**عقود الخيارات المالية المعاصرة بين المجيزين والمانعين**

**فضيلة المفتي :**

**الدكتور محمود فهد مهيدات**

**مقدمة**

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن المعاملات الاقتصادية والتجارية تكاد لا تنتهي، وفي كل بيئة زمانية أو مكانية معاملات خاصة بها، وصيغ للتعامل تتطلب بيان أحكامها الشرعية، وليس من الممكن أن نجد في تراث الفقهاء المسلمين الأوائل رضوان الله عليهم حلولاً وأحكاماً شرعية تفصيلية لكل ما يَجِدُّ في هذا الزمان، فقد أدى التطور المادي العالمي إلى ظهور معاملات اقتصادية وتجارية لم تكن معروفة عند الفقهاء المسلمين الأوائل[[1]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn1" \o "_ednref1)، ومن هذه المعاملات: الخيارات المالية المعاصرة التي لم تكن معروفة في الفقه الإسلامي -والتي تعطي الحق في إمضاء البيع أو فسخه-، وهي عقود استحدثت في هذا الزمن، وانتشر التعامل بها بين الناس، وعلى مستوى العالم تعاملاً دولياً، يشتري المتعامل بموجبها حق شراء أو بيع عدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين، هو سعر التنفيذ خلال مدة معينة، ويدفع ثمناً لهذا الحق.

وقد ظهرت عقود الخيارات كأداة من أدوات السوق المالي اعتباراً من عام (1973م) كوسيلة تحوطية يستخدمها المستثمرون للحماية من مخاطر تغير أسعار الأوراق المالية، والمضاربون لتعظيم أرباحهم، ولكن في الوقت الذي ينظر فيه كثير من الباحثين في قضايا المال والاستثمار إلى الخيارات كأفضل ما استطاع الفكر الاستثماري إنجازه حتى الآن، يرى بعض المستثمرين أن الخيارات هي من أكثر الأدوات الاستثمارية غموضاً، وبالتالي ينأون بأنفسهم عن التعامل بها[[2]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn2" \o "_ednref2).

وهذا بدوره يفرض علينا تداول هذه العقود تحليلاً وتأصيلاً شرعياً؛ لأنه في حين يرى فريق من الفقهاء أنها تحوي: القمار، والغرر، والربا، يرى فريق آخر أنه يمكن أن تندرج تحت عدد من العقود الشرعية مثل: الكفالة، والضمان، وبيع العربون؛ لذلك لا بد من تجلية الأحكام الشرعية لهذه العقود، للوقوف على مدى جواز التعامل بها في الأسواق المالية من عدمه.

**المبحث الأول**

**عقود الخيارات المالية المعاصرة: معناها وأنواعها وخصائصها**

تعد عقود الخيارات المالية المعاصرة من التطورات الحديثة نسبياً في أسواق التعامل الأجنبي، وهي نوع من أنواع العقود المستقبلية، أو صورة من صورها، وهي أوراق مالية مشتقة ليس لها قيمة في ذاتها، وإنما تستمد قيمتها من الورقة المالية أو الأداة المالية التي يجري عليها الاختيار، وعليه لا بد من بيان مفهوم هذه العقود، وبيان نشأتها قبل الخوض في تفاصيلها:

**المطلب الأول: معنى عقود الخيارات:**

عقد الخيار: **"**هو عقد بين طرفين يعطي لمشتريه الحق - لا الالتزام - أن يشتري أو يبيع كمية معينة من الأسهم أو من سلعة معينة بسعر تنفيذ معين، خلال فترة سريان العقد، ويدفع مشتري الخيار لقاء تلقيه هذا الحق مبلغاً معيناً يسمى: (ثمن الخيار)، وهو مبلغ بسيط من سعر السهم أو من سعر السلعة"[[3]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn3" \o "_ednref3).

**المطلب الثاني: أنواع عقود الخيارات المالية المعاصرة:**

**النوع الأول: خيار الطلب أو الشراء (Call option)**:

وهو عقد يمتلك مشتريه أو مالكه (أي دافع الثمن) حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة، أو أي أوراق مالية أخرى بسعر محدد خلال فترة معينة، غالباً ما تكون (90) يوماً، وهو غير ملزم بالتنفيذ، إذا أراد البائع (محرر الخيار) بيعه تلك الأسهم خلال مدة سريان العقد[[4]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn4" \o "_ednref4). ويدفع مقابل هذا الحق ثمناً غير مسترد بأي حال.

**تحليل التعريف**: بنظرة فاحصة لمفهوم خيار الطلب (الشراء) تتبين الملاحظات التالية:

1. لا يتضمن هذا العقد التزام مشتري حق الخيار لتنفيذ الشراء، وإنما يتضمن حصوله على حق الشراء الذي له أن يمارسه في أي لحظة يريدها خلال الفترة المحددة.

2. يتضمن العقد التزام البائع لحق الخيار بتنفيذ الصفقة عند الطلب بالثمن المحدد في العقد.

3. ثمن الخيار الذي يدفعه مشتري الخيار، لا يحتسب كعربون من قيمة السهم المتفق عليه عند العقد، كونه لا يسترد بأي حال.

**النوع الثاني: خيار البيع (Put option)**:

وله مسميات منها: خيار الدفع، وخيار العرض. وكلها بمعنى واحد، وهو عقد يعطي مشتريه أو مالكه (أي دافع الثمن) الحق في بيع عدد معين من الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى بسعر محدد خلال فترة محددة، ولا يجبر على البيع، إنما هو بالخيار؛ لأن قابض ثمن الخيار هو الملزم بالشراء في هذه الحالة أو التنفيذ بشكل عام، إذا ما قرر مشتري حق البيع التنفيذ، وبالسعر المتفق عليه خلال المحددة[[5]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn5" \o "_ednref5). وهنا كذلك ما يدفعه مقابل تمتعه بحق خيار البيع، غير مسترد بأي حال.

**تحليل التعريف:** بالنظر إلى مفردات التعريف تتبين الملاحظات التالية:

1. إن مشتري هذا الحق (حق البيع) هو صاحب الأوراق المالية التي عرضها للبيع بالخيار.

2. إن هذا العقد يلزم بائع حق الخيار (الذي قبض ثمن الخيار) بالشراء، إذا ما قرر مالك الأوراق المالية (دافع ثمن خيار بيع أوراقه) بيعها.

3. إن الدافع لشراء هذا الحق من قبل حامل الأوراق المالية هو: الخشية من هبوط أسعارها[[6]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn6" \o "_ednref6).

**المطلب الثالث: خصائص عقود الخيارات المالية المعاصرة:**

تتميز عقود الخيارات المالية المعاصرة بجملة من الخصائص، نجملها فيما يلي[[7]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn7" \o "_ednref7):

1. الخيار ورقة مالية مشتقة، تستمد قيمتها من مادة الخيار المذكورة في العقد (أسهم، سندات، أو أي ورقة مالية أخرى).

2.توقعات طرفي العقد مختلفة أمام ما يمكن أن يؤول إليه الوضع بخصوص مادة الخيار المذكورة، وإلا ما تم التعاقد أصلاً؛ إذ يتوقع طرف ارتفاع سعر السهم خلال مدة الممارسة فيقدم على شراء حق الشراء، ويتوقع الطرف الآخر عدم تجاوز السعر السائد (القيمة السوقية وقت التعاقد)، فيقدم على بيع حق الشراء أملاً في الفوز بالمكافأة.

3. إن عقد الخيارغير ملزم لصاحبه[[8]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn8" \o "_ednref8)، وإنما يعطيه الحق في أن يختار تنفيذ الصفقة أو عدم تنفيذها، ونظير هذا الحق فإنه يدفع ثمن هذا الخيار.

4. إن ثمن الخيار يدفع للجهة التي حررت (أي باعت) عقد الخيار، وتكون ملتزمة بتنفيذه، عندما يرغب مشتريه ممارسته للحق الذي اشتراه.

5.إن عقود الخيارات قابلة للتداول، بمعنى أن صاحب الخيار يحق له أن يبيعها لطرف آخر بثمن مسمى بينهما.

6**.** خسائر مشتري الخيار محدودة (قيمة المكافأة)، وأرباحه غير محدودة؛ فهي مفتوحة لمشتري خيار الشراء، تزيد مع ارتفاع القيمة السوقية للسهم، ومغلقة لمشتري خيار البيع، تزيد مع انخفاض القيمة السوقية للسهم إلى أن تصل إلى الصفر (نظرياً).

7. تمكّن عقود الخيارات أصحابها من إمكانية الدخول في صفقات ضخمة في المستقبل ولا يدفع من قيمتها إلا حق الخيار، لتنفيذ تلك الصفقات في المستقبل[[9]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn9" \o "_ednref9).

8. إنها توفر أربع حالات تعامل ممكنة هي: شراء حق ممارسة الشراء، وشراء حق ممارسة البيع، وبيع حق ممارسة الشراء، وبيع حق ممارسة البيع.

9**.** امتلاك الأوراق المالية المذكورة في عقد الخيار ليس هدفاً، بل يتم التعامل في الغالب بالفرق السعري[[10]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn10" \o "_ednref10)، وإذا أصر طرف على الاستلام -وهو أمر غير وارد غالباً- يقوم الطرف الآخر بشرائها بسعر السوق السائد وقت التنفيذ، وهو نفس السعر الذي يتم احتساب الفرق بناء عليه فتكون المحصلة واحدة، أما إذا كان التعامل على مؤشر كان الاستلام أو التسليم مستحيلاً[[11]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn11" \o "_ednref11).

**المبحث الثاني**

**المانعون من التعامل بعقود الخيارات المالية المعاصرة****[[12]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn12" \o "_ednref12)**

عقود الخيارات المعاصرة عقود حديثة تماماً، ولا عهد للفقهاء القدامى بها على الشكل الذي سبق بيانه في المبحث الأول، إلا أنه قد اختلفت الآراء الفقهية حول تكييف هذه العقود شرعاً، وما إذا كانت تدخل في دائرة العقود الشرعية المسماة أم لا، ومن حيث جواز التعامل بها أم لا، وذلك على رأيين: الرأي الأول منع التعامل بها، والرأي الثاني أجاز التعامل بها كأداة استثمارية في أسواق المال. وكلٌّ له أدلته، وتفصيل ذلك كما يلي:

استدل الفريق الأول على عدم جواز التعامل بالخيارات المالية المعاصرة بجملة من الأدلة نجملها فيما يلي:

**أولاً: انطواء عقود الخيارات على بيع الإنسان ما ليس عنده** **وبيع ما لا يملك:**

بالنظر إلى ماهية تنفيذ عمليات عقود الخيارات في البورصة، يتبين لنا أن غالبيتها تتم على المكشوف، بمعنى أن البائع لا يمتلك المعقود عليه (الأوراق المالية) التي يبيعها، بل لا ينظر إلى وجودها أصلاً، إنما يكفيه إمكانية الحصول عليها عند التنفيذ[[13]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn13" \o "_ednref13)، وعليه فهو عقد أو اتفاق بين طرفين، يتعهد أو يلتزم فيه أحدهما ببيع سلعة معينة أو شرائها في المستقبل مقابل مبلغ معين يدفع عند التعاقد، إذن فهو يبيع شيئاً لم يكن يملكه عند التعاقد، وبهذا فإن عمليات عقود الخيارات في البورصة تنطوي على بيع الإنسان ما ليس عنده، كون المعقود عليه ليس موجوداً لدى البائع عند إنشاء العقد.

