنوانهما الخاص بجا بجعل الثر الشر الجا الجامع بينهما أو عن قضية ظهور اطلاقهما في الانحصار المقتضي لترتب الو الوجوب عليه وإن سبقه



 في التأثير على حاله بخلاف العكس فإنّه علاوة عما يلزمه من من رفع اليد عن

ظهور الشر طين في الاستقلال يلزمه أيضاً رفع اليد عن ظهور رهما في الانحصار .
 بقدرها، وعليه فكان المدار في وجـوب القـصر عـلى خــلى الـاء أوّلّ الأمـرين منهما (1)

وناحظ على هذا الكالام مضافاً إلى الاشكال في أصل منهجة البحث فيه، ، حيث خصّص البحث عن هذه المعارضة بما إذا كان الجزاء غير قابل للتكرار، ، مع أنّه أعم منه:

 بمعنى الجعل يقع التعارض لا محالة بين الديليلين وإن كانا


 جعالن، ولعلّه ناظر إليه.

وثانيـاً ــ ما ذكر من أنّ الأمر يدور بين تقييد أو تقييدين . كأنّه مأخوذ عـن
تقريرات الميرزا
 الطولية بينهما.

الآخر ، لا يرفع الاشكال في فرض وحدة الحـي الحكم بمعنى الجعل لما لما تقدم من أنّ


 الجامع الانتزاعي وهو هذا أو ذاك.

فلابدّ من ابراز نكتة لتقديم أحد هذين الاطلاقين على الآخر ولم يبين ذلك في هذا الوجه كما هو واضح. ص ص قو قوله: (وأمّا المسالك الأخرى...) .

اتضح مما سبق أنّ البحث لابد من فرضه في مور دا إمكان تعدد الجعل، وإلّا لإلّ




وأمّا إذا كان الجزاء قابالً للتكرار أو غير قابل ولكن مع امكان تمان تعدد الجعل




 فإنّه ليس بمفهوم كما هو واضح. فلا وجه لما في الكتاب من التعارض بـين

إطلاق الجزاء والظهور الانصرافي المذكور عـلى هـــا التـتدير ، ثـمّ التـمسكـ بالاطاق الواوي على كل حال، وعبارة الكتاب هنا فيها تشويش.
نعم، لو كان الانصراف إلى الأكمل بلحاظ الانحصارية فقط لا التمامية أي
الظهور في الانحصارية مستقل عن التمامية وليس في طولها لانها كما هو الصحيح،
فعندئذٍ يتمّ التعارض والتساقط لولا الترجيح، فالا فرق من هذه النـاحية بـين التين مسلك الميرزا والشهيد بسقوط أصل المفهوم عند التعارض في المقام بحيث لا يمكن يمن نفي شر ط وسبب محتمل آخر لنفس الحكم كما بين في الهامش .

وأمّا على المسلك الرابع - أعني إثـبات العـلية الانـحصصارية بـالاطـلا
 أيضاً لا جزء العلة النافي بالملازمة لسببية الآخر - فهذا الإلطالِاق مقطوع الكذب في المقام بحسب الفرض للعلم بو حدة الحكم وترت تبه في مورد الاجتتماع عليهـا



الناحية ــوقد تقدم الاشكال فيه ويأتي عن الميرزا.

والنتيجة التمسك بالإطلاق الواوي على هذا التقدير بلا معارض ، فعلى هذا المسلك تختلف النتيجة عمّا كان على مسـلك المـيرزا والسـيد الثـهيد مـن التعارض.

كما أنّه على مسلك المحقق الاصفهاني في تقر يب الإطلاق تكون النـا النتيجة هي العكس كما ذكره السيّد الأُستاذِّهُ في خارج البحث كما في الهامش .

## ص صو 19 قوله : ( التنبيه الثامن ...).

قبل البحث في مسألتي التداخل في الأسباب والتداخل في المسببات ينبغي
ذكر اُمور تمهيدية :
منهـا : أنّ هذا البحث غير مر تبط بثبوت المفهو م وعدمه للجملة الشرطية، بل
 ظهورات المنطوق في الجملتين المشتملتين على بيان سببين لترتب حكم عند تحققهما معاً بل ما يقتضيه ظهور جمملة واحدة عند تحقق فردين من سبن واحد خارجاً وهذا لا يتوقف على كون الجملة شر طية فضلاً عن مسألة المفهوم. نعم إذا كانت الجملتان شرطيتين فسوف تكون هناك معارضتان وهما مستقلتان عرضيتان طرفاً ومورداً وعلاجاً كما هو مبين في الصفحة ( (19) ). ومنهـا : أنّ الكالام في التداخل وعدمه مخصوص بالجمل والأوامر الانشائية لا الارشادية التي ترجع إلى الإخبار عن ثبوت شيء وعدمه لوضوح أنّ تعد
 إليه حكماً وضعياً قابلاً للتكرار ـ ومن هنا يخرج عن بـلا بحث التد التداخل مثل الأمر


