 **الـجــمـهــوريـــة الـيـمــنـيــة**

 **وزارة التـعــلـيـــم الـعـــــالي**

 **جــامــــــعــــة الأحــــــقــــاف**

 **كـلــية الـدراسـات العــليــا**

 **قــســم الفـقــه وأصــولـــه**

أثر المطهرات عند الحنفية في المسائل المعاصرة

**إعداد الطالب :**

**عبد العزيز محمد آدم جامع**

**تحت إشراف:**

**الدكتور عبد الرحمن بن طه الحبشي**

**قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في جامعة الأحقاف بكلية الدراسات العليا- قسم الفقه وأصوله-تريم**

**العام الجامعي 1441 هـ - 1442 هـ / 2020 مـ - 2021 مـ**

**ملخص البحث**

يهدف هذا البحث إلى بيان أثر المطهرات عند الحنفية في المسائل المعاصرة. والبحث في فصلين، مع مقدمة وتمهيد ذكر فيه الباحث مشكلة البحث وأهدافه وأهميته وما إلى ذلك.

وتحدث في الفصل الأول: عن المطهرات عند الحنفية، حيث عددها، ذاكرا اختلاف كتب الحنفية في تعدادها، ثم لخصها في ثمانية مطهرات، بحذف ما ليس مطهرا حقيقة، وإدخال ما يمكن إدخاله تحت آخر.

ثم تحدث عن المطهرات التي لها أثر في المسائل المعاصرة، وحصرها في مطهرين: الاستحالة، والتطهير بالمائعات مع ما يشمل كل منهما من مطهرات.

ثم تناول أدلة الحنفية في إثبات هذين المطهرين، مع مناقشة تلك الأدلة، ورصد لذلك أدلة من المنقول والمعقول ثم الترجيح.

وفي الفصل الثاني: تناول الباحث تطبيقات معاصرة يظهر فيها أثر المطهرات عند الحنفية، وكانت هذه المسائل : التطهير بالتنظيف الجاف أو ما يسمى التطهير بالبخار، والتطهير بالنفط( البترول)، والكحول من حيث الطهارة وعدمها.

وبين الباحث في هذه المسائل المعاصرة : ماهية كل مسألة ، وبين ما يتعلق بذلك من تاريخ أو كيفية ، ثم تطرق إلى بيان حكمها، وتنزيلها على المطهرات عند الحنفية، حسب فهم الباحث.

واختتم البحث بخاتمة شملت أهم النتائج والتوصيات، ومن تلك النتائج أن التطهير بالمائعات والاستحالة هما المطهران اللذان لهما الأثر الكبير في طهارة المسائل المعاصرة .