**مناقشة الدليل:**

بالنظر إلى كيفية تصفية عمليات عقود الخيارات نجد أنها غالباً تتم على ما لا يملكه صاحب الخيار؛ لأن مشتري الخيار أصلاً لا يهدف إلى تسليم السلعة محل الخيار، إنما الهدف كله هو تحقيق أقصى ربح ممكن من جراء الفروق بين الأسعار[[14]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn14" \o "_ednref14)، وهذا يعني أن أغلبها تتم على المكشوف، بمعنى أن البائع لا يمتلك الأوراق المالية التي يبيعها، وإنما يدخل السوق مضارباً على الهبوط متوقعاً انخفاض السعر في تاريخ التصفية، وأنه سيكون بوسعه حينئذ أن يشتري ذات الكمية من الأوراق التي سبق له التعاقد على بيعها، بسعر أقل من السعر الذي باع به محققاً بذلك هامشاً من الربح، يتمثل في الفرق بين سعري البيع والشراء، ومن هنا يمكن تكييف هذا البيع بهذه الصورة: "ببيع الإنسان ما ليس عنده، وببيع الإنسان ما لا يملكه".

أما كونه ينطوي على بيع الإنسان ما ليس عنده: فلأن المعقود عليه لم يكن عند إنشاء العقد عند البائع، ولا يعد الشيء موجوداً إن كان محتمل الوجود أو لم يكن موجوداً يقيناً.

وأما كونه ينطوي على بيع الإنسان ما لا يملكه: فلأن البائع باع ما لم يكن في ملكه[[15]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn15" \o "_ednref15).

إذن حقيقة عقود الخيار أنها بيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع ما اشتراه قبل قبضه؛ أي ما لا يملكه، إذن من كل ما تقدم نقول: إن البيوع الخيارية الشرطية في أسواق الأوراق المالية تنطوي على بيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع ما لا يملكه.

وأما حكم  بيع الإنسان ما ليس عنده أو بيع ما لا يملكه؛ فقد بين الفقهاء أن من شروط صحة عقد البيع: أن يكون محل العقد (المعقود عليه) موجوداً وقت العقد، أو قابلاً للوجود. وعليه فإذا لم يكن موجوداً فالعقد باطل، حتى ولو كان المعقود عليه محتمل الوجود أو محقق الوجود في المستقبل[[16]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn16" \o "_ednref16). وقد ورد النهي عن ذلك كله: عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع لما ليس عندي؛ فأبيعه منه ثم ابتاعه من السوق؟ فقال: (لا تبع ما ليس عندك)[[17]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn17" \o "_ednref17). وعلة ذلك الغرر، وبيع الغرر قد ورد النهي عنه؛ ففي الحديث الصحيح: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر[[18]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn18" \o "_ednref18). وأما بيع الإنسان ما لا يملكه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم[[19]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn19" \o "_ednref19). وعليه فقد أجمع الفقهاء على عدم جواز بيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع الإنسان ما لا يملكه[[20]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn20" \o "_ednref20).

**ثانياً: تعارض عقود الخيارات مع قصد الشارع من إباحة خيار الشرط**:

شرعت الخيارات بشكل عام إما ضماناً لرضا العاقدين، أو حفظاً لمصلحتهما، أو دفعاً للضرر الذي قد يلحق أحد العاقدين؛ فهي إذن مشروعة للضرورة والحاجة إليها[[21]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn21" \o "_ednref21). قال صلى الله عليه وسلم -للذي كان يخدع في البيوع-: (إذا بايعت فقل: لا خلابة)[[22]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn22" \o "_ednref22). ولا غرابة في هذا فشريعتنا الإسلامية شريعة ربانية تقوم على العدل، والعدل فيها أساس قوي لجميع أحكام المعاملات المالية. قال ابن القيم: "فإنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْناها وأسَاسُهَا على الحِكَمِ، ومَصالِحِ العِبَادِ، في المَعاشِ والمَعَادِ، وهيَ عَدْلٌ كُلُّها، ورَحْمَةٌ كُلُّها، ومَصالِحُ كُلُّها، وحِكْمَةٌ كُلُّها؛ فَكُلُّ مَسْألَةٍ خَرَجَتْ عَن العَدْلِ إلى الجَوْرِ، وَعَن الرَّحْمَةِ إلى ضِدِّهَا، وَعَن المَصْلَحَةِ إلى المَفْسَدَةِ، وَعَن الحِكْمَةِ إلى العبثِ؛ فَلَيْسَتْ مِن الشَّرِيعَة"[[23]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn23" \o "_ednref23). وقد بين العلماء جملة من الحِكم لمشروعية خيار الشرط نذكرها لإتمام الفائدة:

1. الاستيثاق من الرضا والتأكد من وجوده؛ لأنه الأصل الذي تبنى عليه العقود، وهو مناط حلّ الأموال وأنواع التجارات كلها[[24]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn24" \o "_ednref24). قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) النساء/29. بل هو وسيلة إلى كمال الرضا بالعقد والتأكد من إنشائه على أساس صحيح.

2. إتاحة فرصة التروي والتحري للمتعاقدين، فضلاً عن مراجعة كل منهما نفسه ومشاورته في إمضاء العقد أو عدم إمضائه[[25]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn25" \o "_ednref25)؛ حيث إن العقد قد يقع من أحدهما من غير تروٍّ ولا نظر في القيمة، وعليه اقتضت محاسن الشريعة الكاملة أن يكون للعقد فترة يتروى فيها العاقدان ويعيدان فيها النظر ليستدركا ما فاتهما[[26]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn26" \o "_ednref26). وبهذا نشر للعدل، ورد للحقوق إلى أصحابها.

3. ضمان استقرار العقود والمعاملات بين الناس[[27]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn27" \o "_ednref27)؛ وذلك بدفع المفسدة عن أطراف التبادل والحيلولة بينهم وبين المنازعات والخصومات.

4. تنشيط الحركة الاقتصادية في المجتمع الإسلامي، خاصة عندما يعلم المتعاقد أن هناك تشريعاً يضمن له سلامة المبيع فيما لو ظهر معيباً[[28]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn28" \o "_ednref28).

وعليه فهل عقود الخيارات المعاصرة تحقق مقاصد الشرع من إباحة خيار الشرط، أم أنها تتعارض مع المقصود الذي شرع خيار الشرط من أجله؟ إن الناظر في عمليات عقود الخيارات التي يتعامل بها المستثمرون في الأسواق المالية (البورصة) يجد أن كلاًّ من البائع والمشتري ليس له قصد من تعامله بهذه العقود إلا تحقيق أكبر ربح ممكن، وذلك من خلال المراهنة على فروق الأسعار وتغيرها، حتى إن هذه العقود تعطي الحق للمشتري أو البائع في طلب المزيد من السلعة المشتراة أو المباعة إذا رأى أحدهم أن ذلك يحقق مكاسب له. إذن فهذه العقود هي طريقة لتحديد المستفيد من المتعاملين فيها هل هو بائع أم مشتر[[29]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn29" \o "_ednref29)، وكل هذا متعارض مع قصد الشارع من إباحته لخيار الشرط.

**مناقشة الدليل:**

لم يشرع خيار الشرط لكي يرى المستفيد منه هل تطور الأسعار يكون لصالحه فينفذ الصفقة، أم لا تكون لصالحه فيفسخ العقد. فالشارع لم يقصد ذلك مطلقاً، وقصد الشارع هو المعتبر، وعليه يجب أن يكون قصد المكلف من العمل موافقاً لقصد الشارع. قال الشاطبي: "قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده من العمل موافقاً لقصده في التشريع"[[30]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn30" \o "_ednref30). وقال كذلك: "كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شُرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل. أما أن العمل المناقض باطل فظاهر، فإن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإذا خولفت لم يكن قي تلك الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة"[[31]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn31" \o "_ednref31).

ومخالفة عقود الخيارات لماهية عقد خيار الشرط في الفقه الإسلامي تتضح فيما يلي:

**1. من حيث محل العقد (المعقود عليه):**

محل العقد في الفقه الإسلامي هو المال؛ أي العين المحسوسة أو المنافع، أو حق مالي، وعليه فإن المعقود عليه في خيار الشرط يقع على المبيع؛ أي على عين السلعة ذاتها، أو عين المنفعة، وهذا بخلاف ما عليه الخيارات المالية المعاصرة، فالمعقود عليه هو "حق مجرد لشراء أو بيع، والسلعة المذكورة إنما هي رمز"[[32]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn32" \o "_ednref32). إذن فهو حق معنوي وليس حقاً عينياً أو منفعة أو خدمة، كونه غير متعلق بعقار أو نحوه من الأشياء المادية، بل هو حسم لإرادة ومشيئة، وليست سلعة في الغالب؛ "إذ لا ينظر إلى وجودها بصورة معينة، فيكفي أن يمكّن الحصول عليها عند التنفيذ"[[33]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn33" \o "_ednref33)، وبهذا يتضح أن المعقود عليه ليس فيه معنى المال؛ إذ ليس له تعلق ذاتي أو عين بما يطلق عليه مال، إنما هو الخيار نفسه الذي يعطي مشتريه الحق في بيع أو شراء سلعة.

**2**. **من حيث وجود المعقود عليه:**

إن المعقود عليه في خيار الشرط في الفقه الإسلامي يشترط فيه أن يكون موجوداً، ومقدوراً على تسليمه. وهذا الشرط مفقود في الخيارات المالية المعاصرة؛ فالمعقود عليه غير موجود غالباً، كخيار الشراء على المكشوف؛ حيث إن المحرر حين حرر خيار الشراء لم يكن يملك الأوراق المالية أو السلع أو العملات التي التزم ببيعها، إنما حرر عليها الخيار وبنيته أن يقوم بشرائها من السوق وتسليمها للمشتري، عندما يقرر مشتري الخيار ممارسة حقه في الخيار.

**3. مالية المعقود عليه من حيث الثمن:**

الثمن الذي يدفع في خيار الشرط كعربون، مختلف كلياً عن العوض الذي يدفع في الخيارات المالية المعاصرة، وهذا الاختلاف يمكن حصره في الوجوه التالية:

**أ.** العربون هو جزء من ثمن السلعة المشتراة، ولا يذهب على صاحبه، إلا إذا لم يمض هو البيع، أما العوض الذي يدفع في الخيارات المالية المعاصرة، فهو ثمن للخيار ذاته، وليس جزءاً من ثمن السلعة محل الخيار، ويستوي في ذلك حال الشراء أو عدمه[[34]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn34" \o "_ednref34).

ب**.** ثمن الخيار الذي يدفع في الخيارات المالية هو عقد منفصل عن عقد التنفيذ؛ بمعنى أن مشتري الخيار (خيار الشراء أو خيار البيع) يمكنه التصرف به "ببيع أو بهبة"[[35]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn35" \o "_ednref35).

**4. من حيث قبض المعقود عليه:**

تقرر أن المعقود عليه في خيار الشرط هو من الأعيان، أو من المنافع، وأنه يشترط فيه الوجود، وإمكانية التسليم. وعليه فقبض السلع أو استيفاء المنفعة أمر ممكن ومتيسر عند رغبة صاحب الخيار تنفيذ العقد، حتى ولو كانت موصوفة، فلا بد من وجودها عند التنفيذ.

بينما في الخيارات المالية المعاصرة، فقد تقرر أن المعقود عليه حق مجرد لشراء أو بيع كمية محددة في زمن محدد من سلعة موصوفة، لا ينظر إلى وجودها عند العقد، وليست هنا ثمة مشكلة في إمكانية تسليم الأسهم أو الأوراق المالية؛ أي قبضها عند رغبة المشتري تنفيذ العقد، إنما القبض يصعب -إن لم يكن مستحيلاً- في حالة الخيار على المؤشرات عند الرغبة بالتنفيذ للعقد، وخاصة إذا كان سعر السوق وقت التنفيذ يفوق السعر المتفق عليه؛ لذلك يلجأ إلى التسويّة بين المتعاقدين تسويّة نقدية، وذلك بدفع محرر الخيار لمشتريه الفرق بين قيمة المؤشر المحددة في العقد كسعر للتنفيذ، وبين قيمة المؤشر وقت التنفيذ[[36]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn36" \o "_ednref36).

إذن فقبض المعقود عليه في عقود الخيارات غير متوفر، بل لا يكون تسليماً أساساً؛ لأن محرر الخيار غالباً لا ينفذ الاتفاق[[37]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn37" \o "_ednref37).