 ولا محذور في ذلك إذا افتر ضنا النجاسة والحدث حالتين متولدتين من أسبابهما وإن كانتا اعتباريتين .
( ( ) هذا مربوط بتقر يب واحد من تقريبات عدم التداخل وهو تقريب دلالة التضية على الحـدوث ولا يجري في غيره ، نعم لو كان المرشد إليه لا يقبل التكرار خرج بذاك الشرط.

ومنه يعرف أنّ خروج البحث عن التداخل وعدمه في موجبات الوضـوء والغسل ونحو ذلك خروج تخصصي لا تخصيصي كما هو ظاهر كلما كلمات بعض الأعام في المقام فراجع وتأمل.


 حقيقياً للجعل كما في الأسباب التكوينية، إذ ليس الحكم أمراً تكوينياً بل أمر

 فيبحث أنّه هل يتحقق حكمان فعليان في الخارج أم حكم واحد، وهذا واو واضح.




 أكله الثاني افطاراً آخر وإن كان أكالًا عمدياً آخر والموض



 بعض القرائن في روايات المسألة و تفصيله متروك إلى موضعه من الفقه .
أضواء وآراء / ج

## ص 19 ا قوله : ( إنّ هناك معارضتين مستقلتين ...).

هذا صحيح، إلّا أنّ جهة البحث في هذه المسألة ملاحظة كيفية الجمع بين الظهور في حصول الحكم وفعلية أصله بحصول فرد من موضوعه المستلزم لعدم التداخل وظهور المتعلّق للجزاء في الوحدة وصرف الوجود المستلزم للتداخل ؛ ولهذا يجري هذا البحث في الجملة الواحدة بلحاظ تـعدد وجـود المـوضوع خارجاً بعد استظهار الانحلالية مع أنّه بحث بعد الفــراغ عـن السـبـبية التـامة والموضوعية، وهذا واضح

ص 190 قوله : ( وثالثة يفترض أنّه أضعف من طرفه في احداهما وطرفه
أخعف منه أو مساوٍ في الاُخرى ... ).

في هذه الصورة يكون مقتضي الحجّية في الظهور المشترك كنتفياً فيرجع في المعارضة الاُخرى أيضاً للطرف الأضعف أو المساوي من جهة عدم تـمامية مقتضي الحجّية في معارضه، وليس هذا من باب الرجوع إلى العام الفوقاني بل لعدم مقتضي الحجّية في المعارض؛ ولهِّا ولما ولم يجعله السيد الثهيد متفرعاً على تلك النكتة، بخالف الصورة الرابعة حيث يكون الظهور المشترك في احـدى المعارضتين مساوياً مع طرفه وفي الأخرى أقوى من طرفه فإنّه إنّما يرجع إلى الأضعف بعد التساقط لا لعدم تمامية مقتضي الحجّية في معارضه، كيف وني وهو تام وإنّما سقطت فعليته بالمعارضة الأخخـرى مـع المسـاوي والمـفروض عـرفية المعارضتين • بل النكتة أنّ الطرف الأضعف ليس داخالًا في المعارضة بحكم كونه أضعف أي محكوم للأقوى من حيث مقتضي الحجّية أي مقتضي الحجّية فيه معلّق على عدم حجّية الأقوى، وحيث انّ الأقوى لم يكن حـي حجة وحّ ولو من جهة

التعارض والتساقط أصبح شرط حجّية الأخف فعلياً ، فيكون حجة تماماً كما في العام الفوقاني. فنكتة العام الفوقاني مختصة بهذه الصورة كما ذكر في الكتاب، فتدبر جيداً. ص 197 قوله: ( المسألة الأولى ...).

