العلاقة بين الحقيقة اللغوية والاصطلاحية :

إنَّ النسبة بين الحقيقتين عموم وخصوص مطلق ,إذ المعنى اللغوي أعم مطلقا من المعنى الاصطلاحي – وفي ذلك بيان صريح لمنهج الاستقلال الشرعي استعمالا عن الوضع اللغوي و تقييداً له, وتهذيبا. والعاجز من لا يستبد.

**بيان الحكمة من ذكر العلاقة :**

**من الوجوه المعتبرة لذكر العلاقة بين اللغة و الاصطلاح ، معرفة مدى استقلالية التشريع عن حدود اللغويين و مصطلاحاتهم ، و دفع نقيصة التبعية التي تحط من مقام الخطاب إن وجدت..**