**5. من حيث ملكية المعقود عليه:**

من المقرر فقهاً أن من شروط المعقود عليه: الملك التام؛ لأن البيع تمليك؛ فلا ينعقد بما ليس بمملوك، بمعنى أنه يشترط أن يكون مملوكاً للبائع، وإلا لا ينعقد البيع لنهيه صلى الله عليه وسلم (لا تبع ما ليس عندك). وبما أن خيار الشرط لا يكون إلا في عقد صحيح تام الشروط، فإن ملكية المعقود عليه متحققة للبائع. أما في الخيارات المعاصرة فملكية المعقود عليه غير متحققة، وقد يقال: توفره في الأسواق مبرر لذلك البيع. فيُرد عليه: أن توفره في الأسواق ليس مبرراً لبيع ما ليس ملكاً للعاقد.

**6. من حيث التصرف في المعقود عليه زمن الخيار:**

خيار الشرط في الفقه الإسلامي إما للبائع وإما للمشتري: فإن كان الخيار للبائع؛ فلا يخرج المبيع عن ملكه، وهنا ليس للمشتري حق التصرف في المبيع، حتى ولو قبضه المشتري وهلك في يده في زمن الخيار؛ فعليه قيمته لأنه لم ينفذ البيع؛ لأنه لا نفاذ للتصرف بدون ملك. وإن كان الخيار للمشتري؛ فالمبيع يخرج من ملك البائع ويدخل في ملك المشتري، ويصح تصرفه. وأما إن كان الخيار لهما، فملكه للبائع وضمانه عليه[[38]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn38" \o "_ednref38)، ويكون له حق التصرف هو والمشتري إن أذن له، ويسقط خياره في هذه الحالة.

أما بالنسبة لتصرفات المتعاملين في عقود الخيارات المالية المعاصرة؛ فإن تصرفاتهم بالمعقود عليه مطلقة لا قيد عليها ولا شرط، لا في حالة البيع ولا في حالة الشراء؛ لأن عقد الخيار لا يعني ضرورة قيام المشتري بتسليم المعقود عليه إلى المحرر مهما انخفض سعره في تاريخ تنفيذ العقد عن السعر المتفق عليه؛ كون محرر الخيار حينئذ يقوم بدفع الفرق بين سعر التعاقد والسعر السائد في لحظة تنفيذ العقد إلى مشتري الخيار وينتهي الأمر. وهذا يعني أن مشتري حق الخيار بإمكانه التصرف في المعقود عليه قبل التاريخ المحدد للتنفيذ، وإذا ما حلّ ذلك التاريخ، وأصر محرر الخيار على استلام المعقود عليه -وهو أمر غير متوقع غالباً في مثل هذه العقود- فيمكن للمستثمر أن يشتري الكمية المتعاقد عليها من السوق ويسلمه إياها، ولا يخفى هنا إذا كان سعر السوق وقت التنفيذ يفوق السعر المتفق عليه، فلن يكون هناك تسليم أساساً؛ لأن المستثمر لن يقوم أصلاً بتنفيذ الاتفاق[[39]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn39" \o "_ednref39).

وهذا يعني أن الخيار يبقى يتداول من تاريخ العقد حتى وقت التنفيذ من قبل المستثمرين. وعليه لا يترتب أي أثر على تصرفهما بالمعقود عليه بعد إبرام العقد، من حيث الصحة أو البطلان، لأي تصرف من تصرفاتهما بالمعقود عليه.

بهذه الفروق الجوهريّة تتضح حقيقة الاختلاف بين خيار الشرط في الفقه الإسلامي، وبين الخيارات المعاصرة. وعليه لا يمكن إلحاق عقود الخيارات المعاصرة بخيار الشرط؛ وبالتالي فإنها تتعارض مع مقصود الشارع من إباحة خيار الشرط.

**ثالثاً: تعارض الخيارات مع قاعدة العدل:**

الأصل في العقود جميعها العدل، به بعث الرسل، وبه أنزلت الكتب. قال تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) الحديد/25. ووجه عدم العدل في عقود الخيارات يكمن في إعطاء أحد العاقدين فرصة واسعة لأنْ يحقق أرباحاً على حساب المتعاقد الآخر، وذلك بعد معرفته لمستوى الأسعار الحالية، ومقارنته بينهما وبين أسعار التعاقد فيختار التنفيذ من عدم التنفيذ، وبهذه الفرصة التي أعطته إياها عقود الخيارات يستطيع أن يحصل على الربح أو أن يقلل خسارته، وكل هذا لا يكون إلا على حساب من لا يملك الخيار، ولا شك أن هذا ظلم وزور[[40]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn40" \o "_ednref40).

**مناقشة الدليل:**

العدل المطلوب في البيع هو أن يكون كلٌّ من طرفي التبادل غانماً، وذلك بحصوله على العوض المعادل لما حصل عليه الآخر[[41]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn41" \o "_ednref41). وهذا غير متحقق في عقود الخيارات المعاصرة   فهي عمليات يكون كل واحد من المتعاقدين: إما غانماً أو غارماً؛ بمعنى أن ربح أحدهما سيكون على حساب خسارة الآخر، ومثل هذا يدخل في الميسر المحرم، وفي أكل أموال الناس بالباطل، وهو ظلم وزور ومناف للعدل الذي جاء به الإسلام**.**

**رابعاً: عقود الخيارات صورية**:

صورية العقد: هي وجود صورة العقد ومظهره الخارجي لا حقيقته وجوهره؛ وذلك بأن يكون اتفاق الإرادتين على العقد في الظاهر فقط، مع تحقق انتفاء الإرادة الحقيقية في أصل العقد[[42]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn42" \o "_ednref42). فالمقصود الذي شرع الله تعالى له البيع وأحله لأجله، هو أن يحصل ملك الثمن للبائع، ويحصل ملك المبيع للمشتري، ثم ينتفع كلٌّ منهما بما تملَّكه بالعقد بسائر أنواع الانتفاعات المشروعة، وبهذا يكون كل واحد منهما قد حصل له مقصوده بالبيع. وعليه فإن  كل عقد بيع لا يقصد به نقل ملكية المبيع أو الثمن إلى الطرف الآخر نقلاً حقيقاً، هو عقد صوري[[43]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn43" \o "_ednref43).

وبالنظر إلى ماهية عقود الخيارات المالية التي يتم تنفيذها في الأسواق المالية تتبين صوريّتها؛ كونه لا يجرى تنفيذها غالباً؛ لأن معظم المشترين لا ينوون استلام ما اشتروه، كما أن معظم البائعين لا ينوون تسليم ما باعوه، وتنحصر العملية في قبض أو دفع الفرق بين سعري الشراء والبيع. إذن لا يترتب على هذه العقود لا تمليك ولا تملُّك؛ فلا المشتري يتملك المبيع ولا البائع يملك الثمن، إنما تباع الأوراق المالية، وتنتقل من يد إلى يد على الورق فقط دون أن يكون لها وجود فعلي[[44]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn44" \o "_ednref44).

**مناقشة الدليل:**

من خلال تتبع عمليات تنفيذ عقود الخيارات في الأسواق المالية فقد ثبت أن عقود الخيارات التي يجري تنفيذها لا تتجاوز (2٪)، أي إن (98٪) من هذه العقود لا يتم تنفيذها. وعليه فإذا ثبتت صورية عقود الخيارات ثبت بطلان التعامل بها؛ لأن عقود البيع إنما وضعت شرعاً لإفادة التمليك؛ فإذا كانت غير مؤدية لذلك -أي التمليك- كانت غير محققة لهذا المقتضى، وما خالف مقتضى العقد فهو باطل.

وقد بين الفقهاء علة عدم صحة العقود الصورية[[45]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn45" \o "_ednref45) وهي:

1. عدم ثبوت نية البيع والشراء.

2. هي من أنواع الحيلة الممنوعة شرعاً.

3. فيها مخالفة لقصد الشارع من التكليف.

ولا يخفى أن أدلة الشرع وقواعده تظاهرت على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته، بل إنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد النية والقصد[[46]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn46" \o "_ednref46).

**خامساً: انطواء عقود الخيارات على الغرر:**

الغرر: هو ما خفيت عاقبته؛ أي ما كان مجهول العاقبة[[47]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn47" \o "_ednref47). ووجه الغرر في عقود الخيارات هو عدم معرفة حصول العقد من عدمه، وإن حدث فلا يدري متى يحدث. والمشتري والبائع في هذا سواء. وتفصيل ذلك كما يأتي:

بالنسبة لمشتري الخيار سواء أكان خيار شراء أم خيار بيع، فإن المشتري لا يقدم على ممارسته، إلا إذا تغيرت الأسعار في صالحه، بأن ترتفع الأسعار بالنسبة لمشتري حق الشراء، أو تنخفض بالنسبة لمشتري حق البيع، وتغير الأسعار في صالحه أمر مجهول له  قد يحصل فيمارس حقه في الشراء أو البيع، وقد لا يحصل فتذهب عليه فائدة المعقود عليه (حق الخيار)؛ لأنه لن يستعمله حينئذ، والمعقود عليه إذا خلا من الفائدة كان كالمعدوم، وهذا غرر.

وهكذا الأمر بالنسبة لمحرر الخيار؛ فهو يقدم على إبرام عقد الخيار سواء أكان خيار بيع أم خيار شراء، أملاً في أن تكون الأسعار خلال فترة الخيار في غير صالح المشتري، بحيث لا يمارس المشتري حقه في الشراء أو في البيع، ليربح -أي المحرر- حينئذ ثمن الخيار؛ إذ لو تغيرت الأسعار في صالح المشتري، فإنه سيمارس حقه في الشراء أو في البيع، وسيضطر المحرر -في حالة خيار الشراء إذا لم يكن مالكاً للأسهم مثلاً- إلى شرائها من السوق بالسعر المرتفع، ليسلمها إلى المشتري، كما سيضطر -في حالة خيار البيع إذا لم يكن له غرض في الأسهم- إلى بيعها في السوق بالسعر المنخفض متكبداً في كلا الحالتين خسارة تذهب بثمن الخيار الذي قبضه من المشتري. وهذا الأمر -أي إقدام المشتري على ممارسة حقه في الشراء أو البيع- أمر مجهول للمحرر مبني على أمر مجهول، وهو تغير الأسعار، قد يقدم المشتري على ممارسة الخيار، فلا يحصل للمحرر مقصوده من العقد، وقد لا يقدم على ممارسة الخيار، فيحصل للبائع مقصوده، وكل ذلك غرر بالنسبة له[[48]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn48" \o "_ednref48). إذن فالغرر متحقق في المعقود عليه أصالة، وعليه يكون الغرر هنا غرراً مؤثراً في صحة العقد.

**مناقشة الدليل:**

الغرر: ما يكون مستور العاقبة[[49]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn49" \o "_ednref49). وعرّف كذلك بأنه: الشك في وجود المبيع[[50]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn50" \o "_ednref50). وإذا ما عدنا إلى البيانات الشارحة لماهية الخيار (فنيّاً) وكيفية مزاولتها؛ فإنه يتضح الغرر الذي تنطوي عليه عقود الخيارات، والذي يتمثل في المعقود عليه. وقد بين الفقهاء أن ضابط الغرر المؤثر هو الغرر الكثير في عقود المعاوضات المالية؛ إذا كان في المعقود عليه أصالة ولم تدع للعقد حاجة.

ويمكن بيان الغرر في عقود الخيارات بما يلي[[51]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn51" \o "_ednref51):

1. عدم القدرة على التسليم: سبق وأن تقرر أن عقود الخيارات هي من باب بيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع ما لا يملكه، والعلة عدم القدرة على تسليم المبيع، وهذه العلة بيّن الفقهاء أنها من الأمور التي يتحقق بها الغرر.