لا شاكّ انّ بحث التداخل وعدمه لا يختص بما إذا كان هناكُ دلياليان وجعلان

 البحث وفذلكته بالدقة لا ترجح أساساً إلى التعارض بين دليلين والين وظهور رين، بل بل





وأيّاً ما كان، ما في الكتاب لا يخلو من نقص من جهتين :
إحداهما ـ عدم التوجه إلى البحث عن عدم التداخل عند تكر ر الوجود لسنخ
واحد من الموضوع والسبب مع أنّه كان يستحق التوجه المستقل إليه.
الثانية ـ أنّ ظاهره عدم وجود ما يقتضي عدم التداخل لانّه قد ذكر تقر يبان له . ونوقش فيجها معاً، ، قتكون النتيجة عدم وجود ما ما يدل على تعدد الحكم، وهذا مقطوع أنّه ليس مقصود السيد الثهيد، خصوصاً في تعدد الوجود من سن سنخ واحِ
 تعدد الكفارة عليه أو عدم استفادة ذلك من نفس دليل „إن أفطرت فكفّر") بل
أضواء وآراء / ج

بحاجة إلى دليل خاصّ مثالً عليه، بل وكذلك موارد تعدد السنخ كما إذا ظاهر وأفطر .

وعلى هذا الأساس لابدّ من وجود تقريب آخر صحيح لاستظهار ما هـو الظاهر المتقق عليه من أنّه مع فرض قابلية الحكم للتعدد والتكرر يكون التين الحكم والمسبب متعدداً بتعدد السبب والموجب له سواء كان من سنخ واحد أو سنخين. وفيما يلي يمكن أن نذكر تقريبين أحدهما يختص بما إذا كان التكرر من سنخين والآخر يعم الفرضين :
 فكفّر وإن أفطرت فكفّر - في تعدد الجعل وهو يستلزم تعدد المجعول الفعلي
 تصورياً لا تصديقياً لا يضر بما هو المهه في المقام كما لا يخفى إلا الِّا أنّ هذا الو الوجه لا يمنع عن التداخل بنحو التأكد في مورد الإجماع.


 الاجتماع، وهذا واضح لم يستشكل فيه أحد، وإنّما الاشكـال في الظـهور المعارض المبرز لاثبات التداخل. ص 19V قوله: (وأمّا كيفيّة علاج التعارض ...).

هذه هي النقطة الثالثة من النقاط الثلاث التي ذكرها السيد الشهيد للبحث.

وقد اختلفت تقريبات القوم في مقام تخريج وعلاج هذا التعارض وإثبات
 والمسببات، أي تعدد الحكم في موارد تعدد الأسباب وقابلية الحكم للتكرار

 وأقوال أخرى أشار اليها في نهاية الأفكار ("). وأمّا الوجوه فكما يلي:

1 ـ ما في الكتاب نقالً عن الكفاية من تقديم الظهور المثبت لعدم التداخل كالظهور في الحدوث عند الحدوث على إطلاق الجزاء لكون الأوّل بـالوض واثباتياً والثاني بالاطلاق وسكوتياً والأوّل أقوى من الثاني.
وفيـه: أنّ الأمر لا يدور بين رفع اليد عن أصل الظهور في الحـدو الحـوث أو
 عند الحدوث في خصوص مورد اجتماع السببين أو تـقييد إطــالاق الجـزاء، وكلاهما إطلاق وظهور سكوتي فلا مرجح. نعم، لو أريد النداخل في المسبب ـ أي حمل المتعلّق في أحد الدليلين علي على ألى

 وضعياً يدور الأمر بين تقييد إطلاق الجزاء أو تقييد إطلاق الحدوث عندي الحند الحدوث

وكلاهما ظهور اطالقي وبمقدمات الحكمة.
r ظهور كل واحد من الشرطين في الاستقال أو ظهور متعلق الجزاء في أحدهما في صرف الوجود فيحمل على الوجود الثاني، وهذا يعني دوران الأمـر بـين تصرفين و تصرف واحد فيتعين الثاني لكونه أقل محذوراً (1).

وهذا الكالام غريب صدوره عن مثل هذا المحقق ، فإنّه يرد عليه:
أوّلاً ـ منع الكبرى، فإنّ مجرد تعدد الظهور في أحــد طـرفي المـعارضة لا يو جب رجحانه على الطرف الآخر بل تقع المعارضة بين ذلك الظهور الواحد في طرف والظهورين في الطرف الآخر في عرض واحد على ما حا حقتناه فـي بحوث التعارض .

وثانيـاً ـ منع الصغرى فإنّه على تقدير القول بعدم التداخل أيضاً لابد من رفع
اليد عن إطلاق المتعلق في كل واحد من الجزائين بحيث يتقيد متعلق الوجوب
 الامتثال لشيء منهما فابد وأن يكون متعلق كل منهما و جوداً من الطبيعة غير ما ينطبق عليه الآخر ، أي لابد من أخذ قيد الآخر فيهما معاً وإلاّ كان متعلق أحدهما

لا يقـال : المتعلّق في أحدهما يبقى صرف الوجود وهو ينطبق على أوّل الوجود وبه يسقط التكليف فلا ينطبق على الوجود الثـاني الذي هـو مـتعلق

التكليف الثاني فال يلزم الاجتماع.
فإنّه يقـال : يلزم الاجتماع في فرض ايجاد الفردين معاً في وقت واحد فإنّ نسبة صرف الوجود اليهما على حدّ واحد فيلزم الاجتماع
 من تقييد كل من الأمر ين بأحد الفردين كي لا يلزم اجتماع المين المثلين في واحد. وثالثـاً ـ أنّه على تقدير التداخل بنحو التأكد بأن يكون أحد الشر طين علة مستقلة لحدوث أصل الحكم والآخر علة لحدوث شدته و وأكده لا لا يلزم أكثر من التصرف في احدى الثرطيتين لا كلتيهما، بل حتى إذا قيل بالتداخل المطلق


في ظهور احدى الشر طيتين مع الابقاء على ظهور المادة في الجزاء.

ورابعـاً ـ ما تقدم في الكتاب من أنّ الظهور في الاستقالال ليس منشأه إلاّ الإطلاق الواوي الذي لا ينافي جزئية كلا الشرطين لحكم واحد فـي مـورد الاجتماع.
r ــ أنّ تبعية الجزاء للشرط ثبوتاً بلحاظ كونه من علل وجوده توجب تبعيته
 التصرف في ناحية سببه وعلته من جهة اقتضائه أقوائية ظهو ره من ظهوره(1). وفيه: أوّلاً ــ عدم اختصاص هذا البحث بالشر طية بمعنى العلية والسببية بل

جار في مطلق الحكم والموضوع ولو في جملتين حمليتين كما تقدم، وفي مثله لا يتم ملالك التبعية المذكورة.

وثانيـاً ـ تبعية المسبب لسببد فر ع احراز و تشخيص ما هو السبب وأنّه هل هو كل من الشرطين مستقالًا أو مجموعهما ، والمفروض أنّ ظهور مادة الجزائين في الوحدة يقتضي أنّ الشرط والسبب هو مجموعهما فلا موضوع للتبعية المذكورة، فالمقام ليس صغرى لهذه التبعية فتأمل جيداً .

ع ـ ما ذكره الميرزا صرف الوجود المساوق مع أوّل الوجود لكي يقتضي ذلك وحدة الكير الحكم ونفي التعدد المساوق مع التداخل كما توهمه، وإنّما متعلق الأمر ذات الطبيعة بال أي قيد حتى قيد صرف الوجود وإنّما تستفاد حيثية صرف الوجود باعتبار وقوع الطبيعة في سياق انشاء الأمر أي طلب الايجاد كما إذا وقعت في سياق الإخبار عن وجودها والذي لا يقتضي أكثر من تحقق صرفها، وهذا يعني أنّ ما هو اي متعلق
 فرد آخر منها من باب عدم المقتضي حيث انّ ايجاد الطبيعة يتحقق بذلك لا من باب أخذ خصوصية صرف الوجود أو الوجود الأوّل في متعلقه .

وحينئذٍ إذا كانت الجملة انشائية أي ظاهره بحسب الفرض في جعل الوجوب في مورد كل من السببين حتى في مورد اجتماعهما ـ ولو بـمقتضى إطــاق الـ
 يستلزم تعدد الموجب والمرسل نحوه لانّنّما متضايفان فلابد من اتيان فرد آخر من تلك الطبيعة لا من أجل أخذ ذلك قيداً في متعلق أحد الايجابين ليكـون

خلاف إطلاق متعقههما بل متعققهما ذات الطبيعة على كلّ حال ، وإنّما التعدد مستفاد ومعلول لنفس تعدد الارسال والايجاب المتعلق بذات الطبيعة حيث اتّه كلما تعلّق ايجادان بطبيعة تحقق وجو دان منهما لا محالة كما في الا يجاد والالارادة التكوينية ، فلا توجد مخالفة أصلاً لظهور حتى اطاقي في في طرف متعلق الحكي في الجزاء على تقدير التعدد وعدم التداخل ليجعل ذلك مانعاً عن الأخذ بظهور الجملتين في تعدد الوجوب وعدم التداخل من غير فرق بين تعدد الشرط من جنس واحد أو من جنسين.