2. التعاقد على المعدوم: تبين سابقاً أن المعقود عليه في عقود الخيارات، ليس موجوداً وقت العقد، فوجوده مجهول في المستقبل، بمعنى أنه قد يوجد وقد لا يوجد. وعليه فإن انعدام المبيع (المعقود عليه) وقت العقد هو صورة من صور الغرر التي تكون على محل العقد. والقاعدة التي رآها بعض الفقهاء في بيع المعدوم هي "أن كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه".

3. الغرر الفاحش: لا شك أن الغرر في عقود الخيارات غرر فاحش، ويتمثل في حجم الخسارة التي يتحملها الملتزم غير المحددة.

4. الحاجة لا تدعو لعقود الخيارات: مما تقرر عند الفقهاء أنه يشترط لتأثير الغرر في العقد ألا يكون الناس في حاجة إلى ذلك العقد، والحاجة هي: أن يصل المرء إلى حالة بحيث إذا لم يتناول الممنوع يكون في جهد ومشقة ولكنه لا يهلك[[52]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn52" \o "_ednref52). ويشترط في الحاجة أن تكون متعيّنة، ومعنى تعينها: أن تنسد جميع الطرق المشروعة للوصول إلى الغرض، سوى ذلك العقد الذي فيه الغرر، وهذا مما لا ينطبق على عقود الخيارات.

من كل ما تقدم يدل دلالة واضحة على أن عقود الخيارات مشتملة على الغرر؛ ولذلك فهي غير جائزة لورود النهي عن بيع الغرر، والنهي يقتضي فساد عقد بيع الغرر[[53]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn53" \o "_ednref53).

**سادساً: انطواء عقود الخيارات على القمار:**

القمار: هو ما يكون فاعله متردداً بين أن يغنم وبين أن يغرم[[54]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn54" \o "_ednref54). والقمار في عقود الخيار يكمن في المعقود عليه، وهو حق المشتري في الممارسة ليكسب، ويقابله خسارة الملتزم، أو حق المشتري في عدم الممارسة ليخسر، ويقابله كسب الملتزم (محرر الخيار)[[55]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn55" \o "_ednref55)، ويتحقق هذا في الحالة التي تنتهي فيها الصفقة بالتسوية النقدية التي يكتفي فيها المتعاقدان بقبض أو دفع فرق السعرين (سعر التنفيذ وسعر السوق)، سواء أكان غرض المتعاقدين المضاربة على فروق الأسعار، أم كان غرضهما الاحتياط ضد تقلبات الأسعار؛ وذلك لتردد كل واحد منهما بين الغنم والغرم[[56]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn56" \o "_ednref56)؛ لأن البائع يضارب على الهبوط، والمشتري يضارب على الصعود. فإذا جاء يوم التصفية، يتقاضى البائع الفرق من المشتري إذا هبط السعر، أو يدفع للمشتري الفرق إذا ارتفع السعر.

وهذه العمليات تدخل في القمار الممنوع؛ لأن البائع يضارب على هبوط السعر في اليوم المحدد، والمشتري يضارب على صعوده، ومن يصدق توقعه يكسب الفرق[[57]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn57" \o "_ednref57). وليس هذا فحسب، بل إن الخيارات تقوم من حيث الغالب على المخاطرة والحظ والمقامرة والربح على حساب الآخر؛ حيث يكون ربح أحدهما على حساب خسارة الآخر، فمثل هذا يدخل في الميسر المحرم، وفي أكل أموال الناس بالباطل[[58]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn58" \o "_ednref58). ثم إن خيار شراء العملات وبيعها، وخيار شراء الأسهم وبيعها شبيه بالقمار، ولا فرق بينه وبين المضاربة على فروق الأسعار.

وتوضيح ذلك بالمثال: اشترى شخص عشرة آلاف دولار بسعر الدولار (90) جنيهاً سودانياً، واشترى الخيار لمدة ستة أشهر بعشرة آلاف جنيه سوداني، وقبل أن تنتهي المدة ارتفع سعر الدولار إلى (100) جنيه؛ فمارس المشتري حقه في الخيار؛ فحقق الربح الذي كان يرمي إليه، وهذا الربح هو خسارة على البائع. على أن الدولار قد يبقى سعره كما هو إلى انتهاء مدة الخيار، فيخسر المشتري العشرة آلاف ويربحها البائع؛ ففي هذه المعاملة يكون كل واحد من المتعاقدين إما غانماً أو غارماً، وهذا ضابط القمار المحرم.

من كل ما تقدم يتبين أن شراء الخيارات وبيعها في جميع صورها ليس من البيوع التي أحلها الله تعالى، إنما هي عقود تقوم على القمار، بل هي صورة من صور ممارسته فيجب الابتعاد عنها[[59]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn59" \o "_ednref59).

**مناقشة الدليل:**

بالنظر إلى ماهية عقود الخيارات المالية الفنية يتبين أن هذا الدليل له وجهته، وذلك لما يلي:

1. ضابط القمار المحرم هو: أن يكون كل واحد من المتعاقدين إما غانماً أو غارماً، وهذا متحقق في غالب عقود الخيارات إن لم يكن كلها، ويظهر هذا عند تنفيذها.

2.في القمار يتوقف كسب طرف أو خسارته على تحقق احتمالية معينة يتوقعها، وهي تحرك سعر مادة الخيار نحو واقع أحد الطرفين.

3. القمار أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة، هل يحصل له عوضه أو لا يحصل؟ كالذي يشتري العبد الآبق، وعقود الخيارات تقوم على أخذ أموال الناس مخاطرة، هل يحصل له الربح أم لا؟

4. يقوم القمار على مخالفة توقعات كل واحد من المقامرين لتوقعات الآخر، وعقود الخيارات لا يمكن أن تقوم إلا إذا كانت توقعات كل واحد من الطرفين مخالفة لتوقعات الطرف الآخر[[60]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn60" \o "_ednref60).

**سابعاً: عقود الخيارات تندرج تحت بيع الكالئ بالكالئ:**

بيع الكالئ بالكالئ: هو بيع الدين بالدين. وصورته: "أن يشتري بضاعة مؤجلة التسليم بثمن مؤجل التسليم كذلك، سواء اتحد الأجلان أو اختلفا"[[61]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn61" \o "_ednref61). وهو بيع ممنوع شرعاً؛ لأن النبي  صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والحديث وإن كان ضعيفاً، إلا أن الأمة قد تلقته بالقبول فاتفقوا على العمل بموجبه؛ سواء أكان البيع للمدين أم لغير المدين[[62]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn62" \o "_ednref62).

ومثال الأول (بيع الدين للمدين): أن يقول شخص لآخر: اشتريت منك هذه السلعة بدينار على أن يتم تسليم العوضين بعد شهر مثلاً. فإذا حلَّ الأجل ولم يجد البائع ما يقضي به دينه يقول للمشتري: بعني هذا الشيء إلى أجل آخر بزيادة شيء. فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض.

ومثال الثاني (بيع الدين لغير المدين): أن يقول رجل لغيره: بعتك السلعة التي لي عند فلان بكذا تدفعها لي بعد شهر[[63]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn63" \o "_ednref63). وهذا هو الواقع فعلاً في عقود الخيارات؛ حيث لا يتم في عقود الخيارات دفع الثمن نقداً، إنما يسجل عليه في كلا النوعين من عقود الخيارات دون أن يكون من قبله دفع، بل المعتاد أن ينتظر البائع والمشتري تحسن السوق فيما يعتقد أنه في صالحه بيعاً أو شراء للحصول على الربح[[64]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn64" \o "_ednref64).

وأما الثمن والسلعة المعقود عليه فقد تبين سابقاً أن محل العقد في عقد الخيار هو حق لشراء أو حق بيع وليس الأوراق المالية أو السلع العينية، وأن هذا الحق المجرد لا يصلح أن يكون محلاً للعقد؛ كونه ليس مالاً ولا حقاً متعلقاً بمال، وهذا يعني غياب المثمن (السلعة) عن محل العقد.

من كل ما تقدم يتبين غياب الثمن والمثمن جميعاً، وأنه لا يتم قبض واحد منهما، وهذا يحيل العقد إلى بيع دين بدين، وقد نهي عنه.

**مناقشة الدليل:**

إذا ما نظرنا إلى كيفية مزاولة عقود الخيارات في السوق المالي، يتضح أن أغلب عمليات عقود الخيارات في البورصة تتم بصورة بيع الدين بالدين دون تسليم مادة الخيار (محل العقد - المثمّن) ولا تسليم الثمن. وبيع الكالئ بالكالئ: هو "بيع أنشأ ديناً وخلا عن القبض". وإن شئت: "مداينة خلت عن القبض"[[65]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn65" \o "_ednref65).

وعليه وبالنظر إلى كيفية تنفيذ عمليات عقود الخيارات في البورصة، نجدها تنشأ ديناً على أحد الطرفين أو كليهما وتخلو من القبض من كلا الطرفين، إذن فحقيقة عقود الخيارات هي: دين يثبت في ذمة المدين على سبيل المعاوضة دون أن يقبض في مقابله ما ينتفع به. وهذا هو حقيقة عقد الكالئ بالكالئ، ومما يزيد هذه النتيجة تأكيداً: اشتمال عقود الخيارات على حكم تحريم الكالئ بالكالئ. ويمكن بيان هذه الحكم على النحو الآتي[[66]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn66" \o "_ednref66):

1. بيع الكالئ مناف لمقاصد التشريع.

2. المقصود من العقود القبض وذلك لتحقيق الانتفاع، بينما بيع الكالئ بالكالئ المقصود منه هو الضمان والتحوط؛ لذلك فهو مناف لمقصود العقود، والخيارات كذلك تخلو من القبض ومقصودها الضمان والتحوط.

3. بيع الكالئ بالكالئ مناف لميزان العدل الشرعي للمعاوضات المتمثل بقوله عليه السلام: "الخراج بالضمان"[[67]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn67" \o "_ednref67)، ووجه منافاته أن أحد الطرفين يضمن للآخر المبدل دون أن يملك حق الانتفاع بالبدل، فهو ضمان ومسؤولية لا يقابلها حق الانتفاع، وهذا اختلال لميزان العدل الشرعي بين الحقوق والالتزامات، وعقود الخيارات هي ضمان طرف لآخر دون أن يملك الضامن حق الانتفاع بشي مطلقاً.

من كل ما تقدم يتبين أن عقود الخيارات هي صورة من صور بيع الكالئ بالكالئ، وقد ورد النهي عنه.

**ثامناً: منافاة عقود الخيارات لمقاصد التشريع في التبادل:**

عقود الخيارات وإن سميت بيوعاً لكنها في الحقيقة لا تتضمن حكمة مشروعية التبادل، ولا تحقق منفعة التبادل التي قصدها الشارع من إباحة التبادل، بل على العكس؛ فهي تنطوي على مفاسد اقتصادية تناقض حكمة مشروعية التبادل، وليس لها قيمة اقتصادية واضحة للمجتمعات، فالبيع شرع لتلبية حاجة الناس، والناس متفاوتون في القدرات وفي الثروات، وحاجة كلٍّ منهم لأنواع السلع والخدمات تختلف عن الآخر، وطريق تحقيق هذا: التبادل بينهم، فيبذل كل طرف في المبادلة ما يمكنه الاستغناء عنه، ليقبض ما تشتد حاجته إليه فينتفع طرفا المبادلة وتكون المحصلة زيادة منفعة الجميع.

ولتحقيق مصلحة التبادل لابد من القبض ليحصل الانتفاع، وعليه فإذا وجدت معاوضة خالية من القبض، فلن يتمكن أي طرف من أطراف التبادل أن ينتفع بالعوض، ومن غير المتصور حينئذ تحقق منافع التبادل[[68]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn68" \o "_ednref68). ولذلك قال الفقهاء: إن المقصود من العقود هو القبض[[69]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn69" \o "_ednref69)؛ إذ يتحقق به الانتفاع. ورتبوا على ذلك أن الأصل في البيع أن يكون حاضراً. وعقود الخيارات لا يتم فيها لا تسليم ولا تسلم، بل إن نية التسليم والتسلم غير موجودة ابتداء عند طرفي التبادل، إنما تباع الأوراق المالية أو السلع وتنتقل من يد إلى يد على الورق فقط دون أن يكون لها وجود[[70]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn70" \o "_ednref70)؛ وعليه فهي عقود لا تفيد التمليك في الحال، وصيغة العقد غير مؤدية لإحداث آثاره وأحكامه التي رتبها الشارع؛ وبهذا تكون منافية لمقاصد التشريع في التبادل.