وهذا البيان متين لا غبار عليه وبتقريره بما قر رناه يظهر عدم صحّة ما أورد عليه في كلمات بعض الأعاظم من أنّه قياس لعالم التشريح والارادرة التشريعية بعالم التكو ين والارادة التكوينية، فإنّه ليس المقصود هذا القياس أصالًا بل بعد فرض انّ المجعول في الخطابين البعث والايجاب الشامل باطلا لاقه لحال الح اجتماع السببين وبعد أن كان مفاد الخطاب الانشاء لا الإخبار عن ثبوت الحا الإخبار عن ثبوت المالك أو الارادة وكان البعث والارادة والايجاب الاباب المتعلّقّ بذات الطبيعة بلا أي قيد مضايفاً مح الانبعاث فلا محالة يكون تعدد الانبعاث من
 يلزم أي تقييد في متعلقهما في المرتبة السابقة .

لا يتعدد الانبعاث فيما ذا تعدد البعث في موارد تعدد العنوان كما إذا وجب شيء
بعنوان كونه وفاءً بالنذر وبعنوان كونه واجباً في نفسه ـعلى ما سوف يأتي في
بحث التداخل في المسببات -.
أضواء وآراء / ج

فإنّه يقـال: الانبعاث في موارد تعدد العنوان متعدد أيضاً حتى بــناءً عـلى
 كليهما دفعة واحدة بايجاد واحد، وهذا بخلاف ما إذا كان المتعلّق عنواناً واحداً فتأمل جيداً.

0 ـ أنّ التعارض وإن كان يين اطاقين، إلّا أنّ الإطلاق في متعلّق الجزاء أمره
دائر بين التخصيص والتخصص، إذ لو قيد إطلاق الشرط في في احدى الشر الشر طيتين بغير مورد اجتماعه مع الآخر ارتنع موضوع إلطاق الما المتعلّق فيه، إذ لا لا أمر آخر


 التخصّص.

وإن شئت قلت: يعلم اجمالاً في مورد اجتماع السببين بسقوط إطلاق المادة

 المثبت لتعدد أصل الوجوب وعدم التداخل على حجيته.

وهذا التقريب غير تام؛ لأنّ إطاق المتعلّق للفرد الآخر المتعلّق للوجوب


 هذا الكالام في تمام موارد الامتتاع، وهذا واضح.

وهذه الو جوه باستثناء الوجه المتقدم عن الميرزاهِنِّنُّ لا نحتاجها في مسألة التداخل وعدمه في موارد تكرر السبب من جنس واحد كما لو أفطر مرتين أو ظاهر مرتين، فإنّ ظهور الجملة في الانحلالية و تعدد الحكــم والالارادة بـتعدد الشرط يمنع عن انعقاد أصل الإطالق المذكور في طرف المتعلّق في الجزاء لو فرض أنّ عدم التداخل يقتضي تقييده في المرتبة السابقة فتأمل جيداً . ثمّ إنّه لا منشأ لتوهم لزوم تعدد متعلّق المتعلّق للأمر أيضاً كما إذا قال : (إن ظاهرت فتصدق على فقير ، وإن أفطرت فتصدق على فقير ) فإنّه إذا ظاهر وأفطر وجب تصدقان على فقير ولو كان فقيراً واحداً ولا يستفاد كون كلى فـلى منهما على فقير غير الآخر، لأنّ ملاك التعدد على ما ظهر تعد تعدد الأمر وهو يقتضي تعدد
 في حق فقير واحد.

كما أنّه اتضح أنّ قياس المقام بباب الدوران بين التأكيد والتأسيس كما لو قال : (صلّ مرتين) في غير محله؛ إذ الشكا هناك فـي أصـ أصـل وحــدة الجـعل المستكشف بالخطاب ثبو تاً وتعدده بخالاف المقام إذ المفروض الفراغ عن تع تعدده ثبو تاً بحيث لو كان لهما إطلاق لحال الاجتماع كان هــناك أمـران وارادتـان تشريعيتان لا محالة .