**مناقشة الدليل:**

مقصد التشريع من التبادل تحقيق منافع العباد التي يقصدونها من التبادل فيما بينهم، وطريق هذا القبض؛ فبالقبض تتحقق منافع كل واحد من طرفي العقد، وهذا يعني أن المنافع ترتبط مع القبض وجوداً وعدماً؛ بمعنى إذا وجد القبض تحققت المنافع، وإذا انتفى القبض انعدمت المنافع؛ وعليه فأي عملية تبادل تخلو من القبض لن يتمكن أي من طرفي التبادل من الانتفاع بالعوض، ومن غير المتصور حينئذ تحقق المنافع[[71]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn71" \o "_ednref71).

من خلال ما سبق بيانه لماهيّة عقود الخيارات (الفنيّة) وكيفية مزاولتها في الأسواق المالية، والتي تقرر أنها لا يتم فيها لا تسلُّم ولا تسليم (أي القبض معدوم) نقول: إنها تُنافي حقيقة مقاصد التشريع في التبادل، وبما أن قصد الشارع هو المعتبر لا قصد المكلف -بمعنى أن يكون قصد المكلف من العمل موافقاً لقصد الشارع وألا يكون مناقضاً للشريعة وبالتالي يكون عمله في المناقضة باطلاً[[72]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn72" \o "_ednref72)- فإن عقود الخيارات باطلة؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل.

***المبحث الثالث***

***المجيزون للتعامل بعقود الخيارات المالية المعاصرة***

يتناول هذا المبحث رأي المجيزين لعقود الخيارات في الأسواق المالية المعاصرة[[73]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn73" \o "_ednref73)، والأدلة التي استندوا إليها، ومن ثم مناقشتها. وذلك على النحو الآتي:

**أولاً: قياس عقود الخيارات على بيع العربون:**

بيع العربون: أن يشتري الرجل السلعة فيدفع من ثمنها جزءاً، ويقول للبائع: إذا لم أشتر منك فالدنانير لك. ويعد هذا العقد ملزماً في حق البائع، أما المشتري فهو بالخيار خلال المدة المتفق عليها[[74]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn74" \o "_ednref74). وقد أجاز الحنابلة هذا البيع على المشهور عندهم[[75]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn75" \o "_ednref75)، والذي يظهر مما سبق أن بيع العربون يشبه خيار الطلب الذي يعطي صاحبه الحق في شراء عدد من الأسهم خلال فترة محددة، ولا يختلف عنه إلا فيما يدفعه المشتري في العربون، فهو جزء من الثمن، أما ما يدفع في خيار الشراء فهو مبلغ مستقل، وهو ثمن للخيار ذاته.

ويرى المجيزون إمكانية المواءمة بين الصيغتين من خلال جهة مركزية كسلطة السوق أو غرفة المقاصة تتولى عملية إمضاء العقود، وبدل أن يدفع المستثمر ثمناً للخيار، يمكن له أن يدفع نسبة مئوية من ذلك المبلغ على صفة العربون، فإذا رأى من مصلحته في الوقت المحدد المتفق عليه أن يشتري أمضى العقد بالشراء، وإذا رأى العكس تنازل عن العربون[[76]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn76" \o "_ednref76)، وعليه وقياساً على جواز بيع العربون، يمكن القول بجواز خيار الشراء (الطلب) إذا خلا من المخالفات الشرعية الأخرى.

**مناقشة الدليل:**

تتلخص وجهة نظر المجيزين: بأن بيع العربون فيه خيار بعوض هو العربون في حال عدم إمضاء البيع، فدل ذلك على جواز أخذ العوض مقابل الخيار؛ أي إن وجه القياس أن في العقدين خياراً بمقابل[[77]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn77" \o "_ednref77).

وهذا صحيح فهناك تشابه بين العقدين (بيع العربون في خيار الشرط وثمن الخيار الذي يدفعه مشتري الخيار)، ويتمثل هذا التشابه في أمرين هما:

1. الثمن الذي يدفعه المشتري في خيار الطلب يشبه بيع العربون الذي يدفع للبائع[[78]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn78" \o "_ednref78).

2. عقد الخيار يعطي المشتري الحق في شراء عدد من الأسهم أو غيرها خلال فترة محددة، وفي بيع العربون يكون للمشتري حق إمضاء البيع خلال فترة محددة[[79]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn79" \o "_ednref79).

ولكن بالرغم من هذا الشبه الذي بينهما، إلا أنه شبه ضعيف؛ لأن العربون ليس ركناً من أركان عقد خيار الشرط ابتداء، إنما يرد على العقد وروداً، وعليه فإن هناك فروقات واضحة بين عقود الخيارات وبين بيع العربون -وقد سبق بيانها- تمنع إلحاق خيار الطلب ببيع العربون، وبالتالي فإن هذا الدليل لا يصلح لأن يكون موضع استدلال على جواز خيار الطلب.

**ثانياً: قياس عقود الخيارات على خيار الشرط:**

استدل القائلون بجواز التعامل بعقود الخيارات في الأسواق المالية بقياسها على خيار الشرط في الفقه الإسلامي لوجود الشبه بينهما.

والشبه بين عقد الخيار المالي المعاصر وبين البيع الذي اشترط  فيه خيار الشرط من جهة أنّ في عقد الخيار يكون للمشتري الحق في البيع أو الشراء خلال فترة محددة، وفي البيع الذي اشترط فيه الخيار يكون لمشترط الخيار الحق في إمضاء البيع أو فسخه خلال فترة محددة، ووجه الاستدلال -حسب رأيهم- أن من حق المضارب فسخ العقد في ميعاد التصفية إذا أحس بانقلاب الأسعار قي غير صالحه، مقابل أن يدفع تعويضاً للطرف الآخر، ولا يرد إليه بحال ويسمّى هذا بـ(الشرط البسيط)، وهو شرط صحيح.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ) المائدة/1. وقال صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً. والمسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً)[[80]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn80" \o "_ednref80). ولما كان للطرف الآخر نفس الحق في الخيار فإنه يجوز له أن يبيع حقه هذا[[81]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn81" \o "_ednref81).

وعليه يرى أصحاب هذا الرأي أن دفع مشتري الخيار ثمن حق الخيار مقابل تخويله حق فسخ العقد خلال مدة الخيار، هو بمثابة خيار الشرط في الفقه الإسلامي، وقد أباحته الشريعة الإسلامية.

**مناقشة الدليل:**

إن الشَّبَه الذي استندوا عليه لإجازة الخيارات المالية، لا يصلح دليلاً على جواز عقود الخيارات المالية المعاصرة؛ لأنه شبه ضعيف من جهة، ومن جهة أخرى وجود فروقات جوهرية بين ماهيّة عقود الخيارات المعاصرة وبين خيار الشرط -وقد سبقت الإشارة إليها في هذه الدراسة- هي التي يحتكم إليها عند القياس بين العقدين، وقد توصلنا من خلالها إلى أنه لا يوجد شبه حقيقي بين عقود الخيارات المعاصرة، وبين خيار الشرط في الفقه الإسلامي.

وعليه لا ينبغي الخلط بين خيار الشرط في الفقه الإسلامي وبين الخيارات المعاصرة؛ فخيار الشرط لا يباع أولاً، كما أنه تبع للعقد الذي تم ومتعلق به.أضف إلى ذلك أن تعليق خيار الشرط على قبول المشتري، أو قبول البائع بالثمن أمر جائز  كونه علق على أمر هو بمقدور مشترطه أن يفعله، بينما في الخيارات المالية لا يجوز هذا التعليق، لأنه ليس في يد المشتري أو البائع، وإنما هو أمر احتمالي.

**ثالثاً: عقد الخيار شكل من أشكال التأمين** **التجاري**:

التأمين التجاري: التزام طرف لآخر بتعويض نقدي، يدفعه له عند تحقق حادث احتمالي معين في العقد، مقابل ما يدفعه له هذا الأخير من مبلغ نقدي في صورة "قبض أو نحوه"[[82]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn82" \o "_ednref82). فالتأمين إذن عقد معاوضة يدفع الشخص بموجبه مالاً؛ ليتجنب بعض الخسائر أو بعض الأخطار.

وعليه فقد رأى المجيزون للخيارات المالية أن هذا المعنى موجود في عقود الخيارات، فالمشتري للخيار يدفع المال ليتجنب الخسائر المحتملة بتقلبات الأسعار؛ فهو إذن تأمين ضد الخسائر المتوقعة بتقلبات الأسعار، ومن جهة أخرى يمكن اعتباره كذلك بمثابة عقد حراسة لممتلكاته -أي مشتري الخيار- أو ما يدفعه لأمان خطر الطريق، أو هو نوع من التضامن لدفع الضرر الذي يصيبه. وعليه فإن عقود الخيارات -حسب رأيهم- يصح التعامل بها في أسواق البورصة قياساً على جواز التأمين التجاري.

**مناقشة الدليل:**

إن الشَّبَه بين الخيارات والتأمين الذي استدلوا به على جواز الخيارات المالية، إنما هو دليل على تحريمها -وهذا ما ذهب إليه أحد المجيزين[[83]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn83" \o "_ednref83)- وذلك لقوة أدلة تحريم عقد التأمين التجاري، والتي سنثبتها هنا لأهميتها في الاستدلال على تحريم عقود الخيارات وهي[[84]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn84" \o "_ednref84):

1. التأمين ربا: ذلك أنه مبادلة نقود بنقود متأخرة عنها في الأجل زائدة عنها في المقدار. وفيه ربا الفضل لزيادة أحد العوضين في الجنس الربوي الواحد، هذا إضافة إلى أنه صرف تأخر فيه قبض أحد عوضيه فهو فاسد كله، وهذا موجود في الخيارات كما تقرر سابقاً.

2. التأمين غرر: فالتأمين عقد معاوضة، وإذا وقع الغرر في عقود المعاوضات أبطلها.  والغرر في التأمين ليس يسيراً قطعاً، فهو إما من الغرر الكثير أو المتوسط، والأرجح أنه من الغرر الكثير؛ لأن من أركان عقد التأمين - التي لا يوجد بدونها - الخطرَ، والخطر هو حادثة محتملة لا تتوقف على إرادة أحد الطرفين، والتأمين لا يجوز إلا من حادث مستقبلي غير محقق الوقوع؛ فالغرر عنصر ملازم  لعقد التأمين ومن الخصائص التي يتميز بها، وهذا يجعله من الغرر المنهي عنه[[85]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn85" \o "_ednref85).

وفي عقود الخيارات فإن الدافع الحقيقي لشراء الخيار هو الرغبة في رفع المخاطرة، وضمان سعـر محدد للبيع أو الشراء في المستقبل، ومن ثم تفادي الخسارة، ومقابل ذلك يدفع المستثمر مبلغاً محدداً عن الخيار المذكور، فكأن الخيار إذن نوع من التأمين، وهو عندئذ عقد معاوضة تضمّن غرراً فاحشاً[[86]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn86" \o "_ednref86).

3. التأمين قمار لا يقوم إلا على عنصري الخطر والاحتمال؛ فهذان العنصران هما المؤثران المقومان للتأمين وللقمار على حد سواء، وهذا ما تقوم عليه عقود الخيارات المالية. وفضلاً عما سبق ذكره فإن الاختلاف الواسع بين الفقهاء المعاصرين حول عقد التأمين التجاري، قد حسمه مجمع الفقه الإسلامي بقراره: "إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كثير مفسد للعقد، ولهذا فهو حرام شرعاً"[[87]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn87" \o "_ednref87).

وعليه ومن كل ما تقدم فإن قياس الخيارات على التأمين التجاري يقتضي أن يكون من مقتضيات التحريم لا من مقتضيات الإباحة والجواز.

**رابعاً: عقد الخيار هو التزام أو ضمان أو كفالة:**

وجه الاستدلال: جواز أن يكون الالتزام أو الضمان أو الكفالة محلاًّ لعقود المعاوضات[[88]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn88" \o "_ednref88)  كون محض الالتزام فيه منفعة مقصودة ومصلحة مشروعة مشابهة للمنافع التي تبذل في الوديعة والعارية والوكالة؛ ولذلك يصح أن يكون محلاًّ للعقد في الضمان والوديعة، كما جاز مبادلته بالمال في كثير من الفروع والمسائل والتطبيقات عند الفقهاء[[89]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn89" \o "_ednref89) منها:

1. جواز أخذ العوض المالي على بعض الالتزامات الجائزة شرعاً، ولو كان محلها ليس بمال، كأن تدفع المرأة لزوجها مقابل التزامه بعدم الزواج عليها.

2. جواز دفع مبلغ من المال من الدائن للمدين، إذا أحضر المدين ضامناً أو كفيلاً يكفله في سداد دينه؛ فالالتزام في عقد الكفالة مما يصح بذل المال في مقابلته[[90]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn90" \o "_ednref90).

وعليه فقد رأى المجيزون جواز خيار العرض أو الدفع، إذا خلا من المخالفات الشرعية الأخرى قياساً على الضمان والكفالة؛ لأن مالك الأوراق المالية الذي يدفع العمولة مقابل أن يكون له حق البيع في الفترة المتفق عليها، يقوم بحماية ممتلكاته من الأوراق المالية بشراء الالتزام من الطرف الآخر بضمان هذه الأوراق بشرائها إذا رغب الطرف الآخر[[91]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn91" \o "_ednref91).

**مناقشة الدليل:**

إذا سلمنا بجواز أخذ الأجرة على محض الالتزام في الكفالة نقول: إن قياس هذا على جواز أخذ العوض في خيار العرض أو الدفع قياس غير مسلم فيه وذلك لما يلي:

1. إن الذين أجازوا أخذ الأجرة على محض الالتزام اشترطوا في الملتزم به -إذا كان من باب المعاوضات- ما يشترط في الثمن والمثمن من انتفاء الجهل والغرر، وأن يكون مقدوراً على تسليمه[[92]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn92" \o "_ednref92)، وهذه العلة منتفية في الخيارات.

2. من العلل التي أجازوا عليها أخذ العوض على الالتزام، اعتبار أن الالتزام له قيمة مالية في ذاته[[93]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn93" \o "_ednref93)، وهي علة منتفية في الخيارات، بدليل أن قيمتها مستمدة من مادة الخيار المذكورة في العقد[[94]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn94" \o "_ednref94).

3. اشترط المجيزون في قياس الخيارات على الالتزام أن تخلو الخيارات من المخالفات الشرعية. وهذا منتف من عقود الخيارات؛ فليست خالية من المخالفات الشرعية.

4. من خلال النظر في نصوص المالكية في جواز أخذ العوض على الالتزام، يتبين أن الملتزم لا يستحق العوض من قبل الملتزم له إلا إذا لم يتحقق الملتزم به، كالمرأة التي تدفع لزوجها عوضاً مقابل أن لا يتزوج عليها، فإن الزوج لا يستحق هذا العوض إذا لم يلتزم بعدم الزواج، فإن لم يلتزم وتزوج عليها فيردّ عليها عوضها[[95]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn95" \o "_ednref95). أما في عقود الخيارات فإن  محرر خيار الدفع يحصل على قيمة الخيار -صحيح أنه مقابل التزامه بتنفيذ العقد عندما سيطلب مشتري الخيار ذلك منه- لكنّه يأخذ ثمن الخيار على كل الحالات سواء رغب مشتري الخيار بتنفيذ العقد أم لا؛ بمعنى إذا لم ينفذ المشتري فإنه لا يرجع على بائع الخيار بشيء. إذن فقياس خيار الدفع على الالتزام غير سليم لكل ما تقدم، والله أعلم.

**خامساً: قياس عقود الخيارات على البيع على الصفة:**

البيع على الصفة: هو البيع على أساس الإخبار بهيئة المبيع وصفته من غير رؤية[[96]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn96" \o "_ednref96). وهذا يتضمن بيع المبيع الغائب عن مجلس العقد، وبيع الموصوف في الذمة مع تأجيل أحد البديلين أو هما معاً[[97]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn97" \o "_ednref97)؛ أي إنه يشمل بيع المعيّن الغائب، وبيع الموصوف في الذمة. وقد استدل المجيزون لعقود الخيارات المالية، بقياسها على جواز بيع الصفة، وذلك لوجود الشبه بينهما من حيث تأجيل البديلين؛ فالمبيع في البيع على الصفة يتعلق بعين موصوفة في الذمة، ويكون موجوداً أو يغلب وجوده وقت التسليم، وأنه مملوك أو غير مملوك لصاحبه عند التعاقد، وهكذا الحال في عقود الخيارات المالية؛ فالمعقود ممكن الوجود عند طلب التسليم.

**مناقشة الدليل:**

إن هذا القياس غير سليم للفرق الشاسع بين البيع على الصفة والخيارات؛ وذلك لأن موضوع العقد في بيع الصفة سلعة غير حاضرة في مجلس العقد، توصف وصفاً كاشفاً للجهالة بماهيتها، ويتم التعاقد على ذلك الوصف، ويكون الخيار للمشتري لو لم يطابق الوصف الواقع، أما موضوع الخيارات فهو الخيار ذاته، وإمضاء العقد أو فسخه في البيع على الصفة، مرتبط بالتوافق بين الوصف والواقع، أما إمضاء تبادل الثمن والمثمن في الخيار فليس مرتبطاً بسلامة الوصف، بل بالربح الذي يحققه صاحب الخيار[[98]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn98" \o "_ednref98). وعلى فرض التسليم بوجود الشبه بين العقدين، فإن بيع الموصوف في الذمة إذا وقع بلفظ البيع مع تأجيل الثمن والمثمن، هو بيع الدين بالدين المنهي عنه، وأجمع الفقهاء على تحريمه[[99]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn99" \o "_ednref99). وعليه فإن هذا الدليل يقتضي تحريم عقود الخيارات المعاصرة، لا إجازتها.

**سادساً: قياس عقود الخيارات على عقد السلم**:

رأى بعض المجيزين أن الشبه بين عقد السلم وعقود الخيارات المالية، من حيث إن عقد السلم عقد يتأخر فيه تسليم المبيع، وأن سعر المبيع متفق عليه ابتداء إلى أجل معلوم، دليل على جواز الخيارات المالية، فعقود الخيارات تباع بسعر بات أو بسعر معلق على سعر البورصة في تصفية محددة، ويكون منها البيع على المكشوف؛ أي يسمح فيها بالبيع لمن لا يملك السلعة بناء على قدرته على تسليمها حين حلول أجلها نتيجة استمرارية السوق[[100]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn100" \o "_ednref100).

**مناقشة الدليل:**

إن هذا القياس للخيارات على بيع السلم غير سليم ويمكن رده من عدة وجوه:

1. يشترط في صحة عقد السلم قبض الثمن في مجلس العقد، بينما في الخيارات لا يشترط هذا بها، بل ليس فيها قبض لا للثمن ولا للمثمن فكلا البدلين مؤجلان.

2**.** في عقد السلم كلا الطرفين ملزم بتنفيذ العقد حسبما يتفقان، وعليه فلا خيار فيه باتفاق الجمهور، أما في الخيارات فلا إلزام إلا للبائع، أما المشتري فهو بالخيار.

3. عقد الخيار منفصل عن عقد بيع السلعة؛ فهو عقد على حق مجرد، وله ثمن خاص به، أما السلم فالعقد على السلع والثمن للسلع[[101]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn101" \o "_ednref101).

4.إن السلم يحقق حاجة صاحب السلعة في التمويل[[102]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn102" \o "_ednref102)، وحاجة المشتري في الاستثمار بصورة مباشرة[[103]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn103" \o "_ednref103)، أما الخيارات فإن وظيفتها في الغالب المضاربة على فروق الأسعار  ليجني أكبر قدر من الأرباح.

وعليه فكل ما تقدم يخرج الخيارات من باب السلم فلا يصح إجازتها قياساً عليه.

**سابعاً: قياس ثمن الخيار على الهبة المشترطة في عقد البيع:**

استدل بعض المجيزين لعقود الخيارات المالية قياساً على الهبة المشروطة في البيع، من حيث إن ثمن الخيار المدفوع لقاء التزام الطرف الآخر بشراء الأسهم، هو بمثابة الهبة المشترطة في عقد البيع؛ لأن المشتري لا حقَّ له في مبلغ المال إلا إذا كان على وجه الهبة[[104]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn104" \o "_ednref104).

**مناقشة الدليل:**

إن تكييف ثمن الخيار على أنه بمثابة الهبة المشترطة في عقد البيع، تكييف غير سليم ويمكن رده من عدة وجوه هي:

1. الهبة هي عقد تبرع، والخيارات عقود معاوضة.

2. من شروط صحة الهبة أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، وكل ما جاز بيعه جازت هبته، وكل ما لا يصح بيعه في الشرع لم تجز هبته[[105]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn105" \o "_ednref105)، وفي الخيارات -كما تقرر سابقاً- ثمن الخيار هو ثمن للحق المجرد الذي اتفق على عدم صحة بيعه. وعليه: في الخيارات لا يوجد بيع للأسهم حتى يقال إنه اشترطت فيه الهبة.

3.قبض الموهوب شرط من شروط صحة الهبة، سواء أكان شرط صحة -كما قال الجمهور-، أم شرط إتمام -كما قال مالك[[106]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn106" \o "_ednref106)-، وهذا غير متحقق في الخيارات، فالقبض الحقيقي غير موجود في عقود الخيارات المالية.

**المبحث الرابع**

**الترجيح بين الآراء**

بعد استعراض كلٍّ من آراء المانعين والمجيزين لعقود الخيارات المالية المعاصرة، وأدلة كلٍّ منهم، ومناقشة أدلتهم، يتبين أن الرأي الراجح في حكم عقود الخيارات المالية المعاصرة هو الرأي الأول وهو: تحريم التعامل بعقود الخيارات المعاصرة في الأسواق المالية (البورصة بالصورة الحالية وتحريم تداولها بيعاً وشراء)، وذلك لما يلي:

**أولاً: قوة أدلة المانعين:**

وجاءت هذه القوة من خلال ما يلي:

1. من حيث المصدر: إن معظم الأدلة التي وردت عند المانعين مرجعها الكتاب والسنة النبوية والقواعد الأصولية الشرعية.

2. من حيث دلالتها: جميع الأدلة واضحة الدلالة على تحريم عقود الخيارات بصورتها الحالية، وذلك من حيث العلة أو العلل التي تلتقي عليها عقود الخيارات المعاصرة بصورتها الحالية، والأدلة التي ساقها المانعون.

**ثانياً: ضعف أدلة المجيزين:**

ويتمثل هذا الضعف فيما يلي:

1. لم تكن الأدلة واضحة الدلالة على جواز عقود الخيارات، إنما هي إشارات ضعيفة لا ترقى إلى درجة الاستدلال بها على جواز الخيارات.

2. جميع الأدلة انطلقت من القياس -صحيح أن القياس مصدر من مصادر التشريع باتفاق الجمهور ما عدا الظاهرية- لكن توظيف هذا المصدر في الاستدلال على صحة التعامل بعقود الخيارات الحالية لم يكن سليماً، إنما كان قياساً مع الفارق، وذلك لما يلي:

أ. أساس القياس هو العلة المشتركة بين الأصل والفرع التي أوجبت التساوي في الحكم؛ بمعنى أن تكون متعدية غير مقصورة على موضع الحكم الذي عللت به[[107]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn107" \o "_ednref107)، ولقد تقرر من خلال المناقشة للأدلة، أن العلة كانت منتفية بين الأدلة التي ساقها المجيزون وبين عقود الخيارات، وعليه حتى يكون القياس في موضعه، يجب أن تكون علل أدلتهم متوفرة في عقود الخيارات، وانتفاء العلة ينفي القياس.