ثمّ إنّه قد يتصور أنّ عدم التداخل في الأسباب مختص بـالأوامـر، وأمّـا النواهي فالأمر فيه بالعكس، حيث لابد من الالتزام فيه بالتداخل، فإذا قال : (إن أحرمت فلا تقرب النساء) ، و (إن صمت فلا تقرب النساء؛)، وأحرم وصام، حرم عليه النساء بحرمة واحدة مؤكدة؛ لاستحالة تعدّد الحرمة مع وحدة المتعلّق

وهو مقاربة النساء.
وفيـه : أنّ الثابت هنا أيضاً حرمتان لا حرمة واحدة؛ لأنّ ما هو متعلّق كل منهما غير ما هو متعلّق الآخر فإنّ ظاهر النواهي أنّ قيود النهي قيود للــحرام لا للنهي فيكون مقاربة الصائم محرمة ومقاربة المحرم محرمة كذلك ، فإذا قارب المحرم الصائم تحقق بذلك العنوانان معاً كمن شرب النجس المغصوب، وها وهذا بخلاف باب الأمر فإنّ ما يقع متعلقاً للأمر مطلق من ناحية قيود الأمر والو جوب.

وإن شئت قلت : إنّ المحرم الصائم باجتنابه للنساء يحقق تركين بـلحاظ العنوانين المحرمين فكما يو جد زجران ومنعان يوجد انزجاران وامتناعان، فإنّ النرك والعدم يتحصص ويتعدد بتبع ما يضاف إليه فلا تداخل . وهذا بنفسه صادق في الأمر أيضاً إذا كان القيد راجعاً للو اجب كما في أكرم عالماً وأكرم هاشمياً فإنّه إذا أكرم الهالم الهاشمي يكون قد امتثل كال الأمرين ؛

المسببات في الأوامر على ما سوف يأتي.

نعم، هذا مبني على جواز اجتماع حكمين متماثلين على عنوانين منطبقين
على معنون واحد كما هو الصحيح، وسوف تأتي الإشارة إليه.

وهكذا يتضح أنّ مقتضى الظهور مع وحدة الجزاء عــدم التـداخـل لا فـي الأسباب ولا في المسببات، لا في الأوامر ولا في النواهـي، لا فـي الحـي الحـــم التكليفي ولا الوضعي، ولا في الجزاء الخبري ولا الانشائي . نــم لابــد وأن
لا يكون الجزاء مما لا يقبل التكرار ولا يوجد قيد آخر.

نعم، هنا مطلب مهم ينبغي ذكـره ولم يـتفطن له الأصـحاب، وحـاصـاصله:





 يحكم فيه بالتداخل والتأكدّ، وأوضح منه ما إذا قـال: (أكـرم العـالم وأكـرم الهاشمي).

ولا يمكن أن يحل هذا الإشكال بالفرق بين المور دين وأنّ الأمر في المورد
 وجه، فيمكن اجتماع الأمرين عليهما بخلاف الأمر بالكفارة.

لأنّه يرد عليه :
أوّلاً ــعدم الفرق بينهما من هذه الناحية لأنّ قيود الحكم قيود للمتعلق دائماً، ،
فالأمر بالكفارة على تقدير الظهار أو بالكفارة المقيدة بتحقق الظـهار ، ولهـــذا
لا يجتزأ بالكفارة قبل الظهار فتكون النسبة بين متعلق الأمر ين عموماً من وجا
 متعلّق كل منهما.

وثانيـاً ــعدم إمكان اجتماع الحكمين في المقام، ولا يقاس بأكرم ها هاشمياً
وأكرم عالماً، لأنّ الإطلاق بلحاظ قيود الحكم شـمولي فـيكون فـي مـورد
أضواء وآراء / ج

الاجتماع حكمان على عمل واحد وهو محال ، فالابّ من التأكد ولو من جهة
 هو الأوّل .

والتحقيق قبول الفرق والالتزام بعدم التداخل في خصوص موارد استـفادة الحدوث عند الحدوث واستتباع كل شرط من سنخ واحد أو سنخين لفرد من


 والحدوث عند الحدوث ليقيد به إطلاق الجزاء. ص $19 \wedge$ قوله: ( المسألة الثانية - في تداخل المسببات...) .
 تقدم من أنّ تعدد الوجوب يستدعي عندئذِ تعدد الو اجب وهذا لا لا يلا يكون إلاّلا مع
 ليتعدد العنوان وهو بحاجة إلى دليل ، فيكون مقتضى القاعدي اليان تعدد الالمتثال وعدم



 بحسب الحقيقة فيمتثلان بذلك.

نعم، هذا مبني على القول بامكان اجتماع الأمر والنهي إذا كان أحدهما بدلياً





 الشر طية في تعدد الأمر ولا يتمّم في علاج هذا التا التعارض شيء من الو الوجوه الخمسة المتقدمة.

ومنه يظهر أنّ من يقول بالامتناع والسر اية إلى المعنون لا يصحّ منه أن يقول بالتداخل في المسبب وعدم التأكد على القاعدة _ كما الـا


 السقوط على ما سيأتي توضيحه مفصلاً.




 على الآخر كما قلنا يتعين المصير إلى التأكد ولو بمقتنضى الأصل العملي في الألي بحسب الدقة من التداخل في الأسباب بنحو التأكد.

ولكن الصحيح على ضوء ما تقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي عدم سراية الحكم إلى المعنون من دون فرق بين العناوين الثمولية أو البدلية وإنّما يـلزم
 صورة التضاد بينهما كالأمر والنهي، وهذا مـنتفٍ فـي المـتماثلين فــلا يـلز الزم لا محذور اجتماع المثلين في واحد؛ لأنّ المعروض الحقيقي للحكم هو العنوان المتعدد بحسب الفرض ولو من ناحية قيده وما يضاف إليه لا المعنون الو احد الو ولا محذور التدافع والتضاد في الاقتضاء للحكمين لكونهما معاً يقتضيان الايجاد. ومن هنا لم يفصّل المشهور بين أكرم عالماً وأكرم هاشمياً وبين أكرم العالم وأكرم الهاشمي من حيث الالتزام بتحقق الامتثال للأمرين معاً باكرام واحد للعالم
 للتداخل في المسبّب.
وهكذا يتضح أنّه لا فرق بين المثالين في المقام فإنّه لو قيل بالسرايـة إلى المعنون فلابد من التأكد الذي هو من التداخل في الأسباب أو التعدد في الامتثال فيهما معاً، وعلى القول بعدم السراية فلا تداخل في الأسباب لتعدد الحكمين الفعليين ولكن يتداخالن في المسبب على القاعدة فيهما معاً .

نعم، لو فرض أنّ قيد العالم والهاشمي كانا من قيود الحكم لا المتعلّق كما إذا
 في المسبب أيضاً و تعدد الاكرام خارجاً عند تحقق الشر طين وكان من من قبيل (إن

 متعلّق الأمرين، وقد قلنا بأنّ مقتضى الأصل فيهما عدم التداخل في السـبـ

والمسبب وتعدد الأمر والامتثال معاً. إلاّ أنّ ظاهر الجملة أخذ حيثية العـالم والهاشمي قيداً في طرف المتعلّق للأمر أيضاً في بعض الموا الموارد مـثل: (أكـرا أكرم
 وهما متعلّقان مختلفان للأمر عنو اناً، فليس المتعلّق عنواناً واحداً الْاً الشر ط سبب
 في المسبب. وبهذا يظهر الوجه فيما ذهب إليه المشهور وأكـد عــي
 التداخل في المسبب، ومع فرض تعددهما عنو اناً التداخل في المسبب. ثمّ إنّه مع الشك في تداخل الأسباب أو المسببات وعدم وجود ظهو يقتضي التداخل أو عدمه فقد ذكر السيد الخوئي هو التداخل في الأسباب وعدم التداخل في المسببات من دون فرق بين باب


 إلى ما يقتضيه الأصل الجاري فيه.
أمّا وجه التداخل في باب الأحكام التكليفية عند الشكا في الأسباب وعيا وعدم التداخل في المسببات فلأنّ الشكك في التداخل في الأسباب مرجعه إلى الشكا في تعدد التكليف ووحدته، فيكون التكليف الواحد متيقناً والزائد مشكــئـياً، فتجري البراءة عنه، والثـك في التداخــل فـي المسـبـبات مـرجـعـه إلى الشـك
 مجرى أصالة الاشتغال.

وأمّا وجه ذلك في الأحكام الوضعية فلأنّه مع الثكك فـي تـعدد المسـبب ووحدته يكون الحكم الوضعي الثاني مشكوكاً فيجري استصحاب عدمه لنفيه ومع الشكك في تداخل المسبب مع العلم بتعدد الحكم الوضعي ـ كما إذا شك فـ في ار تفاع الحدث الثاني كحدث مسّ الميّت مح الجنابة بــغسل واحــد ـ يــجري
 الجاري هو البراءة والاشتغال وفي الحكم الوضعي الاستصحاب النافي للحكم والمثبت لهـ ...