ب. إذا سلمنا بوجود التشابه في العلل بين الخيارات وتلك الأدلة؛ فإن من شروط العلة أن تكون منضبطة؛ أي لا تختلف باختلاف الأشخاص، ولا باختلاف الأحوال، وعليه يجب أن تكون محددة المعنى في كل ما يتحقق فيه؛ كالشركة سبب لطلب الشفعة، ولا يناط  طلب الشفعة بالغرر من المشتري الجديد[[108]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn108" \o "_ednref108).

لذلك يجب أن تكون العلل في الخيارات منضبطة حتى يصح فيها القياس، وهذا ليس موجوداً في عقودها، فعلى سبيل المثال: العلة التي أجاز الفقهاء على ضوئها خيار الشرط -وهي إعطاء المشتري فرصة التريث في إمضاء الصفقة من عدم الإمضاء لحماية نفسه من الغبن ونحوه- علة منضبطة، أما في عقود الخيارات فإن الهدف هو التربّح من خلال المضاربة على فروق الأسعار.

ج. بعض الأدلة التي استدلوا بها هي محل خلاف بين الفقهاء؛ بمعنى أن بعضهم أجازها وبعضهم حرمها -كالتأمين التجاري وأخذ الأجرة على الكفالة والالتزام-، وحتى الذين أجازوها ما أجازوها إلا بضوابط وشروط، وقد ثبت خلو عقود الخيارات من تلك الضوابط.

**ثالثاً: اشتمال عقود الخيارات المالية على المخالفات الشرعية التالية:**

1. الشروط الفاسدة[[109]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn109" \o "_ednref109):

تشتمل عقود الخيارات على عدد من الشروط التي تعد شروطاً فاسدة في مختلف المذاهب الفقهية، والشرط الفاسد -كما بينه الفقهاء-: هو ما كان منافياً لمقتضى العقد، واشتمل على منفعة لأحد المتعاقدين[[110]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn110" \o "_ednref110)، وناله الغرر والجهالة والقمار بسبب شرط من الشروط التي يشترطها العاقدان[[111]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn111" \o "_ednref111).

2. عدم صلاحية محل العقد فيها أن يكون معقوداً عليه:

محل العقد في الخيارات عبارة عن إرادة ومشيئة، ومن شروط المعقود عليه: أن يكون مالاً متقوماً شرعاً، ومقدوراً على تسليمه[[112]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn112" \o "_ednref112)، وقبضه قبضاً حقيقياً. وهذه العقود إنما هي حق محض يباع ويشترى في الأسواق الماليةمستقلة عن الأسهم والسندات ونحوها.

3. جهالة المثمّن:

المثمّن في عقود الخيارات هو المعقود عليه، والمقصود بجهالة المثمن**:** عدم تحديد كميته  في العقد عند التعاقد. أي الجهالة بمقدار محل العقد؛ حيث لا يعلم الطرفان الكمية التي سيتم تنفيذ العقد عليها، والجهالة بالمثمّن متحققة في العمليات المضاعفة التي يكون للمضارب الحق في مضاعفة الكمية التي اشتراها أو باعها وبسعر التعاقد.

4. المعقود عليه ليس قابلاً لحكم العقد المخصص له شرعاً:

لعدم قبول محل العقد لحكم العقد شرعاً أسباب هي:

أ. انتفاء القبض: وقد تقرر أن عمليات الخيار لا ثمن فيها ولا سلعة ولا تسليم ولا تسلم.

ب. انتفاء مالية المعقود عليه: بمعنى أن المعقود عليه ليس مالاً متقوماً، وفي الخيارات المعقود عليه هو حق معنوي مجرد لشراء أو بيع.

ج. انتفاء الملكية: بمعنى أن المعقود عليه يجب أن يكون مملوكاً للبائع عند التعاقد، إلا ما استثنى في بعض العقود كالسلم، وعقود الخيارات لا تمليك فيها ولا تملك لمادة الخيار من قبل المضاربين عند التعاقد.

د. انتفاء القدرة على تسليم المعقود عليه: وفي عقود الخيارات المعقود عليه عند التعاقد  معدوم، وخاصة في البيع على المكشوف.

5. عقود الخيارات حيلة ربويّة:

المراد بالحيل إذا قصد بها المكلف غاية محرمة تبطل أحكام الشرع وتناقض قصده[[113]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_edn113" \o "_ednref113).وصورتها:أن يبحث المضارب عن ممول يخرجه من ورطته، وهي الخسارة التي سيتحملها نتيجة تغير الأسعار في غير صالحه، مقابل زيادة يدفعها له، وتسمى هذه: (زيادة بالمرابحة)؛ أي تأجيل المرابحة، وهي قرض ربوي مقابل التأجيل.

من كل ما تقدم يرى الباحث رجحان الرأي الأول وهو: تحريم التعامل بعقود الخيارات بصورتها الحالية التي يتعامل بها في الأسواق المالية. والله تعالى أعلم.

**النتائج والتوصيات**

**أولاً: النتائج:**

بعد أن منَّ الله تعالى علينا بإتمام دراستنا نخلص إلى النتائج التالية:

1. عقود الخيارات هي أداة من أدوات الاستثمار المستحدثة في الأسواق المالية يستخدمها المستثمرون كوسيلة تحوطية للحماية من مخاطر تغير أسعار الأوراق المالية وأسعار العملات الأجنبية، وطريقة لتعظيم أرباحهم بأقصر الطرق وأسرعها من خلال المضاربة على فروق الأسعار.

2. الخيار: حق شراء أو بيع عدد من الأوراق المالية أو سلع أو عملات أجنبية، لذلك لا يجوز تداوله لا بيعا ولا شراء، لأنه غير قابل للنقل، بعوض أو بدون عوض.

3. عقود الخيارات كما تمارس الآن في الأسواق المالية بصورتها الحالية لا تندرج ولا تحت أي مسمى من مسميات العقود المسماة، بل تخالف العقود المسماة في الفقه الإسلامي كافة.

4. الخيارات المعاصرة بصورتها الحالية ليس ثمة علاقة بينها وبين الخيارات في الفقه الإسلامي، فهي مغايرة تماماً للخيارات الفقهية.

**ثانياً: التوصيات:**

1. ضرورة تغيير المستثمرين أغراضهم من الخيارات من المجازفة والحصول على فروق الأسعار، إلى الأغراض المقصودة شرعاً من العقود الشرعية، المتمثلة بالتملك الفعلي للاسترباح مع تحمل الضمان.

**2. استبعاد تداول عقود الخيارات من الأسواق المالية الإسلامية، واستبدالها بالصيغ الشرعية التالية: تنفيذ الصفقة بصورة بيع العربون مع خيار الشرط، أو تنفيذها باستخدام العقود المستقبلية.**

**الهوامش:**

[[1]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref1" \o "_edn1) حسن: أحمد محي الدين أحمد، عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية، ط1، 1986م، ص11.

[[2]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref2" \o "_edn2) حطاب: كمال توفيق، نحو سوق مالية إسلامية، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 2005م.

[[3]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref3" \o "_edn3) حمامي: عبدالكريم  قاسم، سلسلة الاستثمار الحديثة في خيارات الأسهم وخيارات مؤشرات الأسهم، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، ص9، بقليل من التصرف.

[[4]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref4" \o "_edn4) القري: محمد علي، نحو سوق مالية إسلامية، ص20، بتصرف.

[[5]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref5" \o "_edn5) القري: المرجع السابق، ص20.

[[6]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref6" \o "_edn6) حطاب: نحو سوق مالية إسلامية، ص4.

[[7]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref7" \o "_edn7) انظر: الإسلامبولي: أحمد محمد خليل، العقود المستقبلية ورأي الشريعة الإسلامية، ص 59-60؛ عوض: مروان، العملات الأجنبية الاستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق، ص146؛ حنفي: عبدالغفار، بورصة الأوراق المالية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2003م، ص414-416.

[[8]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref8" \o "_edn8) هذا مغاير لما عليه العقود في الشرع؛ حيث إن العقد في الشرع يشتمل على "حق والتزام  لكل من أطراف العقد"، بينما في الخيارات المالية المعاصرة ينفك هذا التلازم؛ ليكون الحق لطرف والالتزام لطرف آخر، ولا يوجد ما يبرر هذا شرعاً أو منطقاً، وثمن هذه العملية هو ثمن الخيار، يدفعه الطرف المتمتع بالحق إلى طرف الالتزام المكلف.

[[9]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref9" \o "_edn9) أي إنها عمليات لا تستهدف أكثر من المضاربة على فروق الأسعار.

[[10]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref10" \o "_edn10) هذا مخالف لطبيعة العقود في الفقه الإسلامي؛ حيث إن من المعلوم أن العقود في الفقه الإسلامي يقصد منها القبض؛ وذلك تحقيقاً لمقصود التبادل، وهو تحقيق النفع لطرفي التبادل، بينما في هذه العقود، فإن هذا القصد شبه معدوم، وعليه فتحقق النفع لطرفي العقد معدوم، إنما النفع يكون لطرف على حساب الطرف الآخر، وهذا ضرب من القمار المحرم.

[[11]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref11" \o "_edn11) الإسلامبولي: العقود المستقبلية ورأي الشريعة الإسلامية، ص60.

[[12]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref12" \o "_edn12) المانعون: عبدالستار أبو غدة، علي أحمد السالوس، محمد علي السلامي، الصديق محمد الأمين الضرير، علي محي الدين القره داغي، عطية فياض، سمير رضوان، أحمد محي الدين أحمد، عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان، مبارك بن سليمان آل سلمان.

[[13]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref13" \o "_edn13) أبو سليمان: عبدالوهاب إبراهيم، فقه المعاملات الحديثة، ص125.

[[14]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref14" \o "_edn14) عطية: فياض، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، ص381.

[[15]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref15" \o "_edn15) رضوان: سمير، أسواق الأوراق المالية، ص339.

[[16]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref16" \o "_edn16) انظر: السرخسي: المبسوط (12/ 194)؛ الشربيني: مغني المحتاج (2/30)؛ ابن جزي، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية، الدار العربية للكتاب، ليبيا، 1982م، ص367.

[[17]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref17" \o "_edn17) الألباني: صحيح سنن الترمذي، المكتب الإسلامي، ط1988م، حديث رقم (986).

[[18]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref18" \o "_edn18) أبو داود: سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، مكتبة الرشد ناشرون، ط1، 2003م، حديث رقم (3376).

[[19]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref19" \o "_edn19) أبو داود: سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، مكتبة الرشد ناشرون، حديث رقم (3501).

[[20]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref20" \o "_edn20) انظر: الشربيني: مغني المحتاج (2/68)؛ ابن قدامة: المغني (4/110)؛ ابن رشد: محمد بن محمد بن أحمد، بداية المجتهد ص113، 341؛ ابن عبدالبر، الاستذكار (2/142)؛ الموصلي: عبدالله بن محمود، الاختيار (2/8).

[[21]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref21" \o "_edn21) الزحيلي: وهبي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط4، 2002م، (4/3104).

[[22]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref22" \o "_edn22) رواه البخاري. انظر: ابن حجر: أحمد بن علي، فتح الباري، مرجع سابق، حديث رقم (2177).

[[23]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref23" \o "_edn23) ابن القيم: محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م، (3/3).

[[24]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref24" \o "_edn24) الشرقاوي: علي البدري، الخيارات في البيع، ص9.