## ولنــا في المقام تـعليقان:

أحدهما ـ يتعلّق بما ذكره في باب الحكم التكليفي، فإنّ الصحيح فيه جريان



 كان الشك في السقوط من ناحية فعل المكلّف لا من ناحية الثك في كيفية جعل التكليف الراجع إلى المولى . وفي المقام من هذا القبيل ؛ لانّنه من الشك في في أنّ التكليف والمسبب الثاني هل يتعلّق بعنوان يتحقق خارجاً بالامتثال الأوّل أم لا ، الِّي وهذا شك في ما هو متعلّق التكليف بحسب الحقيقة وسعته وضيقه وهو شك في التكليف ومجرى البراءة واستصحاب العدم. هذا لو اُريد أصالة الاشتغال كما هو صريح كالمه. وإن كان مقصوده استصحاب بقاء التكليف فقد يقال بجر يان استصحاب بقاء أحد التكليفين على اجماله، حيث كان يعلم سابقاً بفعلية تكليفين ويشك في

سقوطهما أو سقوط أحدهما وبقاء الآخر، فنجري استصحاب بقاء أحـدهما الواقعي وعدم سقوطه، وهو من استصحاب شخص أحد الحكمين لا الجامع

 محلّه ـ بل هذا من استصحاب بقاء شخص أحد الحكمين وهو قابل للتنجيز .
 التداخل في المسبب ليجري استصحاب بقاء وجوبه، بل الجاري استصحاب
 في المسبب يكون متعلّق كل من الوجوبين غير ما يمتثل به الآخر ، فالفرد الأوّلّ
 التداخل في المسبب ـ ونعلم بسقوط الوجوب الواحد أو الوجوبين المتعلّقين به ونشك في تعلّق وجوب آخر بفرد آخر غير ذلك الفرد من الاكرام، أي الو جود
 استصحاب شخص الوجوب المعلوم واستصحاب كلي الوجوب وجامعه مـن القسم الثالث الذي لا يجري عند أحد من المحققين، وهو واضح. ثانيهما ـصحّة ما ذهب إليه الميرزا في الحكم الوضعي فإنّه قد يكون الجاري في مورد الشك في تداخل الأسباب ما تكون نتيجته عدم التداخل كما إذا شك مثالً في تحقق حدث واحد أو حدثين أو نجاسة واحدة أو نجاستين بتعدد السبب وكان الرافع لكل منهما غير الآخر فيجري استصحاب بقاء الحدث أو النجاسة ألحد بعد تحقيق أحد الرافعين للحدث أو النجاسة ــ وهو وه جارٍ وإن كان من الكلي القسم

أضواء وآراء / ج ' $\sqrt{71 Y}$

## ص 191 قوله: ( مفهوم الوصف...).

لا وجه لما جاء في المحاضرات من أنّ البحث عن مفهوم الوصف ينبغي أن يكون مختصاً بالوصف المعتمد على موصوفه كما في قولك : أكرم الإنسان العالم

 مدلوله العقلي والعرفي مركب من ذات لها المبدأ بحيث يكون المبدأ ملحوظاً فيه كوصف لما هو موضوع الحكم وهذا بخلاف اللقب إلاّ إذا كان عرفاً ظاهِ آراً في أخذ حيثية العنوانية بما هو وصف . فيكون التقريب القائل بالمفهوم على أساس احترازية القيود تاماً في هذا القسم من الوصف كالمعتمد على موصوفه تماماً، إذ ليس المقصود من احترازية القيود عدم لزوم التطويل والز يادة في الكالام بـل


 أن تقول : (أكرم الإنسان العالم ) أو تقول : ( أكرم العالم )، وكذلك لا لا فرق بينهما في مسألة حمل المطلق على المقيّد بعد احراز وحدة الجعل . ثمّ إنّه بمراجعة ما ذكر في الكتاب تظهر وجوه اُخرى للاشكال في كلمات المحاضرات فراجعها وتأمل . ص

ما جاء في هامش الصفحتين متين.

تعليقات على الجزء الأوّل
( البحوث اللفظيـة التحليليـة )

| v | المقّمة |
| :---: | :---: |
| ir | تمهيد |
| r | الدلالة اللفظّةّة . |
| § | نظرية الاستعمال . |
| 09 | علامات الحقيقة والمجاز . |
| 79 | الحقيقة الشرعية . . |
| $v$. | الصحيح والأعم |
| 17 | الحروف |
| 91 | الهيئات ... |
| lor | المشتق. . . . . . . |



> تعليقات على الجزء الثالث
> ( بحوث النواهي )