[[25]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref25" \o "_edn25) الخياط: عبدالعزيز، نظرية العقد والخيارات في الفقه الإسلامي، المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية، 1994م، ص160.

[[26]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref26" \o "_edn26) البسام: عبدالله بن عبدالرحمن، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، دار ابن الهيثم، القاهرة، ط1، 2004م، (2/452).

[[27]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref27" \o "_edn27) الخياط: مرجع سابق، ص160.

[[28]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref28" \o "_edn28) العموش، محمد محمود دوجان، مسقطات حق الخيار، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، 2002م، ص18.

[[29]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref29" \o "_edn29) محي الدين: أحمد، عمل شركات الاستثمار الإسلامية، ص250.

[[30]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref30" \o "_edn30) الشاطبي: أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى، الموافقات، دار الكتب العلمية، بيروت (2/251).

[[31]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref31" \o "_edn31) المرجع السابق (2/252).

[[32]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref32" \o "_edn32) أبو سليمان: عبدالوهاب إبراهيم، فقه المعاملات الحديثة، ص126.

[[33]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref33" \o "_edn33) المرجع السابق، ص124.

[[34]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref34" \o "_edn34) القره داغي: علي محي الدين، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي (1/183).

[[35]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref35" \o "_edn35) السلامي: محمد المختار، الاختيارات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، 1992م، عدد7، (1/233).

[[36]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref36" \o "_edn36) آل سلمان، مبارك بن سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (2/1018).

[[37]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref37" \o "_edn37) هندي، منير إبراهيم، أدوات الاستثمارات في الأسواق المالية، ص74.

[[38]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref38" \o "_edn38) انظر: ابن قدامة: الشرح الكبير على متن الإقناع (4/79)؛ الموصلي: عبدالله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، دار المعرفة، بيروت، لبنان (2/14)؛ ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/214)؛ الشربيني: مغني المحتاج (4/432).

[[39]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref39" \o "_edn39) هندي: منير إبراهيم، أدوات الاستثمارات في الأسواق المالية، ص74، بتصرف.

[[40]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref40" \o "_edn40) محي الدين: أحمد، عمل شركات الاستثمار الإسلامية، ص270، بتصرف.

[[41]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref41" \o "_edn41) الضرير: الصديق محمد الأمين، الاختيارات، عدد7، (1/271).

[[42]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref42" \o "_edn42) الزرقاء: مصطفى، المدخل الفقهي العام، دار الفكر، بيروت، ط1، ص 353-355.

[[43]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref43" \o "_edn43) ابن القيم: إعلام الموقعين، تحقيق محمد محيي الدين، دار الكتاب العربي، ط1996م، (3/203).

[[44]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref44" \o "_edn44) الشريف: محمد عبدالغفار، أحكام السوق المالية، مجلة الفقه الإسلامي، الدورة 6، 1990م، ع6، (2/136).

[[45]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref45" \o "_edn45) انظر: محي الدين: أحمد، مرجع سابق، ص593.

[[46]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref46" \o "_edn46) انظر: ابن القيم: إعلام الموقعين (3/96).

[[47]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref47" \o "_edn47) ابن تيمية: مجموع الفتاوى (29/22).

[[48]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref48" \o "_edn48) آل سلمان، مبارك بن سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، ص1053-1054.

[[49]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref49" \o "_edn49) السرخسي، المبسوط (13/194).

[[50]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref50" \o "_edn50) ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار (4/107).

[[51]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref51" \o "_edn51) انظر: الضرير: الصديق محمد الأمين، الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ط1، 1993م، ص27، بتصرف.

[[52]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref52" \o "_edn52) السيوطي: جلال الدين، الأشباه والنظائر، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط1، 1987م، القاعدة الخامسة، ص179.

[[53]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref53" \o "_edn53) الضرير: الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة، ص10.

[[54]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref54" \o "_edn54) البجيرمي: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، المكتبة الإسلامية (4/376).

[[55]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref55" \o "_edn55) الإسلامبولي: العقود المستقبلية ورأي الشريعة الإسلامية، ص277.

[[56]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref56" \o "_edn56) لمزيد من التفصيل انظر: آل سلمان، مبارك بن سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، ص1056.

[[57]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref57" \o "_edn57) هارون: محمد صبري، أحكام الأسواق المالية (الأسهم والسندات)، دار النفائس، عمان، ط1999م، ص274.

[[58]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref58" \o "_edn58) القره داغي: على محي الدين، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، ص180.

[[59]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref59" \o "_edn59) الضرير: الصديق محمد الأمين، الاختيارات، ص270 بتصرف.

[[60]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref60" \o "_edn60) آل سلمان: مبارك بن سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، ص1064.

[[61]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref61" \o "_edn61) السويلم: سامي، عقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاً، ص9.

[[62]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref62" \o "_edn62) للاطلاع على أدلة التحريم انظر: السويلم: المرجع السابق، ص11 وما بعدها.

[[63]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref63" \o "_edn63) الزحيلي: وهبي مصطفى، السوق المالية، ص1333.

[[64]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref64" \o "_edn64) أبو سليمان: عبدالوهاب إبراهيم، فقه المعاملات الحديثة، دار ابن الجوزي، مكة المكرمة، ط1، 1426هـ، ص127.

[[65]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref65" \o "_edn65) السويلم: عقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاً، ص9، بتصرف.

[[66]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref66" \o "_edn66) انظر: السويلم: عقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاً، ص47 وبعدها.

[[67]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref67" \o "_edn67) النسائي: أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1991م، حديث رقم (6081).

[[68]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref68" \o "_edn68) السويلم: عقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاً، ص48.

[[69]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref69" \o "_edn69) ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم، نظرية العقد، ص235.

[[70]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref70" \o "_edn70) الشريف: محمد عبدالغفار، أحكام السوق المالية، ص1306.

[[71]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref71" \o "_edn71) السويلم: عقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاً، ص48.

[[72]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref72" \o "_edn72) الشاطبي: الموافقات (2/252).

[[73]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref73" \o "_edn73) من المجيزين: أحمد سليمان، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، ومحمد عبدالغفار الشريف، أحكام السوق المالية (أجاز صورة منها وهي العمليات الآجلة بشرط الانتقاء) ومحمد علي القري، نحو سوق مالية إسلامية (اشترط خلوها من المخالفات، واقترح صيغة إسلامية للخيارات تتمثل بالموائمة بين بيع العربون وبين خيار الطلب) ومحمد هاشم كمالي، القانون التجاري الإسلامي- دراسة المستقبليات (لم  أستطع الاطلاع عليه لعدم توفره).

[[74]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref74" \o "_edn74) الباجي: أبو الوليد، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان (4/157).

[[75]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref75" \o "_edn75) انظر: ابن قدامة: المغني (4/257).

[[76]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref76" \o "_edn76) القري: نحو سوق مالية إسلامية، ص22، بتصرف.

[[77]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref77" \o "_edn77) الضرير: الاختيارات، ص264.

[[78]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref78" \o "_edn78) الضرير: الاختيارات، ص264.

[[79]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref79" \o "_edn79) القره داغي: علي محي الدين، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، عدد7، ج1، 1992م، ص183.

[[80]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref80" \o "_edn80) الترمذي: أبو عيسى، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، مطابع الفجر الحديثة، حمص، سوريا، ط1967م، حديث رقم (1335).

[[81]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref81" \o "_edn81) سليمان: أحمد يوسف، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، رأي التشريع الإسلامي في مسائل البورصة، 424-425.

[[82]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref82" \o "_edn82) بابكر: عثمان أحمد، التأمين التعاوني الإسلامي: النظرية والتطبيق، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة، ط1، 2005م، (2/480).

[[83]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref83" \o "_edn83) يقول القري: هل فيه نوع من أنواع التأمين؟ إن الدافع الحقيقي لشراء الخيار في أسواق البورصة هو الرغبة في دفع المخاطرة، وضمان سعر محدد للبيع أو الشراء في المستقبل، ومن ثم تفادي الخسارة. ومقابل ذلك يتنازل المستثمر عن مبلغ محدد يمثل ثمن الخيار المذكور؛ فكأن الخيار إذن نوع من التأمين، وهو عقد معاوضة يتضمن غرراً فاحشاً، والبيع بهذه الصفة نوع من الميسر، فالبائع إنما يبيعه مخاطرة، ففيه أكل للمال بالباطل، وهو مفض إلى الظلم والتباغض. قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل... الآية). انظر: الأسواق المالية، ص1611.

[[84]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref84" \o "_edn84) انظر: بابكر: عثمان أحمد، التأمين التعاوني الإسلامي: النظرية والتطبيق (2/487).

[[85]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref85" \o "_edn85) انظر: المرجع السابق (2/487) للاطلاع على رأي الضرير.

[[86]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref86" \o "_edn86) القري: الأسواق المالية، ص1067.

[[87]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref87" \o "_edn87) مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، دورة (2/1985)، قرار رقم (2).

[[88]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref88" \o "_edn88) حطاب: عقود الخيارات من منظور إسلامي، ص14.

[[89]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref89" \o "_edn89) حماد: نزيه، جواز أخذ الأجرة على الكفالة، 1997م، ص103.

[[90]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref90" \o "_edn90) المرجع السابق، ص105.

[[91]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref91" \o "_edn91) حطاب: عقود الخيارات من منظور إسلامي، ص15.

[[92]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref92" \o "_edn92) عليش: محمد أحمد، فتح العلي المالك، دار الفكر (1/274).

[[93]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref93" \o "_edn93) حماد: نزيه، جواز أخذ الأجرة على الكفالة، ص104.

[[94]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref94" \o "_edn94) الإسلامبولي: العقود المستقبلية ورأي الشريعة الإسلامية، ص51.

[[95]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref95" \o "_edn95) للاطلاع على أقوال المالكية: انظر: عليش: مرجع سابق (1/277-278).

[[96]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref96" \o "_edn96) العياشي: فداد، البيع على الصفة للعين الغائبة وما يثبت، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، ط1، 2000م، ص22.

[[97]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref97" \o "_edn97) المرجع السابق، ص22.

[[98]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref98" \o "_edn98) السلامي: محمد المختار، الاختيارات، ص 233ـ234.

[[99]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref99" \o "_edn99) الحطاب: أبو عبدالله محمد بن حمد الغربي: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (4/6).

[[100]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref100" \o "_edn100) عمر: محمد عبدالحليم، الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق المعاصر، ص47.

[[101]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref101" \o "_edn101) عطية: فياض، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، ص380.

[[102]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref102" \o "_edn102) القري: محمد علي، الأسواق المالية، ص1611.

[[103]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref103" \o "_edn103) عمر: عبدالحليم محمد، الإطار الشرعي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق المعاصر، ص49.

[[104]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref104" \o "_edn104) عطية: فياض، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، ص340 (في معرض رده على هذا الرأي).

[[105]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref105" \o "_edn105) ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/332).

[[106]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref106" \o "_edn106) المرجع السابق (2/332).

[[107]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref107" \o "_edn107) أبو زهرة: محمد، أصول الفقه، إدارة المعارف، ص178.

[[108]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref108" \o "_edn108) المرجع السابق، ص189.

[[109]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref109" \o "_edn109) محي الدين: أحمد، عمل شركات الاستثمار الإسلامية، ص271.

[[110]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref110" \o "_edn110) البهوتي: منصور بن يونس، الروض المربع، عالم الكتاب، بيروت، 1985م، ص494.

[[111]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref111" \o "_edn111) ابن رشد: المقدمات والممهدات، ص544.

[[112]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref112" \o "_edn112) البهوتي: مرجع سابق (2/145).

[[113]](http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6" \l "_ednref113" \o "_edn113) الدريني: نشأت، التراضي في عقود المبادلات المالية، دار الشروق، جدة، ط1992م، ص233.